# CANC, AO 



A MAGESTADE SERENISSIMA
Trioz atpa st de noffolnvitao Monarcha

# D AFFONSO VJ. 

## NA SINGULAR VICTORIA, QUE

fuas femprejultas, \& agora trianfantes Armas alcançáráo.
NA MEMORAVEL BATALHA DO


OFFERECEA

$$
\text { Wh astinglef zon } 8218
$$ แ่̈ \& Һпว OFFERECEA



FR. IERONYMO VAHIA Monge de S, Bento.
LISB:OA

Com todas as lic enças necejSarias.
Na Officina de Henrique Valente de Oliveira Impreffor del Rey N. S. Amиo 1663.

V

 7. de Iulho 1663.
CLT

VIfta ấfformação, podefe imprimir 2 Canção inclufa, \&ctim preffa tornará ac Confelho para fe conferir com o original, à fe dar licença para correr, \& fem ella não coscerà. Lisboa 10 . de Iulho 166 .


POdeef inprimir. Lisboa r2.de Iulho 1663.


## Lnd C EN C, 4 S

 मUO STA. TTE Bi]pode TaGaVI a Canção do P. Fe. Teronymo Vahia Bemfe inculca naharmonia poetica pos filka de let Author, \& bem Le conhece hos dilerotos tafgos que ná podia fer parto de melhor Idea

At fibi Mufa potest, addere nosira nibil.

Parece me que he obra bem digna de fe dar à eftampas pera que firia de porfiada in ueja aos noffos engenhos, 9 pera efcreuer as acçoés proprias coftumảo valerfe das vo zes eftranhas;como tämbe parağ firua dē eftimulo glori 0 fo aos animos PortugueZes, vendo que the nâo falta o efpirito de hifla pena tão figenhof a, que jeduzindo 2 breue efphera o ditatado de fuas acçoés heroicas, lhas rabe tão fonoramente efcrever nos bronzes da fama, \& tảo luzidaméte cantar em plectro memorauel, fuppofto que pera defcretellas, feja ainda breue panegirico o melhor poema, \&\& sò lhe poffa feruir de liuro mais copiofo a fua fama,

POdefe imprimir, viftas as licenças do Ordinario, \&s S. Offcico, \& impreffa tornaso 15 तُ chaMera para fe tajixar, \& lem iffo näo correra, Lisboa 17. de Lulho 1663. - Mantityo \& velloo I fillame
Sell fecend है facir) peCtor a laudis Amror.
OS吉 SH

# Ugufto Rey do mais valenteImperio, Em fi breve, em conquiftas dilatado 

 Por quanto argenta o mar, doura Pyróo Datumba Occidental, ao berço Eóo; Vòs, Senhor,que termído; vós que amado Höra do Luzo fois, e horror do Hifperio! Hoje, que produz gloria, \&ov ituperio, Vituperio a Caftella, \& a Lifia gloria, Dà guerra o cãpo, \& o louro da victoria, Preftai àrude voz, fronte ferena, Que fe anima meu plectro, voffa fronte, Fare que voffa efpada, \& minha penna, De Marte ao cãpo, \& de ApoHoao móte Affombrecom valor, pafmecomarte Muito mais q̣a de Apollo, \& q a de MarDeixaráóhoje (Principeeminête (te: Voffo alto esforço, \& minha fede ardéte Efgotado o Parnazo, Ibêria exangue, Hưlsémais agoa, \&̧ outra sé mais langue.O Caftelhano Anteo, que vezes tantas Cabido âterra, ao vento devantadol Com alterna fortuna, \& varia forte A vida dilatou,fugioa morte, Jaz para fempre (Alcides esforiçado) Soberbamente humilde a yoffas plantas: Cortais de hư golpe fó muitas gargantas Aa Hydrallifpana, que partidaiem peças -Abate a voffos pès, fuas cabeças: Antes,fem golpe algū do braço invicto, Só do trémendónome a grande fama Ganhou o mór trofeo, no mòr conflicto, Que chora oEfpanbol, e Luzo acclama. Ouvirão q́hieis vós, Monarchaugufto, - Elogo, a rumor tanto, o mäis robufto Quantobrio perdeo, achou defmayo: Cl O trouào os matou, anțes que o rayo. V Proftrando affio exercito mais greffa I Primeiro o mecto fen, que o valorvioff.

Mais nolugar, que no valor fiado, Occupava oContrario hum mõtealtivo, Que levantando ao Ceo a excelfa fronte, Acaba nuve, começando monte:
Nelle de infantes numero exceffivo?
Como bem defendido, bem formado,
Taófublime fe ve, tão remontado,
Que parece deftina fazer guerra
Mais a Jove no Ceo, que a nòs na terra;? Mas nós fubindo ao Ceo por duas vezes, Huaa com paffos, \& outra com façanhas, Malhas rompêdo, efpedaçando arnezés, Transformamos os mōtes em cápanhas. Efte acomete, aquelle herefifte, Hü fere,outro fe oppoê,nenhum defiftè: Excede o Luzoem brio,em lugar cêde, Céde olbéro ê valor, \&rem polto excéde: Ambos iguais eftaó; que defte modo Quern defiguala a parte,iguala o todo.

# Por efta,eftoutra,aquella, \& toda a parte 

 Corta o ferro, arde o fogo, o sãgue corre, Tudo feoppoẽ,bē q́ fe ajūta tudo (dô: Lâça a lâça, elmo a elmo, \& efcudo a efcu Quẽ vếce,ou cède, quẽ refpira,oumorre Naō diftingue a Fortuna, ignora Marte; Sò depois que eftefica, aquelle parte Do mundo,ou cāpo, morro, ou fugitivo, Se fabe o vencedor, fe alcança o vivo. Entre nuves de pó,trovoés de bronze, Debróze entre trovoēs, rayos de guerra, Nas quatro partes, nas esferas onze Fazem tremer o Ceo , \& abrir a terra. Achaô nos golpes feros, \& a ys fentidos Horror os olhos, laftima os ouvidos, E chea de fuor, \& de pò chea, Fea fi,mas galhardamente fea, Enche a nofla naçaÓ, \& a gente eftranha Defangue as armas, de armas a câpanha.Mas jâ cedendo o fitio â valentia,
Abréfahida ao fangue, ao ferroentradá Forte Menezes, \& Mendloça forte;
Emulaçoés de Marte, antes da morte, Faz hưa, \&outra generofa efpada Nó efquadrão mais ferrado, imméfa via, Edesfazendo na campal porfia Bofques de lanças, nuves de pilouros Quantas feridas dāo, recebem louros. Terror do oppofto, exéplo faõ doamigo Caftelmelhor fatal, Torre triunfante, Da batalha maior, do mór perigo, Efte defprezador, \& aquelle amãte: (lo, Hū de outro enveja, hû de outro paralêlAmbos Fortes, hừ Torre, outro Caftello, Cortaó fios vitaes, com mortais fios, Tantos, que defatado o monte em rios, Faz a cada ferida, a cada paffo, Fòffos de fangue,às fortalezas de aço.

## O Souza memorando, o Farohorrendo,

 Mafcarenhas feroz,Miranda bravo, Dous feros cunhas, dous Correas fortes Mụitas mais que feridas, deraō mortes: Mâchade Achyles foi,de Heitor aggravo O fempre vencedor, fempre tremendo Conde Schomberg, cujo valor rópendo, Cujo fabèr, difpondo, he femfegundo Da Fama emprego,admiração do mũdo: Efte, qfó,mais do qं hí campo,importa, Comfingularesforço, \& rara gloria Abrio para a fugida a Iberia a porra, A porta a Lyfia abrio para a victoria; Efeus filbos feguindo fewexemplo, Abremde Jano, abrem da Fama o tếplo: A força, \& brio de Inglaterra, \& França, Näo temparelha,ignora femelhança, Cada qual com triunfo, \& com eftragó Lyfia faz Roma, Ibéria faz Carthago. IOs infäntès no monte já vencidos,
Os cavallos no campo inda naó rotos, Dāo parte da victoria, \& negão parte: Oppoêfe esforço a esforço, \& arte a arte; Mas como dous trovoês, dous terremoPrefos no Ceo,na terra reprimidos, (tos Que mais valentes faö, mais refiftidos, Dous varoés rōpētudo: Freire, \& Mello, De Luzosgloria de Efpanhoes flagello. Magalhaês duro,duro Figueiredo Rompê com forçaigual,comigual forte, Metendo â mefma valentia medo, Aoméfmo Marte ameaçando morte: O fempar,o magnanimo Ataîde He novo Orlando, he Luzitana Cide. A invicta máo do intrepido Ribeira Nemfegunda terà,nem tem primeira: Sefe compára ao grande Maldonado, Fica omór Capitâo,menor foldado.

Tres

## 8

'TresSiluas,dousMëdoças,dousAndradas, Dous:Coftas, hü Rebello, \& huü Barbofa, Caftro, Moura, Moraes, Lobo, Lobato, Sey xas,Campos, Tavares, Paivà, Ocrato Com forçaigualiscom furia portentofa (Trovoés nasyozes, rayos nas efpadas) Tantas vidas ao mundo tem furtadas, Que para as fepultar def pois da guerra Faltoli ao campóampo, \& terra à terra. Bravo o Saldaniha, o Mafcarenhas bravo, Ganhaó do amado tronco a efquiva rama Por decimo Varaõ, milagre oitavo, Do mundo oitavo, \& decimo da Fama; Fica o galhardo Cezar deftemido, Mais Cezar navalor que no apellido. Evós(ó Luzitanos já celeftes!)
Que ganhandorrofeos, vidas perdeftes? Adquiris cadáqual dobradagloria, Hüano Impyreo, \& outrana memoria.


Soldadoinfigne; \& Capitaö famoro, Com raro esforço, comprudencia rara Dô Sächo, höra do Luzo, autor da palma, Cortou cô forças, \& do corpoj, \& dalmia, Para Ibéria inimiga.\& Lyfia chara Lourofeliz,cyprefte luctuofo: Seulouvor feja efpanto refpeitofo,
Qüe a feualto valor, faber profúdo (do. He pouca a fama, è fama he pouco o mú Eftes, \& outros varoẽs,com nobre furia, Que melhor pena, \& Muza, efcreua, \& cã Deixâraó,para gloria, \& para injuria, (te Vencida Efpanha,Portugal triunfante, Por eftes perde a cor, \& o nome perde Feito vermetho mar, o campo verde. Mas no grande trofeo do Luzo Marte Temo Caftelmelhor, a melhor parte; Que o metal louro menos fe attribue A a mina qo produz, qंao Sol queinflue.

# Quando affifte no Ceo,obra naterra 

 Do corpoazul o coraçaōluzente: $\mathrm{Naó} \mathrm{de} \mathrm{outra} \mathrm{forte} \mathrm{o} \mathrm{Conde} \mathrm{efclarecido}$, Do Reyno valedor, do Rey valido, Quando mais defviado, mais prezente, Na Corte o campo fez, na paz a guerra; Oluftre, pois, que tal victoria encerra Diga a fama, $q$ he feu;porque atropella Efte Caftello fò, roda Caftella. Poucos refiftem jà na guerra dura, Rotos os elmos, rotas as efpadas, Muitos a vida tem por maís fegura Nos pés inermes, que nas maôs armadas; Mas nòs dãdo ao veloz, \& dãdo ao forte Se foge, alcance, \& fe efpera, morte, Com feu ardente fangue, \&troncos frios Tantos montes fizemos, tantos rios, Que trasformada a fórma do Orizonte, Ficou a terra hŭmar, \& o cạpo hũ môte.İ victoria, victoria, em vozi fentiva,
RepefeoralerofoLuzitanosorob a $/$ /h E victoria, victoria, eccho retumbab ò
Hans entregges a Fama, outros à tüba, Hūs tédo a gofto, outrossétindo oldanio, Ouvemsmorra Felippe, Affoñoviva; Viya, Affonfo, de Affonfoimagem viva;
De eujoexcelfonome a clara fombira
Illufted Portugal, Caftella affombra. Já na velozfugida fe defpenha Auftrig,deixando a bellica fadiga, E a noite of favorece; porque tenha Quando eftrella contraria, पoite amiga: Foge, gias deixa nafatal campanha, Quenāofeifè mais arde, ou mais fe banha, Muitós mortos de nome, muitos vivos Soberbos de fe ver volfoscativos;
Eos que nome nãoté, não ha quê fome, Porq forâo fem numero os fem nome,

## Deixahũ defpojo, qं huั thezouro encerra,

 Mas de roubaro Luzo naó faz cazo, Só de ferir ofaz; que nelle excede Na de ouro a fome, mas de sägue a fede: Oeftandarte Realno camporaze, , isl Da victoriahefinal, fe o for da guerra, Jâfeo venco affoutava, jaz por terra, Enelle a branca Lua,o Sol dourado, Ella minguante eftâ, ellé ecly pfado. Tem Sol, \& Lưás mas naó teve eftrella; Porque como em feu cảpo traz coffuzas Armas de Portugal, \& de Caftella, Aas Ibèras daõ morte as armas Luzas: Deixa(ōde eftãofeusbrios tão bizarros?) Para voffos triunfós tres mil carros, Defmedidos trabucos, peças groffas, Que daó feus bronzess, para eftatuas vofOnde ê materia, \& förma jute a arte (fas; De marte ahurayo,fayostmilde Marte.
## 13

# Drnai,pois,a Real telta, eminente 

(Affonfo Sexto,antes Planetaquinto)
 Vös, cuja idade ve de ferro, \&o de ouro Refucitadoo Lužo, o Jbéro extinco, ${ }^{\text {e }}$ Que goftofo a fefteja \& Eniftea fente; I Deeterna:Dafne,föbre Offrlizente 3 A tefta ornaijmas logo, logoem quanto Frio eftàde temor, cheo de efpantoos 1 OLeaó Gaftélhano, agora, agora, Que quãto verteo fangue em noffa terra, Tantas no Reyno feu lagrimas chora; A victoria fegui,dobraia guerra: Vença effate Craca façanhofa, vença
 Vença Madra, que no final fufpiro, Chore dezerto, 9 que dorou retiro; E corra Mançanares,en tal magoa, Rico de fangue,como pobre de agoa.

# Mufa!agora não mais:fedo(fe Apollo 

 Como algũ tēpo,hoje meursuerfos ama Efta acção feouviráde poloapolo Furtada ao efquecine êto, êtregưe á fama Sedoa vea hoje groffajentaó mais pura, Hoje precipitảa, entaofegura, og 9 リ Cantarádo Rey faufto o no me augufto Defdeo Tejonevado,ao Indoadufto, Recebendo mil luftres entre tanto Do canto onomenaó, do nome o canto