# COM $\quad$ adiO GENE ALOGICO Da REAL CASADE SABOYA, COMHVM APPENDIX, EM QVE SE dà fuccinta noticia dos Eftados, Rendas, Forças, \&\& Titulos, que tem efta Auguftiffima Cafa. Offerecido A SERENISSIMA INFANTA DE PORTVGAL. Pelo Conde 

D. IERONIMO MARCELLO DE GVBERNATIS, Prefidente no Supremo Senado de Nifa, Confelheiro de Eftado,\& Enuiado Extraordinario de S. A.R. de Saboya nefta Corté.

Traduzido do Italiano em Portuguez, PELO SEV SECRETARIO MATTHEVS BOSIO, \& por elle mefmo dedicado AO CONDE DA CASTANHEYRA,\&c.
 LISBOA. Na Officina de MIGVEL DESLANDES.

Com todas as licerças neceßarias. 1682.

AO EXCELLENTISSIMO SENHOR

## SIMAÔ CORREA DA SYLVA, CONDE DA CASTANHEYRA,

Do Confelho de Effado deS. A. Veedor de fua Fazenda, \& dà Cafa daRainha,Senhor das Villas da Caffanheyra, Povos, Che $\ddagger$ leiros, \& Crafto Dairo: \& no Effaco do Brazil, perpetuo Donatario, \& Senhor da Capitanîa dos Iihèos, Villas de S.Iorge, Cà mamû, Cairû, S. Antonio de Boipeba, \& Villanova de Noffa Senhora da Affumpção,\& da Ilha de Taparica, Tamarandiva, Rio Vermelho, Petuba,\& da Torre de Gracia d'Avilla: Alcayd de Mòr das Villas de Guimaraés,\&2 Colares, Comendador då Cömendas de S. Maria de Langrciva, Sattaō, S. Salvador de Valdreu,\& S. Marinha de Moreyıa.

ExcellentiffimoSenhor.


Brigado igualmente da genero: Sa benignidade, com queV V.E.Se digna tratarme a mim, \& a a to: - dos de minha Naçã̈, é daaffo. Aencia, quefaço a bum Minitro, que admira, む̛venera as incomparaveis prero-
gaivas de V. E. tenbo inveftigado todos os meyos proporcionados à publica demonAraçam de meu oblequiofo reconbecimento. Venturo opo parto defe cuidado, be o offerecimento defatraduçam, com que follicito para mim odefempento, \&̛ afeguro ao Livron patrocinio, de que elle tanto mais necelfita, quanto menos corresponde o butmilde de meuefilo, ao fublime de |feu afsumpto. He elle fem duvida o mais inclito, és plautiuel, que boje pò le occupar as attengoens de Portugal, que nefte pequeno Volume verí compendiada a dilatada $\int$ Srie dos Heròes, de que traz a excelfa def. cendenciao Atlante dos Alpes. Nas podia bavermateria mais digna da officiofa curiolidade deV. E. quepeio illuftre do Jangue, 子o pelo fingular dasprendas (credito grandedos titulos, que poffue )jufamente logra a eftimaçam de büa Rainba, que com 6ani.
benigna Mageftade continûa, ơ acrefcen: ta asglorias defta RealGenealogia. Nem podia efta verlä̀ fabir mais felizmente a luz, que debaixo da lombra do nome de $V$. E. a quem peço, queira receber efta jincéra demonfraçaŏ de meu reverente animo, dandome com a bonra de feos inefitmaveis preceitos, multiplicadasoccasoons de offe. recera $V$. E. mayores provas de minha perpetua fumiffä̆, \& eterno agradecimento. Deos guarde aV. E. por dilatados annos, comas grandezas, o properida: dades, que lbe defeja.

De V. Excellencia

## O mais humilde, \& obedience fervo

Mattbeas Bolso.

## SENHORA:



Imitaçăo dos Cofmografos, que reduzem a brierve globo os imméfosespaços da terra, tenbo epilogado em poucas paginas a Augufta progenie da Real Cafa de Saboya, nas quaes fó preteredomofrar difintamente aV. $A \cdot R$. a ordem, e゙os nomes dos Principes, que a fizerato immortal : porque em quanto âs fuas beroicas, i̛ infignes virtudes,tem dellas büriuo, é preciofo retrato na incomparavel Rainba D.M ARI A de Saboya, Măy de V.A.R.verdadeira, \& exemplar idéa das mais perfeitas Heroinas, a qualo mundo reputarapor Fenix do noffo jeculo,

Seporvirtude do amormaternal /e nam tivéra ainda vivendo prodigiofamente renovado na Real Peffoa de V.A.
Na Soberana Cafa de Saboya efcoibeoo primeiro Rey de Portugal, inclito Progenitorde V. A. R. a fua dignifima E/pofa a Rainhd D.Mafalda, por companbeira no Trono: Aque depois correl pondeo o Grande Rey D. Manoel com bum tam preciofo penbor, como foy sua filba a Infanta Dona Beatriz, dandoa por mulber ao Duque Carlos Segundo. vltimamête tendo o muito pio, \&̇ muito poderofo Princepe D.P EDRO, Pay deV. A. R. recebidodo Ceo a mais preciofa for, que até agora produzio - glorioso Tronco da Réal Cafa de Saboya; movido da fuanaturalgenero fidade, quiz, que triunfafse, entre todos os Drincipes da Chriftandade, o Duque de Saboya, Yictorio Amadéo Segundo, no defejado safa-
mento deV. A.R.agradavel, of unica ef perança da Monarquia Lufitana.

Eelicite o fummo Difribuidor dos Cep. tros, ev das Coroas efie gloriofo Himineo paraamayor profperidade de Portugal, \&o Saboya; como com ardente zelo def fia, quem terve a fortuna, \& a bonra de fer dos Saboyanos o primeiro, em iributara devi. davalfallagemaV. A. R. cuja augufiffoma Peffoaguarde Deospelosannos, que ba mifter a gloria, \& a conerervaçam defa Coroa.

## D, V, A, R

O mais humilde, \& leal Vaffallo
o Conde de Gubernatis.


## COMPENDIO GENEALOGICO da real casa de saboya.



Real Cara de Saboya, defcendente de Sigueardo Rey de Saxonia, defdeo anno de feiscentos \& trinta \& feis, corre igualmente com a de Saxonia, até Federico, \& Beroldo, filhos de Vgo. De Federico fe propagarão os Duques de Saxonia, de Beroldo os de Saboya, com a gloriofa memoria de quatro Emperadores, \& finco Reys. Cafa verdadeiramete admiravel, \& unica entre as Serenifimas : porique com ferie continuada de grandes Heroes, dotados de incomparavel valor, piedade, \& religiaó, tem confervado pelo épaço de mais de mil annos ( circunftancia notavel) húa profapia nunca viciada, ou interrupta; mas fempre legıtima, \& pura, com acrefcentamento de tanto Inperio, do -
minio, \&e reputaçaó, que fe tem igualado, \& pofto no numero das Coroas; naô fómence por lado maternal, dando, \& recebendo filhas de Emperadores, \& Reys; masainda por fe ter com o proprio esforço, poder, \& conitancia defendido , \& por haver algüas vezes gloriofamente provocado a grandes Potentados.

Darei principio por Sigueardo, feguindoa tradiçaó dos maisclafficos, \& aprovados Hiftoriadores; para ir direitamente a Beroldo, Cabeça,\& Fundador defta Auguftiffima Cala.

Sigueardo Rey de Saxonia no anno de feiscentos \& crinta \& leis, cujos Predeceffores dominàraö em Alemanha, deixou

Theodôro Segundo Rey de Saxonia, a quem fuccedeo

Heldigardo Rey terceiro, que morreo fem filhos, por cuja falta tomou o dominio o Irmaó

Vernequino no anno de fetecentos \& trinta \& quatro, deixou por morte a

Vitiquindo quarto Rey de Saxonia, chamado - Grande, a quem fuccedso

Humberto, a quem
Lutolfo Duque de Saxonia no anno de oitocê.: tos \&zoitenta: Efte teve hum filbo, chamado Hen. rique
rique, defcendente por linha feminina de Carlos Magno.

Henrique chamado Aucipe, que foy Emperador no anno de novecentos \& dezoito, foy dotado de tal virtude, \& eloquencia, que fómente com - congreffo, que teve com Anolfo, Duque de Baviera, teu competidor no Imperio, compoz tranquillamente as defavenças, \& com modos fuave. mente efficazes reduzio à inteira obediencia, \&s valiallajem a toda Alemanha. Morreodeixando oito filhos Varoens; mas a fucceffaö,\& o Impe* rio a

Oton Primeiro no anno de novecentos \& crinta \& fete. Viveo com inquietaçoens, caufadas pelos Francezes defcontentes, que o Imperio foffe tranfferido a Alemanha. Paffando a Italia, prendeo a ElRey Berengaro apoftata, \& impio perturbador da Igreja : Pela qual razaō, depois de ter entrado triunfante em Roma, foy coroado pelo Summo Pontifice; \& foy tambem o primeiro Emperador, que com juramento fe obrigou à Sé Apoftolica. A cabou a vida em fumma tranquillidade, com a gloria de ter reftituido ao feu primeiro elplendor, \& reputaçáo o Imperio Romano, deixando ${ }^{\circ}$ cis $f$. thos, entre os quaes
A ij Oton

OtonSegundo, terceiro Emperàdor no āno de novecentos \& trinta \& fete, oqual foy perfeguido pelo Duque de Baviera, \& pelos Francezes, por caufa da competencia fobre o Imperio. Vindo em Italia debellou a Bafilio, \& Contātino Irmaoos, Emperadores de Contantinopla. Paffou à melhor vida em Roma, naô fem fofpeita de veneno; foy fepultado na Bafilica de S. Pedro, luccedendolhe

Oton Terceiro, \& quarto no Imperio, que teve entre os feos Defcendentes a Ugo de Saxonia. Defte nafceraó Federico, de quê procedeo, \& continuou a linha dos Duques da Cafa de Saxonia ; \& Berols do, de quem tomou principio a de Saboya no anno de mil de noffa Redempçaõ.

Beroldo retirado às terras àquem dos Alpes; com o titulo de Vigairo, \& Lugartenente do Imperio, \& Vizorey dos Allobroges, conquiftou a Moriana, de que fe intitulou Conde no anno de novecentos \& fetenta \& noue, deixando

Humberto Conde de Moriana, com o mefmo titulode Vigairo General do Imperio, continuado perpetuamenre em feos defcendentes; achoufe em Vercelli no tempo, que o Emperador Conrado paflou pela mefma Cidade, indo para Italia. Foy Medianeiro dasdifferenças, que houve entre o

Emperador HenriqueSegundo, \& ElRey Roberto de França. Cazoufe com Adelaide, herdeira do Marquezado de Suza, donde corneçou o dominio da Cafa de Saboya em Italia, herdando os feos Eftados

Amadéo Primeiro, o qual moveo guerra contra os Normandos, fobre o Condado de Borgo. nha. Reconciliou ao Emperador Henrique Terceiro com o Papa Gregorio Septimo. Succedeolhe por falta de filhos

Odo feu Irmāo, Conde de Moriana, \& Marquez de Suza, o qual cazado com Adelaide herdeira do Marquezado de Ivrea, fobrinha de Ardoino, Rey de Iralia, teve por filho, \& fucceffor

Amadéo Segundo, pio, \& valeroío; defendeo ao Papa Alexandre Segundo, das aggreffoens de Ricardo, Princepe dos Normandos,em Italia. De Ioanna filha do Conde de Genebra, deixou

Humberto Segundo, que illufrou os primordios de feu governo, com a conquifta das terras de Tarantafia, \& o anno feguinte, com hum luzido, \& numerofo lequito de Cavalleyrosfeos Vaffallos, acompanhou ao Emperador Henrique na fua jornadide Italia = \& negandofe àquelles Senhores a entrada na Camara do Emperador, junto com o
feu Princepe, declarou elle em lingoa Franceza : Quib ne voulout point entrer, fion ne laiffart en. trer ja queïe : com que logo todos forão admitcidos à Camara do Emperador, \& defte cafo tomaraõ os Cortezãos motivo, para o chamarem o Códe Humberto de la queue. Na jornada da Terra Santa acompanhou a Gofredo de Bulhaō, Duque de Lorena, deixando defua mulher Gilla de Borgonha, àlem de Adelaide, que foi cafada cō Luis Rey de França, chamado o Gordo

A madéo Terceiro, o qual notavelmente dilatou feu Principado em Piemonte, \& à imitaçaō de Humberto feu Pay emprendeo, perfuadido por $S$. Bernardo, a defenlaô de Paleftina, para onde foy peffoalmente acompanhado de muytos Cavalleyros de grande qualidade. Não correfpondeo a viagem à expećtaçaõ, por caufa das divifoens, que houve entre os Principes Chriftäos: \& por iffo foy forçofo, que o Conde Amadéo fe voltaffe.Rematou gloriofamente feos dias no anno de mil cento \& quarenta \& nove na Cidade de Nicofia, Metropolí da llha\& Reyno de Chipre. Teve por muIher a Matilde, filha do Conde de Albäo, \& de Vienna, no Delfinado, de quem nafceo, àlem da Rainha D. Mafalda, mulher de D. Affonfo Henriques,

## riques, Primeiro Rey de Portugal

Humberto Terceiro, que detruio a Guigo Delfim de Vienna. Suftentou valero〔amẽte o partido do Papa Alexandre Terceiro, contra o Emperador Federico. Iunto com ElRey de Aragaö, foy Medianeiro da paz entre ElRey Henrique de Inglaterra, \& o Conde de S. Gilio. Veftio o Habito dos Religiofos da Ordem Ciltercienfe, na qual depois de infignes exemplos de piedade, \& devoçaô. paffou defta à melhor vida. Prediffe o dia, \& a hora da fuà morte, que féfeguio na Cidade de Chamberí no anno de mil cento \& oitenta \& oito, \& deixou hūa taö grande opiniaō de Santidade, que os Coroniftas da Ordem de Citter o poem no Catalogo de feos Santos De Beatriz filha do Delfim de Vienna, àlem de Leonóra, cafada com Guido, Conde de Vincimilha, \& Marquéz dos Alpes maritimos, teve a

Thomas, contra quem o Emperador Federico continuou as inimizades de feu Pay, que foraô caufa de muytos enfados, que teve até que morrendo Federico, foy per Henrique fuccefforno Imperio refituido à inteira poffe dos feos Eftados, augmentandolhe ainda o dominio com as Provincias de Luzana, \& de Vaud. Foy cöfirmado Vigairo Geral
do Imperio, èm toda Italia ; em razão do que às Cidades de Albenga, \& de Savóna fe puzeraō debaixo do feu patrocinio, prometendo de the entregar todas as Terras da Ribeira de Genova: O que caufou as primeiras diffençoens entre a Cafa de Saboya, \& aquella Republica. Foy Princepe va. lerofo, prudente, pio, amado dos feos, \& temido dos vifinhos. Cafou a primeira vez com Beatriz de Genebra, \& a fegunda com Margarida de Foucinhi, da qual, àlem de Thomas (de quem vem os Principes de Acaya,\& da Moréa, Progenitores da Beata Margarida de Saboya, Margueza de Monferrato) nalceo

Amadéo Quarto, o qual reduzio â fua obedi: encia todo o Piemonte. Na revolta dos Provençais, amparoua Raymonco Berengaro feu Cu nhado, Conde de Provença. Foy o primeiro, que fe chamou Conde de Saboya, pofto que no mefmo tempo jà era Duque de Chables, \& de Agofta, deixando de Cecilia de Baus fua mulher

Bonifacio, Conde de Saboya, debaixo da tutorìa, \& governo da Condeffa fua Māy,o qual apenas fahido da menoridade, feguindo as partes de Manfredo, Rey de Napoles, contra Carlos Conde de Anjô, Irmaō de S. Luis Rey de França, a quem o Papa

6 Papa Urbano Quärto tinha dado a enveftidura daquelle Reyno; foy acomerido pelas Armas Erã: cezas, unidas com as do Marquéz de Monferrato, as quaes fe apoderàraô da Cidade de Turim \& outras Praças do Piemonte: \& querendofe o Conde Bonifacio oppôr ao impeto daquellas armas, ficou em hüa batalha defgraçadamente pris fioneiro, \& levado a Turim, \& achandofe naquelle laftimofo eftado, com geral cömiferação de todos, o exceffivo fentimento o privou daquella vida, que a fortuna tinha refpeitado nos mais ars rifcados conflictos. Nunca aconteceo à Cafa de Saboya infortunio igual a efte, em que, depois da perda de hüa batalha, vio ao feu Princepeprefo? entre os proprios Vaffallos, \&c o chorou morto entre as oppreffoens de cattivo naquella mefma Cidade, em que havia de mandar com independë́: cias de Soberano. Pretenderäo, depois da morte de Bonifacio, a fucceffaō aos Eftados, Beatriz, Có̀ Atancia, \& Leonôra, fuas Irmãas; mas della foraó excluidas pela Ley Sailica, religiofa, \& inviolavelmente guardada na Real Cafa de Saboya, ficando herdeiro do Eftado

Pedro, Tio paterno do Conde defunto, o quall Yingando a injuria feita ao Sobrinho, fitiou a Tu-
rim, que felhe entregou a feu arbitrio; mas nefta victoria ufou de muyta moderação, \& fingular clemencia. De Inez de Foucinhì fua mulher, naó deixou mais, que húa filha, chamada Beatriz, a qual foy dada em cafamento ao Delfim Guido de Vienna; pela qual caufa paffoua fucceffaóa

Felippe Primeiro, Irmão do Conde Pedro, jà adiantado nos annos empregados no exercicio Ecclefiaftico, em que alcançou grandes dignidades; foy affaltado nas Terras de Vaud, per Redolfo Conde de Aurpurg, que depois foy Emperador (de quem procedea cafa de Auftria) defejofo de vingarfe do foccorro, que Felippe tinha dado contraelle ao Duque de Borgonha. Das quaes invafoens fe fahio com affinalado valor; \& morrendo fem nunca ter calado, fuccedeo no governo

Amadéo Quinto, a quem chamàraō o Grande: Reduzio à fua vaffallagem o Conde de Genebra: Foy confirmado pelo Emperador Henrique Sep: timo no anno de mil trezentos \& oito, por Vi gairo Geral do Imperio em Italia; \& no de mil trezentos \& treze lhe concedeo a inveftidura do Condado de Afti. Agregou a feos Eftados a Cidađe de Ivrea, \& eftendeo o feu dominio até as portas de Liäo, com a conquita de Breffia, Bugei, Val-
romei, \& Ges. Libertou peffoalmente a lha de Rhodes, do fitio dos Mahometanos, \& condefcendendo âs agradecidas inftancias dos Cavalleyros de S.loaó do Hofpital de Jerufalem, a que hoje chamaó Maltezes, entäo poffuidores daquella llha, poz no principal Efcudo de fuas Armas a Cruz branca, em campo vermelho; tendo até entaó os Coos gloriofos Antepaffados ufado unicamente das proprias Armas da Auguttifima Cafa de Saxonia, que erão naquelles tempos hüa Aguia Imperial. Morreo deixando de Sibilla de Bauge, àlem de Anna, que foy cafada com o Emperador de Con: ftantinopla Andronico Palcologo,
Duarte, com o valor hereditario dos feos inven' civcis Predeceffores, manteve continuas guerras contra o Delfim de Vienna,\& o Conde deGenebra,com varios acontecimentos de profpera, \& adverfa fortuna. A companhou a ElRey Felippe de França na guerra, que moveo contra os Flamengos, achandofe prefente na famofa batalha de $\mathrm{Mo}_{\mathbf{1}}$ cafel, em que foraō os Flamengos totalmente derrotados ; \& na volta achandofe em Paris, à inftäcia d'ElRey Felippe, re reconciliou com o Del. fim de Vienna. A doeceo no Caftello de Chantilhi, perto de Paris, onde morreo aos quatro de Nos

Bij vembro
vembro de mil trezentos 8 e vinte \& nove, de idâ de de quarenta \& finco annos, não deixando de Branca, filha de Roberto, Duque de Borgonha, fua mulher, mais quea Ioanna, que cafou com loaó 'Terceiro, Duque de Bretanha. Pela qual razão. conforme o coftume, \&\& Leys da Cafa de Saboya; fuccedoo

Aymon, irmaö do Conde defunto , chamado - Pacifico, o qual renovou as pazes com o Delfim de Vienna, \& feguio o partido d'ElRey Felippe de França, contra EIRey Duarte de Inglaterra, enviádolhe em foccorro as fuas Tropas, governadas por Luis de Saboya, Senhor de Vaud. Dahi a algum tē: po foy peffoalmente no anno de mil trezentos \&e quarenta ao Exercito, cöa mayor parte da fua Fi dalguia Saboyana,â Cidade de Tornai, cercada en. taö pelos Inglezes, \& foy hum dos Medianeiros da paz concluida entre ambos os Reys. Depois de hũa larga doença, enn que moftrou fua infigne pieda: de, deixou de Violante Paleologa, filha do Marquéz de Monferrato, fua mulher, àlem de Branca, efpofa de Galeaço Vifconti, Duque de Milăo,

Amadéo Sexto, nas revoluçoens occafionadas do mào governo da Rainha Ioanna de Napoles, a qual, com o Condado de Provença, poffuia juntamente

Gamente alguas terras no Piemonte, moveofe à cõquifta de Queri, Querafco, Mondovi, Savilhano, \& Cuneo. Depois do que, tornandofe à Chamberi, onde entaó refidia a fua Corte, apareceo no primeiro dia de húas folemnes juftas, todo veftido de verde, com librés, $\&$ jaezes da mefma cor, do que nafceo chamaremlbe o Conde Verde. Levou cöfigo a flor da fua Nobreza, para foccorrer a ElRey loaó de França, contra ElRey Duarte de Inglaterra. Conleguio do Emperador Carlos Quarto a foberania do Condado de Mazino, \&x do Cana vez, cujos Feudatarios dependiäo immediatamen te do Imperio. Fez aliança com Carlos Quinto, Rey de França, para vingar a morte, que deu cru* elmente ElRey D. Pedro de Caftella à Rainha Bräca, fua mulher, Irmaã do mefmo Rey de França. Livrou pefloalmente com poderofa Armada ao Emperador de Confantinopla, Ioaõ Paleologo, das hofilidades dos Infieis : \& foy o primeiro, que transferindo a fua Corte de Chamberi a Piemons te, a eftabeleceo na auguta Cidade de Turim, onde no anno de mil trezentos \& feffenta \& dous; em memoria da celebre emprefa de A madéo Quin* to, feu Avô, fobre Rhódes, inftituio a nobilifima Ordem dos Cavalleyros da Sátiffima A nnunciada,
dandolhe por infignia hum Colár de Ouro, con eftas quatro Letras: F.E. R.T. que no Latim fazem efte mote: Fortits do ejus Rbodum tenuit: \& fignificam no Portuguez: Sua fortaleza livrou a Rhodes. Morreo efte gloriofo Princepe, deixando de Bona de Borbon, filha do Duque Pedro de Borbon,\& Irmãa de lfabel, Rainha de França,
Amadéo Septimo,chamado o Ruivo, a cuja obe: diencia as quatro Vigairarias, ou Provincias do Condado de Nífa no anno de mil rrezentos \& oitenta $\&$ hum, com grande fortuna fe fometeraó voluntariamente, em occafiäo que Ladifào, Rey de Napoles, contendia com o Duque de Anjô fobre a fucceffaö do Reyno, que pertencia à Rainha Ioanna (nam podendo foccorrer aquelle Condado nas continuas invafoens, \& hoftilidades, que the fazia todo o reftante da Provença, que feguia o partido do dito Duque de Anjô) o deixou em liberdade para fe fogeitar a qualquer outro Princepé,que nam foffe da Cafa de Anjô. Perfeguindo a huin Javalì no bolque de Tonon, empinoufelhe o cavallo, que cahindo para trás o levou debaixo, \& o deixou tam maltratado, que finalmente mor: reo em Ripalha, no primeiro dia de Novembrode mil trezentos \& noventa \& hum, deixando de

Bona, filha do Duque de Berri, fua mulher, Amadéo Oitavo, o qual foy no anno de mil quatrocentos $\&$ oito a Paris, onde compoz as differenças entre ElRey Carlos Sexto, \& os Duques de Orleans, \& de Borbon, intervindo na paz de Burges, que foy concluida aos quinze do mez de Iulho de mil quatrocentos \& doze, tendo levado Tropas confideraveis em defenfa da Coroa de França. Agregoua feos Eftadoso Marquezado de Ceva, que confina com o Genovezado. Horpe: dou em Revoli ao Emperador Sigifmondo, com grande magnificencia, acompanhandoo até os confins de Alemanha, enviando Embaixadores, que afliftirāo à fua coroação,em A quifgrana, don. de tornando o Emperador, para deixar hum eterno monumento da eftimaçāo, que fazia do Con: de Amadéo, erigio a Saboyaem Ducado, por Al; varàs paffadosem Chamberì a dezanove de Fevereiro do anno de mil quatrocentos \& dezafeis ; \& de entaó para cà os Soberanos defta Real Cafa fe intitulàraó Duques de Saboya, ainda que dantes tiveffem antepofto o titulo de Conde, ao que jà tis nhaö de Duques de Chables, \&e de Agofta. Com grande numero de foldados contribuio à emprefa da Cruzada, que fe tomou à inftancia do mermo Em.

Emperador Sigifmondo, contra os Hufitas Here jes de Alemanha. Alcançou do Duque de Milãoa Cidade de Vercelli,\& poucos annos depois inclio nandofe o Duque Amadéo aos exercicios de piedade, \& Religiaö, recolheole na foledade de RipaIha, fundando ahi hum Eremitorio debaixo da Re: gra de S.Aguftinho, cujo Habiro tomou cô muita devoção,tendo primeiro fubftituido no governo de feos Eftados ao Princepe Luis,feu Primogenito, \& no mefmo Eremitotio inftituio no anno de mil quatrocentos \& trinta \& quatro a Ordem Militar dos Cavalleyros de S. Mauricio, antigo Padroeiro da Real Cafa de Saboya; \& depois de alguns annos de hüa vida muyto exemplar, foy no Cifma, que naquelles rempos affligia a Igreja, creado Summo Pontifice no Concilio de Bafiléa, com onome de Feliz Quinto, \& reve o titulo de Supremo Paftor da Chriftandade, por efpaço de nove annos, depois dos quaes o renunciou voluntariamente aos pés do Papa Nicolao Quinto, ficando por elle confirmado Cardeal Bifpo SabinenLe, \& Legado à Latere em Alemanha: \& : tornan. do ao feu antigo Ermo de Ripalha, paffou à melhor vida com grande opimäo de Santidade, dei zando de Maria fua mulher, filha do Duque de Borgo:

Borgonha, àlem de tres filhas cafadas com os Duques de Milaõ, \& de Bretanha, \& outra com ElRey de Sicilia

Luis Duque de Saboya, marido de Anna, filha de Iano Rey de Chipre, de quem, àlem de Carlota, mulher que foy d'ElRey de França Luis Vndecimo, nalceraō Amadéo,\& Luis. Efte teve por efpofa a Carlota, filha vnica de Ioaö Lufinhano Rey de Chipre, jà viuva do Princepe D. loaõ, fiTho do Infante D. Pedro de Portugal, Segundogenito d'ElRey D.Ioaó o Primeiro : comoqual cé famento foy chamado, em lugar de Conde de Genebra, Princepe de Antioquia; \& morto o Rey de Chipre, tomou em companhia da mulher pofSe daquelle Reyno, de que foy injuftamente expulfo por hum filho illegitimo d' ElRey Ioaö, cha: mado lacome, que para efte effeiro foy ajudado das armas, ð protecçaó do Soldaō de Egypto, \&\& da afliftencia dos Venezianos; \& contra caö grane de poder, ficaraó frultrados os foccorros, que de. raō ao Princepe Luis, o Duque Amadéo feu Irmaó, \& o Gram Meftre de Rhodes. Porém a Raj inha Carlota com hūa incomparavel conftancia de animo, acabouem Roma os dias de fua traba. thora vida, depois de ter feito doaçaō do Reyno
de Chipre ao Duque de Saboya, \& aos feos herdeiros, \&e fucceffores; acabandofe nefta mefma Rainha aimperial profapia dos Palcologos, que por trezentos annos continuos tinhaó reynado em Chipre. De Jacome baftardo, \& Catherina Cornarafua mulher, nafceo hum filho pofthumo, que $d^{\prime}$ ahi a pouco tempo morreo. Peloque os Venezianos ( cedendolhe Catherina Cornara as razoés imaginarias, que tinha fobre o Reyno ) fe apodesàraõ delle em prejuizo do Duque de Saboya, que delle era o fô, \& legitimo herdeiro. ElRey Luis morreo no Ermo de Ripalha muitos annos antes, que a Rainha Carlota fua mulher; depois de ter dado maravilhofos exemplos de hûa generofa cōftancia nas proprias calamidades

Ao Duque Amadéo Nono chegou a noticia da morre do Pay, eftando no Borgo em Breça com a Duqueza Violante fua mulher, filla d'ElRey CarJos Septimo de França, onde tomou a homenagem a feos Vaffallos, affim d' alem, como d' aquem dos montes, intervindo os Embaixadores d'ElRey Vndecimo de França, \& de Felippe Duque de Borgonha. Manteve feos Eftados em muita tranquillidade. Foy Princepe fummamente pio, \& dado ao cfpirito, fofrendo com paciencia inexplicavel

## 11

osaccidentes de epiplefia, que frequentemente o atormentavão. Mandou foccorros confideraveis aos Chriftaõs de Conftantinopla contra os Tur: cos. Era efte Princepe taó grande efmoler, que em hüa publica penuria; deu o proprio collar da Ordem da Annunciada, para fe vender, \& diftribuir - preço delle aos pobres. Convidava muitas vee zes à caça por hum fanto entretenimento aos Em: bayxadores, \& Grandes da fua Corte, \& levan doos a hüa grande fala, lhes moftrava muitos pobres aflentados à mefa, dizendo, que eftes erâo os caens de bufca, com que andava â caça do Parais fo. Finalmente paffou feos dias com opiniaó de hūa fanta, \& pura vida, em cujo teftemunho foy Deos fervido fazer porfua interceffao muitos mis lagres, que deraō o motivo à fua beatificação: Profetizou o dia, \& a hora da fua morte, na qual chamados perante fy os feos principaes Miniftros; Thes fez aquelle nunca affaz louvado avifo: Facite judicium, EG jufitiam, Es Dominus dabit paa cem in finibus veftris. De Violante de França, deixou, àlem de Anna cafadacom Fradique de Aragāo, Rey de Napoles,

Filiberto Primeiro, chamado o Caçador, debayxo da tutoria da Duqueza Violante de França;
fua Măy; morreo de idade de dezalete annos, fem fuccelfaó de Branca Maria, lua efpofa, filha de Galeaço Maria Esforça, Duque de Milāo , a qual fe cafou fegunda vez com o Emperador Maximilia. no, fuccedeo nos Eftados

Carlos Primeiro, Irmão de Filiberto, a que inquietarão as armas do Duque de Borgonha, naó deixando defcendencia, fuccedeo

Carlos Ioão Amadéo, de idade de nove mezes, o qual morrendo da de oito annos, tomou a adminiítraçaõ dos Eftados

Felippe Segundo, Irmaõ do Duque feu Avô - Beato Amadéo Nono, o qual morroo a nove de Setembro de mil quatrocentos \& dezalete annos, näo tendo governado mais que dezafete mezes: Cafou duas vezes : a primeira com Margarida, fitha do Duque Carlos de Borbon: a fegunda com Claudina de Bretanha; defta nafceraó Carlos, que depois veyo a fer Duque de Saboya, \& Felippe Conde de Genebra, que deu principio à Cafa de Nemours, em França. Do primeiro matrimonio, àlem de Luiza, mulher do Duque de Angolema, Mãy de Francifo Primeiro, Rey de França, teve a

Filiberto Segundo, Duque de Saboya, morreo
de idade de vinte $\&$ quatro anncs. Foyo feu governo breve, mas pacifico; naō deixou defcendencia alguma, fem embargo de ter cafado duas vezes: a primeira com Violante fua Prima, filha do Duque Carlos de Saboya; \& a fegunda có Margarida de Auftria, filha do Emperador Maximiliano, a qual depois de eftar primeiro concertada, para cafar com Carlos, Delfím de França, \& nāo tendo effeito efte matrimonio, fe defpofou com o Infante D. Ioaó, filho unico de D. Fernang do o Catholico. Navegando de Fleflinguem, para Efpanha, correo rifco de naufragar, \& naquelle aperto compoz eftes dous verfos em Lingoa Franceza:

> Cy gif Margot la gentil D moif clle, Qit a deux marys, gs encor eff pucelle. Que traduzidos em Portuguez, fignificaō.

Iaz aqui Margarida Damabella,
Que dous maridos tem;mas he donzella:
E o papel, em que os efcrevéra, meteo em hum lenço, com as uas joyas mais preciofas ; \& com valor mais que demulher, atou tudo ao feubras ço, a fïm de fer conhecido feu corpo, \&2 fepultado com a decencia devida à fua peffoa, quandoo mar o lançaffe à praya. Morrendo Fill berto SeCiij gendo
gundo fem filhos, fuccedeo na Corozo Irmão

Carlos Segundo, chamadu oBom, o qual ca* fou com a Infanta D. Beatriz, filha do Grande Rey D. Manoel de Portugal, \& induzido pela Duqueza fua mulher, Irmaā da Emperatriz,feguio o partido de Carlos Quinto, contra ElRey de França Francifco Primeiro, feu fobrinho : pela qual caufa foy pelas forças de França defpojado de quafi todos os feos Eftados, occupados parte delles pe |  |
| :---: | las armas Francezas, \& parte perdidos nas revoltas da Cidade de Genebra, \& das terras de Vaud, Berna,\& Luzana, que fe agregarão aos Cantoens Efguizaros ; ficando lômente na poffe do Condado de Nifa, \&e da Cidade de Vercelli, que confina com o Eftado de Milāo ; namfendo poderofas as forças do Emperador Carlos Quinto, para livralo das invafoens d'ElRey Franciico, que fe valco de hum pretexto mal fundado, dizendo, que a Coroa de Saboya the pertencia, como a filho de Luiza, Irmaá inteira do Duque Filiberto Segundo. A troco de recuperar feos Eftados,quizéra o Duque Carlos entregar livremente a ElRey Francilco Nifa, \& Villafranca; mas a Duqueza Dona Beatriz, heroyna degrande efpirito o impedio. Paffou o reftante da fua defgoftofa vida efte Princepe, fenJnn

doo mais pelo titulo, que pela jurdição, \&z governo de feos Eftados, \& deixou

Manoel Filiberto, que por morte do Pay tomou a adminiftração daquellas reliquias, que the ficaraô do dominio, do qual depois recuperou a mayor parte, confeguindoa em premio de feu valor: porque nas capitulaçoens da paz eftabeleci: da entreas Coroas de França, \& de Efpanha, no anno de milquinhentos \& fincoenta \& nove, em que fora inclufo, tudo o que perdéra, the foy felizmente reftituido (excepto Genebra, Luzana, \& - Paiz de Vaud) cafandofe elle com Margarida, filha de Francifco Pimeiro, Rey de França. Mereceo efte generofo Princepe o nome de Marte do feu feculo, como quem exercitado na militar efcola de Carlos Quinto feu Tio, foy fupremo Governador das Armas d'ElRey Felippe Segundo, \& occupando efte pofto expugnou a famola Praça de S. Quintino, prendendo ao Gram Con* deftavel de Memoranfí, \&e metendo ao fio da efpada o mais forido da Nobreza de França. Daquiferetirou ao governo dos proprios Eftados. aos quaes com fingular valor, \& prudencia prefervou das armas eftrangeiras; \& dominando em paz, acumulou grandes shefouros, lembrado dos
paffados infortunios. Dilarou feu Imperio, ajuntandolhe o Condado de Afti, \& de Tenda, com o Principado de Onelha. Alcançou do Papa Gregorio Decimotercio a uniaō da antiquiffima milicia dos Cavalleyros de S. Lazaro à de S. Maurıcio, com acrefcentamento de muitas Comendas; ficando tambern por Decreto A poftolico, perpetuo Gram Meftre da dita milicia. Foy o primeiro Duque, a quemem refpeito de fua nobreza, dominio, \& reputaçaó fe deu o titulo de Serenifima Alteza. Morreo no anno de mil quinhentos \& oitenta, deixando de Margarida de França

Carlos Manod Primeiro, Princepe generofiffimo, affavel, guerreiro, incanfavel, em quem reluzio huma grandeza Real com taö poderolas demonftraçoens de benevolencia, que foraó baftantes a contemperar nos Vaffallos as moleftias, \&e pezo da continua guerra, com que exceffivamente agravou os feos eftados. Levado da violenta vo. lubilidade de feu genio inquieto, \& marcial, que hora o inclinava a França, \& horao affeiçoava a Efpanha; fempre anhcloi a guerra, \& foy julgado autor das revoluçoens, que naquelle tempo percurbàraó, naô lôa Itralia; mas ainda a toda Europa. Experimentouinfefto o poder das armas
de Henrique Quarto, \& vio a D. Pedro de Tolea do, Governador de Milaó, entrar vencedor na Cidade de Vercelli, \& juntamente faquear, \& de. ftruir aquelle fertilifimo Cödado. Guerreou com Fernando Duque de Mantua, pondo em campo vinte mil foldados, fobre as antigas pretençoens de Monferrato, as quaes fe terminàraó no anno de mil feiscentos \& trinta \& hum, nas Capitula çoens de Querafco. Com hum poderofo exercite poz em extrema neceffidade a Republica de Ge nova, que fem duvida ficàratoda debayxo do do ${ }_{2}$ minio deCarlos Manoel, fenaó fora foccorrida pelos Efpanhoes com forças fuperiores, affim por mar, como por terra. Nas inteftinas difcordias de França fe apoderou do Marquezado de Saluço, a troco do qual conveyo depois largara ElRey Hen rique Quarto,o Ducado de Breça, Bugei, Valro: mei, \& Ges. Teve por mulher a Infanta Donz Catherina, filha d'ElRey Felippe Segundo, ens cuja Corte (à que com luzido cortejo fe tinha paffado, para effeituar os defpoforios com a dita $\operatorname{In} \%$ fanta ) altercàraō os Grandes fobreo modo, porque the haviaó defallar; ElRey, para deciबir a controverfia, ofaudou, fallandolhe por Alteza, \& dandolhe publicamente a maó, até elle contrahir

- Matrimonio com a Infanta, de quem teve nua merofa prole, a faber, Victorio Amadéo feu fucceffor ; Filiberto Manoel, que morreo primeiro que feu Pay , fendo Generaliffimo d' ElRey Catholico; Mauricio Cardeal, que depois cafou com a Princefa Luiza Maria, fua fobrinha; Thomas Princepe de Carinhino, que teve por mulher a Anna Princefa, do angue Real de França, herdeira da Caía de Soifions; quatro filhas, hüa cafada com o Duque de Mantua, outra com ode Modena ; \& duas Religiofas de vida fanta, \& exemplar. Morreo no anno demil feifcentos \& trinta, em idade de feffenta \& nove annos, em Savilhano, em tempo que meditava os mais violentos defignios, \& fe via no mais arduo dos negocios; por eftar apertado das armas Francezas, que contra elle follicitava o Cardeal de Richelieu, feu implacavel inimigo

Victorio Amadéo Primeiro, que fuccedeo nos Iftados, em idade de quarenta \& tres annos, Princepe mais moderado que o Pay, \& mais propenfo à paz, foube tomar as refoluçoens neceffarias, pa: saextinguir o fogo, em que ardiaō os feos Eftados; o que fez comas fecretas Capitulaçoens de Querafso, em que, para obviar a mayores incon-
venientes, largouao Rey de Françaa Praçade Pis nharol, tomando atroco della as Cidades de Alba, \& Trim no Monferrato. Tomando o titulo de Rey, acrefcentou no Efcudo de fuas Armas, as de Chipre. Morreo de idade de fincoenta \& hum annos, deixando de Criftina de França, filha do Grande Henrique Quarto, àlem de Luiza Maria; que por razão de eftado, cafou com o Princepe Mauricio de Saboya, feu Tio, Francifco Jacinto, Carlos Manocl , Margarida, cafada com Ranucio, Duque de Parma, \& Adelaide, mulher deFernan do, Duque de Baviera, Eleytor do Imperio. A fuy nefta morte do Duque Victorio Amadéo, foy a origem das guerras civis, que affligirão por algüs annos ao Piemonte, debaixo do governo de Madama Real, mal fofrido, \& impugnado pelos Principes, Mauricio, \& Thomas de Saboya.

Francifo lacinto, que fuccedeo ao Pay, loz grou a Coroa fô hum anno, porque morreo na tenra idade de feis, ficando por herdeiroo Irmáo Carlos Manoel Segundo, em cuja menoridade crefcérão as difcordias entre Madama Real, \& os Principes do fangue, dos quaes a defendia a pro: tecção de Luis Decimoterceiro, Rey de França, feu Irmão , contra os auxilios, que aos Principes derão

$$
\mathrm{D}_{\mathrm{ij}} \text { o Em }
$$

- Emperador, \& ElRey Catholico,feos Tios.Dōn² de fe ateou no Piemonte o incendio de húa guer. ra civil, fomentado pelas oppoftas forças de França, \& Efpanha, fuftentando aquelle Eftado o pezo de dous numerofifinmos Exercitos, até fe comporem aquellas differenças, dandofe ao Princepe Mauricio por mulher a Princefa Luiza Maria, fua fobrinha, com ogoverno de Nifa, \& ao Princepe Thomas, o delvrea, ficando o Cattello de Turim empoder dos Francezes, \& no dos Efpanhoes, a Cidade de Vercelli, que fe reftituiraó depois da paz dos Pireneos: \& dahiavante S. A. R. de Saq boya leguio as partes d'ElRey Chriftianiffimo nas guerras, que com varios fucceffos houve fobre o Eftado de Milaó. Na menoridade do Duque,Madama Real fua Mäy, continuou o governo do Eftado, fendo feu primeiro Miniftroo Marquéz de Pianeça. Cedeo efta grande Princefa ao Decreto da Ley uniuerfal, quando vencidas as Sirtes: \& as Caribdes de hum mar tempefuofo, defcançava no Porto de huma venturofa paz, \&\& defejada tranquillidade. Ficando viuva na idade juvenil, foy a fua foledade perturbada do fragor das armas, 8 e a Soberania do feu governo contraftada pela oppofição dos Cumhados. No fanguinolento tumul-
to dos Exercitos, \&e na obttinada duraçaó dos alo fedios, fe moftrou lempre generofamente imperturbavel. Na liberalidade, em defpender thefouros, oftentou fua Real munificencia, provandofe em tudo digna filha de Henrique Magno.

O Duque Carlos Manoel, Princepe de extraordinaria vivacidade, amigo da caça, liberal, \&\& magnanimo, cafou com Francifca de Borbon, fiIha do Duque de Orleans, \& fobrinha de Luis Decimoterceiro, Rey de França : mas em breve tempo funeftou o deftino as glorias daquelle Real talamo, com a intempetiva morte da Duqueza, que apenas chegadas Turim, acabou foos dias. Pelo que cafouo Duque fegunda vez, com a Princefa de Nemours, Irmäa da Princéa de Umales, hoje Rainha de Portugal ; \& neftas Princefas fe termina aquella Serenifima Cafa, paffada a França, com o Princepe Felippe, Conde de Genebra, filho fegundo de Felippe, Duque de Saboya. Morreo o Duque Carlos Manoel, em idade de quarenta \& dous annos, deixando da Princera de No: mours, fua mulher

Victorio Amadéo Segundo, ainda de me: noridade, debaixo datutoria, \& governo de Madama Real, fua Mäy, Maria Ioama Bautita, cuja
heroica fortaleza de animo ten confervado em Italia huma tranquilliflima paz, no meyo das perrurbaçoens de toda Europa. Nefta admiravel Princefa concorrem todas as virtudes, de que procede a felicidade dos Vaffallos na menoridade dos Principes. Huma das coufas mais memoraveis, có que tem aventajado a fua Real Cafa, he o gloriofiflimo Matrimonio de S.A. R. feu unico filho, có a Serenifima Senhora Infanta D Ifabel, filha unica do Sereniffimo Princepe D. Pedro, Re: gente, \& Governador dos Reynos de Portugal , affegurando à Augufta Cafa de Saboya, com efte aulpicatiffimo Matrimonio, o fundamento das mayores profperidades, a que pôde alpirar no mundo qualquer grande Monarca.

Cumprio efte gloriofiflimo Princepe o decimo fexto anno de fua idade, aos quatorze do mez de Mayo defte prefente anno de mil feiscentos \& oitenta \& dous. Recebeo da Natureza hum belliffimo afpecto, \& da educaçaō materna todas aquellas virtudes, que eternizàraô o nome de feos gloriofos Antepaffados: \& jà fe vay chegando o fufpirado tempo de feos Reaes Himenéos, em que toma por Efpofa a huma Princefa, que como foy - alvo das pretençoens de todos os Principes do Chris

Chriftianifmo,affim ferà o perfeito cumplemento das felicidades do Grande Victorio Amadéo , a quem o Ceo tem deftinado o Imperio da Monarchia Lufitana, dilatada pelas quatro partes do Mundo : \& efta Serenifima Princefa, que fendo - objecto, em que juntamente fe reprefentaō todas as prendas da gentileza, \& da virtude, merece com prodigiofa fingularidade as reverentes admi. raçoens do Univerfo.


SVM.

##  

 S V M M ARIO DOS ESTADOS, QVE POSSVEM. os Duques de Saboya.S Eftados de S. A. R. de Saboya, conforme a demarcaçaö moderna, eftão fituados da= quem, \& dalem dos Alpes. Os primeiros fe com* prehendem debaixo do nome geral de Saboya; os fegundos debaixo do nome do Piemonte, \& dos Alpes maritimos:\& eftes Eftados, quefe eftendem derde o Rio Varo, que divide Italia de França, até huma Villa chamada a Ponte de Bonvezinho, por onde paffa o Rio Guié, que divide aSaboya da França,\& que dahí a huma legoa fe miftura com o Rodano, tem oirenta legoas de comprimento, porco mais, ou menos. Contemfenelles finco Ducados, afaber
Saboya.
Chables.
Agofta.
Genebrez.
Monferrato.

## Piemonte:

## Onelha.

Barcellona:
Quatro grandes Marquezados, queantigameno «e eraō de Senhores particulares, que tinhaō a pree minencia de Principes.
Suza。
Irrea:
Saluço.

Theatlode de Filosolla
Clathilas.e tevas

## Bibiloteca Central

## Ceva.

Seis Condados coma mefma fingularidade: Moriana.
Tarantafia.
Verceili.
Anti.
Tenda:
Nifa; a que efta adjacente o Porto de Villafrañàà chamado pelos ancigos: Portus Hercules Monact; no qual coftumàrăo os Duques de Saboya fuften; tar hüa efquadra de finco Galés, para guardarem aquella cofta, \& alimpala de Piratas, até a fatal morte de Victorio Amadéo Primeiro , Avô do Duque, hoje Reynante; depois da qual diverfos refpeitos, \&z ocultas razoens de Eftado, nāo permid E «̌rāo ${ }_{3}$
rão, que nos tempos adiante fe continuaffe com efte maritimo prefidio:

Alem de treze Cidades Epifcopaes, hàmais de cem Villas muradas, \& muitas famofas Fortale. zas, das quaes as principaes faö o Caftello de Turim, em Piemonte, o de Momoliaó, em Saboya; \& o de Nifa, nos Alpes maritimos, o qual no anno demil quinhentos \& quarenta \&o dous $\mathrm{fe} \mathrm{mo}^{\circ}$ frou inexpugnavel às armas Francezas, colligadas com as Otomanas.

Tem efpecialmente o Piemonte taó numero. Cas, \&e taö juntas povoaçoens, que (como affirma Botéro na fua Hiftoria Geografica) te pôde chamarhüa fò Cidade.

Vemfe nos contornos de Turim varias Quin= tas, \& Cafas deprazer, abundantes de todo genero de divertimentos, taô amenas pelo fitio, \& na eftructura taö magnificas, que pôdem competir cóos mais foberbos, \& deliciofos palacios de tó daIralia. E entre ellas
Moncalieri:
Rivoli.
Valentino:
Millafiori.
Venaria Real: faö as emque com mais porazivel
pom:
pompa fe retrata a amavel grandeza d'aquelles Principes.

O Cavalleyrode Quichenon Francez, na HiAtoria Genealogica da Real Cafa de Saboya, conta fincoentailluftres familias, que poffuetn feudos: \& juntamente o titulo heredicario de Marquéz; com outras trezentas, que tambem tem o titulo de Conde: Entre as quaes le diftinguerin as dos Principes da Cafad'Efte, \& do Marquéz de Pianeça, defcendentes por linha maternal da Real Cafa de Saboya, \& tambem duas com o titulo de Princepe, por feudos, que receberaó da Sé Apos ftolica; \& faö a de Maferano, \& de Cifterna; que naquellas terras exercitaó huma foberana jurdie çā̄, batendo moeda , \& adminiftrando indepen. dentemente juftiça: \& hà muitos outros Titula ${ }^{\text {a }}$ res Vaffallos do Duque de Saboya, que pofluem feudos imperiaes com todas eftas preeminencias.

Das Ordens Militares fe rem baftantemente fald lado no Compendio Genealogico, quando fe tra rou dos Duques, que as inttituirảo. Mas näofedeve omitir, que eftà annexa à Ordem da Santifirima Annunciada a prerogativa de Grande da Corte, com queos Cavalleyros della nos actos,em que fe cobrealgum Princepe, ou Embaisador, tem o direito de fazerem o mermo. Eij Di.


# DIGNIDADES, 

 E Beneficios Ecclefíaficos?NOs Eftados do Duque de Saboya hà dous Arcebifpados, o de Tarantafia, em Saboya; \& o de Turim, em Piemonte : \& onze Bifpados, que faö os feguintes.
Anici, aonde refide o Bifpo nomeado de Gene. bra.
$\left.\begin{array}{l}\text { 'Agofta, } \\ \text { Luzana. }\end{array}\right\}$ em Saboyaz
Mondovi.
Ivréa.
Saluço.
em Piemontes.
$\left.\begin{array}{l}\text { Vercelli. } \\ \text { Afti. } \\ \text { Alba. } \\ \text { Foffano. }\end{array}\right\}$
Nifa $\}$ detraz dos Alpes mariximos. ${ }^{\text {. }}$
Tem S.A.R.a livre nomeaçaö deftes Bifpaz đos à differença dos outros Principes de Italia, ờ do
do melmo Rey Catholico, no Ducado de Milaü, \& no Reyno de Napoles, que naō lograõ tal faculdade. Tambem prové quarenta sicas Abadias; \& outras diznidades Ecclefiafticas, \& beneficios fimples. Como perpetuo Gram Meftre dà comabfoluta authoridade as Cömendas da Ordem Militar dos Cavalleyros de S. Mauricio, \& S. Lazaro. Com beneplacito pontificio fora facil erigir mais alguns Bifpados, com rendas baftantes; por quan: to a mayor parte de Saboya, \&e do Condado de Nifa,depëde no efpiritual do Arcebifpo de Ambrum? \&r dos Bifpos de Granoble, Graffa, Vença, \& Glan* deves, cujas Cathedraes eftāo em França ; comotambem dos Bifpos de Vintimilha , \& Albengab. Igrejas do dominio de Genova.

Tem o Duque de Saboya,' para admuiniftraçaõ da Iuftiça, tres Senados, ou Parlamentos, que em feu nome julgaō, \&z fentenceão abfolutamente; hum em Chamberi por Saboya, outro em Turim por Piemonte, \& outro em Nifa pelos Eftados detraz dos Alpes. De mais deftes hà em Turim, \&\& em Chamberi outros dous Tribunaes, paraadmi $\%$ nittraçaö da Real Fazenda, com a mefma autho: ridade, que os Parlamentose

## FAZENDAREAL,

## EARMAS

TOdos os annes recebe o Duque de Saboya de rendas certas, que fe pagâo quarteis. hum Milhāo de Ouro, que faö dous de Patacas, is tres de Cruzados de Portugal :\& confiderandoo Conde Lotqui Vicentino, Vaffallo da Republica de Veneza, a fertilidade, \& riqueza das terras, que S. A. R. poffue, diz, que tem hum Vello de ouro, que ao feu arbitrio contribue à opulencia de feos thefouros. Alem deftas rendas ordinarias, tem outros tributos extraordinarios muy confideraveis, nem o faö menos, as contribuiçoens dos Povos, em occafião de guerra, que fobem a mais de meyo Milhāo de Patacas. Ifto em quanto à fazenda. Em quanto às armas; houve occafioens, em que os Duques de Saboya fuftentáraó emfeos Elg tados Exercitos de quinze até vinte mil homens: Para guarda de fua Real Peffoa, \&e guarniçaō das Praças, mantém continuamente o Duque de Sa:
boya, eritre de cavallo, \&x Infantes, feete para oito mil Soldados, pagos cada mez. Não fallo aqui no luzimento da Corre de Saboya , porque aos que tem noticia das da Europa, he patente, fer ella huma das mais viftofas, \& luzidas Corres da Chriftandade.

## b.e sodaina .sxaz



## LICENCTAS.

Dadére imprimir efte Compendio Genealogi: co da Real Cafa de Saboya, \& depois de im. preffo, torne parafer conferido com o Original \&\& fe dar licença para correr, \&e fem ella nảo correrà Lisboz s.de Iulho de 1682.

## Manool Pimerecel da Soufa. Fr.V alerio de S.Rammurdo.

POdefe imprimir efte Compendio Genealogi。 co,¿« Lepois tornarà para fe dar licença para correr, \& fem ella näo correrà. Lisboa 8. de lulho de 1682.

Phanddadade fulusofion Cleicles e clatros Serraö.

## Biblioteca Centra!

POdere imprimir, viltas as licenças do S. Officio, \& Ordinario, \& depois de impreffo tornarà à Mefa, para fe conferir, \& tayxar, \& ferm iffo näo correrà. Lisboa 12 . de Iulho de 1682.

Roxas. Bafto. Rego. Lamprea. Noronba.


