




N


「TAZMO

# INDICE GERAETALEO D A S 

DECADAS
D E
COUTO.

$1 \begin{array}{llllllll}I & M & P & R & E & N & S & A \\ N & A & C & I & O & N & A & L\end{array}$

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& \text { atyivasab すวICルI } \\
& \text { 3.A } 1 \\
& 3 \text { actaca } \\
& \text {-.OTUOO }
\end{aligned}
$$

## I N D I C E

DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS

## D A S <br> DECADAS DE COUTO.

## T. jignifica Tomo, P. Parte, p. pagina.

## A

ABASSIA. Imperio. T. I. P. I. p. 24Abexim. ib. P. 35 .
Abexins (Povoação dos) deftruida, e faqueada por D. Manoel de Lima. T. 3. P. 1. p. 246. Alexins apoderam-fe de Damáo por morte do Rey de Cainbaya. T. 3. P. 2. p. 574. Difpóem-fe para rèfiftir ao Vifo-Rey D. Conflantino. T. 4. P. 2. p. 27. Efmorecens vendo a armada do Vifo-Rey fobre aquelle porto. ib. p. 28. Defpejam a Cidade. ib. Perdem o animo, defpejan a fortaleza, o que fazem antes de retirar-fe, ib, P. 30. 31. Văo acampar-fe em Parnel, e entráo a inquietar os noffos. ib. p. 34. Săo desbaratados por Antonio Moniz Barreto. ib. p. 37. 38. Văo devaftar as terras de Balfar, ib. p. 195. Sahe contra elles Alvaro Gonçalves Pinto, Capitáo defta fortaleza, ib. Travảo bataliha, matão o Pinto, desbaratăo os noffos. ib. p. 196. 197. Inveftem a fortaleza, nảo podem tomalla. ib. p. 197. 198. Intentăo impedir o foccorro que lhe hia de Damáo, náo - confeguem, retirảo-fe. ib. p. 200. Voltäo fobre Balfar, tem huma grande batalha com os noffos, ib. p. 202. 20 3. Entrāo a fortaleza, sáo rechaçados. ib. p. 204. 20 . Levantáo o campo com a chegada de hum foccorro que veio de Damăo, ib. p. 201. 208. Váo inveftir a Tranqueira de Tarapor. ib, p. 209. Retiräo-fe desbaratados, entrĩo a faltear as terras. ib. p. 210. 211. Paffam para as vizinhanças de Datráo, e para que. ib. p. 221. São desbaratados por D.DioCouto. Indise.
gō o Côrcos. ib. p. 220. Voltáo fobre effa mefma praça , sảo desbaratados por Garcia Rodrigues de Tavora. ib. p. 503. 510.
Abixcan, Abexim, Capitaáo do Rey de Cambaya. T. 3. P. 2. P. 514 . Levanta-fe com as terras de Dio por morte do Rey, ib. p. 515 . Manda hum feu Capitáo para a Cidade de Dio, ib. E huma Embaixada a D. Diogo de Almeida para a confervação da paz. ib. Manda renovar a antiga fortaleza de Dio. ib. Vem com grande poder para foccorrer efta fortaleza tomada, e arrazada pelos noffos, e porque. ib. p. 523 . O que faz ao Caftanhofo depois de morto. ib. Manda commetter pazes, condiçöes com que fe lhe concedem. ib. p. 536.
Abrahemo, ou Idalxá, fuccede no Reino de Vifapor, T. 1. P. 2. p. 429 . Reconcilia-fe com Accedecan. ib. Manda hum Exercito fobre as terras de Salfete. ib. p. 448. Defifte defta guerra, e faz pazes com o Effado. ib. p. 461. Envia a cumprimentar o VifoRey D. Garcia, e a confirmar as pazes. T. a. P. a. p. 57. Quem era feu caracter. ib. p. 352. O que faz em favor de Mealecan feu tio. ib. p. 353. Entra a defoonfar delle, e do Accedecan. ib. p. 354. Concede ao tio o retirar-fe para Meca, e com que condiçūes. ib. p. 354. 355. Procura haver á măo o Accedecan para o matar. ib, p. 355. Difpóe a ir de mão armada contra elle. ib. Nắo fabe dos tratos, que elle tinha com o Capitắo de Goa. ib. Efereve a efte, rogando-lhe năo deixe fahir de Sanguicer os thefouros do Accedecan. ib. Marcha contra elle, defbarata os conjurados, etoma Xilgáo. ib. p. 365-307. 371. Manda pedir 20 Governator Martinho Affonfo Jhe entregue o tio, offerecendo por difo asterras de Salfete, e Eardez, ib. p. 373 . Satisfaz-fe com a promefla, que o Governador the faz de o mandar para o Reino, Malaca, ou Maluco. ib. p. 374. Manda fazer entrega das terras de Salfete, Bardes, e fuas pertenças. ib. Faz doaça a ElRey de Portugal

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS.

gal dos Thefouros do Accedecan, ib. p. 37.5. Mane da lembrar ao Governador a promefla , que the fizera fobre Mealecan, e hum prefente de trinta mil pardaos. ib. p, 390. Defcobre-lhe oengano, que ufíra com elle o Cemaçadim, fubre os thefouros do Accedecan. ib. p. 391. Repete as diligencias para a conclusáo dos ajuftes fobre o Mealecan. ib, p. 453 . Näo fe contenta com as fatisfaçóes que o Governador lhe dá. ib. p. 454. Manda prender o noffo Embaixador, e todos os Portuguezes da fua comitiva. ib. Manda requerer ao novo Governador D. Joáo de Caftro, The cumpra o contrato fobre o Mealecan. T. 3. P, 1, p. 13. Com a refpofta defte póe em maior feguranga os prezos. ib. p. 14. Manda com ma̋o armada revendicar as terras de Salfete, e Bardes, ib, p. 339 . Tornáo os noffos a apoderarofe dellas, ib, p. 341. Manda novo exercito para as tornar á fua obediencia, ib. p. 342. 361. He obrigado a largallas por força de armas, ib. P. 371 . Manda huma embaixada ao Governador Garcia de Sá fobre o Mealecan, ib. p. 57. Faz as pazes com o Eftado, e com que condiçóes. ib. p. 77. O que faz fabendo de huma conjuraçáo , que os feus formáräo contra elle , e do que fe tratava em Goa com o Mealecan. T. 4 . P. 1, p. 91. O que faz para haver a efte em feu poder, ib. p. 160. Pede ao Rey de Bifnagá foccorto eontra os conjurados, ib. p, 91, 163. Suas liheralidades, e grandezas para com o exercito Canará, jb: P. 166. Desbarata o Mealecan, reconquifta as Tanadarias de Ponda, e do Conção, ib. p. 175. Manda fazer guerra a Goa, ib. p. 199. Manda novos exercitos contra aquella ilba, que são desbaratados. ib: p. 291. 297. 346 , Póe aquella Cidade em grande careflia, ib. p. 347. Manda tratar de paz, concede-fe-lhe, e com que condiģos. ib, p. 377. Marcha com hum poderofiffimo exercito a conquiflar a ilha de Goa, T. s. P. 1. P. 320. 321. Affenta o feus campg de roda da ilha, manda tomar as terras de

Salfete, ib, p. 321. Seu defgofto pela perda das dưas náos, e outros navios, que o Vifo Rey the mandou queimar em Dabul. ib. p. 327. Faz confelho com os feus Capitáes fobre efta guerra. ib. O que the diz Norichăo a efte refpeito. ib. Manda bater as noffas trincheiras, recebe baftante damno dos noffos. ib. p. 335. Perdas que os noffos lhes causão. ib. p. 374. Motivos, por que fe defgofta defta guerra, e confente fe bufque meios para a paz, ib, p. $384 \cdot 385$. Encarrega Norichão defte negocio, que fe não profegue, e porque. ib. p. 385 . Manda paffar tres mil homens á ilha de Joăo Lopes. ib. p. 387. Sáo refachados com grande perda. ib. p. 388. Manda invadir a llia de Mercantor para paffar a Goa, ib. p. 405. Pafsão os feus a Ilha, tem huma grande batalha com os noffos, sǎo desbaratados. ib. p. 407. 408. Retira-fe para Ponda muito magoado defta perda. ib. p. 408. O que faz com a chegada do novo Vifo Rey. T. 5. P. 2. p. 2. Deixa tres Capitāes feus com poderes para tratarem as pazes com o Eftado. jb. Manda hum Embaixador a cumprimentar o Vi-fo-Rey. ib. p. 25. Agazalhos que faz ao Embaixador, que o Vifo-Rey the mandou. ib. p. 27. Jura de novo as pazes diante delle. ib. Manda reprezar D. Henrique de Menezes todos os Portuguezes, e fequeftra-lhes as fazendas, e porque. ib. p. 97. 102. Manda hum Embaixador a vifitar o Governador Antonio Moniz, por quem lhe efcreve, pedindo-lhe a fatisfação das duas náos, que the foraro tomadas no governo paffado. ib. p. 139. Efcreve ao mefmo Governador, pedindo-the hum Embaixador para tratar com elle negocios de importancia. ib. p. 215 . Recebe muito bem o Embaixador, que the foi mandado. ib. p. 216. Fica muito fatisfeito fdo bom exito das negociaçōes, que tratára com elle. ib. Marida foltar todos os Portuguezes, que tinha prizioneiros: ib. Manda feu Embaixador a Goa a confirmar as pazes. ib. p. 224. Hum ao Reyno a tratar com El-

## das Cousas mais notaveis.

Rey D. Sebaftião, ib. p. 225. He morto por hum pagem feu, e porque: caracter defte Principe. T. 6. P. 1. p. 8. 9. Quem the fuccede. ib. p. 9. Defordens naquelle Reyno fobre a regencia, e tutoria do novo Rey. ib. p. 9 .
Abranches. (D. Alvaro de) Capitảo mór de huma armada para o Malavar. T. 7. p. 72. Vai foccorrer Chaul, feu valor na batalha, que tiverảo com os Mouros. e na tomada do Morro. ib, p. 169. 170, 171.172. 173. Vai entrar na Capitania de Moçambique e Çofala. T. 8. p. 16 g .
Abadaxem, quem era, vai a Ormuz, faz-fe Chriftáo: 484. 491. Vem a Goa, paffia ao Reyno. ib.

Abrea. (Aleixo de) Capitáo da armada de Manoel de Lacerda , do Reyno para a India. T. 1. P. 1. p. 206. Perde-fe na Bahia de Sant-Iago. ib. p. 207. Atravefla a Ilha, he morto com todos os feus pelos Cafres. ib. p. 335.
Abrcu. (Lourenço de) Vai com D. Eftevăo da Gama contrap Rey de Viantana. T. 1. P. 2. p. 284.
Abrea. (Onefre de) Vai á Ethiopia com D. Chriftovão da Gama, feu valor, fua morte. T. 2. P. 2. p. 158. 224. 284.

Abreu. (Francifco de) Vai á Ethiopia com D, Chriftovǎo da Gama, feu valor, fua morte. ib. p. 158. 284. Abreu. (Sebafiāo de Soufa de) Vai ao Eftreito com D. Alvaro da Silveira. T. 4. P. 2, p. 50 . Seu valor na batalha de Baharem, ib. p. 127. O que faz para falvar o corpo de D. Alvaro, ib, p. 128. 129 . He perigofamente ferido. ib. p. 1 30. Fica cativs, fua morte, ib, p. 131. 132 ,
Abrea ( Joäo de) o Diabo, quem era, feu valor na guerra contra o Madune. T. 4. P. 2. p. 341.
Abreu. (Diogo de) Quem era, feu valor na guerra contra o Madune. T. 4. P. 2. p. 341.
Abren. (Andié de) Vai foccorrer Cota, feu valor. ib. P 3140 Abreu. (Jä́o de) Morre no cerco de Dio. T, s. P. I. 8. 456 .

Abrew

PAbrea (Simäo de) o Papa ferro, fica com a armada de Sancho de Vafconcellos. T. 5. P. 2. p. 33.34. Combato com os Ternates, feu valor, fua morte. ib. p. 36. 37.

Abreu. (Simăo de) Alcaide mór de Dio, toma poffe do governo da praça, e porque. T. 6. P. 1. p. 108. Abrea. (Braz de) Capitảa da armada de Fernando de Miranda, combate com os Malavares, mette huma galeota a pique. T.6. P. 1. P. 341.
Abreu. (Antonio Rodrigacs de) Seu valor na defeza de Malaca. T. 6. P. 2. p. 309.
Abreu. (Miguel de) Capitáo de huma náo do Reyno para a India, oque paffia até Mombaça. T. G. P.2. p. 298. 401. He foccorrido, e por quem. ib. p. 402. Abren. (Pedro Alvares de) Capitảo da armada de D. Paulo de Lima para Malaca, o que faz no rio de Jor. T. 6. P. 2, p. 385 . 451.453.

Abreu (Pedro de) o Modeliar, feu valor contra os levantados de Ceiláo. T. 8. p. 97. 100.
Ache. Porto da Sunda na cofta da Jaoa, T. 1, P. 1. p. 167.

Acht. (Pana) Quem era. T. 1. P. 2. p. 201. Vai a Chale vifitar o Governador Nuno da Cunha, ib. Alchem. Reino da Ilha de Çamatra. T. 1. P. 1. P. 168. Achem. (Ray do) Seus enganos para haver a galé de Simão de Soufa Galvăo. T. 1. P. 1. p. 28 3. Manda inveftilla por vinte lancharas. ib. Que fe retirao deffroçadas. ib. p. 285 . Vale-fe de novos enganos, nẵo confegue apanhalla. ib. p. 286. Torna a mandar fincoenta lancharas contra ella. ib. p. 287. Fusiofo combate entre eftas, e a galé, ib. p. 2go. Tomấo a galc, e pôrque. ib. p. 2g1. Razắo, por que manda cuidar nos Portuguezes ferides. ib. p. 292. Manda commetter pazes ao Capităo de Malaca, que năo fe effectuăo. ib. p. 379. 384. Manda occulta* mente tratar com Sinaya fobre entregar- Ihe a Cidade de Malaca. ib. p. 385 . Manda vifitar o nove Capităo de Malaca, que acceita as fuas offertas, ib.
p. 36. ${ }^{887}$. Recebe o nofio Embaixador com grandes honras. ib. p. 387 . Confirma as pazes, e manda publicallas. ib. Defpede o noffo Embaixador, traição que ufa com elle, ib. Sabe pelo Sinaya não ferem defcubertas as fuas maldades. ib. Manda outra embaixada a Malaca, pedindo ao Capitão a confirmaçăo das pazes. ib. p. 388. O que faz a Manoel Pacheco, ib. p. 389. Manda hum infolente recado ao Capitão de Malaca. ib. E matar todos os Portuguezes, que tioha em feu poder. ib. Manda huma grande armada fobre Malaca. ib. Seu defgofo com ocartigo de Sinaya, ib. p. 39 I. Lança huma armada a corgo. prezas que faz. T. 3. P. 1. p. 348. O que faz efta armada em Malaca. ib, He desbaratada pelos Portuguezes. ib. p. 354. 355. 356. Convoca o Turco, e outros Principes do Oriente contra os Portuguezes. T. 5. P. 1. p. 130. 131. 132. Vai com huma poderofa armada fobre Malaca, ib. p. 133 . Ardil com que pertende introduzir os feus na fortaleza. ib. p. 140. O que diz aos feus vendo as difpofic̣óss do Capitão da fortaleza, ib. p. 141. Póe-fe em terra com todo o exercito, cérca a fortaleza, levanta baterias, entra 2 batella. ib. 141. 142, 143. Eftratagemas de que fe vale para tomar a fortaleza. ib. p. 145. 146. 150. 152. 153. 154. Continúa a mandar batella, ib. p. 149. 1 $£ 2$. 1 $\varsigma$ §. Intenta efcalar a Cidade. ib. p. 154. Manda dar-the hum affalto geral. ib. p. 156. Confegue cavalgarem os feus a muralha. ib. Pertende entrar pela parte de Ilher năo o pode confeguir. ib. p. 157, 158, 159, 160. Levapta ocerco, retira-fe desbaratado, e com grande perda. ib. p. 160 . Salie com huma armada de mais de duzentas vélas para tornar fobre Malaca. ib. p. 246. Encontra-fe com a náo do Capitäo Manoel Lopes Carrafco. ib. Dí-lhe hum furiofo combate por tres dias. ib. p. 247. 248. 249. 250. Retira-fe desbaratado, e com mais de quarenta navios menos. ib. p. so. Convida a Raynha de Japará para fazer
guer-
guerra a Malaca, T. 5. P. 2. p. 122. Vai com huma grande armada fobre aquella fortaleza, ib. O que faz affim que chega. ib. p. 123. Retira-fe, e porque: modo, por que profegue a guerra. ib. p. 123. 124. He desbaratado com grande perda por Triftāo Vaz da Veiga. ib. p. 129. 1 30. Seus enganos para com o Rei de Viantana fobre a fortaleza de Malaca, e do Viantana para com elle. jb. p. 236.237. Vai com grande poder fobre efla praça. ib. p. 241. Desbarata toda a noffa armada com grande eftrago dos nofios, ib. p. 242. Entra a defconfiar do focego, com que o Capităo Triftảo Vaz fe portava. ib. p. 244. Levanta o cerco, e retira-fe, ib. p. 2450 Manda huma armada contra Malaca. T. 6. P. I. p. 271. O que faz. ib. p. 275,278. 284. Paffa a Jor, e para que. ib, p. 272. 284. Retira-fe, e porque. 3b. p. 28 s . Manda Embaixadores a Goa, e para que. ib. p. 242. O que faz em obfequio dos Portuguezes aos Hollandezes, que eftavảo no feu porto. ib. p. 513.514 .515.

Ascedecan, quem era. T. 1. P. 2. p. 424. Razăo, por que dá Salfete, e Bardes ao Eftado. ib. p. 428. Porque quer havellas outra vez. ib. p. 429. Manda fobre ellas hum exercito, que fe retira desbaratado. ib. p. 435 . Vai em peffoa fobre Salfete, ib. p. 448. Manda por cerco a Rachol. ib. Corta a communicação do rio com efta fortaleza. ib. p. 449. Forti-fica-fe no Bory. ib. Desbarata D. Gonçalo Coutinho. ib. p. 456. Offerece paz ao Eftado. ib. p. 459. Condições do tratado. ib. p. 461. Pertende fazer Mealecan Rei de Vifapor, năo o confegue, e porque. T. 2. P. 2. p. 352 . Reconcilia-fe com Abrahemo novo Rei de Vifapor. ib. p. 353. He chamado a Corte, defconfia, acolhe-fe a Bilgáo. ib. p. 355. 356. Cartea-fe com o Rey de Cananor, e para que. jb. p. 356. Manda os feus thefouros para. Sanguicer. ib. p. 356. 357. Cartea-fe com alguns Capităes do Idalxá, e para que, ib. p. 356. Manda tratar com a $\mathrm{Cz}-$

Capităo de Goa mande a Cambaya bufcar Mealecan para o fater Rey de Vifapor. ib. p. 357. Promette, le o Eftado o ajudar nifto, dar-lhe todo o Concáo. ib. Ajuftes, que faz com o Capitáo de Goa a efte refpeito. ib. Efcreve a Mealecan, para que fe paffe a Goa. ib. Manda ao Rey de Cambaya ricos prefentes para deixar vir Mealecan para Goa, ib. Sua morte. ib. p. 366. Deixa Mealecan por feu univerfal herdeiro.
Accedecan, Capităo d'EIRey de Cambaya, vai com hum exercito de foccorro ao que eftava cercando Dio. T. 3. P. 1. p. 259. Seu valor. ib. p. 281. Sua morte. ib. p. 285.

Aderajao, Cabeça de todos os Mouros, e Regedor mór do Reyno de Cananor. T. 4. P. 2. p. 11. Subleva os Dlouros contra os Portuguezes, e porque. ib. Sufcita todos os Mouros da cofla do Malabar contra os Portuguezes, ib. p. 75. Fórma huma grande conjuraçăo contra a fortaleza de Cananor, ib. p. 77. Faz com que o Rey de Cananor confinta nifto. ib. Mette nella o Çamorim, e a maior parte dos Reys do Malabar. ih. Vai com mais de cem mil homens accommetter ás trincheiras, que cercavăo a fortaleza. 77. 78. Trava huma cruel batalha com os noffos. ib. p. 78. 79. 8o. 81. 82, 83. Retira-fe desbaratado com perda de quinze mil dos feus. ib. p. 83. Continúa a ir fultentando a guerra contra os noffos. ib. p. 85. Renova a guerra, e porque. ib. p. 577. Adem, Reyno, e Cidade na cofta da Arabia. T. 1. P. 1. p. 215.

Adel, Reyno na cofta da Arabia. T. 2. P. 2. p. 152. Aciro. (Soltāo) Quem era. T. 1. P. 2. p. 298. Tirado a fua mǎi por força pelos Portuguezes. ib. p. 299. Crueldade que usão com ella. ib. Succede por força no Reyno de Ternate, e porque. ib. Fica retido na fortaleza dos Portuguezes. ib. He pofto em liberdade, logo prezo, e remettido a Goa. T. 2. P. 2. p. 414. Aporta a Malaca, feus extremos pela mor-
morte de Tabarija feu irmáo, ib. p. 451. Năo quer voltar para Ternate, fegue viagem para Goa ib. He bem recebido do Governador da India. T. 3 . P. 1. p. 22. He coroado Rey de Maluco em Goa, e com que condiçóes, ib. p. 23. Remettido a Maluco, e reftituido à poffe do Reyno de Ternate. ib. p. 24. 344. Manda fazer guerra a Geibolo. T. 3 . P. 2. p. 197. Vai com gente Portugueza continuar effa guerra. ib. Eftragos que faz pelas terras daquelle Reyno. ib. p. 198. Razáo, por que năo profegie nella, ib. Manda pedir ao Vifo-Rey retire Jordão de Freitas daquellas terras, e porque. ib. p. 246. Vai a Geilolo com Bernardino de Soufa. ib. p. 295 Procura defvanecello defta empreza. ib. p. 203. Of-ferece-fe para ir fazer guerra ás Aldeas de Geilolo. ib. Inquieta-fe com as noticias, que o Rey de Gćilolo fazia correr de effar ligado com o de Bachăo. ib. p. 308. Socega-fe com o que the diz Bernardino de Soufa a efte refpeito. ib. Adoece, e vai-fe para Ternate, e deixa em feu lugar Cachil Guzarate, ib, p. 309. Defeonfianças nałcidas da fua autfencia. ib. Votta a Geilolo para a conclusão da paz. ib. p. 31 s . Năo pode atalhar as ${ }^{-}$defordens do exercito vencedor dentro da praça, ib. p. 317 . Fica com os Portuguezes para dernolir a fortaleza de Geilolo. ib. Recolhe-fe a Ternate, e volta com Bernardino de Soufa a Geilolo. ib. p. 3 20. Intercede pelo Sangage de Geilolo. ib. p. 322. Namora-fe duma irma do novo Sangage de Geilolo, que efte trazia por fua manceba. ib. p. 324. Pede a Bernardino de Soufa obrigue o Sangage a deixalla, ib. Confegue oo e fica com ella. ib. Fica còm a adminif raçáo da Ilha de Tidore na aufencia do Rey. ib. p. 367. Sua refpofta a Bernardino de Soufa fobre a demolição da fórtaleza de Tidore, ib, p. 368. Vai a Tidore com Bernardino de Soufa. ib. O que paffa com o Rey. p. 369 . Atalha a retirada de D. Rodrigo de Menezes, e porque. ib. p. 373. Rerfuado o Rey de Ti-do-

## das Cousas mais notaveis.

dorc a derrubar a fortaleza. ib. Vai a Camafo com - Capitáo Francifco Lopes de Soufa, ib. p. 473 . Seu heroifmo. ib. p. 474. Sua refpofta ao Rey de Tidore, que o convidava para matar os Portuguezes. ib. p. 475 . Falla que faz zos Portuguezes fobre a contenda do Alcaide mór com Chriftovão de Sá. ib. p. 176. Decide com o voto de todos a favor do Sá. ib. p. 477. Prezo por D. Duarte Deça, e porquue. T. 4. P. 1. p. 327.328. Miferias, barbaridades, e injutias com que he tratado na prizảo. ib. p. 328. 329. Solto pelos moradores: ib. p. 366. O que the diz is fatisfaçōes que lhes derăo. ib. p. 367. Socega as defordens, ib. p. 368. Continúa com a antiga amizade com os Portuguezes. 369. Faz demifsảo do Reyno nas mảos do Capităo da fortaleza. T. 4. P. 3. p. 418. Reconhece EIRey D. Sebaftiảo por legitimo Rey, e Senhor daquelle Eftado. ib. p. 41 g. Fica com o mefmo titulo de Rey, e com o governo daquelle Reyno. ib. Recupera, ajudado dos Portuguezes, as terras que o de Tidore lhe tinhia tomado. ib. He avifado de que o Marramaque levava ordem para o prender, e remetter para Goa. T. s. P. 1. p. 173. Vai vifitallo com feus dous filhos, o que the diz. ib, p. 174. Concorre com fua mulher , e filhas para a fabrica das cafas, que Marramaque mandou fazer para affiftir, ib. O que refpondia aos que o avifavăo de que o queriam prender. ib. p. 175 . Reprehende os feus, e ameaças por fe retirarem da Cidade, com a notícia da fua prizăo. ib. Prepara huma armada para ir com o Narramaque a Ce bu. ib. p. 182. Manda por Capitão mór della feu filho Babútib, p. 183 , Folga de ver recolher a Marramaque tảo abatido de Cebu, ib, p. 189. O que lhe diz fobre o foccorro, que the pede para voltar a Amboino, condiçōes com que tho promette. ib. Efcufa-fe, e aos filhos de irem a hum convite, que - Marramaque lhes fer. ib. p. 190. Infifte com elle fobre o foccorro que the pedira, e elle nas condi-
çóes com que o promettêra, ib. Caufas dos feus defgoftos com os Capitảes, ib, p. 206. 207. 208. Vexaçóes que lhe faz o Capitão Diogo Lopes de Mefquita. ib. p. 208. 209, 210. Retira-fe para Maquien, vem para Ternate, fabendo que o Capitáo o mandava matar, ib, p. 211 . O que diz fobre ifto a Luiz Carvalho, que o hia matar. ib. Pede a João Gago, e a Simáo de Mlendoça façảo com que o Capitáo feja feu amigo, ib. Faz as pazes com o Capitão, ju ram perpétua amizade, ib. p. 212. Vai vifitar o Capitão á fortaleza. ib. He affaffinado ao fahir della. ib. p. 213 . O que diz antes de expirar abraçado com huma das peças da fortaleza. ib. Defprezo com que he tratado depois de morto. ib, 214. Succede-lhe feu filho Babú, que jura huma eterna inimizade contra os Portuguezes. ib. v. Bahú.
Affonfeca. (Joño de) Vai á Ethiopia com D. Chriftovão da Gama. T. 2. P. 2. p. 15 S. Seu valor, fua morte. ib. p. 286.
Affonfo. (Pcdio) Seu valor na batalha contra o Raju. T. 6. P. 2. p. 221. O que faz em defeza de Columbo, ib, p. 519.520 .548 .565 .567 .581 .605. Capitảo mór de huma armada, o que faz pela colta, e portos do Raju. ib. p. 621.622.
Aguiar. (Athanafio de) Vai a Pegú com Diogo Soares de Mello. T. 3. P. 2. p. 119 . Sahe ferido de hum affalto. ib. p. 122. O que faz no cerco de Camade. ib. p. 132 .
Aguiar. (Filippe de) Alcaide mór de Ternate, oppóe-fe a. Capitania provida em Chriftováo de Sá, ib. p. 475. He prezo pelo Rey de Ternate. ib. Toma a efte por arbitro, que fentencea contra elle. ib. p. 476 . 477. Aguiar. (Domingos de) Desbarata a armada do Raju. T. 6. P. 2. P. 554. 559.

Aguiar. (Braz de) O que faz em Columbo. T, 6. P. 2. p. 672 .

Agaçaim, povoação do Reyno de Cambaya deftruida por Antonio de Saldanha. T. 1. P. 2. P. 149.

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS.

Agará, Provincia do Guzarate. T. 1. P. 1. p. 45 .
Agara, Cidade que veio a fer Corte, e cabeça do Rey-
no dos Mogores. T. 2. P. 2. p. 254.
Agafai, Reyno, e porto da Java. T. T. P. I. p. 166.
Agoada, Eertaleza na Barra de Goa. T. 1. P. 1. p. 229.
….- De 'Teive. T. I. P. 1, p. 29.
…-.. Do Defafio. T. 2. P. 2. p. 132.
Alarcăo. (D. Fernando de) Vai foccorrer Damão contra os Mogores. T. s. P. 1. p. 40.
Alamo. (Domingos do) Seu valor na defeza de Chaul. T. 5. P. 1. F. 348. 372. Fica muito mal tratado de huma mina. ib. p. 372.
'Alixa, Capităo mór da armada de Dio, cativa Diogo de Mefquita, e outros. T. 1. P. 1. p. 307. Envefte o galeảo de Henrique de Macedo. ib. p. 310 . Re-tira-fe com a chegada de Antonio da Silva. ib. A prefenta os cativos zo Badur. ib. p. 311. Sahe com huma armada contra os Portuguezes. ib. p. 354. He desbaratado por Lopo Vaz de Sampaio. ib. p. 360. Aly. Bachá de Bafforá, apanha os avifos, que D. Antão de Noronha mandava ao Rey de Bafforá. T. 3. P. 2. P. 334. Ardil de que fe vale para fazer retirar D. Antão daquelle porto. ib. p. 334. 335.336. O que manda dizer depois a D. Antão. ib. p. 338. Aly. (Mir Soltäo) Quem era, vai com o Baxá Turco contra Baharem. T. 4. P. 2. p. 110. Retira-fe para Catifa, e porque. ib. p. 133. Manda vifitar D. Antão de Noronha, e fazer-line muitos offerecimentos. ib. p. 140. Offerece-lhe fer medianeiro da paz. ib. p. 143. Efcreve fobre ifto ao Baxá, ib. Perfuade o Capităo de Catifa vá a Baharem concluir á paz entre os Turcos, e os Portuguezes, ib. p. 148. Efcreve ao Baxá, aconfelhando-o faça 2 paz com os Portuguezes. ib. Manda defcubrir a D. Antão a maldade, com que Mahamede Eec tinha embarraģado a paz. ib. p. 149.
Alvares, grandes ladrôes. T. 1. P. 1. p. 373. Alexandria, Cidade. ib. p. 209.

Alepo, Cidade da grande Syria, jb, p. 374. Albuquergue. (Marioel de) Capit́o mór de huma armada, o que faz pela cofla de Cambaya. T. 1. P. 2. p. 242, 245.

Albuguergue. (D. Joăo de) primeiro Bifpo de Goa. T. 2. P. 1. p. 276 . O que faz a bem do feu Bifpado. T. 2. P. 2. p. 455 . O que faz com a noticia da vitoria de D, Joāo de Caftro em Dio. T. 3. P. 1. p. 292. Dá conta a ElRey da conversáo do Rey de Tanor. T. 3. P, 2. p. 105. Rey D. Antáo de Noronha. T, S. P, 1, p, 116. Soccorre o pofto do Mafcarenhas atacado pelos Mou* ros. ib, Seu valor, fahe ferido, ib. p, 118, 119. Perigo que corre, ib, p. 119. 120. Valor, com que accommette a armada do Catiprocá. ib, p. 380 . Com-bate-fe com a capitínia, he obrigado a retirar fe, e porque, ib. Volta ao combate, rende o inimigo. ib. Yalor, com que acode á 1 llha de Joăo Lopes. ib. p. 387. Capitả̊ mór de huma armada para o Cabo Comorim, e para que. T. 5. P. 2. p. 14. Eftragos gue faz pelo rio de Sanguicer, e porgue. ib. p. 24. Vai com huma armada para o Malavar. Toma quatro navios inimigos. T. 6. P, 1, p. 57, 59. Volta a Goa, he recebido com muitas honras, ib. p. 60 . Vai com outra armada para o Malavar. ib. p, 72. 152. O que faz por aquella coffa, ib, p. 157. a 102. O gue faz á Raynlua da Serra, e à de Olala, é porque. ib. p. 167, a 169 . Torna para a mefma cofta com outra armada. ib, p. 329. Vai concluir as pazes com o Çamorim, que nảo fe effecluão. ib. p. 332. Eftragos cue faz pelo Malavar, ib. p. 333. 334. Entra na Capitania de Ormuz, o que faz, T. 6: P. 3. p. 6 s. a 68 , Manda bam galeäo contra os Niquilús, e porque. ib. p. 68.69 . Manda dar fobre a Ilha de Lara, e porque. ib. p. 70, Pede ao VifoRey the mande gente para cafligar os Niquilús, ib, p. 71. Vem para o Reyng, e velta à Ipdia por Vi-
fo-Rey. T. 7, p, 66. O que paffa na viagem até Goa, ib. Manda calligar o Rey de Jafana Patáo, e porque. ib. p. 68. Expede huma armada para o Malavar. ib. p. 72. O que faz com hum avifo, que the yeío de Ceilăo. ib. p. 147. Manda duas armadas para o Malavar, ib, p. 177. 182. E tratar com o Çamorim a deflruição do Cunhale, ib, p. 187. Faz novo tratado de paz com elle, e ajuftăo deftruillo ib. p. 188. Sucsede-lhe o Conde da Vidigueira, que fe encarrega defta empreza. ib. Vai vifitar o Conde, e entregar-lhe o governo, näo tho acceita por então, T. 8, p. 14. 15. O que paffa com elle fobre huma execução, que FilRey the mandava fazer, e porque. ib, p. 55 , 56 . Sua conformidade na perda da fua fazenda. ib. p. 72.
Albuguergue. (Feroando de) Vai entrar na Capitania de Malaca. T. 8. p. 434. Recebimento que faz aos Embaixadores do Achem, que alli chegáráo de Goa. ib. p. 513 . Ofentação, com que os manda conduzir ao Achem por hum feu Embaixador. ib. Alcaçova. (Filippe Carneire de) Paffa á India com o Vi-fo-Rey D. Affonfo de Noromha. T. 3. P. 2. p. 223. Vai a Dio, feu valor, fahe ferido de hum affalto. ib. p. 525.0530.

Albergaria. (Fernando Soqres de) Capitáo mór de feis náos do Reyno para a India. T. 3. P. 2. p. 436. Albergaria. (Diego Seares de) Seu valor na defèza de Chaul. T. 5. P. 1. P. 349. 350. 415.
.-... Alcaide mór de Malaca, fuccede no governo daquella Fortaleza, e pargue. T. 5. P. 2.) p. 123. O -i/ que faz em defeza della contra o Achem.ib. p. 123. -1 124.
Almada. (Redre Alvares de) Fica muito ferido na occaffâo da prizäo do Radur. T. 2. P. 1. p. 109. Almada. (D. Manoel de) Quem era, Capitão mór dos mares de Malaca, T. 6. P. 2, p. 39 .
Alfange, bairto da Villa de Santareme T, 1.R. X. po 75. Almanzor. v. Rey de Tidere.

Alcocer, Cidade na cofta do mar Vermelho. T. 2. P. a. p. 133. Deftruida pelo Governador D. Eltevâo da Gama. ib. p. 134. Sua fituação, ib.
Almeida. (D. Diego de) o Alfenim, vai á India com -o Vifo-Rey D. Garcia. T. 2. P. 1, p. 280. A Dio com o mefmo. ib. p. 457. A Sues com o Governador D. Eftevão da Gama. T. 2. P. 2, p. 114. Volta ao Reyno. ib. p. 179. Capitáo da armada de Diogo Lopes de Soufa do Reyno para a India. T. 3 . P. 2. p. 342. O que paffa com o feu defpacho, e o que fobre ifto efcreve a EIRey.ib. Rifcado da matricula da Cafa Real, ib. p. 343. so1. Vai a Ceiláo ter com o Vifo-Rey. ib. p. 348. Ao Chembe com o mefmo, ib. p. 357. Entra na Capitanía de Dio, o que diz a efte refpeito. ib. p. 441 . Confirma as pazes com Abixcan Abexin. ib. p. 515. O que manda dizer a Elal fobre os infultos, que os Mouros faziđo na Cidade aos Portuguezes. ib. p. 516. Dá fobre a Cidade, paffa os Mouros á efpada. ib. p. 517. He tirado do governo, e porque. jb. Vem para Goa. ib. Vai 20 Malabar com Gonçalo Pereira Marsamaque. T. 5. P. 1. p. 5. Acha-fe em Chaul cercado pelo Nizamoxá, ib. p. 306.
Almeida. (Gonçalo de) O que the fuccede com o Baxá, que cercava Dio. T. 2. P. 1. p. 322. Fica reprezado. ib. p. 323.
Almeida. (D. Diogo de) Capitáo mór de Goa, quer ir lançar a gente do Idalxá das terras de Salfete, năo querem os Vereadores. T. 3. P. 1. p. 403.
Almeida. (D. Francifco de) Seu valor no cerco de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 417. Volta á India com o Vi-fo-Rey D. Conftantino. T. 4. P. 2. p. 5. Capitáo mór de huma armada em foccorro de Cranganor. ib. p. 374. Trabalhos que paffa até fe unir coin o Capi-* táo daquella Fortaleza, feu valor. ib. Ficá em Primbalảo, e porque. ib. p. 376. Vai em foccorro do Rey de Bafforá. ib. p. 383.0 que pafía na viagem. ibe p. 384 .

D 15 COUSAS MAIS NOTAVEIS. 17
Almeida. (D. Lourengo dc) Vai com o Vifo-Rey D. Antâo de Noronha. T. 5. P. 1. P. 118. Soccorre o quartel do Mafcarenhas, feu valor nefta acção, fahe ferido. ib. p. 118. 119.
Almeida. (D. Diniz) Vai foccorrer Damăo. T. 6. P. It p. 187.

Almeida. (Lucas de) Capitão mór de quatro navios, o que faz na llha de Lara. T.6. P.2. p. 70. Perdefe com toda 2 armada, ib, p. 71 .
Almeida. (Luiz de) O que faz em Cunhale. T. 8. p. 199. 213.379. 383.401 .402.

Almeida. (Antonio de) Quem era. T. 2. P. 2. p. 243. Vai a Saragão. ib. O que paffa com o Capitâo mór dos Caftelhanos. ib. p. 244. 245. Vai em foccorro do Geliato de Gomo Canorá. ib, p. 337 . O que the fuccede nefta acçăo. ib. p. 338.339. Sua morte, ib. p. 340.

Almeida. (D. Francijco de) Vai de foccorro a Dio. T. 3 . P. 1. p. s2. Seu valor, ib. p. 92. 117. 182. 192. 220. Sua morte. ib. p. 320 .

Almeida. (D. Luiz de) Capităo mór de feis caravellas para foccorro de Dio. T. 3. P. 1. p. 2 31. Vai efperar as náns de Cambaya, que vinhăo de Meca. ib. p. 234. Toma huma náo depois de hum grande combate. ib. p. 235. Faz outras prezas, e volta a Dio. ib. Vai ao Norte com o Governador D. Joăo de Caftro. ib. p. 385. Fica com huma armada nos rios de Rachol. ib. p. 416. Vai ao Concáo com D. Antáo de Noronha. T. 4. P. 1. p. 121. Ao Norte com o Governador Francifco Barreto, ib. p. 226. Ao Cinde com Pedro Barreto Rolim. ib. p. 232. A Chaul com o Governador Barreto. ib. p. 385. A Damăo com feu irmão D. Pedro de Almeida. T. 4. P. 2. p. 44. A Mangalor com o Vifo-Rey D. An tăo T. 5. P. 1. p. 106. Vài foccorrer o quartel do $\mathrm{Mafcarenhas} \mathrm{affaltado} \mathrm{pelos} \mathrm{Mouros}. \mathrm{ib}. \mathrm{p}. \mathrm{116}. \mathrm{Va-}$ lor com que accommette os inimigos. ib. p. 118. Achafe na forga do combate com nove companheiCouto. Indice.
ros. ib. O cue paffa neffa occafiáo com Pedro Machado. ib. Valor com que profegue a peleja. ib. p. 119. He ferido. ib. Vai com huma armada para Damão, e para cue. ib. p. 214. Toma tres náos de Meca, das guaes duas rende à força d'armas. ib. p. 216. 217. Entra na Capitanía de Damão. T. so P. 2 p. 55. Mlanda pedir an Vifo-Rey foccorrns para efta fortaleza, e porque. ib. p. 68. Avifa o VifoRey da marcha dos Mogores contra aquella fortaleza. ib. p. 6g. Suas refpoftas aos recados que o $\mathrm{Ca}-$ pitáo Mogor the mandou. ib. p. 70. Capitấo mór de huma armada contra os Turcos, que forāo a Mlaf cate. T. 6. P. 1. p. 97. Näo os acha, o que faz antes de paffar á coffa dos Nautaques. ib. p. 100. Paffa a effa cofta, faquea, e abraza as Cidades de Panani, de Goadel, e de Teim, ib, p. 100. 101, 102.
Almeida. (D. Jeäo de) Vai de guarnição para Dio. T. 3. P. 1. p. 41 . Valor com que defende, erepara ofeu baluarte, jb, p. 92. Seu grande valor, ib. p. 117. Desfaz o baftiáo que os inimigos levantáráo contra o baluarte de Sant-Iago. ib. p. 135 . Sua morte. ib. p. 160.

Almeida. (D. Pedro de) Vai de guarnicảo para Dio. T. 3. P. 1. p. 41. Seu valor na defeza defta Praça.ib. p. 92. 317. 135. 160.182. Vai ao Norte com o Governador D. Joăo de Caftro. ib. p. 384. Paffa ao Reino, e paffa á India com D, Luiz Fernandes de Vafconcellos. T. 4. P. 1. p. 357. Vai entrar na Capitanía de Baçaim. T. 4. P. 2, p. 23. Chega a Damão chamado pelo Vifo-Rey, ib, p, 43. O que the fuccede ao paffar de hum rio. ib. p. 44. O que fobre ifto The diz hum Religiofo de S. Francifo. ib, p. 45. Vai conquifar Balfar, acha efla Villa, e fortaleza defpejada, ib. P. 47. 48, Recolhe-fe a Dacaim. ib. p. 51. Vai a Goa para acompanhar o Vifo-Rey a Jafanapatảo. ib. p. 301. He prezo, e porque. ib. p. 302. Solto, e reflituido á fua Capitanía. ib. p. $3^{87}$.

Almada. (D. Manoel de) Defcobre o Canal de Santa Barbara. T.6. P. 2. p. 211 . Aggrava-fe do Vifo-Rey, e porque. ib. p. 262. Seu valor na tomada de Jor, fua morte. ib. p. 463.465 .492 .494.
Alvares. (Cofme) Acha-fe no cerco de Ormuz, feu valor. T. 3. P. 2. p. 419.
Alvares, ou Alvo. (Eftevâo) Capitão da armada de Antonio de Mello de Caftro do Reyno para a India. T. 6. P. 1. p. 423. Morre defgraçadamente vindo para o Reyno. ib. p. 435.
Alvares. (Fernando) Seu valor em defeza de Columbo. ib. P. 2. P. 433.530.
Alvarcs. (Domingos) Capitǎo da armada de Cochim em foccorro de Columbo. T. 6. P. 2. p. 553.
Alvares. (Rodrigo) Vai foccorrer Columbo. T. 6. P. 2. p. 561. O que faz em Gale, ib. p. 635,649.

Alvarado, mandado ás Malucas por Fernando Cortez. T. 1. P. 2. p. 447. Vai ter ás Ilhas dos Papuás ib. Sem-razāe com que the dāo a honra defte defcubrimento. ib. Defcobre as Ilhas de Gelles. ib.
Alvarenga. (Gafpar de) Vai com o Capitão de Damảo contra o Rey de Sarzeta, feu valor. T. 6. P. I. p. 256.

Alvellos. (Gonçalo Pires de) Capitǎo da armada de Iuiz de Mello da Silva, o que the fuccede no rio de Maim com huns paráos de Mouros. T. 4. P. 2. p. 190. 192. 193.194.

Alvellos. (Diego de) Vai a Abaffia com o Bifpo Oviedo. T. 4. P. 2. p. 155 . Seu valor contra os Gallas, ib. Honras que o Imperador the faz. ib.
Alvellos. (Sebaftiāo Gonģalves de) Seu valor no cerco de Chaul. T. 5. P. 1. p. 348. Capitáo de huma náo do Reyno para a India, defapparece no mar vindo para Portugal. T. 7. p. 178. 179.
Amaral. (Doutor Pedro Vas do) Capitão mór de huma armada do Reyno para a India. T. 1. P. 2. P. 322. Provido na Capitanía de Cochim, e em Védor da Fazenda, ib. Entra na Capitania. ib. p. 22\%. Soc* B ii
corre o Rey de Cochim contra o Çamorim. T. a. P. I. p. 6.

Amaral. (Manoel de) Vai foccorrer Columbo. T. 6. P. 2. p. 561.

Amaral. (....) Seu valor no cerco de Cunhale, o que The fuccede, e faz. T. 8. p. 206.
Amorgim. (Nacola) Quem era. T. 2. P. 2. p. 184. Pede foccorro ao Capităo de Baçaim contra o Nizamoxá, que the tomou huma Fortaleza, ib. Recobra a Fortaleza pelo valor dos Portuguezes. ib. Faz doação della a ElRey de Portugal. ib. p. 187.
Amicdefar quen era. T. 1. P. I. P. 47.
Amadala, Corte do Rey de Cambaya. ib.
Amoucos o q̧ue são. T. 1. P. 1. p. 169. Quaes săo os que fe fazem Amoucos. T. 1. P. 2. p. 211.
Amoucos pafsão á Ilha de Arú, e a Cochim de fima, effragos que fazem, T. 3. P. 2. p. 186. São paffados á efpada pelos Portuguezes de Cochim. ib. p. 187. 235.

Amboinos intentåo matar Sancho de Vafconcellos, e porque. T. 5. P. 2. p. 272. 273. 274. Conjurão-fe contra todos os Portuguezes, e porque. ib. p. 276. Văo accommetter Aló, que reduzem a cinzas, sáo desbaratados pelo Vafconcellos, ib. p. 277, 278. 279.
Ampaza tomada, e deftruida por Martinho Affonfo de Mello, porque. T. 6. P. 2. p. 388.389 .390 .391 . 392.

Amadizes quem erăo. T. G. P. 1. p. 220. Traşão que usảo com elles os Laris, ib. p. 221. O que fazem para enganar os que defendiăo Xamel. ib. p. 237. O que thes aconfelhăo. ib. p. 244. O cue thes fazem affim que os apanhăo fóra da Fortaleza. ib. p. 246. 247.

Ambios, v. Mumbos.
Andrade. (Fernando Peres de) Capitåo mór de huma armada do Reyno para a India. T. 1. P. 2. p. 300. Manda açoutar hum Mandarim, eftando por Embaixador na China. T. 2. P. 2. p. 264. O que refulta difo

## das Cousas mais notaveis.

difto. ib. p. 417 . Seu valor noaffalto de Xael. T. 3. P. 2. p. 44. Capitảo mór de huma armada em Ceilảo contra o Madune. T. 4. P. 1. p. 213. Vai foccorrer Cota, feu valor. T.4. P. 2. p. 341. Acha-fe em Malaca cercada pelo Achem. T. S. P. 1. p. 142. Vai com Triftáo Vaz contra a armada do Achem. T. 5. P. 2. p. 127. Affalta a trincheira dos Jaoas, que cercavăo Malaca, feu valor, ganha huma completa victoria. ib. p. 231. 232. Accommette a obra que os inimigos tinhảo feito para impedir a entrada dos mantimentos em Malaca. ib. p. 233 . Valor com que fe porta nefta empreza, ib. Ganha huma grande victoria, arraza, e reduz a cinzas toda a obra. ib. Andrade. (Nuno Freire de) Alcaide mór, e Feitor da Fortaleza de Columbo em Ceilăo. T. 2. P. 1. p. 60. O que the fuccede com humas fuftas Malavares naquelle porto. ib. He cercado pelo Rey de Ceitavaca, como fe porta nefta occafiáo. ib. p. 6 I.
Andrade. (Luiz Freire de) Acha-fe com o Marramaque no combate, que efte teve com os Turcos. T. 3. P. 2. p. 49 3. Vai foccorrer o Rey de Bafforá, ib. p. 384. O que the fuccede na viagem. ib. Entra na Capitanía de Chaul. T. s. P. 1. p. 108. O que faz fabendo que o Nizamoxá marchava contra aquella Fortaleza. ib, p. 288. Avifa o Vifo-Rey do rifco em que effava, e da ida do Idalxá contra Goa, ib. p. 289. Deploravel eftado em que eflavăo as fortificaçóes daquella Fortaleza. ib. p. 290. 291. 302. Valor, e promptidão com que occorre aos recontros, que os noffos tinhăo com os inimigos. ib. p. 293. Diminue o circuito da Cidade, e porque. ib p. 302. Manda para Goa a gente inutil. ib. p. 307. $333^{8}$. Competencias entre elle e e D. Francifoo Mafcarenhas, e porque. ib. O que refolve com os mais Capitáes para a defeza da Praça, ib, p. 339. 354 - 367. Entrega a Capitanía a D. Jorge Baroche, vem para Goa, ib, p. 411.
Andrade. (Joäo Gago de) Capitão de hum galeăo parz Ma-

Maluco. T. 5. P. 1. p. 57. O que faz para concordar o Rey de Ternate com o Capitảo daçuella Fortaleza, ib. p. 211. Vem para Goa, volta para Maluco Capitão de huma náo. ib. p. 246. Encontra Manoel Lopes Carrafco combatendo com huma armada do Achem, que fe retira com a fua vifta. ib. p. 250. Acode-like para poder navegar. ib. p. 251. Capităo de hum galeão do Reyno para Malaca. T. 0. P. 2. p. 122. 297. Tem hum grande combate com huma náo Ingleza. ib. p. 299. Morre em Malaca. ib. p. 372 .
Andrade. (Manoel Freire de) Vai ao Eftreito com D. Diogo Pereira, perde-fe no mar. T. 5. P, 1. p.68. 72. Andrade. (Antonio Godinho de) Vai com o Capitáo de Damáo contra o Rey de Sarzeta, feu valor nefla occafiáo. T. G. P. 1. p. $2 \zeta 6$.
Androde. (Antonio dc) O que faz em defeza de Malaca. 'T. 6. P. 1. p. 270. Vai foccorrer o Rey de Jor contra o Achem, o que faz nefta occafião. ib. p. 284.28 s .
Andrade. (Jeroaymo de) Capitáo da Fortaleza de Teti, manda dar nos Cafres, que devaftavaso aquellas terras. T.6. P. 2. p. 101. Vai peffoalmente contra elles, e os desbarata, ib. p. 101. 102.
Andria. (Antonio de) Capirãoo mór dos bantins de Maloca, o que faz em Jor. T.6. P. 2. p.448. 452.
Anhaya. (Francifco de) Capitāo de huma náo do Reyno para a India. T. 1. P. 1. p. 61. Chega a Cochim, o que fuccede com a fua chegada fobre o governo da India. ib. p. 63. 65. Confultado por Lopo Vaz fobre a fua fuccefsả̉n ao governo da India. ib. p. 73.
Anhaya. (Manoel de) Vai a Niquilú, feu valor, fua more te. T. G. P. 2. p. 259.
Antas. (Jerge Correa de) Vai por Embaixador ao Rey de Chaul, e para que. T.4. P.1. p. 371.377. Fica prezo. ib. p. 378.
André. (Fr.) Quem era, vai a Cochim a ver fe atalha - levantamento fobre os direitos da Alfandega. T.G. R. 1. p. 5i7.

Annes. (Francifco) Embarca-fe em Ormuz com Balthazar Lobato. T. 4. P. 1, p. 47. O que diz aos companheiros para os animar a defenderem-fe do Turco Cafar. ib. p. 49. O que faz vendo fe entregavão fem combater. ib.
Annes. (Gomes) Seu valor na defeza de Chaul. T. $5 \cdot$ P. 1. p. 430.

Antonio. (Fr.) Religiofo de S. Francifco, feu valor no cerco de Chaul, fua morte. T. 5. P. 1. p. 440.
Apontamentos entre Chriftovăo de Soufa, e Antonio de Miranda fobre as contendas do Mafcarenhas, e Lopo Vaz ácerca do governo da India. T. 1. P. 1, p. 223. Aquaviva. (o Padre Redolfo) Morto mais quatro companheiros pelos moradores de Cucúli. T. 6. P. 1. p. 416 .

Araujo. (Fernando de) Capitảo de Rachol, o que faz com a vinda de hum Capitão do Idalaá. T. 3. P. ı. p. 403 .

Araujo. (Francifco de) Capităo da armada de D. Jorge Deça em Ternate, feu valor. T. 4. P. 1. p. 362. 364.

Araujo. (Gonçalo de) Corre a foccorrer Damăo. T. 6. P. i. p. 191.

Aranha. (Joäo) O que faz no cerco de Cunhale. T.8. p. 402.

Arel de Porca quem era, deftruido por Lopo Vaz de Sampayo. T. 1. P. 1. p. 348.350 . Efcufa-fe de fazer guerra ao C.amorim, e porque. 'S. 3. P. 2. p. 190. Araila. (Antonio de) Fica na guarda das Ilhas, e rios de Goa contra a gente do Idalxá. T. 4. P. 1, p. 387.
Armada Cafelhana, Vai ás Malucas, v. Caffelhanos, T.1. P. 1. p. 181. T. 2. P.2. p. 239.

Arnada Tarca, como fe desbaratou. T. 1. P. 1. p. $213^{\circ}$ Armada Tarca quafi perdida á vifta de Dio. T. 2.P. 1. p. 267.

Armadas, e navios expedidos para a India. Navio para Bengala, Capitáo Ruy Vaz Pereira. T. 1. P. 1. p. 8. Armada com que Lopo Vaz foi a Bacanor. ib. Ar-

## INDICE

mada para a Sunda, Capitão mór Francifco de Sá de Menezes, ib. p. 21 . Navios para Maluco, Capitâo mór Simảo de Soufa Galvāo. ib. p. 23. Armada para as Maldivas, Capicáo mór Martim Affonfo de Mello Juzarte. ib. Galeāo para Malaca, Capitão Antonio de Sá de Menezes. ib. p. 37. Armada para Dio, Capitão mór Heitor da Silveira ib. p. 5 5. Galeão para o Reyno, Capitáo Francifco de Mendonga ib. p. 57. Navio para Sofala, Capitáo Nuno Vaz de Caftello branco. ib. Armada contra os Rumes, Capitảo mór Heitor da Silveira. ib. p. 70. Sinco náos para o Reyno. ib. p. 73. Armada para cruzar na cofla, Capitáo mór Jorge de Soufa. ib. p. 107. Armada para Cochiin, Capitảo mór Antonio de Azevedo de Miranda, ib. p. 109. Navio para Ormuz. Capitảo Manoel de Macedo. ib. Armada contra os Rumes, Capitáo mór Antonio de Azevedo de Miranda. ib. p. 249. Armada para as Maldivas, Capitão mór Simão de Mello. ib. p. 250. Armada para a coffa do Malabar, Capitāo mór D. Joăo Deģa. ib. p. 272. Armada para Malaca, Capitio mór Martim Affonio de Mello Juzarte, ib, p. 274, Galeão para Malaca, ib. Outro para a Sunda. ib. p. 275 . Quatro navios de Goa para Ormuz. ib. Armada de treze vafos perdida no rio Chatua. ib. p. 340. Armada contra o Çamotiin , Capitão mór Simáo de Mello. ib. Armada com que Lopo Vaz foi contra o Çamorim. ib. Navio em bufca do Governador Nuno da Cunha, Capitão Sebafliâo Freire, ib. p. 351. Armada para o Malabar, Capitảo mór Antonio de Miranda de Azevedo. ib. p. 352 . Armada com que Lopo Vaz foi contra outra de Cambaya, ib. p. 353. Outra para a cofta de Cambaya, Capitáo mór Heitor da Silveira, ib, p. 236. Galeôes para Ormuz ib. p. 369 . Armada contra Barem, Capitảo mór Simăo da Cunha. T. 1. P. 2. p. 21. Armada de Ormuz, Capitảo mór Relchior de Soufa Tavares. ib. Armada para Cambaya, Capitảo Antonio da Silveira. ib.
p. 41. Galé para Jaquete. ib. p. 42. Armada para - Eftreito de Meca, Capitão mór Heitor da Silveira. ib. Para a coffa do Malabar, Capitáo mór Díogo da Silveira. ib. Navios para Maluco. Capitáo mór Gonçalo Pereira. ib. p. $9^{8 \text {. Armada de duzentas vé- }}$ las com que o Governador Nuno da Cunha foi a Dio. ib. p. 128. De quarenta navios Capitảo mór Antonio de Saldenha para a Enceada de Cambaya. ib. p. 144. Outra de vinte navios , Capitáo mór Diogo da Silveira para a mefma Enceada, ib. p. 149. De cento e fincoenta vélas com que o Governador Nuno da Cunha foi ao Malabar. jb. p. 193. De dezoito vélas para o Eftreito de Meca, Capitáo mór Antonio de Saldenha. ib. p. 202. De quarenta vélas para a Enceada de Cambaya, Capităo mór Diogo da Silveira. ib. p. 204. De vinte e huma vélas com que Dingo da Silveira foi á Ponta de Dio. ib. p. 229. De quinze vélas para o Malabar, Capităo mór Manoel de Soufa. ib. p. 232. De cento e fincoenta e tantas vélas com que Nuno da Cunha foi a Cambaya. ib. De vinte vélas para o Effreito de Meca, Capitảo mór Diogo da Silveira. ib. p. 242. De vinte e duas vellas para a cofta de Cambaya, Capitão mór Manoel de Albuquerque. ib. Navios para Maluco, e Malaca. ib. Armada com que Nuno da Cunha foi a Dio. ib. p. 260. De vinte efeis vélas com que Diogo da Silveira foi ao Eftreito de Meca. ib. p. 267. De varios navios para Malaca, ib. p. 268. Armada com que D. Paulo da Gama foi contra a do Rey de Viantana. ib. p. 277. Com que D. Eflevão da Gama foi contra o Rey de Viantana. ib. p. 283. De quarenta vélas para a Enceada de Cambaya, Capitảo mór Martim Affonfo de Soufa ib. p. 310. De trinta e tres vélas em foccorro do Rey de Cochim, Capitảo mór Martim Affonfo de Soufa. T. 2. P. 1. p 6. Armada com que Martim Affonfo de Soufa foi foccorrer o Rey de Cota, ib p. 169. Com que D. Fernando de Lima foi ao Eftreito de Mleca. ib. p. 183.

Navios para Cochim, Capitão mór D. Pedro de Cafe tello-Branco. ib. p. 28 g. Sinco navios para Dio. ib. p. 287. Quatro para a Ponta de Dio, Capitäo mór Lourenço Botelho. ib. p. 288. Seis para a Enceada de Cambaya, Capitảo mór Luiz Coutinho. ib, Quarenta navios de remo em foccorro de Dio, Capitáo mór Antonio da Silva de Menezes. ib, p. 390. Armada com que o Vifo-Rey D. Garcia foi a Dio. ib. p. 456. Com que Miguel Eerreira foi foccorrer o Rey de Cota. ib. p. 471 . Navios para Malaca, e Maluco. ib. Navio para Pegú, Capitão Manoel de Mloraes. ib. Galeǎo para Maluco. T. 2. P. 2. p. 72. Armada para Cambaya, Capităo mór D. Luiz de Ataide, ib. p. 101. Para Cochim, Capitão mór D. Chriflovão da Gama. jb. p. 103. Para o Malabar, Capităo mór D. Antonio da Gama. ib. Armada de fetenta e duas vélas com que o Governador D. Eftevão da Gama foi a Sues. ib. p. 114. Galeảo para o Reyno , Capikáo D. Francifico de Lima. ib. p. 177. Tres navios com carga para o Reyno, Gapitães D. João Deça, Joảo de Mendonça Cafsáo. ib. p. 178. Galeảo para Moçambique a faber das náos do Reyno, Capitão Luiz Mendes de Vafconcellos. ib. p. 180 . Armada com que o Governador D. Efteváo foi a Chaul, ib, p. 199. De finco náos para o Eftreito de Meca, Capitão mór Manoel de Vafconcellos, ib. p. 210. Navios para Malaca, e Maluco. ib. p. 211 . Náo para Bengala, Capitáo Vafco da Cunha, ib. Arınada de oito náos para a cofta do Canará, Capitáo mór D. Luiz de Ataide. ib. p. 211. Náos para Malaca, e Maluco. ib. p. 300. Armada com que o Governador Martim Affonto foi a Baticalá. ib. p. 302. Galeăo para Maluco, Capiăo Gil de Caftro. ib. p. 249. Outro, Capitáa Jordaio de Freitas. ib. p. 314. Armada de trinta e feis vélas, em que o Governador Martim Affonfo fe embarcou para o Pagode de Termel. ib. p. 346. Dous navios para Cambaya a bufcar Mealecan , Capitảo Sebaitiăo Lopes Lobato. ib. p. 357 • Sin-

Sinco para a barra de Sanguicer, Capitảo Nuno Pereira de Lacerda. ib. p. 358. Navio para o Eftreito, Capitáo Diogo de Reinofo. ib. p. 363. Armada para - Reyno, Capitáo mór Diogo da Silveira, ib. p. 359. Galeão para Ormuz, Capitâo Luiz Falcảo. ib p. 387. De quinze vélas com que o Governador Martim Affonfo foi a Cananor. ib. p. 387. Caravela para Cananor, Capitảo Pedro Vaz de Siqueira, ib. p. 392. Tres náos para o Reyno, ib. p. 422, 423. Seis navios para o Malabar, ib. P. 424. Armada para Maluco, Capitảo mór Fern3̄o de Soufa de Tavora. ib. p. 446. Navios para Malaca, e Patane. T. 3. P. 1. p. 8. Náos para o Reyno. ib. Nove navios em foccorro de Dio, ib, p. 51. Mais fete de foccorro para a mefma Fortaleza. ib, p, 113 . Dezenove mais para Dio, Capitáo mór D. Alvaro de Caftro. ib. p. 132. Galeão de foccorro para Dio. ib. p. 133. Seis caravellas para Dio, Capitáo mór Luiz de Almeida, ib. p. 231. Armada com que o Governador D. Joáo de Caftro foi foccorrer Dio. ib, p. 241. Tres galeṓes para Ormuz, Capităo mór D. Manoel de Lima. ib. p. 306. 307. De fete fuftas para Ceiláo, Capitáo mór Antonio Moniz Barreto. jb. p. 324. Galeảo para Maluco. ib. Armada de Malaca contra outra do Achem, Capităo mór D. Francifco Deça. ib. p. 349. Armada de cento e feffenta fuftas com que o Governador D. João de Caftro paffou ao Norte. ib. p. 384. Com que D. Alvaro de Caftro foi a Adem. e a Caxem. T. 3. P. 2. p. 23. 24. Galeăo para Maluco, Capitáo Duarte de Miranda. ib. p. 39. Armada para a cofta de Cambaya, Capitáo D. Jorge Baroche. ib, p. 39. De quinze navios para a cofta do Malabar, Capitão mór Francifco de Siqueira. ib. p. 85. De quatro navios para Ormuz, Capitảo mór Pantaleăo de Sá. ib. p. 87. De feffenta vélas com que o Governador Garcia de Sá foi ao Norte. ib. p. 88. De treze navios para a Cofta de Cambaya, Capitáo mór Francifo de Sá de Menezes. ib. p. 89. Galeăo
para Maluco. ib. p. 92. Armada para ir bufcar o Rey de Tanor, Capitáo mór D. Joảo Lobo. ib. p. $9^{8 .}$ Hum galeảo, e huma caravela para Maluco, Capitães D. Jorge Deça, e Chriflovão de Sá, ib. p. 108. Armada de doze navios para a Cofta do Malabar, Capitão mór Francifco de Serqueira, ib. p. 142. De vinte e huma vélas para a mefina cofta, Capitão mór Sebaftiǎo de Sá o Çıpeca. ib. p. 148. De noventa vafos com que o Governador Jorge Cabral foi a Cochim. ib. p. 149. Outra para o Malabar, Capitão mór Fernando Rodrigues. ib. p. 156. Armada de dez navios para o Eftreito, Capităo mór Luiz Figueira. ib. p. 159. 160. Galeảo para Ormuz. ib. p. 160. Armada de finco navios para Maluco, Capitão mór D. Rodrigo de Menezes. ib. p. 161. Para o Eftreito, do finco navios, Capitảo mór Gonçalo Vaz de Tavora, ib. p. 162. Para os rios de Cochim, Capitão Antonio Correa ib. p. 188. A cercar os Principes Malabares em Bardela, Capitzo Manoel de Soufa de Sepulveda. ib. p. 205. De cento e tantos vafos com que o Governador Jorge Cabral foi a Cochim. ib. p. 211. De finco fuflas para o Eftreito, Capitảo Luiz Figueira, ib, p. 230.231. De vinte navios para a Cofta do Malabar, Capităo mór D. Antonio de Noronha. ib, p. 233 . Galeảo para Maluco, Capităo D. Garcia de Menezes. ib. p. 246. Armada para Bafforá, Capitảo D. Antǎo de Noronha. ib. p. 247. Galeão para Quedá, Capităo Gil Fernandes de Carvalho, ib. p. 248. Quatro navios para o Rio Mazagão , Capitão mór João Peixoto, ib. p. 249. Armada de feffenta vélas com que o Vifo-Rey D. Affonfo de Noronha foi a Ceilāo. ib. p. 343. De vinte navios para os rios de Cochim , Capitảo mór D. Fernando de Menezes. ib. p. 360. Galeăo para Maluco, Capitảo Diogo de Soufa. ib. p. 361. Outro para Maluco. ib. p. 436. Náos para Malaca. ib. Armada de oitenta vélas com que o Vifo-Rey D. Affonfo foi para Ormuz, ib. p. 437. De trinta e duas
duăs vélas para o Effreito, Capităo mór D. Antăo de Noronha ib. p. 439. De vinte navios para Cochim , Capitão mór Erancifco Barreto. ib. p. 440. De hum galeáo, e dez navios para o Efreito, Capitão mór Pedro de Ataide Inferno. ib. p. 452 . Galeảo para Maluco, Capitảo D. Jorge Deça. ib. p. 455. Galeâo para Ceilåo, ib, p. 495. Duas náos para o Reyno , Capitāo mór Fernando de Alvares Cabral. ib. p. $\$ 19$. Armada de trinta e fete vélas para o Eftreito, Capitáo mór D. Fernando de Menezes, ib. p. 521. Galeảo, e dous navios para Ormuz. ib. p. §25. Armada para Surrate, Capităo mór Fernando Martins Freire. T. 4. P. 1. p. 40. Tres náos para o Reyno. ib. P. 54. Armada para o Malabar de feis vélas, Capităo mór Gomes da Silva. ib. p. 58. Seis navios para Cochim, Capitáo mór Vafco da Cunha. ib. p. 59 . Galeota para o Arquicó, Fernando Farto. ib. p. 62. Armada de oito vafos para o Eftreito, Capitão mór Manoel de Vafconcellos. ib. De vinte e hum navios para o Malabar, Capitáo mór D. Alvaro da Silveira. ib. p. 159 . De oito navios para a Coffa de Vifapor, e para que. ib. p. 167. Navios para Cambayete. ib. p. 183. Para Maçua de ... navios, Capitão mór Joăo Peixoto. ib. p. 189. Armada de vinte e quatro navios para Rafforá, Capităo mór D. Alvaro da Silveira, ib. p. 190. De dez navios para a Coffa de Vifapor, Capitão mór Miguel Rodrigues Fios Seccos. ib. p. 191. Galeão para Maluco, Capitão Francifco de Barros, ib, p. 200. Armada de finco náos para o Reyno, Capitão mór D. Joăo de Meneres de Siqueira. ib. p. 219. Quatro navios para Arquicó, Capitāo Mancel Travaffes. jb. p. 224. Tres para Mafcate, Capitäo Balthazar Lobo de Soufa. ib. Armada de fete navios para o Malabar, Capitảo mór Miguel Carneiro. ib. p. 225. De feis navios para as Maldivas, Capitảo mór Pedro de Ataide Inferno. ib. De cento e fincoenta navios com que o Governador Erancifso Barreto foi ao Nor-
te. ib. De vinte e oito navios partidos de Baçalm em foccorro do Rey do Cinde, Capitão Pedro Barreto Rolim. ib. p. 31. De feis navios contra o Jdalxá , Capitả̉o Antonio Pereira Brandáo, ib. p. 270. Náo para Maluco , Capitão o mefmo Brandáo, ib. p. 29 ${ }^{9}$. De tres galeōes, e feis futtas para Chaul, Capitão mór Alvaro Paes de Sotomaior, ib. p. 380. Com que o Governador Francifco Barreto foi a Chaul. ib. p. $3^{8} 5$. Da armada de Ruy de Mello de finco navios para Cananor. T) 4, P. 2. p. 9. 10. De nove navios mais para Cananor, Capitão mór Luiz de Mello da Silva, ib, p, 10, Seis navios mais para Cananor. ib. p. 22. De mais de cem vélas com que o Vifo-Rey D. ConRantino foi a Baçaim. ib, p. 24. De vinte vélas de Damáo para o Effreito , Capitáo D. Alvaro da Silveira. i6. p. 49. Navios para Maluco, Damáo, Ceilăo, e Dio. ib. p. 73. Armada de Ormuz contra a dos Turcos, que cercaváo Baharem, Capitão mór D. João de Noronha. ib. p. 112. Tres navios para Maçúá, Capitảo mór Chriftovão Pereira Homem. ib. p. 224. Com que o Vifo-Rey D. Conftantino foi a Jafanapatão. ib. p. 302. Com que Sebaftião de Sá ficou na Cofta do Malabar. ib. p. 305. Navio para S. Thomé , Capitǎo Fernanda Gomes Cordovil. ib. Armada de dez navios de Damáo para Surrate, Capităo nór Luiz' Alvares de Tavora: ib. p. 363. De dez navios de Cochim para Cranganor, Capitāo mór D. Francifco de Almeida. ib. p. 376. De vinte vélas em foccorro do Rey de Bafforá. ib. p. 379. Quatro navios para Ormuz, Malaca, Maluco , e Bandá. ib. p. 380. De quatorze navios para Surrate, Capităo D. Antonio de Noronha Catarraz. jb. p. 386. De tres náos para o Japão, Capităo mór Pedro Barreto Rolim. ib. p. 427. 428. Galeảo para Maluco. ib. p. 441 . De vinte e finco navios para o Eftreito contra o Cafar, Capităo mórr D. Francifco Mafcarenhas, ib, p. 448. Sete navios para a Cofta do Canará, Capitão mór Manoel Travaffos, ib. p. 449.

Tres galées, e outros navios para o Effreito, Capitáo mór Jorge de Moura. ib. p. 45 r. Galeáo para Maluco , Capitáo D. João Pereira. ib. Outro para Bandá, Capitão D. Fernando de Lima, ib. Armada de mais de cento equarenta navios com que oVifoRey Conde do Redondo foi ao Malabar. ib. p. 512. De feis navios de Cochim para Ceilâo, Capitão mór Antonio da Coffa Travaffos, ib. p. 559 . De quinze navios para o Malabar, Capitão mór D. Francilco Mafcarenhas. ib. p. 561. Huma caravella, e duas fuftas para o Malabar , Capitảo mór Diogo de Mefquita. ib. p. $56 \%$. Duas galeotas, dous navios para o rio Carapatâo , Capitáo mór Antonio Furtado de Mendonca, ib. F. 578. Galeão para Maluco, Capitāo D. Joăo Coutinho. ib. p. s8c. De oito navios em foccorro de Cananor, Capităo mór André de Soufa, ib, p. 581 . De fete navios para os rios do Canará, Capitảo mór Rodrigo Furtado de Mendonca. ib. p. $\{83$. De vinte e oito navios, Capitáo mór Gonçalo Pereira Marramaque. T. 5. P. 1. p. 5. De fere navios para a Coffa do Canará, Capităo mór Pedro da Silva de Menezes. ib. p. 7. De quatro navios para Cananor, Capităo mór D. Paulo de Lima. ib. p. 9. Quatro navios em foccorro de Damáo, ib. p. 40. Seis para Ceiláo, Capitáo mór Diogo de Mello. ib. p. 56. Galeaxo para Maluco. ib. p. 59. Seis vélas para o Eftreito. ib. p. 6c. Nòve para Cananor. ib. p. 66. 67. Galeão para Ceilăo. ib. p. 67. Caravella para a Cofta do Malabar, ib. Armada de onze navios para o Eftreito. ib, p. 68. De quatro galeōes, e oito galeotas para Maluco. ib, p. 98. De dezefeis navios para o Malabar. ib. p. 100 . Sinco navios para a Cofta do Malabar. ib. p. 101, Galeão para Maluco. ib. Armada de nove navios para o Eftreito. ib. p. 102. Gzleăo para Ceilăo ib. Outro para Maluco. ib. p. 103. Armada de trinta navios em duas divisōes para o Malabar, ib. p. 104. De finco galeotas para a Cufta do Norte. ib. p. 106. De fincoenta e feis
feis vélas com que o Vifo-Rey foi a Mangalor, ib. De feis navios para o Norte. ib. p. 108. Hum galeăo, e quatro galentas para Malaca. ib. p. 163. Mlais dous galeôes para Malaca, ib. Armada de feis navios a dar caça ás nảos de Meca, ib. p, 214. De fete para o Norte, ib. p. 217. De vinte para o Malabar, ib. p. 218. De oito vélas para o Norte. ib. p. 240. De feis para a mefina coffa. ib. p. 240. De vinte e oito para o Malabar. ib. p. 242. Duas náos para Maluco. jb. p. 243. Armada de dez navios para a Cofta do Canará. ib. p. 252. Náo para a China. ib. p. 255. Quatro navios para reforçar a armada do Malabar. ib. p. 256. Sete para o Norte, ib. p. 257. Armada de cento e treze vélas com que o Vifo-Rey D. Luiz de Ataide foi a Barcelor, e Onor, ib. p. 273. De quatorze vélas para Malaca. ib. p. 280. De vinte vélas para a Cofta do Malabar. ib. p. 281. Dous galeóes para Moçambique , e hum para Maluco. ib. p. 315.316 . Armada de nove vélas em foccorro da fortaleza de Onor. ib. p. 457. De oito vélas a reforçar D. Dingo de Menezes para foccorrer Chalć. T. 5. P. 2. p. 4. De finco vélas para o Norte. ib. p. 5. De trinta e finco em foccorro de Chalé, ib, p, 12. 13. Náo para Ormuz. ib, p. 15. Armada de quatro vélas para o Canará. ib. Dous galeóes, e duas galeotas para Maluco. ib. p. 27. Armada de feis véJas a dar caça aos Malabares, ib. p. 54. De oito vélas para a Cofla do Norte. ib. p. 55 . De nove vélas para a Cofta do Canará. ib. p. 55. 56. De finco vélas para Ceilăo. ib. p. 57. De fete vélas para o Norte. ib. p. 67. De nove vélas para Damẳo ib. p. 68. De cento e dez vélas com que o Vifo-Rey D. Antonio de Noronha foi a Damáo. ib. p. 70. De finco vélas para Maluco. ib. p. 88. De fete vélas para Cranganor, ib, p. 89. Dous navios para Ceiláo. jb. Armada de quatro vélas em foccorro de Barcelor. 5b. p. go. De doze vćlas em foccorro da mefma for. taleza. ib. p. 91. De oito vélas para Dabul. ib. p. 95 a De

## das cousas mais notaveis.

De oito vélas a dar coça aos Malabares. ib, p. rot. Nío para a Sunda, ib. Armada de quinze vélas para tomar duas náos do Idalxá, que vinhảo de Meca. ib. p. 103. De oito vélas para o Canará: ib. p. 131. De doze para o Malabar. ib. p. 138. De dez para o Notte. ib. Galeota para Ormuz, ib. De nove velas para o Canara. ib. p. 148. Galeảo para Malueo, outro, e huma galé para Malaca. ib. p. 149. Armada de vinte e feis vélas para a Cofta do Malabar. ib. p. 221. Outra de dezenove vélas para a Cofla do Norte. ib. De doze vafos, para Malaca. ib. p. 253. Galeâo para Malaca. T. 6. P. 1. p. 6. Armada de quatro vélas para Mlufulipatáo, e para que. ib. p. 14. 15. De dez vélas para o Malabar. ib. p. 58. Navio para Malaca. ib. p. 5s. Outra para o Sul, e outro para o Norte, e para que. ib. Armada de vinte e duas velas para a Cofla do Malabar. ib. p. 152. Armada de finco vélas para a Cofta do Canará, ib. p. 156. Galé para Dio. ib. p. 207. Sinco navios para Pegú, e Ceilăo. ib. p. 209. Duas náos, huma para Malaca, e outra para a China, ib. p. 212. Galeáo para $\mathrm{Ma}-$ Juco. 1b. p. 213 . Armada de vinte navios de Damão para Surrate, ib, p. 288. De finco navios de Dio para Goga. ib. p. 3 co. De oito vélas para o Malabar. ib, p. 324. De finco navios para Calecut, Jeronymo Mafcarenhas. T.6. P. 2. p. 52. De trinta e feis vélas para o mefinn porto, Capitáo mór Ruy Gonçalves da Camera. ib. p. 156 . De dezoito navios para o Norte, Capităo mór Ruy Gomes da Gram. ib, p. 117. De dez navios para o Cabo Comorim, Capitáo mór Antonio de Azevedo, ib. De finco-navios para o Norte, Capitảo mór Joảo Cayado de Gamboa. ib. p. 176. De vinte e feis navios para o Eftreito, Capitzo mór Ruy Gonçalves da Camara. ib. De vinte e finco navios para Panane, Capitāo mór Ruy Gomes da Gram. ib. p. 186. Dous galeठ́es para Malaca, Capitáo mór D. Manoel Pereira. ib. p. 205. Duas nâus para-Malaca, Capitão mór Conte. Indise.
D.
D. Antonio de Noronha, ib. p. 216. De Francifen Efcorfia para Sanguicer. ib. p. 314. De oito vélas para a barra de Cunhale, Capitžo Gafpar Fagundes. íb. p. 315. Navio para Ceiláo. ib. p. 322. Armada de dezefete vélas para Melinde. Capitāo Martinho Affonfo de Mello, ib, p. 329. De dezefeis vćlas para Malaca, Capitão D. Paulo de Lima, ib. p. 384. Náo. para Ceilăo. ib. Outra para a China, Capitảo D. Joảo da Gama. ib. p. 385 . De feis navios de Cochim para Columbo , Capităo mór Nuno Alvares de Atouguia. jb. p. 552. De fete natios de Goa para Columbo, Capitǎo inór Bernardino de Carvalho. ib. p. 570. De dezefeis vćlas para Columbo, Capitảo mór Manoel de Soufa Coutinho. ib. p. 644. Náo para o Japáo, Capităo Roque de Mello. ib. p. 679. Armada de feis vélas para o Norte, Capitáo mór D. Francifco Mafcarenhas. ib. p. 679. Navio para Columbo, Capitab Pedro Vas, ib. p. G8o. Armada para o Norte, Capităo mór D. Ruy Gomes, ib. p. 676. Armada para a Cofta de Melinde, Capităo mór Thomé de Soufa Coutinho. T.7. p. 28. Outra som que o Governador Manoel de Soufa Coutinho foi ao Norte, ib. p. 63. Duas galeras para Chaul, Capităes D. Francifco Rolim , e D. Francifco Mafcarenhas. ib. p. 65 . Armada para Jafanapatão, Capitão mór André Furtado de Mendença, ib. p. 68. Outra para o Nalabar, Capitáo mór D. Alvaro de Abranches. ib. p. 72. Armada de dezoitn navios para a mefma cofla, Capitáo mór André Furtado de Mendonça. ib. p. 177. Outra definco navios para a mefma cofta. ib. p. 182. Dous navios para Melinde, e para cue. T. 8. p. 10. 11. Armada de treze vafns para a Sunda, Capitáo mór Lourenço de Brito. ib. p. 52. 53. De dez navios para o Norte, Capitảo mór D. Rafael de Noronha, ib. p. 56. Galeăo para Ceilảo, Capitão Ruy da Cofta Travaffos, ib. p. 57 . Armadas para o Malabar, Capitảes D. Alvaro de Menezes com fete jvélas, e D. Luiz da Gama com trinta e finco, ib. p. 60.

De dez navios para o Norte, Capitão mór Luiz da Silva, ib. p. 63. De dezoito navios para o Malabar, Capităo mór D. Alvaro de Nienezes, ib. p. 85. 127. De dez navios para a mefina cofla, Capităo mór D. Fernando de Noronha. ib. p. 128. Galeäo para o Japáo, Capitảo João Pinto de Moraes, ib, p. 129. Nán para a mefina parte, Capitảo D. Paulo de Portugal. ib. Armada de feis navios para o Malabar, Capitão mór Sebafliăo Botelho, ib. p. 136. De dezoito vélas para a mefina cofta, Capităo mór Manoel de Barbuda. ib. p. 137. Galeáo para Ceilăo. ib. p. 157. Armada de vinte e trez vélas contra o Cunhale, Capitão mór D. Luiz da Gama. ib, p. 164. Galeảo para o Malabar, Capitāo D. Alvaro de Menezes. ib. p. 169. Dous navios, hum para Moçambique, outro para Melinde, Capitả̌s Ambrofio Leitảّo , e Antonio Colaço. ib. p. 170. Outros dous para o rio Cunhale, Capitāes Balchior Colaço, e Manoel Froes. ib. p. $177 \cdot$ Galeáo para Maluco, Capitảo Luiz Machado Boto. ib. p. 242. Outro para Ceilăo, Capitao Manoel Rodrigues Genöes. ib, p. 332. Armada de dezefeis navios para o Norte, Capitảo mór André Fartado de Mendonça. ib. p. 334. De doze navios para o Norte, Capitão mór Goterre de Monroy, ib. p. 336. De vinte e nove navios para o Malabar, Capitáo mór André Furtado de Mendonca. ib. Galera para Cochim, Capitảo mór D. Chriflovão de Noronha, ib. p. 337. Galeão para ó rio Cunhale, Capitáo Francifco de Larros e Soufa, ib, p. 367. Armada de doze navios para Cunhale, Capitäo Diogo Moniz Barreto, ib. p. 367. De vinte e hum navios contra o Cunhale, Capitäo Antonio Colaço Lobo. ib. p. 368. Galeão para Columbo, outro para Amboino, e outro para Maluco, e dous para Malaca. ib, p. 433. Armada para Maluco, Capitão Guterre de Monroy.ib. p. 506. De dezefete navios para a Canará, Capitảo D. Pedro Manoel, ib. p. sog. De finco navios para Malaca, ib. p. 511 ,

C ii
Ar.

Armadas expedidas pelos Senhores Reys Portuguezes do Reyno para a India. T. 6. P. 1. p. 116.
Armada de finco náos expedida por D. Filippe I. Rey de Portugal. ib. p. 66. Outra do mefmo numero de vafos em 1582. ib. p. 324. De feis náos em 1584. T.6. P. 2. P. 6. De finco náos, e huma para Malaca em 1585 . ib. p. 122. De finco náos, e huma para Malaca em 1580. ib. p. 297. De quatro náos em 1587. ib. p. 570 . De finco náos em 1588. T. 7. p. 2. De finco náos em 1589. ib. p. 62. Outra do mefino número de vafos em 1590. ib. p. 66. Mais tres navios no mefmo anno. ib. p. 73. Sinco náns em 1591. ib. p. 74. Outras finco em 1592 Nais finco em 1593 . ib. p. 139. Tres em 1597. T. 8. p. 54 . por Filippe II. De fete náos em 1599. ib. p. 330 .

Arronches. (Thomé de Soufa de) Vai por Capitão mór para a Cofla de Ceilão. T. 6. P. 2. p. 322. O que faz em defeza de Columbo. ib. p. 540. 541 . 564. 590. 591 . 592 . Vai contra a armada do Rajú, tem hum grande combate, desbarata o inimigo. ib. p. 596. 597. Vai com outra armada affolar as terras, e portos do Rajú. ib. p. 635. O que faz em Cofecre, - que the fuccede com hum Chingalá. ib. p, 645 . O mais que faz pelas terras, e portos do Rajú. ib. p. 648. 649.650 .051 .652 .655 . Oppóe-fe ao parecer de Manoel de Soufa Coutinho, e do Capitáo mór de Columbo fobre o dar batalha ao Rajú. ib. p. 66 3. Abração o feu voto. ib.

Afere Can. v. Tigre do Mando.
Afenan. v. Rey de Bajorá.
Alfari. Serra, e Fortaleza da dependencia de Damáo. T. 4. P. 1. p. 261. Como veio a poder dos Portuguezes. ib. p. 262. 265 . 267. Sua defcripção. ib. p. 262.

Atridican. Quem era, pede ao Capitảo de Cochim foccorro contra o Nizanoxá, que the tomou huma Fortaleza. T. 2. P. 2. P. 184, He foscorrido, recobra a For-

Fortaleza, faz doaçáo della a ElRey de Portugal. ib. p. 185.187.
Ataide. (Francifco de) Segue o partido de Pedro Mafcarenhas, he prezo por ordent de Lopo Vas, fua foltura. T.1. P. 1. P. 135. 100, 161.
Ataide (Trifä̃o de) Entra na Capitania de Maluco. T. i. P. 2. p. 242. Mán eftado em que acha as coufas de Ternate, ib. p. 293. Cuida em ferenar a Rainha. ib. Recebe com grandes honras os Enviados do Sangage de Momoya. ib. p. 205 . Faz grande recebimento ao mefino Sangage. ib. p. 296. Manda-o catequizar, e baptizar com muita folemnidade. ib. Def-pede-o muito fatisfeito, e manda com elle hum Sa cerdote, e alguns Portuguezes para fua guarda. ib. p. 296. 297. Entra a defonfiar do Rey de Ternate, e porque. ib. p. 297. Remette-o prezo para a India. ib. p. 298. Manda bufcar Soltáo Aeiro para o enthronizar. ib. Crueldade ufada com a mái defte Principe. ib. p. 299. Acclama Aeiro Rey de Ternate, e o deixa retido na Fortaleza, ib, Defordens que difto fe feguiráo. ib. p. 299. 3co, Manda defcubrir as Ilhas de Mindanáo, e para que. ib. p. 329. Males que provém defta viagem. ib. p. 331. Trabalha por ferenar os Terhates, não o confegue. ib. p. 333. Commette pazes á Rainha, e ao Rey de Tidore, mada alcança. ib. p. 334. Ve-fe em grande aperto. ib, p. 446. He foccorrido de Malaca. ib. Faz guerra aos Ternates. ib. p. 447. Manda por duas veres contra a armada de Tidore, ib. He cercado pelas armadas confederadas, que pōem ein grande aperto a Fortalezz. ib. Volta á India, fea valor na acçảo de Alcocer, e Tor. T. 2. P. 2. P. 133.13 G. Vai a Sues a tomar lingua, e efpiar as galés Turcas. ib. po 146. O que the fuccede ao querer queimallas. ib, p. 147. Vai foccorrer as Fortalezas de Sangaça, e Carnalá. ib. P. 199.
Ataide. (D. Luiz de) Paffáa á India com o Vifo Rey D. Garcia de Noronha. T. 2. P. 1. p. 280. V2i foccore
correr Dio. ib. p. 391 . Vai com o Capităo de Bagaim contra o Bramaluco. T. 2. P. 2. p. 94. Capitảo mór de huma arınada para as Coftas de Cairibaya. ib. p. 101. Confirma as pazes com Sultáo Mahamude, ib. p. 104 . Vai a Sues com o Governador D. Eftevăo da Gama, ib. p. 11 s . He armado Cavalleiro em Santa Catharina de Tor, ib, p. 138. Capitão mór de buma armada para o Canaá. ib. p. 2 II. Vai por Vifo-Rey á India, toma poffe do governo. - expede huma armada para o Norte, e outra para o Malabar. T. 5, P. 1. p. 217. 218. Mlanda a Bandá por caufa de huos paráos Malabares. ib. p. 218. O que manda dizer ao Tanadar a efte refpeito. ib. p. 219. Entregão-lhe os paráos com todos os feus apparelhos. ib. Entra a fôr em execuçăo as ordens de ElRey. ib. p. 220. O que paffa con D. Joăo Pereira fobre ifto. ib. Condiç̧es com que concede a paz á Rainha de Olala. ib. p. 234. Expede duas armadas para o Norte, huma, e outra para o Malabar. ib. p. 240. 243. Manda prover Maluco. ib. Defpede huma armada para o Canará. ib. p. 252. Manda reforçar a armada do Nalabar, ib. p. 2¢6. Manda caltigar os Reys de Colle, e Sarzeta, ib. p. 257. Honras com que recebe 1 . Paulo de Lina, e os Capitáes da fua armada. ib. p. 202, O que diz a hum que fugio do combate. jb. Vai a Barcelor, e a Onor, e para que. ib. p. 272. Toma a Eortaleza de Onor, e pőe-the Capitảo, e guarnição Portugueza. ib. p. 277. Paffa a Barcelor, accommette a barra . o que paffa com Luiz de Mello da Silva nefta occafíno. ib. p. 278. Póe-fe em terra , toma a Fortaleza, póe-lhe Capitão, e guarniçăo, e manda reparalla. ib. p. 279. Volta a Goa, expede huma armada para Malaca, e outra para o Malabar. ib. p. 280. 28 1. O que faz com as novas da conjuração dos Reys da India contra o Effado. ib. p. 287. 288. Manda foccorrer Chaul. ib. p. 289 . 308. Como fe difpoz para defender Goa do poder do Idalxá, ib. p. $30 \%$. Sua refpofta a hum

## das Cousas mais notaveis.

'requerimento que os Vereadores de Goa lhe fizeráo nefta occafía, ib. p. 312. Expede as nảos para o Reyno, e hurn galeäo pata Ormuz. ib, p. $3^{121} 343$. Pafia-fe a Deneflarim. ib, p. 313 . Expede dous galeóes para-Moçambique, e para que. ib. p. 3 is. Outro para Maluco. ib. p. 316. Como, e a quem encarrega a defeza dos paffos da terra firme para a tha de Goa. ib. p. 322. Manda queimar duas náos do Idalxá., q̣ue hiảo para Meca. ib. p. 326. O-que paffa com hum Embaixador do 1dalxá. ib. p. 334 . Alsnda refponder ás baterias do inimigo, em que as noffas fuzem muito damno ib. p. 335 . Enganos que the faz para baldar os feus tiros. ib. O que decide fobre as defavenças do Capitáo de Chaul, e o Càpitảo môr do mar. ib. p. 339. Manda de mimo hum forinofó cavallo ao Idalxá. ib. E accommettello no rio Chaporá. ib. p. 374. Rerigos a que fe expōe. ib. p. 376. 38 4. Prefla-fe aos defejes do Idalxá fobre a paz, e porque. ib. p. 385 . Razão, por que nấo profegue efte negocio. ib. Como defcobre os tratos que elle tinha dentro de Goa. ib. p. 391. Como trabaJhava para the envenenar a agua, e queimar a cafa da polvora. ib. Manda envenenar a agua de que os inimigos fe ferviáo. ib. O que faz para enganar os emiffarios do Idalxá encarregados de queimarem a cala da polvora, ib. p. 392. Como caftiga algens dos culpados nefte maleficio. ib. Encarrega aos Religiofos a guarda da polvora. ib. p. 393. O que faz com as noticias que the vieräo de Chathl, ib. p. 394. 395 399. Affenta em foccorrer Chaul. ib. p. 401. Oque faz com a invasaáo dos inimigos na llha de Mercantor. ib. p. 40s. Alcança contra elles huma completa vietoria. ib. p. 407. Manda hum grande foccorro a Chaul. ib. p. 440. Manda dar repetidos affaltos contra o inimigo. ib. p. 455 . Manda foccorrer a Fortalezs de Onor cercada pela Rainha de Garfor. ib. p. 457 . E a de Xalí cercada pelo Çamorim. ib. p. 468. Deixa o feu poflo, vem a Goa, entrega o governo
ao feu fucceffor. T. 5. P. 2. p. 2. Embarca-fe para o Reyno, onde the fazem hum grande recebimento á fua chegada ib. p. s4. Paffa fegunda vez a governar a India, fua morte. T. 6. P. 1, p. 1. 2. Alaide. (D. Joäo de) Vai foccorrer Dio. T. 3. P. 1. p. 132. O que lhe fuccede com os Turcos em Adem. T. 3 , P. 2. p. 36. Vai á Cofta de Barhorá. jb. Aos Ilheos de Caneçanim. ib. p. 38. A Camfar, e a que, o que paffa com a novo Rey de Camfar. ib, p. 40. 41. Entra na Capitania de Ormuz. T. 4. P. 1. p. 269. He capitulado, privado do governo, e obrigado a ir livrar-fe a Goa. ib. Suas culpas. ib. He reflituido ao feu governo. T. 4. P. 2. p. 380.
Ataidc. (D. Diogo dc) Vai a Baçaim com o Vifo-Rey D. Conftantino. T. 4, P. 2. p. 25. Fica de guarnição em Damão. ib. p. so. Paffa a Ceilão, fica na Capitanía de Columbo na aufencia de Pedro de Ataide Inferno. T. S. P. 1, p. 16. He defafiado por hum Capitảo do Rajú, e porque. jb, p, 17. Acceita o defafio, affigna a hora, e o lugar, náo apparece o contendor, ib, p. 18. Manda hum comboio para Cota, he tomado pelo Rajú com morte de todos. ib. He cercado pelo $R a j u ́$, valor com que fe defende. ib. p. 19. Fdz recolher o inimigo com grande perda. ib. Manda prover Cota. ib, p. 24. Vai foccorrer efta Fortaleza, chega zo campo do Rajú, lança-lhe o fogo, e faz alto. ib. p. 35. Volta para Columbo, e porque, ib. Vai a Cota com gente, e mantimentos. jb. p. 38. Vai com hum grande foccorro a Chaul. ib. P. 410 .
Alaide. (D. Alvaro de) Paffáa á India na armada de D. Leonardo de Soufa. T. 4. P. 1. p. 157. Encalha pos baixos de Pedro de Banhos. ib. O que faz para fal-- var a gente, e paffar á India. ib. Vai com D. Diogo de Noronha contra os Abexins. T. 4. P. 2. P. 214. Salva nefta occafião a vida a Diogo Nunes Pereira. ib. P. 220. Entra na Capitanía de Dlaluco, refilte aos affaltos dos Reys de Ternate, e de Tidore. T. s. $0:$
P. 1. p. 269. 270. 271. O que paffa ao depois com o Rey de Tidore. T. 5. P. 2. p. 29. Acha-fe em grande aperto por falta de mantimentos, ib, p. 28 r . Entrega o governo ao feu fucceffor, embarca-fe para ir bufcar mantimentos para a Fortaleza, ib. Livra o galeāo em que eftara embarcado de fer queimado pelos 'Ternates, ib. p. 282. Suftenta hum furiofo combate contra huma armada dos inimigos, que fe retira desbaratada. ib. Dá á cofta no recife de Ternate, perde todes os feus haveres, e falva-fe com muito cufto, ib. p. 283. O que lie fuccede vindo para o Reyno, feu caracter. ib.
Ataide. (D. Vafoo Fernandes de) Seu valor na batalha que D. Alvaro da Silveira teve em Baharem. T. $4 \cdot$ P. 2. p. 127. Cahe atraveffado de huma lança, aco-de-lhe hum foldado. ib. p. 123. Vai curar-fe para Ormuz , mas volta para Baharem ainda ferido. ib. p. 133.136.

Ataide. (D. Joäo Gonçalves de) Seu valor na batalha gue D. Alvaro da Silveira teve em Baharem. T. 4. P.a. p. 127. O que faz por falvar a vida a D. Alvaro, ib. p. 128. O que diz, e faz em defeza do corpo de D. Alvaro, fua morte. ib. p. 129.130.

Ataide. (D. Joüo de) Fica cativo do Idalxá. T. 5. P. 2. p. 27. Capitảo de Danú na Comarca de Damáo, refifte aos Mlogores, obriga-os a retirarem-fe coin perda, e toma-Thes huma bandeira, ib. p. 194. 195.
Ataide. (Nuno Fernandes de) Vai entrar na Capitanía de Columbo. T. 8. p. 433.
Atonguia. (Nuno Alvares de) Capităo mór da armada de Cochim para Columbo. T. 6. P. 2. p. 552.603 .638. 639.

Avelar. (Alvaro de) Capitão da armada de Mathias de Albuquerque, o que faz em Panani. T. 6. P. 1. P. 16 5. E na Itha de Lara. T. O. P. 2. p. 70.

Auftria. (D. Joäo de) O Modeliar de Candia, o que faz em defeza de Columbo. T. 6. P. 2. p. 584.605. Rebella-fe contra os Portuguezes, e levanta-fe com
o Reyno de Candeá. T. 7. p. 175. Desbarata, e cativa a Pedro Lopes de Soula, o que faz a cento e vinte Portuguezes. ib. He vencido, e desbaratado repetidas vezes, e por quem. T. 8. p. 40. 42. Profegue na guerra, o que faz, he desbaratado. ib. p. 94 95.96.102, 101. 102. 103. 104. 105. 108. 10 g .110.

Azambuja. (Diogo de) Vai ao Bory com Gonçalo Coutinho, fua morte. T. 1. P. 2. p. 455.454.
Azambuja. (Diogo de) Capitão mór de Tidore, recebe huma carta do Governador das Filippinas com os autos authenticos da fuccefsăo d'EIRey D. Filippe de Caftella no Reyno de Portugal. T. 6. P. 1. p. 308. Sua refpofta, ib. Manda pedir foccorro ao Governador das Filippinas, e porque. ib. p. 313. Pede a Ronquitho và tomar huns juncos de Jaoas, e porque. ib. p. 314. Entrega o governo a D. Alvaro de Caftro, ib. p. 316. Torna a tomar poffe delle, e porque. ib. p. 317. Torna a pedir foccorto ad Governodor de Manilhas. T. 6. P. 2. p. 40. Soccorre o Sarmiento contra o Sangage/de Moutel. ib. p. 42. Divida entregar o governo a Duarte Percira de Sampayo. ib. p. 40. O que mais fuccedeo fobre ifto. ib. p. 47. 48, 49. so. Corgraça-fe com o Rey. ib. p. 51. Vai cercar Ternate. ib. p. 55. O que lhe faccede. levanta o cerco, e porque, ib, p. 63.64 . O que faz fabendo do perigo ein que effava Artur de Brito. ib. p. 275. O que diz, e aconfellha a efte fobre o negocio de Ternate a que hia. ib. p. 280. O que faz com a chegada de Duarte Pereira de Sampayo. ib. p. 285 . Chega a Malaca, marcha contra os Manacambos, e porque, e os deftroe. ib. p. 353.358. Seu valor em defeza de Malaca. ib. p. 369. Vem para o Reyno por Capitáo da náo de João Gago, perde-fe em Angola, cliega a Lisboa, he prezo, e porque. ib. p. 373.
Azevedo. (Antonio de Miranda de) Capitáo mór do mar da India. T. 1. P. 1. p. G7. Affigna o acto de reconhecimento de Lopo Vas. ib. p. 123. Vai a Ca-

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS.

nanor, he requerido por Pedro Mafcarenhas que o reconheça por Governador da Indra, duvida, ib. p. 219 . Promette the fazer com Lopo Vas fe ponha ein Juizo com elle. ib. p. 210. Dá ac. Mafcarenhas hum affignado, em que promette obedecer-lhe. jb. Dá conta a Lopo Vas do que fizera em Cantanor, fuas defculpas. ib. p. 220. 221. Vai a Chaul, e para que. ib. p. 222. O que paffa com Chiftozão de Soufa fobre a entrega daquella Fortaleza, e da armada. ib. Concorda com efle em obrigar Lopo Vas a pórfe em Juizo com o Mafcarenhas, e fazern alguns apontamentos fobre ifto, ib, p. 223. 225. He hum dos Juizes nomeados para efta caufa. ib. p. 224. Informa Lopo Vas do que paffára, e fizera em Chaul fobre o governo da India, ib. p. 227. Defcobre-the quem sâo os Juizes, ib. p. 228. Dá a Lopo Vas hum affignado de ferem os Juizes os mefmos que the declarára, ib, Convem com Chriftovão de Soufa nas condiçães propoftas por Lopo Vas, e o juráo. ib. p. 229. Vai a Canañor com Lopo Vas. ib. pi 230. Requer-lhe fe paffe para a galera Capitánia, elle o duvida. ib. p. 223. Toma conta delle para o entregar em Cochim. ib. p. 234. He motejado por EIRey em náo prender a ambos, remettellos para o Reyno e e ficar governando a India. ib. Aprefenta ao Vedor da Fazenda as convençóes feitas entre os dous concorrentes, que duvida eftar por ellas. ib. p. 235. Năo permitte fe tiro de Juiz a Fr. Joảo Dalvi fem o participar a Lnpo Vas. ib. Tem a efte refpeito hum grande debate com elle. ib. p. 237. Faz hum termo, em que reconhece Pedro Mafcarenhas por verdadeiro Governador da India, e entrega-lie a armada. ib. p. 238. Arrepende-fe de ter revelado a Lopo Vas quem erăo os Juizes, ib. p. 241 . Para comprazer com elle pertende augmentar mais dous Juizes. ib. p. 242. Suas razóes, e promeflas a Chriftovão de Soufa , para que confinta. ib. Faz Chriftováo de Soufa com qque a Vedor da Fazenda, e D. Jeảo

Deģa jurem entregar a Fortaleza de Cochim áquelle, que pela fentença ficar Governador da India. ib. p. 243 . Vai a Sues, e a que. ib. p. 249. O que lhe fuccede até chegar a monte Felis, e aportar em Adem. ib. p. 278. Acha aqui Ruy Pereira chamade pelos Regedores de Adem, para os foccorrer contra os Turcos. ib. p. 281. O que faz em Zeila. ib. p. 282. Inverna em Ormuz. ib. p. 344. Volta a Goa, he bem recebido do Governador. ib. p. 340. Vai cruzar com huma armada para a Cofta do Malabar, ib. p. 352. Entra em Xael, faz varias prezas, e queima o lugar. ib. p. 369 . Volta a Goa viCoriolo de huma armada do Çamorim, ib. p. 370.
Azevedo. (Gonçalo Gomes de) Diz a Pedro Mafcarenhas que em Goa $n$ efperavăo para o prender. T. 1. P. 1. p. 123. Vail foccorrer Maluco. ib. p. 198. O que faz na Banda a D. Garcia Hentiques. ib. p. 293. O que paffa com o Rey de Bacháo. ib. p. 297. Encontra huma armada Caftelhana, vai procuralla, retira-fe delle, ib. Deixa Manoel Falcäo em Bachzó, e porque. ib. Chega a Ternate, entra na Capitania daquelles mares, e na Alcaideria mór daquella Fortaleza. ib. O que aconfelha a D. Jorge de Menezes. ib. Eccufa-fe de fazer guerra aos Caftelhanos. ib. p. 301. Larga os cargos, e porque. ib. Vai-fe para Malaca. T. 1. P. 2. p. 37.

Azevedo. (Lopo de) Hum dos Juizes na caufa de Lopo Vas com Pedro Mafcarenhas. T. 1. P. 1. p. 231.
Ascvedo. (Diogo Lopes de) Capitão mór de huma armada contra os Jaoas. T. 2. P. 2. p. 52 . Chega a Amboino, derrota os inimigos. ib. p. 154. O que fax por todas aquellas Ilhas. ib. Vai ao Malabar com o Marramaque. T. s. P. 1. p. 6.
Azevedo. (Diogo Rodrignes de) Vai ao foccorro de Dio com o Governador D. Joăo de Caftro. T.3. P.1. p. 285. Jeva a Goa as noticias da viÂoria, que o Governador alcançára em Dio. ib. Volta a Dio com as joias. e o dinhheiro que os Cidadáos, e as Matronas de Goa
mandavăo ao Governador, e o penhor que elle the tinha mandado. ib, p. 300.
Azevedo. (Gafpar de) Alcaide mór de Columbo. T. 3. P. a. p. 225. Vai cumprimentar o Vifo-Rey D. Affonfo de Noronha arribado áquelle porto. ib. Marcha contra o Madune, obriga-o a retirar-fe das terras de Cota, ib. p. 339. Manda a Goa a noticia da morte do Rey de Cota : e da guerra que o Madune fazia áquelle Reino, ib, p. 34 1. Capitão mór de huma armada de Dio para Goa, e para que. T. O. P. 1. p. 300 , Vai com Fernando de Miranda deftruir Caftelete, ib. p. 304. Seu valor contra os levantados de Ceilăo. T. 8. p. 110.
Azevedo. (D. Jeronymo de) Capităo da armada de Mathias de Albuquerque, o que faz em Capocate. T. o. P. 1. p. 159. Vai para Ceilăo. ib. p. 209. Capitão mór dos mares de Malaca. ib. P. 2. p. 212. Manda queimar huma povoaçăo do Rey de Jor, ib, P. 2. p. 270. Entra o Rio de Jor, combate a armada inimiga, ib. p. 273 . Acode a Fernando Ortis de Tavora encalhado em huns baixos. ib. O que faz no Effreito de Sabab́, ib. p. 371 . E em Columbo 672. Vai acudir a Ceilăo, o que faz contra o Modeliar D. Joăo de Auftria, e os outros alevantados. T. 8. p. 40.42.43. Toma poffe daquelle Reino em nome d'EIRey de Portugal, 'e porque. ib. p. 44. 45. 46. Continúa a guerra contra os levantados, o que faz. ib. p. 96.97. Viforias alcança grandes contra elles. ib. p. 97. 99. 100. 102, 103. 104, 105. 108. 109. 2 g1. 253. 254. 255. 256. 266.267.268. 269. 270. 442 . 443. 444.445. 446.

Azevedo. (D. Manoel de) Capităo da armada de Mathias de Albuquerque, vai foccorrer Damão. T. 6. P. i. p. 139. Vai com o Capitảo daquella Fortaleza contra o Rey de Sarzeta : feu valor nefta occafião. ib. p. 251.250 .257 . E contra os alevantados de Ceilảo. T. 8. p. 98.

Azeveco. (Fernando de Miranda de) Yai acudir a Damão,
măo, recebimento que lhe fazem naquella Cidade. T. 6. P. 1. p. 188. 189. O que the fuccede com hum Capitáo dos Mogores, ib, p. 197. 198. Eica em Damảo com o mando da tropa. ib. p. 204. Vai som o Capităo de Damão contra o Rey de Sarzeta: feu valor nefta occafião. ib, p. 250 . Capiáo mór de huma armada para Surrate, ib. p. 287. Toma huma grande náo, que vinha de Meca. ib. p. 291. Levan-tảo-fe contra elle os foldados da fua armada, e porque. ib. p. 296. Chega a Damáo, e efcapa de fer morto pelos amotinados. ib. p. 298. Homizia-fe em hum Convento para falvar a vida. ib. p. 299. Mlanda reforçar a armada de Goga, ib. p. 302. Vai a Goga, e para que, ib, p. 303. Ajunta a fua armada á de Dio, e vai dar fobre Gengimez, ou Caftelete, e porque, ib, p. 304. Entra a Cidade á efcala, lan-ça-lhe ofogo, volta para Damăo. ib. p. 304. 305. 306. Vai com huma armada para o Norte. ib. p. 335 . Tem hum grande combate com huma galeota Malabar, que mette a pique, ib. p. 340 . Vem a Baçaim, e para que. ib. p. 341 . Marcha com o Capitảo deffa Fortaleza contra o Rey dos Colles. jb. p. 341. O que the fuccede, e faz nefla jornada, ib. p. 343. 344. 345. Capitão mór de huma armada para Cambaya, e para que. ib. p. 432 . Offerecimentos que faz á mulher do Cutubichäo. ib. p. 439 . Perdefe no mar vindo para o Reino. T. 6 P.2. p. 24.
Azevedo. (Diogo de Miranda de) Vai com o Capitảo de Damăo contra o Rey de Sarzeta. T.6. P. 1. p. 251. Seu valor neffa occafiáo. ib, p. 256.
Azevedo. (Antonio de) Vai com huma armada para o Canará. T. 6. P. 2. p. 14. Com outra para o Cabo Comorim. ib. p. 117.
Ayala. (Miguel de) Capităo da armada com que Martinho Affonfo de Soufa foi foccorrer o Rio de Cota, T. 2. P.1. p. 170. Vem a Cochim com as novas da vítoria, que ganháráo em Beadalá. ib. p. 175. Entrega ao Capitáo de Cochim as cartas de Martinho

Affonfo, ao Rey o prefente gue elle the mandava, e o moço Marcos a fua mải - e parte para Dio, ib. p. 176. 177. Tem huin afpero combate com huma galeota Malabar. jb, p. 177. 178 .

## B

BAbu. (Soltäo) Succede a feu pai no Reino de Ternate. T. 5. P. 1, P. 214. Jura a deftruiçáo dos Portuguezes em vinganca de the matarem feu pai. ib. Expede huma armada contra o Marramaque, ib. p. 263. Pōe em grande aperto a Fortaleza, ib. p. 269. Une fe com o de Tidore para a affialtar, ib. Accommette a povoação, entra as trincheiras, he rechaçado. ib. p. 270. Dá fegundo affalto, ganha as trincheiras, envefte a Fortaleza, nảo póde tomalla, foquea a povoação, e retira-fe. ib, p. 270, 271. Oque faz para impedir a ida do Marramaque a Ternate. T. 5. P. 2, p. 31. Vai efperallo mais o de Tidore , perdem a batalha. ib, p. 30, 40. Faz-fe fenhor da Fortaleza, e como. ib. p. 286. Condiç̧̃es com que a recebe, ib. Manda foccorrer largamente os Portuguezes. ib. p. 287. Bom acolhimento que faz a Leonel de Brito, que chegon depois da entrega da Fortaleza, ib. P. 288. Faz mercés a D. Alvaro de Ataide, e manda hum Embaixador com cartas a EIRey de Portugal, ib. p. 289. Vai a Tidore a perfuaciir aquelle Rey fe levante contra os Portuguezes, e porque. T.6. P. 1. p. 318. Sua morte, differenças que ha fobre a fuccefsão do Reyno. ib, p. 506. Succe-de-lhe Bofaide feu filho. ib. p. S07. v. Bofaide.
Badur. (Soliôo) Rey de Cambaya, feu caracter. T. i. P. 1, p. 47. se. Apodera-fe da Fortaleza de Dio, e porque. ib, p. 60.0 que faz a Diogo de Mefquita para oo obrigar a arrenegar. jb, p. 311.312. Efcreve ao Gorernador da India, e para que. T. 1. P. 2. p. 260. Manda vifitallo á barra de Dio, tratáo fobre - modo de fe fallarem, năo concordáo. ib. p. 260.
261. Nega ao Governador a liberdade dos Portaguezes que tinha cativos, ib, p. 207. Manda huma Embaixada ao Governador da India, ib. p. ;12. Conclue as pazes com o Eftado, e cede-the Bacaim. ib. p. 315. Condiçб̃es do Tratado. ib. p. 316. Faz grande recebimento ao noffo Embaixador, jura as pazes, e entrega os Portuguezes que tinha cativos. ib. p. 326. Vai fazer guerra ao Mogor, fua cobardia. ib. p. 337. 338. Sua confternação, vai metter-fe nallha de Dio. ib. p. 339.340 .341 . Quer fugir para Meca, oppóem-fe-lhe os feus, e aconfelhão-no que recorra aos Portuguezes. ib. p. 352.353 . 354 . O que faz antes de refolver-fe, ib. Manda a Goa pedir foccorro contra - Mogor, condiçōes que offerece. ib. p. 355 . Manda chamar Martinho Affonfo de Soufa a Dio, recebimento que the faz. ib. p. 355. 357. Offerece-lhe lugar para fazer huma Fortaleza na Ilha de Dio. ib. p. 357. Nada póde defvanecer-the o temor dos Mogores. ib. p. 358. Manda pedir licença ao Governador da India para Martinho Affonfo o acompanhar contra o Mogor, ib, p. 377. Avifta o inimigo, fegue o parecer de Martinho Affonfo. ib. p. 379. 380 , Re-colhe-fe a Dio, fuas grandezas com os Portuguezes. ib. p. 381. Arrepende-fe de ter dado aos Portuguezes lugar para a Fortaleza em Dio. T. 2. P. 1. p. 35 O que paffa com Diogo de Mefquita. ib. p. 82. Intenta lançar os Portuguezes fóra de Dio. ib, p. 83. He vifitado pelo Capitáo mór da Fortaleza, ib. Determina matallo. ib. Muda de tenção, e porque. ib. p. 37 . O que lfaz com a ida do Governador da India áquella Fortaleza. ib. p. 91. Intenta matar o Governador. ib. Manda convidallo para hum jantar. ib. p. 92. Manda chamar o Capitáo da Fortaleza para com elle ir vifitar o Governador, ib. p. 93. O que lhe fuccede na retirada, ib, p. 100. Sua morte. ib. p. 102. Succede-lhe feu iobrinho Mamude. v. Mamude.
Baiāo. (Filippe) Capităo da armada de Diogo da Sil-
veira, perde-fe na Cofta de Dio, fua morte. T. 1 d P. 2. p. 242.255 .

Baī̄o. (Andre) Ajuda D. Joăo Mafcarenhas a lançar fóra os Turcos, que fe tinhảo introduzido na Fortaleza de Dio. T. 3. P. 1. p. 123.
Baī̄o. (Scbafiaĩo) O que faz em defeza de Columbo. T. 6. P. 2. p. 534.

Baptifa. (Fr. Francif(co) $\mathbf{O}$ que faz em Cunhale, fua morte. T. S. p. 215.
Batharem. (Antonio Correa de) Capitão mór de huma armada para pela altura das Ilhas efperar, e prender o Governador Nuno da Cunha, que vinha da India. T. з. P. 1. p. 4s1.

Bandarra. (D. Joüo) Quem era, o que faz em defeza de Malaca, fua morte. T. 5. P. 2. p. 123.
Bandarra. (D. Henrique) Defende a povoaçăo de Ither contra os Achens. T. G. P. 1. p. 274. Vai foccorrer o Rey de Jor contra os Achens, o que faz. ib: p. 284. 28 5. Seu valor em defeza de Malaca, ib. P. 2. p. 369 .

Bandarra. (D. Pedro) Seu valor na defeza de Malaca, T. 6. P.2. p. 369 .

Banebaxira. v. Rey de Lamo.
Barnagais. Embaixador da Ethiopia ao Governador D. Eftevăo da Gama. T. 2. P. 2. p. 155. O que aconfelha a D. Chriftovão da Gama, ib. p. 163.
Barbofa. (Bento) Valur com que mais quatro companheiros defendérão hum baluarte no fegundo cerco de Dio. T. 3. P. 1. p. 101.
Barbudo. (Duarte) Alferes mór do Exercito com que o Governador D. Joăo de Caftro foccorreo Dio. T. 3. P. 1. p. 270. O que lhe fuccede nos affaltos que fe derāo aos inimigos. ib. p. 271. 272.
Barbuda (Vafco Lourenço de) o Carracáo. Védor da Fà zenda, e Capitáo mór de Cochim. T. s. P. 1. p. 227 Vai com hum grande foccorro a Goa, ib. p. 402. O que paffa com o Vifo-Rey, ib, p. 403. 404. Mando foccorrer Chalé, ib. p. 462.

Couto. Indice.

## INDICE

Barbada, (Manoel) Capitáo mór de huma para o Malabar. T. 8. p. 137.
Bartholomeu (Micer.) Quem era, offerece-fe ao Bifpo Oviedo para ir da Abaffia com hum recado feu á India. T. 4. P. 2. p. 93. Toma por guia hum Mouro , qué chegando a Zeilá o defcobre ao Rey. ib. He convidado com grandes promeffas, para que fe faça Mouro. ib. He degollado por mando do Rey por náo querer arrenegar. ib.

- Barata. (Belchior Jorge) Capitáo da armada dos Aventureiros. T. 6. P. 1. P. 171. O que the fuccede na viagem para Surrate. ib. Capitảo da armada de D. Jeronymo Mafcarenhas, o que faz em Ceitapor. T. 6. P. 1. P. $337,338$.

Baracho. (Miguel Farreira) O que faz em Gale. T. 6. P. 2, p. 649.

Barreto: (Antonio Moniz) Quem era , marcha com o Badur contra os Mogores. T. 1. P. 2. p. 39. 379. Aggrava-fe como Governador D. Joăo de Caffro, e porque. T. 3. P. 1. p. 133, Vai a Baçaim com muōiçóes para Dio. ib. $O$ que paffa até chegar a Baçaim. ib. p. 169 . Salva o mefino navio de perderfe na barra. ib. O que paffa com Garcia Rodrigues de Sá, e com Miguel de Arnide ao embarcar-fe para Dio. ib. p. 171. O que lhe acontece antes de defembarcar em Dio, ib, p, 173, 174. Seu valor na defeza de hum baluarte. ib. p. 180. 182. 192. 196. O que hum foldado the diz na occafiăo de hum affalto. ib. p. 197. Grande eftimação que fempre fez defte homem. ib. p. 198. Seu valor na fortida que os da Fortaleza fizeráo. ib. p. 216. 221. Fica ferido nefla occafiăo. ib. O que paffa com tres foldados chegados do Reyno a Dio. ib. p. 261.262. 265. Valor coin que fobe ás trjincheiras dos inimigos. ib. p. 268, Vai com huma armada efperar as náos de Cambaya, que haviấo de fahir de Ormuz. ib. p. 298. Toma huma rica, e grande náo. ib. p. 301. Vai com huma armada foccorrer o Rey de Candea, ib.
p. 324.
p. 324. Chega a Batecalou, marcha para Candea, he avifado no caminho da traição que o Rey the preparava, o que refolve. ib. p. 330.331 . Falla que faz ao feu exercito, póe-fe em retirada. ib. p. 331. 332. O que the fuccede, ib. p. 332.333. 334.335. 336. O que paffa com hum dos feus foldados. ib. p. 333. 334. Chega a Ceitavaca, he bem recebido do Rey. ib. p. 3 37. O que efte lhe diz fobre o proceder do Rey de Candea, ib. Retira-fe para Cota, chega a Columbo, recebe Embaixadores de Candea com hum donativo de dinheiro para a tropa, e a artilheria que tinha perdido. ib. Nảo confente que os Religiofos que levava paffem a Candea fem licença do Governador da India. ib. p. 338. Defcobre os enganos do Madune, Rey de Ceitavaca, volta para Goa. ib. O que the fuccede no affalto de Xael. T. 3. P.2. p.45. Vem para o Reyno, e volta á India. ib. p. 436 . Toma poffe de Affari, e Manorá. T. 4. P. 1. p. 267. 268. Entra na Capitanía de Baçaim. ib. p. 269 . Recebe ordem para ir conquiftar Damăo, difpóe fe para a empreza, inconvenientes que encontra na execução. T. 4. P. 2. p. 15. Acaba o feu governo, volta a Goa, honras que o Vifo Rey lhe faz. ib. p. 23. Vai com D. Diogo o Corvo á conquîla de Damão. ib. p. 23. Offerece-fe ao Vilo-Rey para defalojar os Abexins de Parnel. ib. p. 35. Marcha com quinhentos homens para efta expediçăo, o que the fuccede no caminho, anima os feus, desbarata os inimigos, toma-lhes, e faquealhes o campo, e fortifica-fe nelle. ib, p. 36. 37. He accommettido pelos inimigos, trava batalha com elles, ganha huma completa victoria. ib. p. 38. Recod lhe-fe a Damão com toda a bagagem, e artilheria dos inimigos. ib. p. 39. He nomeado para a governo de Malaca, requer ao Vifo-Rey a fua partida, nâo fe fatisfaz com a refpofta defte, nem com a refolução do Confelho fobre as fuas pertençōes. Ti s. P. 2. P. 1. 2. 51. 53. Efcreve a ElRey, contra o VifoD ii

Rey. ib. p. 53. 56. 119. He provido no governo da India por huma Provisão Regia. ib. p. 10s. Toma poffe do governo, expede huma armada para o $\mathrm{Ca}-$ nará , e para que. ib. p. 108. 113. Ordena a Fernando Telles fe recolha, e náo entenda com as náos do Idalxá. ib. p. 132. O que faz fobre a prizăo de D. Henrique de Menezes, e outros que eftaváo em poder do Idalxá. ib, p. 132.133. Recebe huma Embaixada do Mogor. ib. p. 137. Manda duas armadas, huma para o Malabar, e outra para o Norte. ib. p. 13 8. He vifitado da parte do Idalxa, que the pede o refarcimento das perdas das fuas naios. ib. p. 139 . O que faz a efte refpeito. ib. p. 139. 140. Defpede - Embaixador, e efcreve ao Idalxá fobre ò fucceffo das fuas náos ib. p. 140. 141. Ordena aos Portuguezes náo vão com fazendas ao Balagate, e porque. ib. p. 143. O que faz com as novas que teve de Malaca, e reprefentaçóes de D. Leoniz a efte refpeito. ib. p.144. 145. 251. Manda apparelhar a armada para D. Leoniz paffar a Malaca. ib. p. 148. Expede outra para o Canará, e nella o Embaixador para a Perfia. ib. Manda foccorros para Maluco , Malaca, e Moçambique. ib. p. 149 . 194. Recebe huma carta do Idalxá, e para que. ib. p. 215. Manda huma Embaixada a efte Soberano. ib. p. 216. Expede duas armadas, huma para o Malabar, outra para o Norte. ib. p. 221. Oftentaçáo com que recebe o Embaixador do Mogor. ib. p. 246. Confirma as pazes que o feu antecefor fizera com efte Monarca, e conceThe mais algomas vantagens. ib. P. 247. Manda vifitar o Mognr. ib, p. 249. Pede á Camara de Goa dinheiro pera foccorrer Malaca, ib. p. 252. Manda huma armada em foccorro daquella Fortaleza. ib. p. 253.

Barreto. (Ayres Moniz) Quem era, o que faz em Or muz contra os Turcos, que cercavão efta Fortaleza. T. 1. P. 2. p. 39. 416.417.

Barreto. (Erancifco) Capitáo mór de huma armada do Rey-

Reyno para a India. T. 3. P. 2. p. 51 . Provido na Capitania de Eaçaim. ib. p. . 52 . Vai 20 Norte com - Governador Garcia de Sá. ib. p. 88. Entra na Capitanía de Baçaim. ib. p. 440 . Vai com huma armada a Cochim, e para que. ib. O que paffa nos rios de Cochim. ib. p. 450 . 451 . Paffa a cruzar na Coffa do Malabar. ib. p, 452. A Cochim com o Vi-fo-Rey D. Affonfo. ib. p. sco. Vai reconhecer o fitio para o defembarque nas llhas allagadas : năo profegue nefta empreza, e porque. 504.506 . Vai a Pondá com o Vifo-Rey D. Pedro Malcarenhas. T. 4 P. 1. p. $9^{8}$. O que aqui lhe fuccede com Martinho Affonfo de Miranda, o que fe the fegue. ib. p. 99. 100. Succede no governo ao Vifo-Rey D. Pedro Mafcarenhas. ib. p. 112. O que the fuccede na entrada do feu governo. ib. p. ${ }^{113}$. 114. O que faz para fe prevenir contra o Idalxí. jb. p. 115 . E para reparar a armada. ib. Paffa a Pondá, e a que, ib. p. 118. 119. 120. 121. Manda aos baixos de Pero de Banhos, e a que. ib. p. 159. Expede huma armada para o Malabar, outra para a Cofla de Vifopor. ib. p. 159. 167. Manda recolher a Goa os Capitáes, que eftavão em Pondá, e no Concão, e porque. ib. p. 175. 176. 177. O que paffa com D. Abtảo de Noronha fobre ifto, ib. p. 177, 178, 179. Manda hum Embaixador a Cambaya, e a que, ib. p. 188. A Mauca faber noticias do Padre Monoel Gonçalo, que tinha ido á Ethiopia, ib. p. 189. Expede huma armada para a Cofta de Vifapor, ib. p. 191. Recebe hum Embaixador de Cambaya. ib. p. 193. Náo acceita Damảo com as condiçōes com que fe lhe offerece, ib. p. 194. Manda outro Embaixador a Cambaya a tratar efte mefmo negocio. ib. Não o confegue, defîte da pertençăo, e porque. ib. p. 195.196. Refponde ao que D. Diogo lhe efcreveo fobre o mefmo. ib. O que faz fabendo da vinda dos Capitães do Idalxá contra Goa. ib. p. 199. Manda provimentos para Maluco, expede as naos para o Reyno. ib.

$$
\text { p. } 200 .
$$

p. 200. 219. O que paffa com Fernando de Soufa, e o Patriarca fobre a ida á Ethiopia, ib. p. 220, 221. O que faz a refpeito difto mefino. ib. p. 221. 223. 224. Manda á liha de S. Lourenço , e a que. ib. p. 224. Expede huma armada para o Malabar, outra para as Maldivas. ib. p. 225 . Embarca fe para o Norte, vai a Baçaim, o que paffia com D. Diogo de Noronha fobre o querer dar ametade dos rendimentos da Alfandega de Dio por Damáo. ib. p. 225. 228. 229. Recebe hum Embaixador do Rey do Cinde. ib. p. 230. O que faz com a fua chegada. ib. p. 231 . Manda huma armada em favor defte Rey. ib. O que faz para haver a Fortaleza d'Affarí. ib. p. 262.266. ${ }^{\text {'T}}$ Toma a de Manorá, ib. p. 268. O que faz antes de vir para Goa, em chegando a efta Cidade. ib. p. 269. Paffa a Salfete, desbarata os Capitáes do Idalxá, arraza a Fortaleza de Pondá, ib, p. 297, 298. Manda prover varias Fortalezas de Capitảes, gente, e muniçŏes. ib. p. 298. 299. Guarnecer as Ilhas, e paffos das terras de Salfete, e Bardes. ib. p. 299. O que ordena para em todos os portos fefaber a hum mefino tempo a chegada de inimigos a qualquer delles. ib. p. 348. Manda affaltar o campo de Calabatecan. ib. p. 349. Acode ao rebate da Itha de João Lopes. ib. p. 352. Manda dobrar a guarnição da tha de Joảo. ib. O que faz com a noticia da vinda dos Turcos á India. ib. p. 369. Manda huma Embaixada ao Nizamoxá, e para que. ib. p. 370 . E foccorrer a Ilha de Chorăo. ib. p. 373. 374. Sua grandeza para comos foldados, que os lançárảo fóra dell3. ib. p. 375 . Reforça-the a guarniçảo. ib. A cceita a paz que o Idalxá the inandou offèrecer, e com que condic̣ōes. ib. p. 377. Intenta ir ao Achern, e porque ib. p. 377 . Vai foccorrer Chaul, - que faz, p. $385 \cdot 387 \cdot 383$. O como recebe os Embaixadores que os Capităes do Nizamoxá the mandáräo. ib. p. 389 . Concede-lhes a paz, e com que condiçóes, ib. p. 390. O que faz com as culpas que de Ormuz the mandárăo de D. João de Ataide, ib. p. $391^{\circ}$
392. Manda tirallo defta Capitania, ib. p. 392. Chega a Goa , manda prover as Fortalezas de Malaca, Maluco, e Ceilāo, ib. p, 395. Manda hum Embaixador a ver jurar as pazes ao Idalxá p. 396. Prepara huma grande armada para ir ao Achem. ib. SuccedeThe no governo D. Conflantino de Bragança. ib. p. $39^{8}$. Quem era Francifco Barreto.ib. Volta parao Reyno, o que paffa até Moçambique. 'Г. 4. P.2. p. 17.164. Oque diz aos da náo para os animar. ib. p. 170. O que faz chegando a Moçambique, ib. p. 250, 257,258. Vem para o Reyno, o que the fuccede até arribar fegunda vez a Moçambique. ib. p. 260. Salva a gente da náo Graça, velta para a India, o que paffa até chegar a Goa. ib. p.275: 278.27\%. Obfequios que aqui The fazem, oque faz em chegando: ib. p. 280. Embarca fe para o Reyno, chega felizmente, he muito bem recebido. ib. p. 28 ;.284. He mandado por ElRey a conquiftar as Minas do Monamotapa com o Cargo de Capitảo General defde o Cabo das Correntes até ao de Guardafú. T. 5.P. 1. p. 230. ib. P. 2. p. 151. Acha-fe na tomada do Pinhão. ib. p. 151. Embarca-fe para a conçuifa das Minas, o que paffa até Moçambique. ib. p. 153.154. O que faz em chégando. ib. p. 15 4. Dá conta a ElRey d'algumas coufas importantes que defcubrio na viagem que fez a Melinde, ib. p. 1 sg . Recebe os foccorros da India para o defcubrimento que devia fazer, e a noticia da conjuraçăo de todos os Reys contra o Eflado. ib. p. 155.156. O que faz com eftas novas, e coin a chegada de D. Antonio de Noronha, que paffa por Vifo-Rey para a In, dia, ib. p. 156. 157, 158. O que paffa com o P. Monclaros fobre a conquifta das Minas. ib. p. 158.159. Dif-póe-fe para a partida, remove as primeiras ordens que tinha dado, e porque. ib. p. 160.161. 162.163. Embarca-fe, vai ter a Sena, o que lhe fuccede, e faz em Inhaparapalla, ib. p. 164.173.174.175.176. 177. Expede hum Embaixador ao Monamotapa, inftrucções que the dá, offertas que manda fazer-lhe,
o que elle the refponde.ib. p. 178.180. Marcha contrao Mongas, Rey levantado contra o Monamotapa.ib. p. 181. Falla que faz aos feus ao entrar nas terras do inimigo. ib. p. 181 1. 182. O que pafla nefta jornada, e faz, aviftando o inimigo. ib. p. 183. 184. 185. He procurado por efte, o que faz, he accommettido, ganha a viCtoria com grande perda dos contrarios. ib. p. 186. Marcha para a Cidade de Mongas , o que faz. ib. p. 187. He accommettido pelo inimigo, ganha huma completa victoria, entra a Cidade, manda lan-gar-lhe fogo. ib. p. 187. 188. Aquartela-fe nella, he de novo accommettido com grande poder. ib. p. 188. Ganha terceira vítoria. ib. p. 188. 189. He requerido pelos Mongas para tratar de pazes, o que the refponde. ib. p. 189. 190. O que fuccede aos dous enviados do Mongas com hum camelo do noffo Exercito. ib. p. 191. O que elle the diz a efte refpeito. ib. Eeftes Ihe pedem, e promettem. ib. O que lhes diz fobre as pazes que vierẳo requerer-lhe. ib. p. 192. Continúa a marcha, trabalhos que paffa, ib. O que faz até partir para Moçambique. ib. p.193. 194. Recebe em Mogambique cartas da India, e com ellas huns capitulos infamatorios, que Antonio Pereira Brandáo mandava a ElRey contra elle. ib, p. 124. Comò procede com o Brandăo a efte refpeito. ib. p. 196. O que faz para fe juftificar. ib. p. 197. Priva o Brandăo da Capitanía de Moçambique em que o tinha provido. ib. Sub-ftitue-Ihe Lourenço Godinho. ib. Embarca-fe, vai a Sena para paffar ao Exercito. ib. p. 198. Atrevimentos com que o Monclaros lhe requer defifta do defcubrimento das Minas. ib, Sua refpoffa, apaixona-fe, enferma, morre. ib. p. 198. 199. Quem era efte Fidalgo, poftos que occupou, exequias que the fazem no Reyno por ordern d'ElRey, ib. p. 200, 201. 202. Eftimaçăo que delle fazia Filippe Prudente de Caffella. ib. p. 202. Carta de agradecimento que efte lhe efcreve.ib. p. 203.
Barreto. (Gomes) Capităo mór do mar de Malaca. T. 3 . P.
P. 2. p. 265. Oppöe-fe ás armadas de Bintăo, que embaraçava os navios que vinhăo para a Fortaleza. ib. p. 266.273.274. Vai com Gil Fernandes defalojar os Javas, que cercavão Malaca. ib, p. 286. Paffa a Maluco a fubftituir D. Garcia Tello. ib. p. 290. O que paffa em Ternate com Bernardino de Soufa. ib. p. 378.

Barreto. (Ruy) Seu valor na batalha de Baharem. T. 4 P. 1. p. 127. O que faz para falvar D. Alvaro da Sile veira. ib. p. 128. 129. 130 . fica mortalmente ferido. ib. p. 130 .
Barreto. (Henrique Moniz) Vai de foceorro a Baffora: T. 4. P. 1. p. 384. Seu valor na defera de Cota. T. 5. P. 1. p. 16. Capitão mór de huma armada para o Canará. T. s. P. 2. p. 148.

Barreto. (Joüo da Slva) O que the fuccede com huns paraos Malavares. T. 5. P. 1. p. 256. 257. Como fe porta no cerco de Chaul. ib, p. 307.
Barreto. (Duarte Moniz) Vai a Niquilú, fua morte. T. 6. P. 2. p. 256. 259 .

Barreto. (Diogo Moniz) Vai com huma armada para Cunhale, para que. T.8. p. 178.367.
Barrades. (Diogo) Seu valor na defeza de Goa, paffa an Exercito do Idalxá, e a que. T. 5. P. 1. p. 385.
Barradau. (Erancifco) Morre no cer co de Chaul. ib. p. 440 .
Barros. (Joäo de) Author da Hiftoria a que efta ferve de continuaçăo. T. I. P. ı. p. 2.
Barros. (Alvaro Monteiro de) O que the fuccede com hum parao Malavar. T. 5. P. 1. p. 221.
Baxá de Zebite foccorre o Rey de Adel contra os Portuguezes. T, 2. P. 2. p. 279.
Baxa mandado pelo Turco a conquiftar Baharem. T. 4 P. 2. p. 110. Pöe-Ihe cerco, perde toda a fua armada. ib. p. 111. 112. Redobra as baterias contra a Fortaleza, ib. p. 112. He cercado pelos noffos na mefma Ilha, it. p. 123. He inveftido pelos noffos, arma-lhes huma filada, desbarata-os, e ganha huma completa viatoria. ib. p. 125.a131. He pofto pelos noflos em gran.
grande aperto. ib. p. 1 33. Entra a tratar de pazes, ajufo tes dellas. ib. p. 133.134. Näo fe concluem, e porque ib. p. 136 . Renova as propofiç̧̆́es da paz. ib. p. 140. Razāo, por que nảo as profegue.ib. Morre das feridas que recebeo na batalha que teve com os noflos. ibp. 142.

Baxá de Baforá procura a amizade do Capitãn de Ormuz, e porque. T. 5. P. 1. p. 43.44. Nâo tha admitte fem ordem do Vifo-Rey, ib, p. 44. Manda a Goa a tratar de amizade com o Vifo-Rey. ib. Afferta com elle mandar a Conftantinopla a faber a vontade do Gráo Senhor. ib.
Bacanor, rio. T. ı: P. ı. p. 8.
Bacainz, Cidade no Reyno de Cambaya, arrazada por Heitor da Silveira. T. 1. P. 1. p. 365 . Sua fituaçăo, e fortaleza. T. 1.P. 2. p. 237. Tomada, e deftruida pelo Governador Nuno da Cunha.ib. p. 240. Doada pelo Rey de Cambaya ao de Portugal. ib. p. 314.
Bachäo, Reyno. T. 1. P. 1. p. 88.
Bahis de Sant-Iago. Sua fituação. T.-1. P. 1. p. 207.
Bagariza, v. Cambayete.
Balubuào, canal, ou rio da Jaoa.
Bandaras Fidalgos Malayos. T. 1. P.1. p. 88.
Bancanel. v. Gufarates.
Banta, porto, e Reyno da Jaoz. T. 1. P. i. p. 166.
Bandorá, rio, e Cidade na Cofta de Cambaya. T.ı. P.r. p. 357. Deftruida por Antonio da Silveira.

Bar, pezo de que fe ufa ma India. T. 1. P. 1. p. 166.
Bayano. v. Rey de Tidore.
Baroche, Cidade do Guzarate. T. 1. P. 1. p. 219. Deftruida por D. Jorge de Menezes. T. 3. P. 1. p. 326. Sua fituação, e defcripģão. ib. p. 327.
Barem, ou Baharem. Reyno, e fortaleza na Cofta da Perfia. T. 1. P. 2. p. 19. Cercada pelos Turcos, e foccorrida pelos Portuguezes. T. 4.P.2. p.111. Aqui per-- déráo os Portuguezes huma batalha contra os Tureos, e matárăo D. Alvaro da Silveita. ib. p. 128 . Sua defcripgảo. ib. p. $15=$

Bajforá, Cidade da Arabia. T.ı. P. 2. p. 21. Tomada pelos Turcos. T. 3. P. 1. P. 304.
Balçar, povoação de Cambaya deflruida por Antonio de Saldanha. T. 1. P. 2. p. 149.
Batccalá, Reyno, Cidade, e porto do Canará. T. 2. P.2. p. 300. Sua defcripgão. ib, p. 303. Deftruida pelo Governador Martinho Affonfo. ib. p. 307.
Barod, Cidade da Ethiopia. T. 2. P. 2. p. 451.
Bazar, lugar do mercado público. T. 3. P. 1. p. 280.
Batcculou, porto da Ilha de Ceilăc. ib. p. 330.
Barcelor, Cidade do Malabar. T. 3. P. 2. p. 157.
Bardella, Ilha, Cidade, e Corte do Rey da Pimenta, entrada, e queimada por Francifco da Silva. T. 3.P. 2. p 180.181.182.
Bebi Acilá, quem era, vem a Goa, e a que. T.6. P. 1. p. 468.

Bce. (Mamedc) Capităo de Catifa, grande inimigo dos Portuguezes. T. 4. P. 2. p. 140. He caufä dos Turcos, que efîavăo em Baharem, nảo concluirem as pazes com elles. ib. O que fobre ifto manda dizer ao Baxá. ib. Continúa a embaraçar a paz.ib. p. 148. Vai a Baharem perfuadido por Mir Soltáo Ally, e para que. ib. He muito bem recebido de D. Antão de Noronha, ib. p. 149. Offerece-fe para paffar ao campo inimigo a tratar da paz. ib. Vai ver-fe com o Baxá, volta com grandes partidos offerecidos pelos Turcos. ib. Retirafe para Catifa, e porque, fua morte. ib. p. 149. 150.
Bec. (Mirale) ou Alir Alcbec, Capitảo Turco, paffa á Cofta de Melinde. T. 6. P. 3. p.179. O que faz por toda ella, ib, p. 180. Vem fegunda vez á mefina Cofta, aporta a Melinde, o que the fuccede. T: 7. p. 28. Paffa a Mombaça, fortifica-fe em terra, o que faz com a chegada dos Zimbas. ib. p. 31. 32. 37. He accommettido pela noffa armada, defampara o forte, perde a fua armada, foge para a Cidade. ib. p. ${ }^{\text {S S. }} 39$ 40. 41. Inveftem os noffos a Cidade, foge para os matos, e o Rey. ib. p. 42. Foge dos Zymbas, vem en-tregar-fe aos Portuguezes, o que diz ao Capitāo mór.
ib. p. 45.46. Vem cativo para Goa, he bem recebido do Governador, paffa ao Reyno, faz-fe Chriftão. ib. p. 58.59.

Béllez. (D. Joäo) Quem era, vai foccorrer Chaul. T. s. P. 1, p. 35. ib. P. 2. p. 343.

Bendanha. (Pedro de) Vai ao Norte com Luiz da Silva, feu valor contra as Malavares. T. 8. p. 79. Em Cunhale, fua morte. ib. p. 200. 205.
Beram. (Moftafa) Quem era, intenta paffar á India, năo o confegue, e porque. T. 1. P. 1. p. 211. 214. Vai para Xaél, pertende conquiftar o Reyno de Adem. ib. p. 281. Eftragos que faz na terra, retira-fe com a chegada da noffa armada, ib. Une-fe com o Rey de Xaél para conquifarem o Reyno de Adem. T. 1. P. 2. p. 100. Póe cerco á Cidade, retira-fe com a chegada da noffa armada. ib. p. 103. Vai com todos os Turcos que tinha em Xaél foccorrer Dio. ib. p. 139. Suas defpoliçóes para a defeza daquella Fortaleza, ib. p. 140. Retirado o Governador Nuno da Cunha, offerece-fe ao Badur, que the da o titula de Rumecan, e o faz feu General, ib, p. 145. Significado defe titulo. ib. He defafiado por Manoel de Macedo, acceita o defafio, e náo apparece. ib. p. 262. Conhece a fraqueza do Badur, paffa-fe para o Mogor. ib. p. 339.
Bcrredo. (Francifeo Percira de) Vai á India provido na Capitanía de Chaul, nāo confegue entrar nella , e porque. T. 1. P. 1. p. 207. 217. He hum dos Juizes na caufa de Lopo Vaz com Pedro Mafcarenhas. ib. p. 224. Avifa Lopo Vaz da armada de Cambaya, que eftava fobre Chaul. ib. p. 352 . He requerido pelos de Chaul, os ajuda contra os de Cambaya, que the falteavão fuas terras. T. 1. P. 2. p. 94. O que the fuccede nefta empreza. ib. p. 95. Vem prezo para Goa. ib.
Berredo. (André Pereira de) Acha-fe com o Marramaque no combate que teve com os Turcos. T.3.P. 2. p. 493.

Bélia. (Joăs Rodrigues de) Ach3-fe com o Marramaque em Amboino. T. 5.P.1. p. 200. Seu valor no affalto con-
contra os Itos, ib. Sahe ferido da batalha que tiveráo com elles fobre a ferra. ib. p. 10 s.
Béja. (Manoel Fernandes de) Vai foccorrer Goa. T. s. P. 1. p. 345.

Betancourt. (Henrique de) Seu valor na defeza de Chaul. T. 5. P. 1. p. 373.

Beneflarim, fortaleza na barra de Goa. T. I. P.1. p.161. Berodä̈ , porto, e Reyno da Jaoa. T. 1. P. 1. p. 166.
Benaeder, quem era. T. 1. P. 1. P. 215.
Beljardim, lihas, fua defcripğão. T. 1. P. 1. pi zot.
Beth, Ilha, fua fituação. T. 1. P. 2. p. 138. Porque the chamão a Ilha dos mortos. ib.
Bebelmandel (Ilha de) dos Bobōes, ou da Vera Cruz. Sua fituação. T. 2. P.1. p. 25 2. Porque lbe chamáo dos Bobōes, e da Vera Cruz. ib.
Belligâo, porto da llà de Ceilảo no Reyne da Cota, T. 3. P. 1. P. 322.

Berberi, porto da llha de Ceilăo no Reino da Cota. T. 3. P. 1. p. 322.

Berrumá, porto vizinho a Adem. T. 3.P. 2. p. 8.
Bilgäo, Cidade, fua fituaçăo. T. 2. P. 2. p. 356.
Bintäo, Reyno, Ilha, e Cidade. T.1.P.1. p. 83. Sua fundação, e fortificação. ib. p. 95 . Tomada, faquezda, e arrazada por Pedro Mafcarenhas. ib. p. 100.
Bifnagá, Reyno. T. 1. P. 1. p. 11.
Bifmiarique, Senhor de toda a Cofta da Pefcaría, cativa os Portuguezes desbaratados em Ponnicale. T. 3. P. 2. p. 459 . Máo tratamento que thes dá, ib. p. 460 . O que pratica com elles, venco desbaratados es Malabares.ib. p. 464. Vai com dez mil hemens fobre Punicale. T.4. P. 2. p. 249. Tem huma afpera batalha com os noffos. ib. p. 251. Cativa Manoel Rodrigues Coutinho, e outros, ib. p. 254 . Toma o forte, rouba a povoaçāo. ib.
Bifpo de Malaca, o que tefponde a carta do Rey de Jor. T. 6.P. 2. p. 366. Toma entrega do governo, e porque, o que faz. ib. p. 374. O que faz ema ferviço da* quella Fortaleza. ib. p. 448. 449.

Bixlala, quem era . levanta-fe contra o Rey de Ormuz. T. 3. P. 2. p. 110, 111. Fortifica-fe em Manojāo. ib. p. 111. Evita encontrar-fe com os Portuguezes. ib. Nảo pode fer accommettido, e porque. ib, p. 112. Sua morte ib p. 114.

Blaneai, bahia na llha de Cefarea. T. 2, P. 2. p. 247.
Borba. (OP. Diogo de) Quem era, faz muitas conversōes na Cofta da Pefcaría. T. 3. P. 2, p. 92. 94.
Borgonha. (Sebeftiōo de) Vai vifitar Alucan, e Coge Cofar da parte do Vifo-Rey D. Garcia. T. 2. P. 1. p. 462.
Borges. (João Fernandes) Seu valor no combate que D. Paulo da Gama teve com o Rey de Viantana, fua morte. T. 1. P. 2. p. 280.
Brrges. (Jörge) Seu valor na defeza de Malaca. T. 3. P. 2. p. 287.

Barger. (Alcixo) Seu valor no combate, que o Marramaque teve com os Ternates. T. 5. P. 1. p. 267.
Borges. (Francifco) Seu valor no cerco de Cunhale. T.8. p. 200. 206.

Bombaim, rio, e Cidade do Reyno do Guzarate, aonde Lopo Vaz desbaratou a grande armada de Cambaya. T. 1. P. 1. P. 354.

Bofaide, fuccede a feu pai no Reyno de Ternate. T. 6. P. 1, p. s07. Continúa a guerra contra os Portuguezes, toma duas fragatas que vinháo de Manilhas com foccorro para Tidore, T. 6. P. 2. p. 43. Valor com que fe defende do cerco que o Capitảo de Tidore lhe poz. ib. p. 61. Como o illude para fe refazer de gente, e de mantimentos. ib. p. 63 . Sahe com huma armada em bufca da de Tidore, e porçue. ib. p. 287. Dá com o Galeăo de Artur de Brito, o que faz. ib. p. 279. Com o feporta com efte a refpeito do recado, e cartas que The levava de EIRey, ib. p. 280 . Faz com elle hum tratado de paz, pretexto com que o quebra. ib. p. 283. 284.
Botelho. (Martinho) O que faz com dez companheiros no cerco de.Dio. T. 3. P. 1. p. 149. 150.151.
Botelho (Pedro) o Porca. Seu valor no affalto de Xaél. T. 3.P. 2. p. 44 .

Botelho. (Thomaz) Seu valor no combate que Cbriftovāo Pereira teve com o Cafar. T. 4.P.2. p. 331 . Sua morte. ib.
Botclho. (Antonio) Entra na Capitanía de Barcelor. T.4P. 1. p. 279.

Botelho. (Manoel) Fica muito maltratado de huma mina em Choul. T. s. P. 1. P. 371.
Botelho. (Simäo) Vai foccorrer Ceilăo. T.6. P.2. p. 217. Seu valor no combate que o Arronches teve com a armada do Rajú. ib. p. 564.
Botelho. (Pedro Redrigues) Vai foccorrer Columbó. T.6. P. 2. p. 672 . Seu valur contra os levantados de Ceiláo. T. 8. p. 84.

Botelho. (Gregorio) O que the fuccede vindo para o Reyno. T. 7. p. 6. 12.
Botelho. (Sebaflião) Capitáo mór de huma armada para o Norte, o que faz. T. 8. P. 136.137. 138. O que faz em Cunhale, ib, p. 179. 187.203. 209. 211.
Boto. (Laiz Machado) Seu valor no cerco de Chaul. T. sP. 1. p. 348. Morre defgraçadamente. ib. p. 371.

Boto. (Fernando) Vai bombardear Ternate, o que The fuccede. T. 6. P. 2. p. 52. 53. 54.
Boro. (Luiz Machado) Capitão de hum galeão para Maluco. T. 8. p. 242.
Bocaro. (Manocl) Vai foccorrer Damão. T.6, P.1. p.tgr.
Borratho. (. . . .) Seu valor, fua morte no cerco de Cunhale. T. 8. p. $2 \geq 8$.
Brandáo. (Antonio Percira) Vai com huma armada a fazer guerra pelos portos do Idalxí. T. 4. P. 1. p. 270. Seu valor na tomada de Dabul. ib. p. 288. Effragos que faz pelos portos do Idalxá, ib. p. 2go. Sapităo de hum galeão para Maluco, ib, p. 298. Chega a Temate , arma huma embarcaçäo , incorpora-fe com D. Jorge Deça, feu valor, ib. p. 298. 365. Năo acceita a $\mathrm{C}_{2}$ pitanía de Ternate que os moradores the offerecem. ib. p. 367. Encarrega-fe della com o titulo de olhéiro da Fortaleza, e da artilheria de EIRey. ib. He foquef-

- trado, prezo, e remettido a Goa, T.4. P.2. p. $417 \times 420$. He

He remettido prezo para o Reyno. 'T. 5. P. 2. p. 19's. He degradado por toda a vida para Africa, ib. Pede lhe commuttem o degredo para ir com Erancifco Bare reto á conquifta das Minas do Monomotapa. jb. Fica governando Moçambique na aufencia de Francifco Barreto. ib. Manda a EIRey huns capitulos infamatorios contra Francifco Barreto. ib. p. 249.
Bragança. (D. Confantino de) Quem era, T.4.P.2.p.2. Vai Vifo-Rey para a India ib. p. 3. Chega a Goa, toma poffe do governo, o que faz. ib. p. 7. Manda foccorrer Cananor, e porque. ib. p. 9. Expede fegundo foccorto para a mefina fortaleza. ib. p. 10. Toma o parecer de 1. Diogo de Noronha fobre Damáo. ib. p. 14. Manda tratar fobre ifto com os Governadores de Cambaya. ib: Confegue o cederem effa Cidade, e fuas Tanadarias a ElRey de Portugal. ib. Manda a Antonio Moniz Barreto lançar os Abexins fóra defta Cidade. ib. p. 15. O que faz com a refpofta do Barreto. ib. p. 16. Abraça o confelho de D. Diogo de Noronha, e vai peffoalmente, ib. Expede as náos para o Reyno. ib. O que faz com as novas que lhe vierazo de Cananor. ib. p. 21. Imputáo- The por erro deixar de ir a Cananor por Damão. ib. p. 22. Manda prover a Capitanía de Baçaim. ib. p. 23. Ordens que expede aos Officiaes da fazenda defta praça. ib. Embarca-fe, aporta a Chaul, palfa a Baçaim, vai furgir fobre Damão. ib. p. 24. 26. Manda fondar a barra, o que faz com a informaçáo qué teve. ib. p. 26.28. Difpóe o defembarque, e mañda accommetter a Cidade. ib. p. 29. Entra a barra, vai furgir no porto, e pōe-fe em terra. ib, p. 31. 32. O que relponde aos elogios que lhe fazem. ib. p. 32. Louvores, e agazalhos que faz aos Capitães da Companhia de D. Diogo. ib. O que faz logo que entra na fortaleza. ib.p.33, 34. Intenta mandar defalojar, os inimigos do fítio que occupavāo , e porque. ib. p. 34. Manda ao Capitāo de Baçaim venha unir-fe a elle com toda a Ca vallaria, ib. p. 35. Offerece-fe-lhe Antonio Moniz Barreto para ir defalojar os inimigos, ib. Acceita a offer-
ta, dá-lhe a gente que elle the pedio, ib. p. 35.36. Vai efperallo ao caminho, honras que lhe faz, eaos mais Capitäes pela victoria que ganhárăo. ib. p. 39Seu grande cuidado nos feridos, ib. Fortifica a Cidade, faz com que os moradores fe recolháo a fuas cafas. ib. p. 40 . Manda Provisóes ao Rey de Sarzeta para haver os foros, que recebia daquellas terras. ib. Náo acha quem afore as Aldeias, e porque, ib, p. 43. Pertende tomar Balfar. ib. Oppōem-fe-lhe alguns dos Ca pitāes. ib. p. 46. Năo defifte, manda conquiftalla, ib. p. 47. Vai a Balfar, repara, e guarnece efta fortaleza. ib. p. 48. Volta para Damáo, o que faz. ib. p. 49 Expede huma armada para o Eftreito. ib. Nomea Capitáo, e Alcaide mór para Damáo. ib. p. 50. 51 . Volta para Gos. Manda prover Ceiläo, Malaca, e Maluco, ib. p. 51.52 . O que faz com as novas de que o Rey de Bifnagá fizera em S. Thomé, ib. Manda prender Luiz de Mello da Silva, e porque. ib. p. 71. Commette a varios o foccorro de Cananor, nảo o acceitảo, e porque. ib. Vai á prizão, congraça-fe com Luiz de Mello, ib. p. 72. Faz mercês ans Capităes que andáräo com elle. ib. Expede-o com hum grande foccorro para Cananor. ib. Manda prover a Capitanía de Maluco. ib. p. 73. Efcreve cartas de muitos obfequios e honras ao Rey de Ternate. ib. Manda prover as fortalezas de Malaca, Maluco, Damáo, Ceiláo, e Dio. ib. Manda reforçar a armada do Mello, que eflava em Cananor, ib. p. 185.186.190. Ordens que the manda, ib, p. 187. O que faz com as novas do desbarato de D. Alvaró da Silveira em Baharem. ib. Faz mercês aos Capitāes, e Fidalgos, que forăo foccorrer Baharem. ib. p. 189. Mlanda provimentos para a Igreja da Ethiopia. ib. p. 223. Manda reforçar a guarnição de Cananor, e prover efla fortaleza, e a de Chalé. ib. p. 247. Agazal hos, e obfequios que faz a Francifoo Barreto. ib. p. 280. 281. E, a D. Luiz Fernandes de Vafconcellos, ib.p.283. Manda augmentar a guarnição de Damão.ib. p. 307. Manda prender D. Pedro de Almeida, e porCouto. Indice. E que.
que. ib. p. 304 . Embarca-fe para Jafanapatăo, e porque. ib. p. 248.302. Arriba aos Ilheos de Angediva, e porque. ib. p. 304. Aporta a Cochim, expede huma armada para a cofta do Malabar, ib. p. 304. 305. Expede hum navio para S. Thomé, e efcreve por elle aos moradores, e para que, ib. p. 305. Segue viagem, manda as galés para Cochim , e porque. ib. p. 306 . Chega a Jafanapatả́o, o que faz. ib. p. 306. 307.308. Toma a Cidade, manda no alcance do Rey. ib. p. 310. 311. 312.313.321. Concede a paz, e com que condições. ib. p. 323. Recebe o Principe em refens ; manda recolher os que forảo no alcance do Rey. ib. p. 324. E agazalhar os doentes em huma fortaleza fóra da Ci dade. ib. Prepara embarcações para o tranfporte dos moradores de S. Thomé para aquella Cidade. ib. p. 325 O que eftes the mandăo dizer fobre ifto.ib. Nâo quer ver os portadores defte recado. ib. p. 226. Perigo a que fe expöe. ib. p. 328. Defcobre a conjuração, manda retirar o Exercito para a armada, e faz o mefmo. ib. p. 329. Manda foccorrer os que effavăo na fortaleza, que fervia de Hofpital. ib. Defampara a conquifta, e porque. ib. Manda lançar ferros ao Principe de Jafanapatảo, que lhe fora dado em refens. ib. p. 334. Vai a Manar , ordena fe faça aqui huma fortaleza. ib. p. 338. Transfere para ella os moradores de Punicale. ib.p. 339 Paffa a Cochim. Manda novo Capitão para Columbo. ib. Invia ao Rey de Cota a avó, e outras parentas , que - de Jafanapatảo The entregou. ib. Manda o Principe de Jafanapatáo para Goa, ib. Chega a Cochim, expede as náos para o Reyno, vai ver-fe com o Rey da Pimenta, faz as pazes com elle. ib. p. 370.371 .372. 373. Manda foccorrer Cranganor. ib. 373, 374. Manda novo foccorro para lançar a gente do Çamorim fóra de Primbalăo, ib. p. 374.37 5. Manda novo Capităo em lugar do Mello. ib. p. 376. Gente, e muniçóes para Ceilão, e Cranganor. ib. p. 377. Volta a Goa, dà Audiencia aos Embaixadores de Bafforá. ib. p. 377 . 378 . O que faz fobre oque elles the requerem, ib. p. 379.

Provê as Capitanías de Orınuz, e Malca. ib. p. 380. O que faz com o que o Capitão de Damăo, eo Cedemecan the mandăo dizer fobre a fortaleza de Surrate. ib. p. 385 . 386. Manda prover a Capitania de Damão. ib. p. 387 . Soltar D. Pedro de Almeida, e continuar no governo de Baçaim. ib. Recebe os Eimbaixadares do Rey do Pegú, que vieráo pedir-lhe por todo o cufto o dente do Bogio, que trouxe de Jafanapatão. ib. p. 316. 317. 429 . O que paffa com o Arcebifpo, e outros Theologos fobre a entrega do tal dente.ib.p. 430. 431. Murmuraçōes que fe originăo contra elle por năo acceitar as offertas do Rey do Pegú. ib. O que fazem os Ecclefiafticos para louvar-lhe efta acção. ib. p. 432 . Satyras que the fazem.ib. p. 433. Seu caracter, fuas virtudes, e qualidades. ib. p. 334. O que the fuccedeo chegando a Lisboa. ib. p. $435 \cdot 43$. Offerecem-the voltar outra vez a governar a India, năo o quer. ib. p. 437. Dăo-lhe a Capitania de Cabo Verde, torna a dalla a ElRey, e porque. ib. p. 437.438 . O que the fuccede em Santa Helena com D. Jorge de Soufa, ib. p. 446. O que faz nefte lance, ib.
Bramd. Reino, fuas Provincias, Cidades, fituaçăo, coftumes, e ritos dos feua habitantes. T. 2. P. 2. p. 4.
Bramaluco. Senhor de Damão, e das terras de Baçaim T. 20 P. 2. p. 24. Entra neflas de mão armada. ib. He desbaratado pelo Capitảo de Baçaim. ib. p. gS. Manda pedir paz ao Effado. ib. p. 103.
Bremudes. (D. Joüo) Patriarca da Ethiopia, paffa a Maçuá com o Governador D. Eftevảo da Gama. T.2. P.2. p. 114. A Ethiopia com D. Chriftovão da Gama. ib: p. 159. O que faz como desbarato de D. Chriftovăo. ib. p. 287. O que paffa naquelle Imperio, fua morte. T. 4. P. 1. P. 3.
Brito, (Maneel de) o Langará, entra na Capitanía de Xalé. T. 2. P. 2. p. 57 . He folicitado pelo Çamorim para medianeiro das pazes entre effe, e o Effado. ib. Vem para ifto a Goa com hum Embaikador deffe Principe. ib. p. 58.

Brito. (Alvaro de) Vai a Bintão com Pedro Mafcarenhas. T. 1. P. 1. p. 101. Vai a Lobu, fua morte. ib. p. 197.

Brito. (Antonio de) Vai a Bintão com Pedro Mafcarenhas.ib. p. IO1. Vai metter D. Garcia Henriques na Capitania de Ternate, jb. p. 17 3. Defcobre varias Ilhas na vinda para a India، ib. p. 19o. Volta a Malacas, dá fobre Lobu, póe tudo a ferro, e a fogo ib. p.197. Vem para a India, he hum dos Juizes na caufa de Lopo Vaz, e Pedro Mafcarenhas. ib. p. 2 31. Paffa ao Reyno. ib. p. 247. Volta á India, vai a Malaca. T.1. P.2. p. 268. Marcha com D. Eftevão da Gama contra o Rey de Viantana. ib. p. 283. Vai ả Banda, vem para o Reyno, paffáa á India Capitảo de huma náo. ib. p. 288. 309.

Brito. (Antonio de) Defcobre as Ilhas Malucas. T. 3. P. 3. p. 361.

Brito, (Manocl de) o Coxo. Vai ao Malavar com o Marramaque. T. 5. P. 1. p. 5. Capitảo mór de huma armada para o Cabo Comorim, e para que. ib. p. 57. 58. Paffa a Monte Deli, e a que, ib. p. 58. Tem hum grande combate com os Mouros da terra, desbarata-os, e queima a povoação. ib. Vai a Maluco com o Marramaque, ib. p. 98 . Valor com que affalta as trincheiras dos Jaoas em Amboino. ib. 179. Ganha a primeira, vê-fe em grande perigo, ib. He foccorrido, e por quem. ib. p. 180. Defaloja os inimigos, e fica fenhor do campo. ib.
Brito. (Joäo Correa de) Seu valor na defeza de Cota. T. 5. P. I. p. 16. Vem para o Reyno, volta á India defpachado com a Capitınia de Columbo em Ceiláo. T. 6. P. 1. p. 67. Vai por Védor da Fazenda para Ormuz, e fazer acclamar a EIRey D. Filippe, ib. p. 72. 102. 103. Entra na Capitanía de Ceiláo. ib. p. 242. Continúa a guerra contra o Rajú, manda dar , e queimar Beligäo, e porque. ib. p. 468. Manda acudir a Gafpar Barbofa, que tinha dado á cofla em Manar. ib. p. 543. Manda pedir foccorro a Goa, e porque, ib. P.
P. 2. p. 213 . O çue faz para fe prover de mantimentos, e muniçơes, ib. p. 218, 220. Mancia atacar a gente do Rajù, ganha huma grande victoria, ib. p. 220. 221. Faz tregoas com o Rajú, o que faz durante ellas. ib. p. 225. Como fe prepara para the refffir. ib. p. 344. 421. Manda affaltar huma trincheira do inimigo com feliz fucceffo. ib, p. 427.429. 430. Manda atacar a vanguarda do Exercite inimigo, fahe victoriofo. ib. p. 43 r. 432.433.435. O mais que faz em defeza de Columbo. ib. p. 519.521 .522 .525 .527 .528 .530 .540 . O que faz depois do afialto, que o Rajú deo á Fortaleza. ib. p. s44. O que refponde ao recado, que o Rajúlthe mandou. ib. p. 584 . O que ordena com a chegada do foccorro, que The foi de Cochim. ib. p. 559. O que faz depois do fegundo affalto. ib. p. 565.567 .581. 583.584 . 59 I. Como procede com os que o Rajû mandava á Fortaleza para fua deftruição. ib. p. 594. Manda juftiçar hum Lafcarim, e hum Chingala, e porque. p. 601. O que faz fabendo que o Rajú the queria tirar os mantimentos. ib, p.602. Manda affaltar as trincheiras do inimigo. ib.p. 60 s. O que faz com a chegada de Joăo Caiado ib. p. 619. O que paffa com Filippe de Carvalho. ib. p 621. Pouco cafo que faz de hum recado do Rajú. ib. p. 622. Manda affolar os portos, e terras do Rajú, ib. p. 635 . Nảo faz cafo do que elle lhe manda dizer. ib. p 6;G. O que faz em defeza da Fortaleza. ib. p. 638. O que faz para livrar os Embaixadores do Rajû do furor dos foldados. ib, p. 666. E com a noticia da fua retirada. p. 667. Como fe difpoz para the feguir o alcance. ib. Manda affaltaro campo do inimigo. ib. p. 66 g . O que mais faz até ao feu total defbarato.ib, p. 669.670,671. Manda desfazer os intrinchelramentos do inimigo, acha nelles muitas armas, e artilheria. ib. p. 672.673.
Brito. (Gafpar de) Seu valor na defeza de Cananor. T.s. P. 1. p.aso, Volta ao Reyno, e paffa á India provído na Capitanía de Ormuz. T. 6. P. 1, p. 324. Sua morte. ib. p. 327.

Bri-

Briso. (Lourenço de) Acha-fe no grande cerco de Chaul. ib. p. 304. Capităo mór de huma armada para a Sunda, e para que. T. 8.p. 52. O que faz em Malaca, e pela cofta de Jaoa. ib. p. 89.90, 91. O qqe lhe fuccede chegando a Goa. ib. p. 93 . Vai entrar no governo de Çofala. ib. p. 363.
Brito. (Sebafiaio de) Valor com que desfaz a batería, cóm que os Achens batiáo a povoação de Ilher em Malaca, e os desbarata. T. s.P. 1. p. 142.
Brito. (Ruy Léitäo de) Acha-fe no cerco de Malaca. ib. p. 149.

Brito. (Ayres Gomes de) Seu valor no affalto, que os noffos derão aes Itos, fahe ferido. ib. p. 200, 201.
Brito. (Leonel de) Quem era, vai de Malaca com foccorro a Ternate. T. 5.P. 2. p. 288. Chega depois da entrega da Fortaleza, o que paffia com o Rey. ib. Volta para Malaca, dá á cofta em Tucubeicu, quem the miniftra os meios para paffar a Malaca.
Brito (Antonio de) o do Braço Cortado. Vai com hum galeăo para Ceilão. T.6.P. 1. p. 424, Vai foccorrer Columbo. T. 6.P. 2. p. 593. O que faz pela cofta do Rajú. p. 505.
Brito. (Rogue de) Fica cativo dos Turcos. T. 6. P. 2. p. 181.183.

Brito. (Artur de) Vai por Embaixador a Ternate, e para que. ib. p. 274. Chega ás Malucas, eftá em rifco de perder-fe, e porque. ib. p. 275 . Quem o falva do perigo. ib , O que paffa com o Rey de Tidore, e com Cachil Saguo. ib. p. 276. 277. Vai para Tidore, e porque. ib. p. 278. O que lhe diz, e aconfellia Diogo da Azambuja fobre a fua commifsão de Ternate, ib. p. 280. Paffa para Ternate, o que trata com o Rey fobre a reftituição daquella Fortaleza.ib, p. 280 . Năo conclue nada. ib. p. 283. Faz hum tratado de paz com elle, que foi pouco duravel, e porque. ib. p. 283.284.
Brito. (Franeifeo de) Seu valor contra os alevantados de Ceilăo. T. 8. p, 107.
Briti. (Joăo Baptifta) Quem era, paffa á India para
ir a Abaffia. T. 6. P. 2. p. 173. Embarca-fe com Cofme Faya, fua morte, ib. p. 238.
Brigel. (Balcheor) Capitāo da armada de Mathias de Albuquerque, o que faz em Capocate. T.6. P. I. p.159. Balhäo. (Paulo Pimenta de) Vai foccorrer Columbo.T.6. F. 2. p. 612.

## C

$C$Abral. (Jorge) Capităo mór do mar das Maldivas T. 1. P. 1. p. 18. Vai levar a Pedro Mafcarenha a noticia de ter fuccedido no governo da India. ib. Recebe de alviçaras a Capitanía de Malaca. ib. p. 39. Manda Alvaro de Brito a Lobu, e para que. ib. p.196. Razăo por que năo defpica a morte defte Capitảo, ib. "p. 197. Manda foccorrer Maluco. ib. p. 198. Vem para o Reyno, e volta á India Capitáo mór de huma armada. ib. p. 311.452 . Vai foccorrer Dio, feu valor. T. 3. P. 1. p. 241. 272. 275. O que diz ácerca das fucceffóes do governo da India. T. 3. P. 2. p. 74. Entra na Capitanía de Baçaim, fuccede a Garcia de Sá no governo da India. ib p. 138. Duvida tomar entrega delle, e porque. ib. p. 139. Encarrega-fe do governo, e porque, ib. p. 140. Manda prover a Capitania de Baçaim. ib. Aprompta huma armada para ir áquella Fortaleza, e a que. ib. Manda huma armada para o Malavar. ib. p. 14a. O que faz fobre as defavenças do Rey da Pimenta, e de Cochim. ib, p. 148. Vai a Cochim, e a que, ib. p. 149 . O que faz com a falta da pimenta para mandar para o Reyno. ib. p. 150 . Recebe hum Embaixador do Rey de Cota, e para que. ib. Manda foccorrer efte Rey, e o de Candea, ib. p. 152.a 155 . O que trata com o Rey de Cochim fobre o Rey da Pimenta, e o Çamorim. ib. p. 196. Manda huma armada para o Malavar, volta a Goa. ib. Defere a's requerimentos dos Chutins de Barcelor. ib. p. 158. Expede huma armada para o Eftreito, e para que. ib. p. 159. 160. O que paffa com Gil Fernandes fo-
fobre a Capitania defta armada, ib. p. 160. Faz huma expediçăo para Maluco. ib. p. 161. O que difpóe com as novas da vinda dos Turcos á India. ib. p. 163. 164. E com as revoltas de Cochim. ib, p. 202. Efcreve a Baçaim, e Chaul, e para que, ib.p. 203. Manda fazer trezentos pandeiros, porque, e para que, ib. p. 204. 205. Manda cercar os Principes Malavares em Bardela. ib. Embarca-fe para Cochim, eftragos que faz pela cofta do Malavar, ib. p. 210. 211 . Saquea, e abraza Tiracole, e Coulete, ib. p. 211. 212. Razăo por que não faz o mefmo a Calecut. ib. p. 212. Eftragos que faz em Panane, chega a Cochim, paffa a Bardel, difpóe-fe para accommetter efta Itha. ib. p. 213, a 216. Sufpende a execução, e porque. ib. p. 216. O que refponde ao recado do Rey de Tanor. ib. p.217. Recebe a noticia da chegada de Vifo-Rey a Coulăo. ib. Falla que faz aos Capităes da fua armada fobre o accommetter Bardela. ib. p. 218. Obftaculo que teve para o nảo fazer. ib. p. 219. Manda pagar a Manoel de Soufa de Sepulveda o dinheiro, que empreftára para o apreflo daquella armada, ib, p, 220. Manda cumprimentar o Vifo-Rey.ib. p. 228. Retirafe para Cochim, faz entrega do governo, e cuida na fua retirada para o Reyno. ib. Quer ir contra os Amou$\cos$, que andavảo em Cochim de fima, năo tho confentem. ib. p. 234. Póe aquella Cidade em eflado de defender-fe delles. ib. Retira-fe para o Reyno. ib. p. 235. Quem era efte Fidalgo, fuas virtudes, e qualidades. ib. p. 235.236.
Cabral. (Ayres) Segue o partido de Pedro Mafcarenhas, he prezo, e paffado para Beneflarim. T. 1. P. 1. p. 135 . 160. 161.

Cabral. (Fernando Alvares) Capitão mór de quatro náos do Reyno para a India. T. 3. P. 2. p. 494. Volta para - Reyno, perde-fe na cofta da Cafraria. ib. p. 519.

Cabral. (Antonio) Capitảo da armada de Jorge de Moura. T. 4. P. 2, p. 451 . Livra Pedro Lopes Rebello de morrer queimado. ib. p. 454.a457. Vai por Embai-
xador a Surrate a concluir a paz com o Mogor. T. s. P. 1. p. 81 .

Cabral. (Jorge) Capitáo da armada de Pedro da Silva de Menezes. T. 5. P. 1. p. 252. Eftragos que faz no rio Chaporá. ib. p. 374.
Cabral. (Ruy Dias) Capitáo mór de quatro navios para reforçar a armada do Malavar. ib. p. 2 26 . Tem hum grande combate com huns paraos Malavares, feu valor, fua morte. ib. p. 257.
Cabral. ( OP P. Francifco) Jefuita, acha-fe no grande combate, que Manoel Lopes Carrafco teve com a armada do Achem, o que faz nefta occafiáo. ib. p. 247 248. 250.

Cabral. (Domingos) Seu valor na defeza de Chaul, ib. p. ${ }^{3} 3$ 3. Toma huma bandeira aos inimigos. ib.

Cabaço. (D.Luiz Coutinho) Capitão mór de huma armada do Reyno para a India. T. 7. p. 139. Vem para o Reyno, tem hum grande combate com as mefmas náos Inglezas, que batalhárảo com a náo Chagas. ib. p. 162.

Cabo de Guardafu. T. 1. P. 1. p. 25.
De Rofalgate. ib. p. 29.
De Monçadão, ib.
De Santo Agoftinho. ib. p. 181.
Da Boa Efperança. ib.
Das Correntes. T. 1. P. 2. p. ;-
Rasbel, fua fituação. T. 2. P. 2. p. 116.
Rechado, fua fituação. T. 3. P. 2. p. 254.
De Jafques. ib. p. 419.
Delgado. T. 5. P. 2, p. 165 .
Dos Baxás. T. 6. P. 1. p. 214.
Caceres. ( Gonçalo de) Vai com o Capitảo de Damăo contra o Rey de Sarzeta, feu valor nefta occafiáo. T. 6. P. 1. p. 256.

Caciro. (Simōo) Ouvidor Geral da India nomeado por Pedro Mafcarenhas. T. 1. P. 1. p. 111. Aconfelha-0) caftigue o Védor da Fazenda, ib, Vai a Goa com Pedro Mafcarenhas, ib. p. 117. He prezo por ordem de Lo-

Lopo Vaz, ib, p. 124. Requer em Juizo por parte de Pedro Mafcatenhas. ib. p. 244.
Cafarcâo. Quem era, fua morte. T. 2. P. 1. p. 248.445 . Cafar. Quem era, mandado pelo Turco para paffiar as gelés de Bafforá para Sues. T. 4. P. 1. p. 46. O que

- faz fabendo da perda deftas.ib. Faz varias prezas, que manda para Mecs, ib. p.47. Torna a tomar huns na--vios Portuguezes, que fe tinbáo libertado. ib. p. 48. Toma a galeota de Balthazar Lobato, e recolhe-fe a Sues. ib. p. 49 -
Caldeira. (Antonio) He cativado na barra do Achem. T. 1. P. 1. p. 200. Vem a Malaca a tratar de paz por parte daquelle Principe. ib. p. 379. Suas razōes a efte refpeito. ib. p. 381. Volta com a refpofta, fua morte. ib. p. 382.
Galdeira. (Simäo) Capităo da armada de Pedro da Silva de Menezes, feu valor na batalha que tiveráo com udezefete paraos Malavares. T. 5. P.1. p.7. 8.
Caldcira. (Bente) Capitäo da armada de D. Paulo de Lima, he abrazado com todos os feus no combate, que tiverăo com o Corfario Canatale, ib. p. 10. 12.
Caldeira. (Gongalo Rodrigues) Seu valor no cerco de Chaul. T. 5.P. 1. p. 348. Sahe ferido de hum recontro. ib. p. 416. Capitāo de huma náo do Reyno para a India. T. 6. P. 1. p. 324. Volta para o Reyno, tem hum grande combate com tres náos Inglezas, que fe retirảo deftroçadas. ib. p. 330.
Cachil. (Rade) Quem era. T. 1. P. 1. p. 178.
Cachil Guzarate. Capitảo do Rey de Ternate. T. 3. P. 2, p.297. Vai com Bernardino de Soufa Capitảo de Maluco ao cerco de Geilolo.ib. Fica com o mando dos Ternatezes na aufencia do Rey. ib. p. 309.
Chachill Payo. Regedor de Ternate. T. 3. P. 2. p. 301. Vai com Bernardino de Soufa Capitảo de Maluco cer${ }^{2}$ car Geilolo. ib. He ferido nefte cerco. ib.
Chachil Ayo. Quem era, vai com Bernardino de Soufa -cercar Geilolo. T. 3 . P.2. p. 308 . E com D. Rodrigo de -Nenezes guardar a armada contra o Rey de Tidore, ib.

[^0]Cachil Quebaba, Quem era. T. 3. P. 2. p. 311. Acode á Cidade de Geilolo, trava batalha com os noffos, fua morte. ib.
Cachil Bocaide. Quem era, vai com Bernardino de Soufa ao cerco de Geilolo. T. 3. P. 2, p. 311 . Sahe ferido na batalha da Cidade. ib.
Cachil Liacá, Quem era, vai a Geilolo dar obediencia ao Capitžo de Maluco. T. 3. P. 2. p. 321 . Acompanha Miguel Rebello na Embaixada, que o Capitảo mandou ao Sangage, ib.
Cachil Timou. Quem era, vai a Geilolo preftar obediencia ao Capitão de Maluco. T. 3. P. 2. p. 321 . Acompanha Miguel Rebello na Embaixada, que o Capitão mandou ao Sangage, ib.
Cachil Guzarate. v. Sangage de Geilolo.
Cachil Muncrai. Quem era. T. 3. P. 2. p. 374. Ardil de que ufa para fe nảo derrubar a fortaleza de Tidore. ib. p. 375 .
Cachiltulo. Quem era, entra em negociações como Capitảo de Tidore fobre a entrega da Fortaleza, ajuftes que fazem. T, 6, P, 2. p. §12. \$1s.
Cacho. (Antonio) Trabalhos que paffa da Itha do Inhaca até Sofala. T. 7. p. 23.
Calabatecan. Capitảo do Idalxá, vem com grande poder fobre as terras de Salfete, 'T. 4. P. 1. p. 292. Tcmalguns recentros com os Portuguezes de Rachol. ib. p. 293. Retira-fe desbaratado com os mais Capităes. ib. p. 297. Vem outra vez fobre as mefmas terras, ib. p. 346. Póe Goa em aperto por falta de mantimentos, ib. p. 347. Tem varios recontros com os noffos. ib. p. 348. Pertende entrar na Ilha de Joăo Lopes. ib. p. 349. Arma huma filada aos noffios.ib. p.350. Manda fazer huma entrada na dita Ilha, o que lhe fuccede. ib. p. 51 ,
Callaça. (Balcheor) Acode ao affalto, que os Mouros derilo á Itha de Chorão. ib. p. 357. Honras que lhe faz o Governador Francifco Barreto. ib. Levanta huma Fortaleza em Mafcate. T. 6. P. 2, p. 408. Acha-
fe na guerra contra o Cunhale, o que the fuccede, feu valor. T. 8. p. 177. 201. 208.
Caminha. (Alvaro de) Capitáo de Rachol, cercado pela gente do Idalxá. T. 1. P. 2. p. 439. 448. Valor com que fuftentou o cerco. ib. p. 448. Manda deftruir, e queimar muitas povoaçōes dos inimigos, ib.
Caminha. (Ruy Gongalves de) Grande amigo de Cemaçadim. T. 2. P. 2. p. 375 . Vai a Sanguicer convidado para ir a Gos, vem com elle. ib. p. 375.37 . Vai a Cananor á mefma diligencia, o que paffa com elle. ib. p. 418. 419. Vem para Goa com hum rico prefente do Cemaçadim para a Rainha de Portugal, ib. p. 41 g . Vai outra vez a Goa a perfuadir o Cemaçadim para ir a Goa, nảo o confegue. ib. p. 420. Entra em Védor da Fazenda em Goa. T. 3. P. 2. p. 63.
Camelo. (Diniz) Tabellião de Cananor, vai a Goa com requerimentos de Pedro Mafcarenhas. T. 1. P. Ip. 131. Foge de Goa, e porque. ib. Dá a Pedro Mafcarenhas hum auto do que Lopo Vaz fizera ao feu protefto. ib. p. 132.
Camelo. (Francifeo de Soufa Percira) Vai foccorrer a Fortaleza de Xalé cercada com cem mil homens pelo Çamorim. T. 5. P. 1.p. 463 . O que paffa até chegar á barra de Xalé. p. 464. Commette a entrada do rio, perigos a que fe expóe, feu valor. ib. p. 465.466. O que faz em defeza daquella Fortaleza. ib. p. 466. Faz huma fahids contra os inimigos, ganha huma affignalads victoria. ib. p. 479.480. Não affigna, e protefta contra a entrega da Fortaleza. T.s. P. 2. p. 8. Camelo. (Ilhas do) Sua fituação. T. 2. P. 2. p. 116. Camelo. (João) Armado Cavalleiro em Santa Catharina de Tor pelo Governador D. Eftevăo da Gama, ib. p. 138.

Camelo. (Antonio) Acha-fe na acçăo de Punicale contra os Malavares. T. ;.P. 2. p. 458 . Seu valor, ib. Fica cativo do Bifne Naique. ib. p. 459. Recobra a fua liberdade, e como. ib. p. 464.
Camara. (Ruy Gongalues da) Vai foccorrer Barahem. T.4-

## das COUSAS MAIS NOTAVEIS.

P. 2. p. 188. Vai com o Catarraz a Surrate, feu valor na batalha contra o Chinguifcan. ib. p. 388. 397. Acode a Chaul, feu valor em defeza daquella Fortaleza. T. 斤. P. I. p. 290. 341. 349. 350. Sahe muito ferido de huma mina. ib. p. 394. Vai a Goa, e a que, volta com foccorro a Chaul. ib. p. 394-410. O que faz alfim que chega. ib. p. 420.436 . 437.442. Entra na Capitania de Barcelor, como fe porta, fabendo que os Chatins fe armavăo contra elle. T.s. P.2. p.15.90. He cercado por elles, he foccorrido de Goa, aperto em que fever, pede maior foccorro ao Vifo-Rey. ib. p. go. 91 . Capitã̉o mór de hu:na armada para o Malavar, e para que. T. 6.P.iz. p. 148. E de outra para Calecut. ib. p. 156.158. Avifta-fe com o Camorim, o que trata com elle, paffa a Panane, efcolhe o terreno para a Fortaleza, ib. p. 160 . Dá principio á obra, fortifica as novas trincheiras, e manda pedir ao Governador Capitảo para aquella nova Fortaleza. ib.p. 163. 164. Capitâo mór de huma armada para o Eftreito. ib. p. 176. O que paffa nefta viagem. ib. p. 229. Manda queimar a povoação da Ilha de Camarấo, ib. p. 238. O que lhe fuccede na enceada dos Mordaxis, ou Agua da Pafcoa. ib. p. 240. Trabalhos que paffa, ib. p. 241 . Manda huma armada contra os Niquilúz. ib. p. 248. Vem parao Reyno, e porque, fua morte. ib. p. 614. Camara. (Ray de Mello da) Capitảo de iuma nảo para a India, arriba ao Brazil, o que pafia até encalhar. T. 4. P. 2.p. 336.423. O que faz para poder feguir viagem, ib. p. 424.425.426. O que the fuccede em Monancabo. ib, p. 427.
Camera de Gar, Manda notificar a Lopo Vaz, e para que. T. 1. P.1. p. 147. Concorda com a Nobreza em o prender. ib. p. 160. Sua refpofta a Pedro Mafcarenhas. ib. O que faz em oblequio de D. Vafco da Gama. T. 8. p. 111.112. 113 . 119.

Camade, ou Campape. Cidade do Reyno de Siăo. T. i. P. 2. p. 131.

Camareiro mór do Rey de Cota. Prezo, e remettido a Goa
por
por induftrias do Mamude. T. 4. P. 1. p. 134. He bem recebido do Governador Francifo Barreto, ib. Faz-fe Chriftáo , volta para Cota com grandes honras. ib. p. 135.

Camal. (Coge Ocem) Quem era, vai com o Guazil de Ormuz foccorrer Baharem. T.4. P.2. p. 145. Vai com licença de D. Antảo de Noronha ao Campo dos Turcos, ib. Falla que faz ao Baxá fobre a paz com os Portuguezes. ib. p. 146. Traz a D. Antáo de prefente todos os cativos, e a artilheria que D. Alvaro perdéra na batalia, ib. p. 147.
Campos. (Antonio de) Quern era, ajuda o Guazil de Baharem a defender-fe dos Turcos. T. 4. P. 2. p. 111.
Camöes. (Gonģalo Vaz de) Capitảo mór de huma armada para Mufulipatáo, e para que. T. 6. P. I. p. 15. Chega a S. Thomé, acha noticias de huma náo de Pegú, é de outra do Achem. ib. p.75. O que affenta com os mais Capitães, ib. p. 76. O que paffa com Fernando de Lima, que vinha do Pegút ib, p. 76.77. Paffa á Cofta de Pegú, entra no porto de Negraes, acha a náo de Mufulipatăo, ib. p. 77. Parece-lhe fer náo do Reyno, vai demandalla, he recebido como inimigo. ib.p.7 7. Trava com elia hum combate, mette-a quafi a pique. ib. p. 79. Entra a náo, tem novo combate, fica fenhor della, ib, p. 79. Tomăo os foldados tanta fazenda, que póem as galeotas em rifco de irem a pique, o que faz para evitar efte damno, ib. p. 79. 8o. Tem outro grande combate com huma armada do Rey de Pegú, e a desbarata. ib. p. \$1.82. Recolhefe a Bengala, he vifitado da parte do Rey de Arracão. ib. p. 82. O que paffia comelle, ib. p. 83. Volta a Pegú, acha aquelle Rey morto, efcreve huma carta ao fucceffor, dando-lhe a razão por que lhe tomára a fua náo. ib. Manda com efta carta entregar-lhe todos os Bramáz, e Pegús que tinha cativado na náo, o que refuita defta ação. ib.
Canto. (Migucl Alvares do) Vai com o Capităo de Damâo contra o Rey de Sarzeta, feu valor nefta emb pre-
preza. T. 6. P. 1. p.257. Perigo em que fe vé, como efcapa, ib. Seu valor no combate que Chriflovão de Tavora teve no rio Cunhale, ib. p. 374. Salva a vida a D. Vafco Pereira. ib. Perigo em que fe vê, como fe falva muito ferido. ib. p. 376.
Canaveado. (Francijco de Mello) Quem era, Capităo mór de huma armada do Reyno para a India, o que lhe fuccede na viagem. T.7. p.96. Volta para o Reyno, arriba a Moçambique, e porque, ib. p. 97. Segue viagem . tem hum grande combate com tres náos Inglezas, he abrazado, fua morte. ib. p. 140. 146. 15 1. 157.
Cananor. Reyno e e Cidade do Malabar. T. ı. P. 1. p. I. Cambaya. Reyno do Gufarate. ib. p. 3. Sua deferipgáo. ib. p. 43.
Camarcante. Imperio. T. 2. P. 1. p. 127.
Canará, Reyno ib. p. 45 . Sua origem, e férie de feus Reys. T. 3. P. 1. p. 27 s. a 383.
Canarás. Póvos do Canará. ib. p. 46.
Calandar. O mefmo que Peregrino ib. p. 48.
Cajäo. Porto, e Reyno da Jaoa, ib. p. 166.
Camafo. Golfo. ib. p. 186.
Cairo. Capital do Egypto. ib. p. 209.
Caxem. Porto, e Reyno na Cofta da Arabia. ib. p. 280.
Calecut. Cidade do Malabar. T. 1. P. 2. p. 95.
Calecare. Porto dentro do Cabo Comorim, ib. p. 191.
Cafures. Ilhas, ib, p. 182.
Cafellete. Povoação na Cofta de Dio. ib. f. 20 g.
Cathayo. Imperio. ib, p. 38 .
Candor. Rio, fua fituaçăo. ib. p. 437.
Cancte. Serra, e fortaleza na Abaffia, tomada ao Rey de Adel por D.Chriftovão da Gama. T. 2. P. 2. p. 214. 218219.

Camariào. Porto no Archipelago das Malucas. ib. p. 446.
Casbin. Corte da Perfia. ib. p. 250.
Cabul, Reyno. ib. p. 251.
Canar. Cidade. ib. p. 255.
Cantôo. Cidade, e porto da China. ib. p. 263.
Cammis. Homens havidos por fantos entre os Japoneos. ib. p. 247.

Cal-

Callecouläo. Porto, e Reyno. ib. p. 348.
Cambaycte. Cidade do Gufarate. T. 3. P. 1. p. 2490
Catifica, Fortaleza do Reyno de Ormuz. ib. p, 307. Tomada pelos Turcos. T. 3. P. 2. p. 244. Reconquiftada, e arrazada pelos Portuguezes, ib. p. 328. 329. 330.
Candea. Reyno na Ilha de Ceiláo. ib. p. 322.
Cafa de Meca, v. Meca.
Caraväo, v. Xacatara.
Cäe. (Diogo) Vai defcubrir a navegaçăo de Borneo. T.i. P. 1. p. 25 3. Trabalhos, e perigos defta viagem. ib. p. 270 , A porta a Borneo, onde acha Affonfo Pires. ib. He defpedido do porto fob pena de fer caftigado, e porque. ib. p. 271.
Capitäo (O) Francez. Vai com D. Jorge de Caftro a Ceilăo. T. з. P. 2, p.168. Vai a Candea com dous Religinfos Erancifcanos, e doze Portuguezes. ib. Tem alguns encontros no caminho com a gente do Rey de Ceitavaca. ib. He bem recebido do de Candea, ib. Foge, e vem avifar a D. Jorge de Caftro da traiçảo com que aquelle Rey oefperava. ib. p. 177. Vai com D. Antảo de Noronha a Catifa, difpóe o cerco, e as baterias contra aquella Fortaleza. ib. p. 327.
Capitāo do Rei de Narfinga. Favorece a armada do Çamorim. T. 1. P. 1, p. 9.
Capitão do Rey de Bifnagá. Requerido por Lopo Vaz para lhe entregar a armada do Çamorim. ib. p. 12.
Capiuăo de Arquico. Manda a D. Rodrigo de Lima as cartas de Heitor da Silveira. ib. p. 25.
Capitäes do Nizamoxá. Tomảo as fortalezas de Sangaça, e Carnalá. T. 2. P. 2. p. 184. Tornáo a perdellas, e săo derrotados pelos Portuguezes. ib. p. 195. Voltảo fobre ellas com maior poder, ib. p. 204. Seus proteftos. ib. p. 205. Entrảo na poffe dellas, ib. 208.
Capitäes do Rey de Cambaya. Dividem o Reyno entre fi por morte de Soltáo Mahamude. T. 3. P. 2. p. 514.

Capitäes do Idalxá, Conjurāo-fe contra elle. T.4. P.1. p. 89. Mandäo hum Emiffario a Goa, pedindo Mealecan para
ofazerem Rey de Vifapor，ib．Partidos que offerecem， ajuftes que fazem．ib．p．89． 9 2．
Capitäes do Idalxá．Tem varios recontros no Conção com D．Antảo de Noronha，sảo desbaratados．ib．p 170. 171．172．173．174．175．E nasterras de Salfete pelo Governador Francitco Barreto．ib．p．296．297．Armăo huma filada a Pantaleăo de Sá nas terras de Salfete． retirâo－fe deftroçados．ib．p．350．Entrāo na Ilha de João Lopes ，sâo rcchaçados por Ayres Gomes．ib． p． 351.352 ．Entráo na litha de Cheráo，o que the fuccede．ib．p．372．São rechaçados，e desbaratados pelos noffos．p．374．375．Entrão a affaftar－fe das ter－ ras do Eftado，e a fazer a guerra por bloqueio．ib． p． 375.376 ．Rompem propofiçóes de paz，que fe lhes acceitáo com as condiçōes do ultimo Tratado，ib． p．377．Entrăo a induzir o Cofuchăo para paffar ao Balagate，e porque．T．6．P．I．p． 433.434 ．
Capitäes da armada de Lopo Vax．Votảo contra elle fobre a entrada do rio Bacanor．T．1，P．1，p．11．Sabendo o que em Goa fe paffava a refpeito do Governo da In－ dia，commettem efte negocio a Chriftovão de Soufa． ib．p．20．Eftranhão a Lopo Vaz querer ir ao Malabar ． e porque．ib．p．23．Oppóe fe－lhe ao querer ir a Dio． ib．p．52．Capitảes das nảos que voltáo para o Reyno， votáo por Lopo Vaz fobre o governo！da India，ib． p．73．Capitāes，feu parecer acerca dos Rumes，ib． p．104．Das fuftas para as barras de Goa，e para que． ib．p．122．Da armada de Lopo Vaz contra Pedro Mafo carenhas，e defte contra aquelle，ib，p．238．Da arma－ da que foi a Sués．ib．p．249．Da armada que foi foc－ correr o Rey de Cota．ib．p．274．Da armada com que Lopo Vaz foi bufcar a do Çamorim．ib．p．341．Da armada com que o mefmo foi buicar a de Cambaya． ib．p．358．Capitảes，votáo contra Lopo Vaz querer ir a Dio，fem combater primeiro a armada de Cambaya． jb．p．355．Uppóe－fe á ida de Dio，depols de desba－ ratada a armada de Cambaya．ib．p．361．Capit⿸\zh14⿰㇒⿻二丨冂刂 pa－ ra Ormuz．ib，p．369．Da armada que foi ra Barem． Coute，Indise．

F
T． 1 。
T. 1. P. 2. p. 21. Da armada de Diogo da Silveira. ib. p. 39. Da armada com que o Governador Nuno da Cunha foi a Dio. ib. p. 227. Da armada com que o Governador Nuno da Cunha foi ao Malabar. ib. p. 193. Da armada de Antonio de Saldanha para o Effreito. ib. p. 202. Da armada de Diogo da Silveira para a Cofta de Cambaya. ib, p.203. Da armada com que Manvel de Soufa foi ao Malabar, ib. p. 232. Da armada com que - Governador Nuno da Cunha foi a Cambaya. ib. Da armada com que Diogo da Silveira foi ao Efreito. ib. p. 242. Da armada com que Diogo da Silveira foi ao Eftreito, ib, p. 267. De tres Galeóes, e outros navios para Malaca, ib.p.268. Da armada com que D. Paulo da Gama foi contra o Rei de Viantana. ib. p. 277. Da armada com que D. Eftevăo da Gama foi contra o inefino Rei, ib, p. 283. Da armada com que Martinho Affonfo de Soufa foi a Cambaya, ib. p. 310 . Da armada que foi em foccorro do Rei de Cochim. T.2. P.1. p. 7. Da armada que foi foccorrer o Rei de Cota. ib. p.170. Capitả̉es da guarníção de Dio. ib.p. 184. Capitães qque forão com foccorro para Dio. ib, p. 287. Da armada com que Antonio da Silva foi foccorrer Dio, ib. p. 391. Da armada com que o Vifo Rey D. Garcia foi a Dio. ib. p. 456. Da armada com que D. Alvaro de Noronha foi a Panane. ib. p,65. Da armada com que o Governador D. Eflevão da Gama foi a Sués. ib. p. 114. Da armada com que o Governador Martinho Affonfo foi a Batecalá, e a Termel, ib. p. 302. 346. Da armada corn que o Governador Martinho Affonfo foi a Cananor. ib. p. 387. Com que o Governador Martinho Affonfo foi a Cananor. ib. p. 424. Capităes de foccorro para Dio،ib.p. s2. Da armada com que o Governador D. João de Caftro foi foccorrer Dio. ib. p. 241. Da armada com que D. Francifco Deça desbaratou outra do Achem. ib. p. 349. Da armada com que o Governador D. Joảo de Caftro foí ao Norte. ib. p. 3 34. 385 . 386. Capitäes da armada para os rios de Rachol, ib. p. 416. Que fotăo com D. Alvaro de Caftro a Adém, e a Caxem. T. 3.
T. 3.P. 2. p. 24. Da armada com que o Governador Garcia de Sá paffou ao Norte. ib. p. 88. Da armadz com que o Governador Jorge Cabral foi a Cochim. ib. p. 149. Da com que o mefino Governador foi a Eardel. ib. p. 211. Da Armada de Luiz Figueira para o Efreito. ib. p. 232. Da armada com que o Vifo-Rey D. Affonfo de Noronha foi a Ceilăo. ib. p. 343. Da com que o Vifo-Rey D. Affonfo foi foccorrer Ormuz, ib. p. 437.439. De D. Antáo de Noronha para o Eftreito. ib. p. 439. Da com que o Vifoo Rey D. Affonfo foi a Cochim, ib. p. s00. Da de D. Fernando de Menezes para o Eftreito. ib. p. 521. De Fermando Martins Freire para Surrate, ib. p. 40. Da India para o Reyno. ib. p. 51 . 54 . Da armada de D. Alvaro da Silveira para o Malabar. ib. p. 159. Do melino D. Alvaro para Bafforí, ib. p. 190. Da armada de Balthazar Lobo para Mafcate. ib. p. 224. Da armada de Miguel Carneiro para o Malabar, ib, p. 225. Da com que o Governador Francifco Barreto foi ao Norte.ib. Da de Pedro Barreto Rolim para o Cinde. ib p.232. De guarnição para Dio. ib. p.298. Com Manoel Travaffos para Arquico. ib. p. 304. Da armada com que o Governador Francifco Barreto foi a Chaul. ib. p. 385 . Que ficão de guarda nas llhas, e rios de Goa contra a gente do Idalxí na aufencia do Governador Barreto, ib. p. 387. Da armada com que o Vifo-Rey D. Conftantino paffou à India. T.4. P. a. p. 5. Das armadas com que Ruy de Mello, e Luiz de Mello da Silva forảo acudir a Cananor. ib. p. 9. 10. De mais feis navios para reforçar a armada de Luiz de Mello, quc effava em Cananor. ib. p. 22. Da armada com que o Vifo-Rey D. Conftantino foi a Ba çaim. ib. p. 24. Que forảo porterra com D. Diogo de Nuronha o Corcos á conquifta de Damão. ib. p. 29. Que forảo com Antonio Moniz Barreto contra os Abexins acampados em Parnel, ib. p. 36. Da armada de D. Alvaro da Silveira para o Eftreito. ib. p. so. Capitäes para Maluco. ib. p. 73. Da armada de Ormuz conF ii
, tra a dos Turcos, que cercavăo Baharem, Capităo mór D. João de Noronha: ib. p. 112. Da armada de Pedro $\mathbf{V}$ az de Siqueira do Reyno para a India. ib.p. 185. Que forăo unir-fe á armada de Luiz de Meilo da Silva, que eflava em Cananor. ib. p. 190. Que forăo a Maçuá com Chriftovão Pereira Homem. ib. p. 2;1. $\mathrm{D}_{3}$ armada com que o Vifo-Rey D. Conflantino foi a Jafanapatão. ib. p. 302. Da com que Sebaffião de Sá ficou na Cofta do Dialabar, jb. p. 305. Da armada de D. Jorge de Soufa do Reyno para a Indla, ib. p. 336. Da de Sebaltião de Sá em foccorro do Rey de Bafforá.ib. p. 38 3. Da de D. Antonio de Noronha Catarraz para Surrate. ib. p. 380. Da de D. Francifco Mafcarenhas parao Eftreito, ib. p. 448. Da do Conde do Redondo para o Malavar. ib.p.5.512. Da de D, Francifco Mafcarenhas para o Malabar, ib. p. 561. Da de André de Soufa para Cananor. ib. p. 581 . Da de Gançalo Pereira Alarramaque para Cananor, T. 5. P. 1. p. 5. Da de Pedro da Silva de Menezes para o Canará, ib. p. 7. Da de D. Paulo de Lima para Cananor, ib. p. 9. De quatro navios a foccorrer Damáo contra os Alogores. ib. p. 40. De feis navios para Ceilão. ib. p. 50 . Da armada de D. Fernando de Monroy para o Eflreito. ib. p. 60. Para Cananor ás ordens de Ruy Vaz Pereira. ib. p. 60.67. Da armada do Marramaque para Maluco, ib. p. 98. Da de Alvaro Paes de Sotomaior para o Malabar. ib, p. 100. De finco navios para a Cofta do Malabar. ib. p. 101. Da armada de D. Jorge Baroche para - Eftreito. ib. p. 102. Das armadas de D. Francifco Mafcarenhas Palha, e Joáo Peixoto para o Malabar. ib. p. 105. Da arınada do Vifo-Rey D. Antảo para Mangalor. ib. p. 105. Da de D. Joăo Coutinbo para a Cofta do Norte. ib. p. 108. Da de D. Jorge Baroche, e da de Ayres Telles para a mefima Cofta. ib. p. 240. Da de D. Diogo de Menezes para o Malabar, ib. p. 242. Da de Pedro da Silva de Mienezes para a Cofta do Canará ib. p. 252. De quatro navios para reforçar a armada do Malabar. ib. p. 2¢6. Da armada de D. Paulo
de Lima para o Norte, ib. p. 258. Da com que o VifoRey D. Luiz de Ataide foi a Barcelor, e Onor, ib. p. 27 i. Da de Luiz de Mello da Silva para Malaca. ib. p. 280. Da de D. Diogo de Menezes para a Cofta do Malabar. ib. p. 281. Da de D. Francifco Mafcarenhas a foccorrer Chaul. ib. p. 289. Da de D. Joăo de Cafo tello-Brance do Reyno para a India. ib. p. 306. Da de Antonio Fernandes Malabar em foccorro da fortaleza de Onor. ib. p. 457. Da armada de D. Diogo de Menezes em foccorro da fortaleza de Chalć, ib. p. 469. 470 471. 475 . 478 . Da de Francifoo de Soufa Taváres a foccorrer a mefima fortaleza. T. 5. P. 2. p. 4. Da de D. Fernando de Monroy para o Norte. ib. p. s. Da de D. Diogo de Menezes a foccorrer Chalé, ib.p.1 3 . Da armada de Francifoo de Soufa Tavares para o Canará. ib. p. 14. Da de D. Henrique de Meneres contra os Malabares. ib. p. s4. Da de Jorge de Moura para a Cofta do Norte, ib. Da de Francifco de Souía Tavares para o Canará. ib. p. s5. Da de D. Antonio da Noronha para Ceilăo. ib. p. 57. Da de Jorge de Moura para o Norte, ib. p. 67. Da de D. Jorge de Meneres para Damáo. ib. p. 68. Da de Antonio Valladares de Lacerda para Maluco. ib. p. 88. Da de Vicente Dias de Villa-Lobos para Cranganor, ib. p. 89. Da de Gonçalo Nunes para Barcelor, ib. p. 90. Da de D. Jorge de Meneres para a mefma fortaleza.ib. p. 9 1. Da de D. Henrique de Menezes para Dabul, ib, p. 95. Da de D. Fernando Telles a dar caffa aos Malabares. ib. p. 101. Do mefino para tomar duas náos do Idalxá. ib. p. 103. Que văo com Triftảo Vaz da Veiga contra a armada do Achem, ib. p. 127. Da de D. Antonio de Menezes pata o Canará.ib. p. 131. Do mefino parao Norte, ib. p. 138. Da de Fernando Telles para c Malabar. ib. Da de Henrique Moniz para o Canará. ib. p. 148. Da de D. Joäo de Caftro para o Malabar, ib. p. 221. Da de Fernando Telles para o Norte, ib. Da de D. Francifco de Menezes para Malaca, ib. p. 253. Da de Gonçalo Vaz de Camóes para Mufulipatão. T. 6. P, i, p.15. Da ar-
armada de Mathias de Albuquerque para o Malabar. ib. p. 5 8. Da arinada com que D. Luiz de Alıneida foi de Ormuz bufcar os Turcos a Mafcate. T.6 P.1.p.97Da armada de Mathias de Albuquerque para o Malabar. ib. p. 152. Da dos Aventureiros Capitảo mór Diogo Lopes Coutinho. ih, p. 156. Da armada de Antonio de Soufa Godinho para Ceilăo, e Pegú. ib. p. 209. Da armada de Fernando de Miranda, de Damáo para Surrate. ib. p. 289. Da de D. Gil Annes para o Malabar. ib. p. 323. Da de Mathias de Albuquerque para o Malabar. ib. p. 329. Da de Guterres de Monroy para o Canarà. ib. Da de Fernando de Mliranda para o Norte. ib. p. 335. Da de D. Jeronymo Mafcarenhas para Baçaim, ib. p. 336. Da de André Furtado para Barcelor. ib. p. $419 . \mathrm{Da}$ de D. Jeronymo Mafcarenhas para Malaca, ib, p, 420. Da de D. Gil Annes para Malaca. ib. p. 420. Da de Fernando de Miranda para Cambaya. ib. p. 42\%. Da com que o Vifo-Rey foi ao Norte. ib. p. 436. Da armada de D. Gil Annes, e Miguel Dias Picoto para Sanguicer. ib. p. 5 22. Da de Pedro Homem Pereira para o Malabar. ib.p. 535 . Da de D. Jeronymo Mafcarenhas para o Malabar. ib. p. 538. Da de Antonio de Azevedo para o Canará. T. 6. P. 2. p. 15. Da de D. Jeronymo Mafcarenhas para Calecut. 9b. p. 2s. Da de Ruy Gonçalves da Camera para a mefma parte. jb. p. 156. Da de Ruy Gomes da Gram para o Norte, ib. p. 117. Da de Joăo Cayado para o Norte. ib, p. 176. Da de Ruy Gonçalves da Camera para o Eftreito. ib. Da de Ruy Gomes da Gram em Panane, ib. p. 186. Da de Rernardino de Carvalho para Panane. ib. p. 200. Da de Pedro Homem Pereira contra Niquilú. ib. p. 248. Da de Jeão Barriga Simóes para Surrate, ib. p. 306. Da de Francifco Efcorfio para Sanguicer. ib, p. 314. Da de Gafpar Fagundes para a barra de Cunhale, ib, p. 315 . Da de Martinho Affonfo de Mello para Melinde. ib. p. 329. Da de Ruy Gomes da Gram para o Malabar. ib. p. 332. Da de.D. Paulo de Lima para Malaca. ib. p. 384. Da de
de Nuno Alvares de Atouguia, de Cochim para Columbo ib. p. 152 . Da de Bernardino de Carvalho, de Goa para Coluinbo. ib. p. 570 . Da de Manoel de Soufa Coutioho para o mefmo. ib. p. 644. Da de D. Ruy Gomes para $\cap$ Norte. ib. p. 676. Da de D. Francifco Mafcarenhas para a mefma Cofta. ib. p. 679. Da de Lourenço de Rrito para a Sunda. T. 8. p. 52. Da de D. Rafael de Noronha para o Norte, ib. p. 57. Da des D. Luiz da Gama para o Malabar. ib. p. 60.62. Da de Luiz da Silva para o Norte. ib. p. 63. Da de Manoel de Earbuda para o Malabar. ib. p. 137 . Da de Sebaftiáo Botelho para a mefma Cofta. ib. p. 163.104 Da de D. Luiz da Gáma contran Cunhale. ib. Da de Luiz Correa da Franca , de Cochim para Cunhale. ib. p. 180, Da de Goterre de Monroy para o Norte, ib. p. 336. Da de André Furtado de Mendonça contra o Cunhale. ib. p. 330. 337 . Da de D. Pedro Maneel para o Ca nará. ib. p. $\$ 11$.
Capitäes das armadas que forăo do Reyno á India, defo de 1497. até 1581 . mandados pelos Reys Portuguezes. T. 6. P. 1. P. 116. a 148.
Capitâes. Das finco náos, com que o Vifo-Rey D. Francifco Mafcarenhas paffou á India em 1;81, expedidas por EIRey D. Filippe I. ib. p. 66. Da armada de Antonio de Mello de Caftro, do Reyno para a India em 1582 . ib. p. 324. Da armada do mefino Mello, do Reyno para a India em 1583 . $\mathrm{ib}, \mathrm{p}, 423$. Da armada em que o Vifo-Rey D. Duarte de Menezes paffou á India em 1584.T.6. P.2. p.s. Da armada de Fernando de Mendonc̣a em 1 s 8 ¢. ib. p.122. Da armada de D. Jeronymo Coutinho em 1586, ib. p. 298. Da armada de Francifco de Mello .... em 1s87. ib. p. 570 . Da armada de Joăo de Tovar da Cunlıa em 1588 . T.7. p. 2. Da armada de Ayres de Miranda em 1594. Da armada em que paffou á India o Conde da Vidigueira em 1596. T. 8. p. 4. Da armada de D. Affonfo de Norenha em 1597. ib. p. 54. Da de D. Jeronymo Coutinho, expedida por Filippe II. em 1599 . ib. p. 330 .

Capităes da armada de Miguel Dias Picoto, defamparảo o feu Capitão mór, sảo prezos chegando a Goa. T. 6. P. 1, p. 532.533.

Capitä́s da armada de D. Paulo de Lima em Malaca, oppóe-fe a D. Antonio de Noronha fobre o accommetter a Cidade de Jor. T.6. P. 2. p. 457. O que fazem, vendo-o em terra. ib. p. 461.462.
Carlos V. Imperador, e Rey de Hefpanha, manda huma armada ás Malucas. T.1. $\mu, 1, p, 181$. Ajuftes que faz com EiRey de Portugal fobre eftas Ilhas. T. I. P. 2. p. 112. Sua morte. T. 4. P. 1. p. 358.

Can. (A/cte) Quem era, fua corpolencia, e forças. T. 1. P. 1. p. 211 . Manda defafiar Manoel de Macedo para huin combate fingular. T. 2. P. 1. p. 262, Năo apparece no lugar affignalado. ib. Sua morte. T. 2. P. 1. p. 103.

Can. (Rume) Quem era, T. 1. P. 1. p. 211.
Can. (Beram) Quem era. T. 2. P. 2. p. 252.
Caracem, Capităo de Baroche. T.1. P. 1. p. 215 . Acompanha o Badur na vilita que fez ao Governador Nuno da Cunha. T. 2. P. 1. p.95. Salva-fe a nado na revolta do Badur, ib. p. 103 . Fica muito mal ferido no cerco de Dio. ib. p. 4 30. Capitảo de Surrate, manda cumprimentar Fernando Martins Ereire chegado áquella barra. T. 4. P. 1. p. 42.0 que paffa com elle tobre as galés Turcas alli refugiadas, ib, p. 42.43. Partidos que offerece, ib. p. 43. Cumpre o que promette. ib. p. 44.
Cardolo. (Antonio) Quem era, vai a Ethiopia com D. Chriftovão da Gama, feu valor. T. 2. P. 2. p. 322. Cardofo. (Luiz) Seu valor no cerco de Cunhale. T. 8. - p. 216.

Cardim. (Gonçalo Seares) Vai Abaffia com o Bifpo Oviedo. T. 4. P. 2. p. 155 . Vai á guerra contra os Gallas. ib. Honras que recebe do Imperador. ib.
Carneiro. (Pedro da Cunha) Acode a Pedro Velho contra a armada de Jor, he caufa de o náo derrotarem. T. 6. P. 2. p. $=70_{0}$

## dAS COUSAS MAIS NOTAVEIS.

Carvalhaes. (Baicheor de) Morre valerofamente no grande affalto, que o Achem deo a Malaca. T.5. P.1. p. 161. Carvalho. (....) Vai ao Eftreito de Mieca com Heitor da Silveira, fica em Adem, e para que, o que aqui lhe fuccede. T, 1, P. 2. p. 103. 124.
Carvalho. (Luiz Rodrigues de) Vai a Ethiopia com D. Chriftovăo da Gama, fua morte. T. 2. P.2. p. 227.

Carvalho. (Aleixo de) Vai cumprimentar o Rey de Xirás da parte do de Ormuz. ib. p. 397. Vai foccorrer Adem, o que paffa com D. Payo de Noronha. ib. O que the fuccede em Xaél. ib. Vai para os Itheos de Canecanim com D. Payo. ib. p. 83. Marcha contra o Bislalâ a favor do Rey de Ormuz. ib. p. 111 . Náo pode combatello, e porque.ib. Vai de Ormuz a Baharem com foccorro para a noffa armada. T. 4. P. 2. p. 153 . Paffa ao arraial dos Turcos, o que paffa com o Baxá a refpeito da paz tratada com Pedro Peixoto. ib. p. 136. 137. Volta fegunda vez a tratar com o Baxá fobre a paz, não conclue nada. ib. p. 144. Vai levar Mahamede Bec a Catifa com ordem de D. Antāo de Noronha para o matar no caminho. ib. p. 149. O que lhe fuccede an executar a ordem. ib. p. 150.
Carvalho. (Fernando de) Como fe porta em Dio. T. 3 . P. 1. p. 79. Paffa a Ceilăo, fuccede na Capitanía de Cota a D. Duarte Deça. T. 3. P. 2. p. 352.484. Promette ao Rey de Cota ajudallo contra o Madune, falta-lhe, e vai-fe para Columbo. ib. p. 484.
Carvalho. (Pedro Fernandes de) Vai a Adem com D. Payo de Noronha, valor com que defende aquella Fortaleza. T. 3. P. 2. p. 7. 10. 18, 19. 20. O que aconfelha ao Principe de Camphar, ib. p. 21. O que faz no cerco de Ormuz. ib, p. 419. E no de Cunhale. T. 8. p. 209.

Carvalho. (Gil Fernandes de) Eleito Capitáo mór de huma armada para o Eftreito, porque deixa de ir, o que faz em defpique. T. 3. P. 2. p. 159. 160. O que faz em Ormuz, ib. p. 161. Vai a Quedá, o que faz com as noticias do cerco de Malaca. ib. p. 248.
270. 27 I . 272. Chega a Malaca, o que paffa com - Capitảo mór, ib. p. 286. Accominette os Janas, ganha--lhes as trincheiras. ib. p. 287. Tem huma grande batalha, vè-fe em rifco de perder a vida, feu valor, ganha huma completa viĉoria. ib. p. 287. 288. Perfegue os inimigos no mar. ib, p. 288. Volta a Quedá, paffa a Cochim, falla que faz á Camera, e Capitảo da Cidade fobre a armada dos Malabares, e fucceffo de Punicale, ib. p. 460. Arma quatro navios á fua cufta, vai bufcar a armada Malabar. ib. p 46 r. Chega a Calecare, náo pode dobrar a reftinga, nem accommetter os inimigos, e porque. ib. Nāo pode scudir a Lourenço Coelho , e porçue ib. p. 462. Reflitue ao Capitão, e mais Portuguezes de Punio cale as fazendas que os Malabares Ihes tinháo tirado. ib. p. 465 . Vem para o Reyno, perde-fe ne náo Santa Cruz, fua morte. T. 4. P. 1. P 54 .
Carvalho. (Joüo Rodrigues Çalema de) Vai á India Capitảo de huma náo, volta ao Reyno, trabalhos que paffa. T. 4. P. 2. p. 164. Sua perdic̣äo, falva-fe com toda a gente, ib. p. 259 . a 268. Oque paffa com Jeronyme Barreto Rolim fobre o paffar com elle á India, fua morte. ib. p. 274. 275 .
Carvalho. (Vicente) Valor com que defende a Fortaleza de Balfar, depois de entrada pelus Abexins. ib. p. 204. a 206. Vai a Maçúa, oque faz para falvar o navio de Roque Pinheiro do poder do corfátio Cafar. ib. p. 227. Deixa tomar o navio do Caftanho fem - foccorrer na grande batalha que teve com o Cafar. ib. p. 231 . Volta a Goa, he prezo por ifo. ib.
Carvalho. (Gafpar) Quen era, o que diz a Jeronymo Dias de Menezes. ib. p. 562.563 . Seu grande valor no combate, que efte teve com tres paraos Malabares. ib. P. 563.564.

Carvaitho. (Laiz) Acha-fe no fegundo cerco, que o Rajú poz a Cota. T. 5. P. 1. p. 25. Defcobre a Francifoo de Macedo a tenção em que eflava, eoutros Portuguezes de defertarem. ib. p. 26. O que paffa fobre itto com
o mefran Macedo, e o Capitảo da Fortaleza. ib. p. 26. 37. Acha-fe em Amboino com o Marramaque. ib. p. 203. Vai a Maquiem por ordem do Capitão de Maluco para matar o Rei de Ternate, não o confegue. ib. p. 211.
Carvalho. (Jeino Rodrigues de) Capitão da armada de Mathias de Albuquerque, o que faz em Capocate. T. G. P. 1. p. 159. E em Bilgǎo. ib. p. 469.470.

Carvatho. (Bernardino de) Vai de Panane a Goa, e a que. T.6.P.2.p.192. Volta para a mefina parte, capitaneando huma armada, e Capitảo mór de trezentos homens. ib. p. 200. Capitáo mór de huma armada em foccorro de Columbo. ib. p. 570 . O que faz em defeza defta Fortaleza. ib. p. 640. O que the fuccede vindo para o Reino. T. 7. p. 6. 12.
Carvalho. (Pedro de) Vai a Niquilú, fua morte. T. 6. P. 2. p. 259.

Carvalho. (Vafeo de) Vai foccorrer Columbo. ib. p. 570. O que faz em defeza defta Fortaleza, ib. p. 608.
Carta d'Elỉey ao Védor da Fazenda da India fobre as fuscefsóes daquelle governo. T.1. P.I. p. 64. De Lopo Vaz a Pedro Mafcarenhas. ib. p. 118 . De Chriftováa de Soufa a Lopo Vaz fobre o negocio de Pedro Mafcarenhas. ib. p. 125. Outra do mefmo a Lopo Vaz fobre o mefmo ponto. ib. pe 138. De Pedro Mafcarenhas aos Fidalgos de Cochim, ib. De Triftão da Cunha a feu filho Nuno da Cunha. ib. p. 378. Do Badur a Nuno da Cunha. T.1. P.2, p. 36 s . Do Baxá SoJeimǎo a Antonio da Silveira. T.2. P.1. p. 3 30. Refpofta de Antonio da Silveira. ib. p. 331 . De D. Francifco de Alenezes ao Governador D. Efteváo da Goma. T. 10 P. 2. p. 204, De D. Jorge de Caftro a Villa-Lobos, ib. p. 244. De Fcrnando de Soufa de Tavora em refpofta a Villa-Lobos. T. 3. P. 1, p. 25. De Coje Çofar a 1. Joắo Mafcarenhas. ib. p. 43. De Joáo Fernandes a EiRey. ib. p. 309 . De Simáo de Mello a Diogo Soares de Mello. ib. p. 346. D'EIRey ao Vifo-Rey D. Joăo de Caftro. 'T. 3. P. 2. p. 55 . Do Infante D. Luiz ao mef- de Noronha ao Capitão de Cochim, e a Manoel de Soufa de Sepulveda fobre a empreza de Bardel. ib. p. 217. Do Rey de Bintāo ao Capitả̃o de Malaca. ib. p. 256. De Luca Xinena ao mefmo Capitảo. ib. Do Rey de Geilolo ao de Ternate. ib. p. 29 s. Do Rey de Ternate ao de Geilolo. ib.p.296. De D. Diogo de Noronha o Corcós ao Governador Francifco Barreto. T. 4 P. 1. p. 195. Do Governador ao fobredito D. Diogo. ib. p. 196. De D. Antảo de Noronha a D. Alvaro da Silveira Iobre o cerco de Baharem, T. 4. P. 2. p. 113. De D. Alvaro em refpofta a D. Antão, ib. p. 114. De Mir Soltáo Ally ao Baxá Turco, que eftava fobre Baharem, para fazer as pazes com os Portuguezes. ib. p. 143. De D. Diogo de Noronha o Corcós ao Cedemecan fobre o Madre Maluco. ib. p. 354. Do Achem a D. Loniz Pereira Capitảo de Malaca. T. 5. P.1. p.137. De D. Leoniz ao Achem. ib.p. 139. Do P. Braz Dias ao Vifo-Rey D. Luiz de Ataide fobre defamparar Chaul. ib.p. 39 6. Do Secretario do Effado a Chriftovăo do Couto Inviado na Corte do Idalxá. T. 5. P. 2. p. 134. Do Goveruador Antonio Moniz em refpofta a outra do Idalxá. ib. p. 141. De Filippe Prudente de Caftella a Francifo Barreto, ib, p. 203. Do mefino aos Eftados da India fobre a fua fuccefsảo. T. 6. P. 1. p. 28. Do Governador das Eilippinas ao de Tidore, ib. p. 308. Do de Tidore an das Filippinas. ib. p. 310. De Irmandade paffada ao Rey de Gundra em nome do de Portugal. T. 8. p. 307.
Carrafco. (Mendo Lepes) Sua liberalidade para com os foldados, quando os Mouros occupárảo o Morro de Chaul. T. 4. P. I. p. 379.
Carrafco. (Manoel Lopes) Vai á Sunda Capitão de huma náo fua. T. s.P.i. p. 243. Tem hum grande combate com huma, que o Achem mandava fobre Malaca. ib.p.246. a 249. Seu valor, he ferido, continúa o combate com o mefino vigor por efpaço de tres dias. ib. p. 249. Retirảo-fe os inimigos muito desba-
ratados, e com grande perda, ib. p. so. Fica incapaz de navegar, quem o foccorre, ib. p. 251 . Honras com que he recebido em Mlalaca ib. Mercés, e honras que ElRey the faz por efla acção. ib. p. $2 \varsigma 2$.
Carrafco. (Martinho Lopes) Vai á Sunda com feu pai, feu grande valor no combate que efte teve com a grande armada do Achem. ib. p. 247. 249. O que refponde, dizendo-fe-lhe que feu pai fora morto no combate. ib. p. 249. Vai unir-fe com Alvaro Morato para expiar os Turcos que eftavão em Mafcate. T. O. P. 1. p.94. Segue-os até ao Cabo Refalgate , dả á cofta na Enceada de Ormuz. ib. p. 98.
Carrilho. (Antonio) Guarda as Ilhas, e rios de Goa contra a gente do Idalxá. T. 4 P. 1. p. 387.
Cafco. (André) Capitắo da armada de Lopo Vaz contra a do Çamorim. T. 1. P. 1. p. 344. Capitāo da armada de D. Eflevão da Gama para Malaca, fua morte. T.1. P. 2. p. 268. 279 .

Cafco. (Martinho) Vai a Catifa com D. Antão de Noronha, hum dos primeiros que entrou naquella Fortaleza. T. 3. P. 2. P. 328.
Cafianheda. (Fernando Lopes de) Author de huma Hiftoria da India. T. 1. P. 1. p. 12.
Caftanheda. (Simáo Pedrofo de) Seu valor na defeza de Chaul, fira morte. T. S. P. 1. P. 416.
Caftanhofo. (Miguel de) Vai a Abacia com D. Chriftovăo da Gama. T.2, P. 2, p. 212 . Faz hum Diario defta jorniada, e da guerra que os Portuguezes fizeráo para recobrar aquelie Imperio, ib. Volta a India, paffa ao Reyno com cartas do Prefle, e de Manoel de Soufa para EIR ey. ib. p. 404.
Caflanherfo. (Fernanto de) Vai a Ceilăo como Vifo-Rey D. Affonio de Noronha. T. 3. P. 2, p. 344. Fica com huma armada em Cota. ib. p. 355 . Vai a Dio, marcha contra Abifcan, defamparäo-no os feus, feu valor, fua morte, ib. p. 525.532.
Caffelhanos. Vāo com huma armada ás Malucas. T. I. P. 1. p. 181. Defcobrem o tio Santa Cruz, ib. p. 181.

> eo
e o de Santo Ildefonfo. ib. Elegem para feu Capitáo a Salazar por morte de Loaiza, ib. p. 135 . Elegenn dous Capitảes por morte de Salazar, ib. p.186. Reconhecem fámente Inhegues. ib. Chegảo a Maluco, furgemem Cope, e pafsảo a Camafo. ib. Sảo bem recebicos na terra. ib. Offerecem-fe para os defender dos Portuguezes, ib. Affirmão efperar por máais feis náos, ib, p. 187. Encontrāo-fe com a armada Portugueza, ib. p. 188. Proteftāo contra os proteflos que os noffos thes fizeráo. ib. p. 18 g . Väo furgir em Tidore, ib. Delembarcăı, e fortificäo-fe em terra ib. Sáo acanhoados pelos Portuguezes. ib. p. 191. Tomáo algumas embarcaçóes de Geilolo. ib. Entráo a negociar, e fazem tubir o pred co do cravo. ib. p. 192 Reparáo as fortifics çóes conftruidas por Inhegues. T. 1. P. 2. p. 105. Defconfiáo dos naturaes da terra, ib. Mandăo por todas as Ihas folicitar commercio, e amizade para FIRey de Caftella. ib. Arribăo a Camafo os da náo de Sayavedra. ib. p. 107. Sáo tomados, e a náo por D. Jorge de Menezes. ib. Dăo foccorro a alguns Senhores da llha do Moro contra os que erâo noflos amigos. ib. p. 108. Săo cercados em Tidore por D. Jorge de Menezes. ib.p. 109. Entregăo-fe a partido. ib. p. 11 c. Pafsăo-fe para Camafo, eferevern ao Governador da India, e para que. ib. p. 111 .
Cafcelhonos. Dáo á colta nos Papúas. T. 2. P. 2. p. so. Săo tomados, e vendidos como efcravos. ib .
Caffelhanos. Văs com huma armada da Nors Hefpanha as Malucas. 'T. 2. P. 2. p. 239. Deliobrem as Ilhas de Santo Thomaz , de Santo Eftevão, e outras. ib. p. 240. 241.242. Pöem a efte Arquipelago o nome dos $\mathrm{C}^{\circ}-$ raes. ib. O que thes fuccede em Sarazão. ib. p. 241. Formes, e miferias que aqui pafsăo. ib. p. 243.248. O que thes fuccede em Mindanáo, e Hunaco. ib. p.246. 247. Văo para Geilolo. ib. p. 406. Pafsão-fe para Tidore. ib. p. 408. Enträo a defordenar-fe entre fi. p. 413.41 g . Palsão-fe alguns para os Portuguezes. ib. p. 415 . Levăo muito a mal os contratos que Villa-Lo-

Lobos fizera com eftes, e alteräo-fe contra elle. T. з. P. 1. p. 31. Entregão-fe aos Portuguezes, e văo para Ternate. ib. p. 34. Chegão a Goa, bom tratamento que fe lhes faz. ib. p. 324.
Cafieclo-Branco. (Nuno Vaz de) Juiz nomeado na caufa de Lopo Vaz com Pedro Mafcarenhas. T.1. P.1. p. 231. Toma o partido do Mafcarenhas na defordern de Co chim. ib. p. 238.
Cafello-Branco. (D. Pedro de) Entra na Capitanía de Ormuz. T. 1. P. 2. p. 270. Sufpenfo, e remettido com culpas para Goa. T. 2. P. 1. p. 191. Vai acabar of feu governo. ib. p. 469. Vem para o Reyno, he affaltado, e roubado pelos Francezes. T. 2. P.2. p. 179. 181. Vai a Paris com cartas de ElRey requercr a fua fazenda. ib. p.181. O que paffia, e diz a ElRey de Franca a efte refpeito.
Caflello-Branco. (Simäo Rangel de) Armado Cavalleiro por Martinho Affonfo de Soufa. T. 2 P. 1. p. 157. Vai com foccorro a Dio. ib. p. 25 g.
Cajfello-Branto. (Fernando Rodrigues de) Védor da Fazenda, como fe porta no governo do Effado durante a doença do Vifo-Rey D. Garcia. T. 2. P. 2. p. 72.
Cafello-Branco. (Fernando ie Souf(a) Vai com Francifco da Silva a Eardela. 'T. 3.P.2. p. 184. Seu valor, fica ferido. ib. p. 184.185. Acha-fe no cerco de Ormuz. ib. p. 417. Vem para o Reyno, e torna á India para ir por Embaixador á Ethiopia. T. 4. P. 1. p. 214 . O que pafia com o Governador Francifoo Barreto fobre a ida á Ethiopia. ib. p. 220. Aggrava-fe do Govere nador, e porque. ib. p. 222 Vai com o Vifo-Rey D. Conftantino a Jafanapatảo. T. 4. P. 2. p. 302. Segue o alcance ao Rey, o que paffa nefta expediçăo. ib. p. 321.a 324. Vai governar a Fortaleza, que fervia de Hofpital aos noffos em Jafanapatảo. ib. p. 327. He cercado pelos conjurados, valor com que fe defende, e os desbarata. ib. p. 328.331.
Cafiello Branco. (D. Jeronymo de) Defafia a D. Fernando de Menezes filbo do Vifo-Rey D. Affenfo de Noro
ronha, e porque. T. 3.P. 2, p. 231. Sáo prezos pelo Capitảo de Cochim, o que fe pafia fobre ifto ib. Vai ao Eftreito com D. Fernando de Menezes, ib. p. 521 , Seu valor contra as galés Turcas, que paflaváo de Bafforá para Sućs. ib, p. 545 . Toma duas, fegue o alcance a nove, que fugiáo, obriga fete deftas a tomarem Surrate. ib. p. 546 . 547.548 . Deixa-fe ficar fobre a barra de Surrate, ib. p. s48. Embarca-fe para o Reyno, perde-fe na nảo Santa Cruz, fua morte. T. 4 . P. 1. p. 54.

Cafiello-Braneo. (D. Joáo de) Seu valor na batalha de Baharem, fua morte. T. 4. P. 2. p. 127. 132.
Caflello-Branco. (D. Joäo de) Vai com o Vifo-Rey D. Conftantino a Jafanapatảo, ib. p. 303.
Caffello-Branco. (D. Martinho de ) Seu valor na defeza de Columbo. T. 5. P. 1. p. 19.
Caftello-B anco. (D. Laiz de) Vai cruzar para a Cofta do Malabar. T.s. P. i. p.101. Ao mefmo com D. Francifco Mafcarenhas Palha. ib. p. 105. E com Martinho Affonfo de Miranda. ib. p. 218. E com D. Dingo de - Menezes. ib. p. 242. Acha-fe em Chaul na occafiáo do cerco, que o Nizamoxá the poz. ib. p. 306. Seu valor na defeza defla praça. ib. p. 348. 350 . Sua morte. ib. p. 440

Caftello-Branco. (D. Domingos de) Morre no cerco de Columbo. T. 6. P. 2. p. 585.
Cafello-Branes. (Sisnão Rebello de) Seu valor no cerco de Cunhale. T. 8. p. 200.
Caftilho. (Dominges de) O que faz no cerco de Cunhale. T. 8. p. 210.

Cafiro. (D. Jorge de) Prefente ao falecimento do Governador U. Henrique de Menezes. T.1. P.1. p.2. Toma o partido de Pedro Mafcarenhas, ib, p. 135 . Prezo por ordem de Lopo Vaz, e porque, ib. p. 160. Vai a Malaca, e foccorre Ternate. T.1. P. 2. p. 36. Desbarata a armada de Geilolo, que defvaftava as terras de Ternate, ib. p. 37. O que paffa na Banda com alguns Portuguezes, ib. p. 106. Entra na Capitanía de $\mathrm{Ma}-$

Maluco. T. 2, P. 2. p. 72. Manda faber da armada dos Caftelhanos. ib. p. 243. Efcreve ao Capităo mór della. ib. p. 244. Protefto, que manda fazcr-lhe. ib. p. 245: Prepara-fe para defender-fe. ib, p. 248. O que paffa com o Rey de Ternate: razão, por que náo o prende. ib. O que paffa com Gil de Caftro, ib. p. 249. Manda foccorrer o Geliato de Gomo Canorá. ib. p. 337. E fazer novos proteftos a Villa-Lobos, Capitáo mór dos Caftelhanos. ib, p. 341. Efcreve a EIRey, mandan-do-lhe os proteftos, que intimára aos Caftelhanos, e fuas refpoftas. ib. p. 343. Volta a Goa, trazendo prezo o Rey Aeiro de Maluco. T. 3. P. 1. p. 22, Vai a Cochim com o Governador Jorge Cabral. T. 3. P. a. p. 149. Soccorrer o Rey de Cota, e o Principe de Candea, ib. p. 152.153 .1 55. Chega a Columbo, he bem recebido do Rey de Cota. ib, p. 169, 166. Recebe huma Embaixada do Rey de Candea. ib. p. 167. Man-da-lhe dous Religiofos Francifcanos, hum Capitäo e doze homens, ib. p. 168. Marcha com o Rey de Cota contra o de Ceitavaca. ib. p. 169. Vence á força de 2rmas tres paffos muito difficultofos, ib. p. 169, 171. Chega a Ceitavaca, dá batalha ao Madune, ganha huma completa victoria. ib. p. 173. Entra a Cidade, dá o faque aos foldados. ib, p. 173. Convem em que a Rey de Cota conceda paz ao irmăo, e com que condiçóes. ib. p. 174. 175. Não abraça o que o Rey de Cota lhe diz fobre o ir a Candea. ib. p. 146. Marcha para Candea, affenta o feu campo fóra da Cidade. ib. p. 177. Retira-fe com as noticiaa que lhe dá o $\mathrm{Ca}_{2}$ pitâo Francez. ib. O que paffa até chegar a Cota, ib: p. 178. 179. Embarca-fe, vem a Cochim. ib. Vai da parte de Jorge Cabral vifitar o Vifo-Rey. ib, p. 228. Entra na Capitania de Cochim. T. 4. P. 2. p. 5 19. Capităo da fortaleza de Chalé, T. s. P. 1. p. 459 . Cercado com cem mil homens pelo Çamorim ,ib. Valor com que fe defende com feffenta homens fómente.ib. p. 461 . Manda pedir foccorro a Goa, e a Cochim. ib. Aperto em que fe vé por falta de mantimentos, ib, p. $46 \mathbf{a d}_{d}$ Souto. Indiss.

G
Sew

Seu valor, e acordo em o affalto geral, que o inimigo deo á fortaleza, ib, p.472. Aperto em que fe vé por falta de mantimentos. T. 5. P. 2. p. 6. Defpeja a fortaleza das bocas inuteis ib. Continúa a opprefsão da fome. ib, p. 7. He requerido pelo Rey de Tanor para largar a fortaleza, ib. O que faz fobre efte recado. ib. O que fe refolve no confelho. ib. p. 8. Larga a fortaleza, e paffa-fe com toda a gente para Tanor. ib. p. 9. He prezo por ordem de ElRey, por entregar a fortaleza, e mandado proceffiar, efentencear pela Relação de Goa, ib. p. 216. He condemuado a morrer degollado, e executado. p. 217.
Caffro. (Filippe de) He confultado por Lopo Vaz fobre o governo da India. T. 1, P. 1. p. 73.
Cafro. (D. Francifoo de) Segue o partido de Pedro Mafcarenhas. ib. p. 135. He prezo, e porgue. ib. p. 160. Sabe ferido do combate contra a armada de Cambaya. ib. p. 359. O que faz com a ida dos Mogores a Dzmão. T. 6. P. 1. p. 190. 191.
Cafiro. (D. Antonio de) Capitão mór do mar de Maluco e Alcaide mór da Fortaleza, fua morte. T. 1. P. i. p. 274.290.

Caforro. (D. Joäo de) Capitáo da armada com que o Vifo-Rey D. Garcia foi a India. T. 2. P. 1. p. 278. Seu defintereffe. ib, p. 279. Remanerado por EIRey. ib. Vai com o Vifo-Rey a Dio, ib. p. 457. A Sues com o Governador D. Effevảo da Gama. T 2. P. 2. p. 114. Faz hum roteiro defta navegaçảo. ib p. 116. O que lhe fuccede em Sués. ib. p. 147. Volta ao Reyno. ib. p. 179. Quem era efte Fidalgo. T. 3. P.1. p. 2. Nomeado Governador da India ib. O que fe diz fizera a hum dos feus filhos, ib. p. 3. Paffa á India com huma armada de feis nios, ib. p. 5. Chega a Moc̣ambique, recolhe Simáo de Mello, e a gente da fua náo. ib. p. 6. O que faz affim que chega a Goa, ib, p. 7. 8. 13. Recebe vifitas da parte de todos os Reys vizinhos. ib. O que refponde ao Idalxá fobre o negocio de Mealecan. ib. Seu grande defintereffe, ib. p. $15-$ Ef:

Efcreve ao Rey de Cananor fobre a morte de Pocoo rale. ib. E a Cemaçadim, para que feja medianeiro da paz entre efte Rey, e o Effado. ib. Efcreve fobreo mefino ao Capitảo de Cananor. ib. Manda prover de Capitảes Baçaim, e Chaul. ib. p. 16. Faz grande recebimento ao Rey Aeiro de Maluco. ib. p. 12. Solemnidade com que the dá a inveftidura daquelle Reyno, e com que condiģóes. ib. p. 23. Manda reftituillo ao feu Reyno. ib. p. 24. Manda prover as fortalezas do Norte, e foccorros para Dio, ib.p.40. s1. Expede hum Armenio porterra com Carta para EIRey, ib. p. $\boldsymbol{\text { a }}$. Manda pedir ao Capitảo de Dio a certeza da traição de Ruy Freire, ib. p. 53 . Manda mais foccorro a Dio. ib. p. 131. Manda feu filho D. Alvaro com foccorro a Dio. ib. Ordens que Ihe dá, ib. p. 132. Recomm endaçñes, que manda ao Capitáo defta fortaleza, e faz a D. Francifco de Menezes, ib. Seu defgofo com as novas que corriáo fobre Dio. ib. p. 225. O que faz quando foube ferem falfas as noticias da morte defeu filho D. Fernando, e mais Fidalgos, ib. p. 228, 229. 230.231 . Razão, por que náo acceita a D. Manoel de Lima a offerta que lhe faz de ir foccorrer Dio. ib. p. 232. Suas difpofiçóes antes de fe embarcar para Dio. ib. p. 240. 241. Ćhega a Baçaim, expediçóes que manda fazer. ib. p. 240. 242. 243 . Chega a Dio, faz confelho, o que feaffienta nelle. ib. p. 248. 249-2 20. Ordena o defembarque da gente, e entra de noite na fortaleza. ib. p. 25 1. Chama de novo a confelho, o que fe refolve, ib. p. $2 \varsigma 2.253$. Difpóe a ordem da batalha, falla que faz ao Exercito. ib. p. 255 .257. Vai bufcar oinimigo, feu grande valor, ib. p. 260. a 272. Aprefenta batalha, ganha huma completa vieoria, ib. p. 275. a 284. Faz mercé, em nome d'ElRey, a D. Manoel de Lima de huma peça de artilheria, ib. p. 279. Dá o faque da Cidade aos feus foldados. ib. Manda cuidar nos feridos, e enterrar os mortos. ib. Manda pôr em arrecadaçáo os dépojos achados nos Paços do Rey. ib. p. 284.28 . Manda a Goa as novas
da viCtoria, que alcançára. ib. p. 285 . E pedir a effa Cidade empreftado fobre dous cabellos da fua burba dinheiro para refazer aquella fortaleza. ib. Manda desfazer todas as obras que os inimigos tinhảo feito. ib. p. 286. Faz confelho fobre a fórima de reparar a fortaleza, ib. Dá conta a EIRey das coufas da India , e Dio.ib. p. 287. Manda Rax Nordim para o Reyno, e continuar a guerra pela anceada de Cambaya. ib. Rejeităo-lhe todos os Fidalgos a Capitanía de Dio, e porque. ib. p. 296. Mette de poffe della D. Manoel de Lima. ib. p. 297. Manda efperar as náos de Cambaya, que vinhāo de Ormuz, ib. Remette para Goa a remeffa do dinheiro, que os Cidadăos lhe mandárảo, e porque. ib. p. 302. Cuidado que lhe dáo as novas, que recebeo de Ormuz, e porque. ib. p. 305. Providencias que dá a efte refpeito. ib. Manda D. Manoel de Lima para a Capitanía de Ormuz. ib. p. 306. Năo fabe a quem ha de dar a de Dio. ib. Offerece-fe D. Joăo Blafcarenhas, torna a mettello de poffe della. ib. Manda D. Payo de Noronha para Capitão mór do mar em Ormuz. ib. p. 307. Guarnece Dio de Capităes, gente, muniçōes, \&c. ibi. Manda para o Reyno a grande peça de artilheria , que eftá em S. Juliáo da Barra, tomada aos Turcos no primeiro cerco de Dio. ib. O que faz para repovoar a Cidade de Dio. ib. p. 308. Manda profeguir na guerra pela anceada de Cambaya, ib. p. 310 . Volta a Goa, entra triunfante na Cidade. ib. Defcripção defte triunfo. ib, p. 311. Recebe huma Embaixada do Rey de Candea, ib. p. 324. Póe em confelho o motivo della, o que fe refolve. ib. Manda Antonio Moniz Barreto a Candea, ib. Bom agazalho que faz aos Caftelhauos, que vierabo de Maluco. ib. Manda provimentos para efta fortaleza, ib. E reconquiftar as terras de Bardez, e Salfete. ib. p. 340. Manda guarnecer Rachol. ib. p. 341 . Nomea Capitảo mór para as terras de Salfete, ib. Manda contra a gente do Idalxá. ib. p. 361. Razáo, por que náo vai pefo foalmente. ib. p. 362. Grandezas, que pratica com al-
guns foldados, ib. p. 363 . O que faz com as novas, que lhe vierăo de Dio, ib. p. 304. Seu agradecimento aos Vereadores , e Matronas de Goa fobre as offertas que lhe fazem, ib. p. 36 s . Marcha contra os Capitäes do Idalxá, e toma Pondá. ib. p. 371. Recebe huma Embaixada do Rey do Canará. ib. Motivos della, ib. Tratados de paz, e alliança entre efte Rey, e o Eftado. ib. p. 373. Embarca-fe para o Norte, chega a Baçaim, manda feu filho D. Alvaro que vá tomar Surrate, ib. p. 384.387 . Dito galante fobre o Rey de Cambaya. ib. p. 39 I. Pergunta que faz a hum foldado, e refpofta que efte lhe dá. p. 392. Vai a Surrate, paffa a Baroche, defembarca, intenta dar batalha ao Rey de Cambaya , oppóem-fe todos os $\mathrm{C}_{\mathrm{a}}$ pitäes. ib. p. 393 . 394. 395. O que faz nefla occafiăo. ib. Abraça o parecer de hum foldado. ib. p. 396. 397. Vai a Dio, o que paffa com Luiz Falcáo, ib, p. 397. 398. Dá-lhe a Capitania de Dio. ib. p. 399. Paffa á cofta de Por, e Mangalor, deffroe as Cidades de Pate, e Patane, ib. Seu defgofo pelo máo fucceffo da empreza de Surrate ib. p. 401. Arma Cavalleiro em Baçaim a Vafco Nunes. ib. O que diz nefta occafiáo ao Védor da Fazenda, alludindo á empreza de Surrate. ib. p. 402. Reprehende os Vereadores de Goa por buma carta, e porque, ib.p.404. Deftroe Dabul, ib.p.406. Chega a Goa, marcha para as terras de Salfete, dà batalha aos Capitáes do Idalxá, ganha huma completa viß́oria. ib. p. 407. a 414. $\mathrm{O}^{\mathrm{O}}$ que difpóe fobre as terras de Salfete. ib. p. 416. Embarca-fe para o Norte, e de paffagem deftroe toda a Cofla do Reyno do Idalxá. ib. p. 417. Chega a Chaul, recebe hum Embaixador do Melique. ib, p. 420 . Confirma a paz com effe Soberano com alguns artigos contrao Idalxá. ib, Vai a Baçaim, expediçōes que faz. ib. p. 420. 421. Faz grande recebimento ao Embaixador do Rey de Camphar. T. 3.P. 3. p. 23. O qne ordena a refpeito do Adem. ib. p. 23. Recebe outro Embaixador do Rey de Casem. ib, p. 24.25. Manda foccorrer efte Rey.
ib. p. 25.26. Volta a Goa.ib. p. 36. O que faz tanto que chegou, ib. p. 39. Continúa a guerra contra o Idalxá. ib. Sabendo o que fuccedèra em Adem, năo quer ouvir D. Payo de Noronha. ib. p. 46, Sua grande caridade. ib. p. 47. Mercés que EIR ey the faz pelos feus ferviços. ib. p. 51. Recebe huma carta d'EIRey, em que Ihe dá o titulo de Vifo-Rey. ib. p. s5. Fica reconduzido no governo por mais tres annos. ib. p. 57. Recebe outra carta do Infante D. Luiz, ib. Expede a todos os Fidalgos as cartas, e mereés delRey. ih. p. 62. O que fez com a chegada de Martinho Correa a Angediva, ib. Entra a ufar do titulo de Vifo-Rey, ib; p. 62. Adoece, entrega a adminiftração do governo , e a quem. ib. p. 63. Sua pobreza o obriga a pedir ao Eftado, que lhe dè o neceffiario para a fua fuftentaçăo. ib. p. 64. Falla, que faz aos Védores da Fazenda a efte refpeito. ib. He affiftido, e fuftentado á cufta da Fazenda Real. ib. p. 69 . Sua morte, feu teftamento. ib. Quem era efte Fidalgo, fuas qualidades. fciencia, e virtudes. ib. p. 70, 71.72.
Cafiro. (D. Garcia de) Entra na Capitanía de Goa. T. 2. P. 2. p. 346. Contrato que faz com os Embaixadores do Accedecan fobre Mealecan, ib. Condiçóes defle conerato. ib. Manda bufcar Mealecan a Cambaya, ib. Manda dar parte ao Governador do que tinha contratado com o Accedecan, ib. Expede alguns navios para a barsa de Sanguicer, e para que.ib. p. 358. Não cumpre a palavra que tinha dado ao Idalxá, nem os ajuftes que tinha feito com o Accedecan. ib. Caftro. ( Francifco de) Vai ás Ilhas Mlacaças, e a que. ib. p. 88. Defcobre outras Ilhas ao Norte das de Maluco. ib. O que faz a bem do Chriflianifmo. ib.
Cafiro. (D. Alvaro de) Vai á India comfeu pai o Governador D. João de Caftro. T. 3. P. 1. p. 2. Vai foccorrer Dío, ib. p. 132. Arriba a Baçaim. ib. p. 169. Arriba a Agaçaim, e porque, ib. p. 206. Vai demandar Dio, apréza huma náo de Cambaya. ib. p. 208. Resebinento que Jhe fazem naquella fortaleza. ib,

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS. 103

p. 209. Acode a hum levantamento dos feus foldados, náo pode focegallos ib, p. 212, 213. Seu valor na fortida que fizerão contra os inimigos, ib. p. 216. 217. 218. Fica ferido nefta acçảo. ib. Manda efperar as náos de Meca. ib. p. 234. Capitảo da fegunda divisão do Exercito. ib. p. 254 . Como fe porta no affalto do muro, ib. p.276. Seu valor, ib. p. 269. 270. 274 275.278.280. 281. Vai ao Norte com o Governador feu pai.ib. p. 384. A Surrate, e para que, o que faz nefta empreza, ib. p. 387 . a 191. Vai a Adem, ea Caxem. T. 3. P. 2. p. 23.24. Seu defgofto pela perda de Adem. ib. p. 40. O que paffa com o Embaixador de Camphar. ib. p. 42. Vai demandar Xael, o que paffa com o Capitắo defta fortaleza. ib. p. 43.44. Manda affaltalla, entra a fortaleza, tem hum aipero combate com os defenfores, paffa todos á efpada, entrega a fortaleza ao Rey de Caxem. ib. p. 44, 45.46. Manda D Payo de Noronha para Goa. ib. p. 46. Chega a Goa, he bem recebido do Governador. ib. p. 47. Mercés que ElRey lhe faz. ib. p. $\varsigma 1$. Capitảo mór dos mares da India. ib. Volta para o Reyno. ib. p. 86.
Cafiro (D. Fernando de) filho do Governador D. Joâo de Caftro. T. 3. P. 1. p. 2. Vai com foccorro a Dio. ib. p. 52 . Recebimento que the fazem os da fortaleza. ib. p. 71. Seu valor, ib. p. 85. 106. 117. Sua morte. ib. p. 160.

Caffro. (Gil de) Vai a Maluco, porque năo entra neffa Capitania, T. 2, P. 2 p. 249.
Cafro. (D. Artur de) Eleito Capităo mór de Dio por morte de Luiz Falcāo. T. 3. P. 2. p. 80. Manda parte ao Governador, quer entregar a Fortaleza a D. Jeronymo de Menezes, 1b. p. 81 . Retira-fe de Dio, ib. p. 85.

Cafiro. (D. Fillipe de) Capitäo da armada de Luiz Figuei${ }^{\text {ra }}$ para o Eftreito. ib. p. 232. O que faz na vinda para Goa, he prezo, e perque. ib. p. 242.
Caftro. (Pedro Coclho de) Vai a Catifa com D. Antäo de Noronha, fua morte. ib. p. 331.

Caf:

Cofiro. (Nuno Alvares de) Vai ao Eftreito com D. Fer? nando de Menezes, ib. p. $\$ 21$. Seu valor no combate que tiverảo com as galés Turcas, que paffavão de Bafforá para Sués. ib. p. s46. Dả caça às nove que fugíráo, obriga fete a entrarem em Surrate. ib. p. $54^{8}$. Deixa-fe ficar fobre aquella barra. ib.
CGafre. (Fr. Fcrnando de) Embarca-fe com D. Luiz Fernandes de Vafconcellos pata o Reyno. T.4. P.2. p.176. Seu zelo pela falvação das almas: quer antes morrer, que defamparar os que eftavăo na náo indo-fe a pique. ib. O que refponde a D . Luiz, requerendo-lhe fe falve com elle no batel. ib. Morre fubmergido no mar coin todos os que ficáráo na náo. ib. p. 177.
Caftro (D. Pedro de) Vai foccorrer Baharem. T.4. P.2. p. 188. A Jafanapatảo com o Vifo-Rey D. Conftantino. ib. p. 303. A Mangalor com o Vifo-Rey D. Antăo, ib. p. 106. Seu valor na entrada daquella Cidade, ib. p. 124. Capitảo mór de Moçambique, e Çofalz, T.6. P.1. p. 67.68. He vifitado da parte do Vifo-Rey D. Francifco Mafcarenhas. ib. p. 67. Vai a bordo vifiar - Vifo-Rey, o que paffa com elle. ib. p. 68. Recebe huma carta de muitas honras de EIRey D. Filippe. ib, Faz acclamar, e jurar Rey de Portugal a D. Filippe Rey de Caftella. ib.
Ceffro. (D, Manoel de) Vai foccorrer Cota, feu valor. T. 4. P. 2. p. 341. Acha-fe com D. Luiz da Gama na guerra contra o Cunhale. T. 8. p. 178.
Caffro (Antonio Cainho de) Seu valor na defeza de Columbo, e Cota, ib. p. 549 . a 557.
Caffro. (D. Miguel de) Vai a Mangaler, valor com que acode ao affalto que os Mouros derão ao Mafcarenhas, T. §.P. 1. p. 115. Entra na Capitania de Malaca. ib. P. 2. p. 2̧3. Vai a Niquilú, fua morte. T. G. P. 2. p. 258.

Cafre. (Themé de) Vai metter-fe em Xalé cercada pelo Çamorim. T. s. P. 1. p. 481.
Caftro. (D. Alvaro de) Vai metter-fe em Xalé cercada pelo Çamorim. ib, p. 481. Vai render Diogo d'Azambue

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS. ios

buja a Tidore. T.6. P.1. p. 21 3. Faz acclamar a D. Filippe de Caftella Rey de Portugal, ib. p. 316. Sua morte. ib. p. 317.
Caftro. (D. Antonio de) Capitão de huma galé para Maluco. T. 5. P. 2. p. 149. Morre em Malaca em defeza da povoação de llher entrada pelos Jaoas. ib. p. 228.
Caffro. (D. Joāo de) Capitão mór de huma armada para o Malabar. ib.p.221. Deftroe, e abraza Gaipor, e porque. ib. p. 254. Toma tres navios Malabares. ib. p.254, 255. Eftragos que faz na Ilha de Çamori, e na povoaçáo de Paragulem, ib. p. 225. Tem huma grande batalha em Capocate, fahe victoriofo.ib. p. 256. Paffa a Cananor, e porque: faz varias prezas na paflagem. ib. Queima Nilaqueirảo, e vem para Goa.ib. Capitảo da armada de Fernando de Miranda , tern hum grande combate com hum parao Malabar. ib. p. 450. Seu valor, fua morte. ib. p. 451.453.
Caftro. (D. Redrigo de) Vai contra o Rei de Sarzeta, feu valor nefta occafiáo. T. 6. P. 1. p. 251, 256.257. Achavfe na guerra contra o Cunhale. T. 8. p. 178.
Cafiro. (Simäo de Brito) Seu valer em Ampaza. T. 6. P. 2, p. 388. 390.

Caffro. (Jeronymo de) Vai foccorrer Columbo. T. 6. P. 2. p. 612.

Caftellâo. (Manoel) Fica cativo na tomada de Mafcate. T. 3. P. 2. p. 41 S.

Cataburno. (Regedor de Geilolo) Levanta-fe com o Reyno. T. 1. P. 2. p. 3;4. v. Rey de Geilolo.
Catarras. (D. Antonio de Noronha) Vai á India, e a Dio com o Governador D. Garcia. T., 2. P. 1. p. 28 c. 4570 Volta ae Reyno, e vai á India com o Vifo-Rey D, Pedro Mafcarenhas. T. 4. P. 1. p. 35. Arriba a Lisboa, o que faz em defembarcando. ib. p. 215 . O que pafia com ElRey, mercês que recebe. ib. Paffa á India na armada de D. Joăo dc Menezes de Sequeira، ib. O que lhe fuccede na viagem com a gente da náo, Capì tảo Antonio Fernandes. ib. p. 217. Arriba á Bahia, - que faz chcgando a terra. ib. O que paffa do Brazil
até Cochim. ib. p. 286. Vai a Salfete com o Governador Francifco Barreto, o que lhe fuccede nefta jornada. ib.p.296. Entra na Capitanía de Dio, ib.p.298. Vai a Jafanapatăo com o Vifo-Rey D. Conftantino. T. 4P. 2. p. 302. Como fe pórta na Cidade tomada defta. ib. p. 312 . Vai recolher a gente que eftava na Fortaleza que fervia de Hofpital, cercada pelos conjurados. ib. p. 329. Seu valor, e prudencia nefta expediçảo. ib. p. 331, a 333. Vai a Surrate com huma armada, e para que. ib. p. 386. O que faz, e trata como Cedemecan. ib. p. 392. Vai demandar a Fortaleza, acha o paffo tomado pelo Chingifcan. ib. O que faz nefta occafiáo, ib, p. 3.93. Vai bufcar o inimigo, o que the fuccede. ib. p. 394. 395. Paffa adiante., falta em terra, trava batalha, toma a trincheira. ib. p. 390. Tem fegunda batalha , obriga o inimigo a retirar-fe.b.p 397 He terceira vez accommettido, tem huma cruel batalha, feu valor, fua prudencia, ganha huma affignalada victoria. ib. pe 399. 400. Fica fenhor do campo, e da artilheria do inimigo. ib. p. 402. O que faz depois da victoria, ib. p. 403. a 405. O que paffa com o Cedenecan fobre a entrega da fortaleza, que fe ñáo effectua. ib. p. 409. a 408. Retira-fe para Goa, he prezo, e logo folto, vem para o Reyno. ib. p. 410. 411.412 .445 .

Catharina. (D.) Mulher de D. Joăo III. o que diz do triunfo de D. Joăo de Caftro. T. 3. P. 1. p. 320. Efcreve, e manda todos os annos prefentes a Cemaçadim. T. 3. P. 2. p. 86. Tutora de feu neto D. Sebaf. tião , e Governadora do Reyno na fna menoridade. T. 4. P. 2. p. 1. Ordena ao Conde do Redondo the mande prezo Gonçalo Falcăo, e porque, ib. p. 442.
Calvos. (Faulo Serräo de) O que refponde a huma pergunta que the fez o Governador D. Joăo de Caftro. T. 3. P. 1. P. 392.

Cafal. (Er. Antonio do) Vai a Dio com o Gòvernador D. Joảo de Caftro, ib. p. 256. O que faz na fortaleza, e na occafiáo da batalha. ib. p. 258.261 .274.

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS． 107

Çamorim，Rey de Calecut．T．1．P．1．p．3．Arma huma grande frota，que foi desbaratada por Lopo Vaz．ib． p．340．Recea comefte desbarato perder Cranganor． ib．p．347．Manda feu filho a fegurar efta fortaleza． ib．Manda commetter pazes ao Eftado．T．1．P．2．P． 95. Nảo as conclue，e porque．ib．p．g6．Affufta－fe com a ida do Governador Nuno da Cunha a Chalé．ib．p．196． Determina－fe a fazer pazes com o Eftado．ib．p．1yg．Vai bufcar o Rey de Tanor para medianeiro．ib．p．200． Manda Embaixadores a tratar das pazes，que concluem． ib．Recebe o noffo Embaixador，e jurão de novo as pa－ zes，ib．Morre，e fuccede－lhe hum fobrinho．T．2．P． 1. p．3．Intenta ir coroar－fe a Repelim．ib．p．6．Opp厄⿱⿰㇒一乂⿱一⿻上丨匕刂灬－ fe－lhe EIRey de Cochim．ib．Retira－fe desbaratado． ib ． p．42．Favorece o Rey de Ceitavaca contra o de Cota． ib．p．61．Manda huma armada a favor do Rey de Cei－ tavaca contra ode Cota，ib，p．164．Manda outra arma－ da a favor do mefmo Rey，ib，p． 47 1．Intenta fazer pazes com o Efado，e toma por medianeiro Manoel de Brito，Capitāo de Chalé．T．2．P．2．p．57．Manda huma Embaixada a Goa．ib．Vai a Panane efperar o Vifo－Rey，e jurar as pazes feitas com o Eftado．ib． p． 6 g．Faz grandes agazalhos a Manoel de Brito．ib． p．66．Manda vifitar D．Alvaro de Noronha．ib．p． 66. Näo fe avifla com efte，e porque．ib．Jura as pazes perante Manoel de Brito，e o Secretario，ib．Manda China Cotiale，e outros a ver jurat as pazes por D．Al－ varo．ib．Mlanda a pregoallas pelo fen Reyno．ib．p． 67. Confirma as pazes com o Governador Martim Affon－ fo．ib．p．310．O que faz fabendo da morte do Rey da Pimenta．T．3．P．2．p．187．Intenta defalojar os noffos dos paffos que lhe tinhảo tomado，para que náo paffafle ao Reyno da Pimenta．ib．p．189．Confegue paffar em trajos de Jogue．ib．Convoca todos os Prin－ cipes Malavares．ib，p．201．Manda paffallos a Bardel－ la com trinta mil Nayres，e para que．ib．p．202．Fica no Chembe com cem mil homens．ib．Manda huma Embaixada ao Vifo－Rey D．Affonto de Noronha．ib．

$$
\text { p. } 228
$$

p. 228. Faz hum tratado de paz com elle, e retiraffe para Calecut. ib, p. 228, 229. Manda huma armada em foccorro dos Mouros de Cananor contra os Portuguezes, que toda fica em noffo poder. T. 4. P. 2. p.64. 69. Entra na liga dos de Cananor contra os Portuguezes, p. 77. Desfaz a liga, e por que, ib. p. 84. Prepara huma armada para te unir á de Cananor contra a dos Portuguezes ib.p. 224. Desfaz a liga. ib.p. 426. Manda favorecer a paffagem dos Principes de Calecut para Cranganor. ib. p. 373 . Tomáo os feus a llha de Primbalăo. ib. Tem grandes recontros com os noflos. ib. p. 374. Sáo desbaratados com grande perda, e defpejảo a Itha. ib. p. 375.376. Manda feus Embaixadores a Goa a pedir a paz, que fe lhe concede , e com que condiçóes. ib. p. 494.497. Avifta-fe com o Vifo-Rey Conde do Redondo, confirma, e jura as pazes. ib. p. 517. Origem do titulo de Çanorim. ib. p. 521. O que refponde ás reprefentaçóes, que o Conde Vifo-Rey the mandou fazer fobre a infracção da paz. ib. p. 567 . Entra na liga do Achem contra os Portuguezes. T. 5. P. 1. p. 132. Manda huma armada a favor do Nizamoxá, que eftava fobre Chaul. ib. p. 357. Vai com cem mil homens cercar a noffa fortaleza de Chalé, ib. p. 459. Affefta contra ella quarenta peças de artilheria. ib. O que faz para impedir-lhe o fer foccorrida. ib. Manda dar hum affalto geral á fortaleza. ib.p. $47{ }^{1 \text { 1. He obrigado a retirar-fe, ib. p. } 472 \text {. Man- }}$ da amuidar as baterias. T. 5, P, 2. p. 6. Toma entrega da fortaleza, e de toda a artilheria, e manda arrazalla. ib. p. 9. Recebe grande prazer com a morte de Antonio Fernandes de Chalé, e porque. ib. p. 25. Pede paz ao Eftado, năo a conclue. T. 6. P. 1. p.332. Pede outra vez a paz, com que condiçōes fe the concede. ib. p.463.464. Torna a pedir a paz, que fe the concede. T. 7.p. 72. Obfequios, e mercês que faz ao Padre Francifco da Cofta pela conclusảo da paz. ib. Concede-lhe licença para poder prégar, levantar Igreja, e Cafa nos feus Eftados, ib. Lança peffoalmente

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS. 109

os primeiros fundamentos da Igreja. ib. Suas pertençōes a relpeito do Cunhale. T. 8. p. 67. Razōes que o obrigăo a fazer-lhe guerra. ib. p. 133. 135. Póe cerco por terra a Fortaleza do Cunhale, ib. p. 165. Manda vifitar o Capitão mór D. Luiz da Gama, que eftava fobre a barra de Cunhale. ib. p. 169, Jura o novo contrato de pazes feitas com o Eitado, e fica continuando o cerco. ib. p. 235. Condig̣öes do novo Tratado, ib. p. 236. 237.238. O que paffa com o Arcebifpo D. Fr. Aleixo de Menezes. ib. p. 344. 345- E com o Capitảo mór André Furtado de Mendonça, ajuftes que faz com efle, ib. p. 354. 355. 358.300. O que trata, e paffa com o Cunhale, ib. p. 390. 391. Suas defconfianças contra os noffos, ib. p. 396. 397398. O que faz fobre ifto. p. 390.400. Reconciliafe com o Capitảo mór, ib. p. 401. O que faz ácerca do Cunhale, e prizäo defte, ib. p. 404-406. 407. Entra a fufcitar queftóes comos noffos, e porque.
Çamatra, llha. v. Jaoa.
Cemagadim. (Coge) Teftamenteiro do Accedecan. T. 2: P. 2. p. 306. Paffa para Cananor todas as riquezas do defunto, e nắo cumpre o teftamento. ib. Vaia Goa, ajufta com o Governador dar a ElRey oitocentos inil cruzados. ib. p. 376. Volta a Cananor, e paga logo quatrocentos, ib. Faz grande recebimento em Cananor ao Governador Martinho Affonfo. ib. p. 388. Dá ricos prefentes aos da comitiva do Governadore ib. p. 389 . Paga os outros quatrocentos mil cruzados que reftava. ib. Cautelas com que vive, ib, p. 393 . He convidado para ir a Goa, difpöe-fe para a jornada , arrepende-e, e porque, ib. p. 418.419 . Manda fete mil cruzados de prefente á Rainha de Portugal. ib. p. 419. He fegunda vez inftado para ir a Goa, ef-cuza-fe. ib. p. 420 . Tem por feu Jangada o Regedor mór do Reyno de Cananor, ib, p. 421 . He convidado pelo Capitão da fortaleza para hum banquete, e écu. fa-fe. ib. p. 433. Manda vifitar o Governador D. Joăo de Caftro com hum rico prefente, e agradecer as mer-
cês, que EIRey lhe fizera. T.3. P.1. P. 7. 14. He mee dianeiro da paz entre o Eftado, e o Rey de Cananor. ib. p.15. Manda ao Governador hnma grande náo carregada de mantimentos para foccorro de Dio, e offerecerIhe todo o dinheiro neceffario para as defpezas da guerra. ib. p. 240. Manda á Rainha de Portugal num riquifimo prefente, e hum elefante para oferviço do arfenal dc Goa. T. 3. P. 2. p.86.87. Atalha as defordens de Cananor originadas por D. Payo de Noronha. T. 4. P. 2. p. 10. Socega a Aderajao, que accendia a guerra contra os Portuguezes. ib, p. 11. Ajuda Nicore Garipo, Jangada da fortaleza de Cananor, a provella, e o campo dos Portuguezes efcondidamente de todo o neceffario. ib, p. 75. Sua morte. ib.
Cefar. (Fernando Dias) Vai a Sués com o Governador D. Ettevão da Gama. T.2. P.2. p.145. Vai a terra ver fe póde tomar lingua, como fe prepara para efta empreza.ib, p. 146. O que nifto the fuccede. ib. Vai a Ormuz a faber novas dos Turcos. T. 3. P. 2. p. 406. Cedemecan. Quem era. T. 4. P. 2. p. 352. Muito amigo de D. Diogo de Noronha o Còrcos, ib. p. 354. O que faz com a carta que efte the mandou a refpeito do Madre Maluco. ib. p. 355. Pede confelho a Diogo Pereira. ib. Pede a efte vá da fua parte vifitar Madre Maluco, e para que. ib. p. 356. Vai vifitar Madre Maluco. ib. p. 357. O que paffa com elle. ib. p. 359. Con-firma- fe no que Diogo lhe mandára dizer, e entra em maior defconfiança, ib. Determina vingar-fe do cunhado, e convida-o para ir cear com elle. ib. Manda affaffinallo, e a todos os que o acompanhavão. ib. p. 359. Pōe-fe em campo, manda chamar Diogo Pereira, refpofta defte á pergunta que lhe fez.ib.p.;61. Marcha contra o Exercito do cunhado, desbarata:o, fica fenher do campo. ib. He cercado na fua fortaleza de Surrate por Cinguifcan, filho de Madre Maluco. ib. p. 362. Valor com que fe defende, ib. Manda pedir foccorre a Damáo, ib. Faz as pazes com o Chinguifcan. 5b. p. 364. O que paffa com Luiz Alvares de Tavora. ib,
ib. p. $36{ }_{5}$. Manda ricos prefentes ao Vifo-Rey, e a D. Diogo de Noronha, com cartas de muitos agradecimentos. ib. He de novo cercado pelo fobrinho, e pofto em grande aperto. ib. p. 385.390 . Efcreve ao Vifo-Rey , para que mande tomar pofie da fortaleza em nome d'ElRey de Portugal, ib. p. $385 \cdot 390$. O que paffa, e ajufta com D. Antonio Catarraz. ib. p. 392. O que lhe pede depois de levantado o cerco. ib. p. 403. 405. Repara as ruinas da fortaleza. ib. p. 404. Entra com dilaçōes fobre a entrega della, ib. Aviffa-fe com D. Antonio, o que paffa com elle fobre a entrega da fortaleza. ib. p. 407. Nâo conclue nada, e porque. ib. p.408. 412.413 . Sua fugida, fua morte. ib. p. 413.415 .

Cerinhamá, Capital do Reyno de Japorá na llha da Jaoa. T. 1. P. 1. p. 166.

Ceiläo, Ilha. Sua antiguidade. T.2. P.1. p. 45. 47. Seus nomes, por quem, e em que tempo foi defcuberta. ib . p. 48, 49. 57 . O que fizeráo os primeiros que forăo a ella. ib. Quem foi o Portuguez, que levantou fortaleza nefta liha, ib. p. 59 .
Ceitavaca, Reyno na llha de Ceisäo. ib, p. 60. Sua fituaçăo, T. 2. P. 2. p. 241.
Cerveira. (Juliäo de Faria) Capitáo de huma náo da India para o Reyno. T. 7. p. 96. Trabalhos que paffa até fe perder no penedo das Fontes. ib p.98. E até chegar a Moçambique, ib, p.112.119.131. Oque the fuccede vindo de Moçambique para o Reyno, fua morte. ib. p. 145. 152.
Cidadīos de Goa. O que fazem, e refpondem á carta, que o Governador D. Joáo de Caftro the mandou de Dio. T. 3. P. 1. p. 299.

Cide Meriào. Quem era, vai com grande póder fobre Damáo. T. 4. P. 2, p. 502.503 .504 . O que lhe firccede com Garcia Rodrigues de Tavora, feu valor fua morte. ib. p. 54 .
Cid Ali, Quem era, vem a Gua, e para que. T.6. P.i. P. 458.459 .460 .461 .

Coclho. (Duarte) Vai com Pedro Mafcarenhas a Bintáo。 T. 1 .
T. 1, P. 1, p. 88. Vai fondar o canal, acha grande difficuldade na entrada do rio, e da Cidade. ib. p. 88. 89. Vai com dez navios contra a armada do Rey de Páo, que vinha foccorrer. Bintảo. ib. p. go. Ganha huma completa victoria, ib, p. 91. Póe-fe em rifco de perder-fe. ib. Recolhe-fe com vinte e tres embarcaçóes tomadas ao inimigo. ib. p. 92. Soccorre Fernando Serrāo. ib. p. 95 . Seu valor na entrada da Cidade, ib. p. 101. Vai Capitão de huma náo para a Sunda. ib. p. 164. Volta a Malacs, vem á India. ib. Vai com Lopo Vaz contra a armada do Çamorim.
Coelho. (Joüo) Vai a Bafforá coin D. Antonio de Noronha. T. 3. P. 2. p. 247. Marcha com a gente de Cota contra o Madune. ib, p. 481 .
Coclho. (Ruy Dias) Capitảo mór do mar de Maluco, ${ }_{2}$ faz cruel guerra ao Rey de Geilolo. T. 3. P.2, p. 196 ( Recado que manda áquelle Rey. ib. p. 197. Continúa - os eftragos por toda a Cofta de Geilolo. ib. Vai lann çar-fe fobre a Barra de Geilolo, o que aqui faz. ib. Coelho. (Loarenço) Vai com Gil Fernandes de CarvaHho bufcar a armada Malabar. ib. p. 462. Fica em feco co na reftinga de Calecare. ib. He atacado por finco navios inimigos, feu valor, fna morte. ib,
Coelho. (Manoel) Vai de Baharem a Catifa com Aleixo de Carvalho com ordem de matar Mahainede Bec no caminho. T. 4. P. 2, p. 140. O que the fuccede ao executar a ordem. ib, p. 150 . Mata o Mahamed, ib.
Cociho. (Antonio) Capitắo da armada de D. Paulo de Li=ma para Malaca, o que faz em Jor. T.6.P.2. p. $4^{8}$ s. 451. 453.

Coelho. (Antonio) Capitắo da armada de Cochim em foccorro de Columbo. T. 6. P. 2. p. 553.
Coelho, (Antonio Percira) o de Damáo. Acha-fe na guerra contra o Cunhale. T. 8.p. 17 S.
Coelho, (Antonio ) o Malabar. Seu valor no affaito da Fortaleza de Cunhale, fua morte.ib. p. 196. Coelho. (Braz) O que faz em Cunhale. ib. p. 369. 379.

## DAS COÜSAS MAIS ${ }^{\text {T}}$ NOTAVEIS. It

Coelho. (Aidire) O que faz em Cunhale. ib. p. 402.7 Coti.go. (O P. Padro) Morre no cerco de Chaul. T. s. P 1. p. 440.
Colaco. (Alưiro) Seu valor no combate com a nảo dò Rey de Pegú, e com a armada do mefmo Rey. T. 6. P.1.p. 15 . 78.79 .81 .82.

Colaço. (Anronio) Seu valòr ila defeza de Columbo. T.6. P. 2, p. 43 3.434.

Columbrina. (João Fernandes) Vai comfeffenta homens - foctorrer os Principes das lete Corlas contra Tribuly ${ }^{-1}$ Paridar. T.4. P, t. p. 209. Faz-lhe crua guerra, e obriga-o o fuggir para Jafanapatáo, ib. p. 210.
Conti. (Nicoldo) Defcripgaio da tha de Jaoa. T. 1. P. i. p. 169.

Conceif̧ä.. (Fr. Luiz da) O que faz em defeza de Columbo, T. G. P.2. P. 554.
Coriale. (China) Capitão mór de armada do Çamorim , -Q venciuio', eprezo por D. Joảo Dega, ib. p. 276. Refo gata-fe, e comi que condiçōes. ib. p. 287. Desbaratado por Lopo Vaz, ib. p. 341. Vem a Goa por Embaixador do Çamorim, recebimento que fe the faz. T.2. P.2. P. 57. 58. Conclue hum Tratado de pâz fom of Eftado, eo Çamorim, condiçōes delle. ib. p. 59. Codauafoún, fenhor do pórto de Sugariá, aonde foi ter - Martinho Affonfo de Mello Juzarte ; ' quando deo á cofta em Pegá. T. 1. P. 1t p. 320 . Recebe muito bem 5vos Portugueres, pede-lhes o ajodem em huma guerra , de que ficà vencedor. ib. p. 320. 321. Näo confente fe retirem, fenn fe relgatarem.
Corte Reall. (Jeronimio) Efcreve em verfo o fegundo cerco de Dio. T. 3. P, 1. p. 161.
Corivo.' (Dibgo) Vai loccorrer Barcelor. T.6. P.1. p. 387. $\therefore$ Valor corm que accommette o campo dos Chatins. ib. Correa? (Antonio) Vai com Lopo Vaz contra a armada - de Cambaya. T. 1.P. 1. p. 357. Fica muito ferido na occâfáo da prizáo do Badur. 7. 1. P. ヶ. p. 109. Vai a Sués tom o Governador D. Eftevả́b da Gama. T.a. P. 2. p. F14. Perde-fe hefla viagem 3ib. p. 116. Vai Couto. Indice.

H por
por ordem do Capităo de Dio tomar huma lingua, ib, p. 199. O que faz nefla occafiảo, ib. p. 200. 201, Sua morte ib, p. 202, 203.
Correa. (Martiaho) Vai a Banda, e aque, recebe as muniçóes que Manoel Falcão levava para Maluco, T. 1. P. 1. p. 173.174. Tem noticia de andarem duas náos por aquellas Ilhas. ib. p. 174. Sufpeita ferem CafteIhanos, requer ao Falcăo, e a Antonio de Erito văo foccorrer Ternate. ib. Surge com o Falcäo em Talamgame, e dá parte a D. Garcia da fua defconfiança. ib. p.175. Vai expiar os Cattelhanos. ib. p. 187. Desbarata os Tidores, que tinhả̉o dado fobre Gacca, ib. p. 12.1. Vai com D. Garcia contra os Caftelhanos, fahe ferido da acção. ib. p. 193. Vai a Malaca a pedir foccorro para Ternate. ib. p. 124, O que aconfelha a Pedro de Faria fobre as pazes, que o Achem The pedia, ib. P. 380 .
Cerrea. (Fernando) Vai faccorrer Dio. T.2. P. 1. p. 259. Sahe ferido de hum affalto, ib. p. 398.
Correa, (Balcheor Fernandes) Vai a Saragáo fazer hum protefto ao Capitáo da armada Caftelhana, T, 2. P. 2. p. 245. O que paffa com elle. ib. p. 246. Vai a Goa para paffar para o Reyno , e a que fim. ib. p, 343. Dá em Goa a noticia de eftarem Caftelhanos nas Malucas. ib. p. 445. E da morte do Capitáo de Malaca, ib. Corres. (Colme) Quem era , acompanha o Mogor na jornada de Patane, T. 2. P. 2. p. 26 I. O que contavz delle ácerca, da Religião Chriftã, ib. p. 261, 262.
Correa. (Bartholomea) Valor com que mais quatro companheiros defende hum baluarte no fegundo cerco do Dio. T. 3. P. 1. p. 161.
Correa. (Antonio) Vai para Chor a impedir a entrada do Çamorim no Reyno da Pimenta. T. 3. P.2. p. 188. O que faz com a chegada do Çamorim.. ib, p. 189, Eftragos que faz pelos rios de Bardela, e Diamper, ib. p. 190. Acha-fe no cerco de Ormuz. ib. p. 417.

Correa. (Vafco) Vai ao Concảo com D. Antảo de Noronha. T. 4. P. I. p. 121. A Bafforá com D. Alvaro da Sil-

## DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS. ity

Silveira.ib. p. 191. A Arquico com Manoel Travafo fos. ib. p. 304 . Perde-fe, vai dar á cofta de Xaél. ib。 p. $30 \%$.

Correa. (Joäo Fernandes) Capităo de Negapatảo, foccorre o Exercito do Vifo-Rey D. Conflantino, que eftava em Jafanapatăo. T, 4. P. 2, p. 325. Vai vifitar - Vifo-Rey, marcha coni D. Antonio de Noronha a recolher a gente, que eftava cercada pelos conjurados. ib. p. 339 .
Correa. (Jeronymo) Vai favorecer o Rey de Bafforás T.4. P. 2. p. 384.

Correa. (Effevão) O que faz em defeza de Columbo. T. 6. P. 2. P. 536.

Corred. (Braz) Capităo de huma náo do Reyno pars a India, o que lhe fuccede até Moçambique. ib. p. 97. O que lhe fuccede vindo para o Reyno na náo Chad gas, ib. p. 149. Como fe falva, fica cativo dos Inglezes, ib. p. 156. 157. 159.
Correa. (Domingos) Chingala. Rebella-fe contra os Pore tuguezes, he prezo, e efquartejado em Columbo.T.7. p. 175.176.

Corres, (Simâo) irmáo do precedente. Rebella-fe, © intitula-fe Rey de Ceitavaca. T. 8. p. 99. He desbarztado pelos Portuguezes, ib.
Correa. (Bento) Morre na guerra contra o Cunhale. ib. p. 197.

Carreciro. (Joäo Redriguer) Capitảo de huma náo da India para o Reyno, fua perdiçáo. T. 7. p. 183, 184.
Cofa. (Simäo da) Vai ao Cabo Rofalgate expior a are mada Tarca. T. 2. P. 2. p. 458. T. 3. P. 2, p. 407 , O que the fuécede com hurnas galés Turcas, ib, p. 40 \%. 409.410. Toma poffe da Fortaleza de Xamel em noo me do Rey de Ormuz. T. 6. P. 1. p. 245.
Cofta. (D. Francifce da) Vai á India com o Vifo-Rey D. Affonfo de Noronha: T. 3. P. 2. p. 222. Vai entrar nà Capitanía de Malaca. ib. p. 281. Manda foccorres Amboino. T. s. P. 2. p. 58.
Cgfa. (Erancijco da) Acha fe em Jafanapatảo como o H ii
Vi.

Vifo-Rey D. Conftantino, o que faz. T.4.P.P.2. p.314。 Seu valor no combate, que Manoel Lopos, Carrafco teve com a armada do Achem. T. S. P. 1. p. 247.
Cofla. (Domingor da) Capitáo da armada de B. Jeronymo Malcarenhas, tem hum grande combate com quatto paraos Malabares. T. 6. P. 1. p. 339.
Cofa. (Pedro da) Vai foccorrer Ceilão. T. 6. P. 2: p. 218 .

Cofta. (OP. Francifeo da) O que aconfelha ao Çamoxim. T. 7. P. 72. Yai da patte defte Principe bufcar D. Alvaro de Alyranches para tratar de pazes. ib. p. 73 Paffa a Goa, conclue o negocio, volta ao Çamorim, honras, e mercés que lhe faz. ib.
Couto. (Chriflovâo do.) Vai por Embaixador a Cambaya a tratar fobre as pertençóes de Damăo. T.4. P.1. P.194Náo conclue nada, ib. p.195. Vai com huin prefente do Vifo-Rey ao Idalxá, e dar-lhe fat isfaçáo das duas náos, que fe lhe tomáräo. T.5. P, 2, p.102. Năo confegue audiencia daquelle Principe, que o manda reprezar, ib. p. 103. Vai por Embaixador ao Mogon, o que lhe fuccede com o Governador de Cambaya. ib. p. 24\%. 291.

Couto. (Diogo do) Author deffa Hifloria , vai com D. Jorge Baroche a Surrate, o que faz nefla occaliáo. ' .4 . P. 2. p. 396. Acha-fe em Mangalor com oo Vifo-Rey D. Antăo. T. 5. P. 1. p. 107. Vai ao Malabar com Martinho Affonfo de Miranda. ibs, p; 224 . Vem para o Reyno, vai a Almeirim entregar as Cartas a El-Rey. ib, p. 228.232. Volta para a India com o Vifo-Rey D. Antonio de Noronha. T. 5. P. 2. p. 3. Faz a, elogio de D. Vafco da Gama. T. 8. p. 114 .
Coutinho. (D. Gonçalo) Capitão mór de Goa, levanta huma Fortalaza em Rachol, T. 1. P. 2, p. 438,439Muda a corrente ao rio de Goa, ib, p. . 551 , O que faz contra a gente do Idalxá: ib. p. 452 . Vai defalojar os inimigos de Bory. ib. p. 455. Seu valor, fua morte. ib. p. 456. 457.
Coutinheo (Antonio de Sourfa) Seu valor na defera de Dio. T. 2

# DAS COUSAS MAIS NOTAVEIS. 

2T.2. P. I. p. 184. Entra na Capitanía de Chaul, arma contra os Mouros de Cambaya. T. 3. P.1. p.16, 69. Coutinho. (Gonçalo Vaz) Vai levar foccorro a Dio. 'T. 2. P. 1. p. 28 . Paffa-fe ao ferviço do Idalxá, e por - que : goza grandes eftimaçóes daquelle Principe. T. 3 . P. I. p.1342. Marcha contra as noflas terras de Salfete, ib.
Coutinho. (Lair) Capitão mór de huma armada para Cambaya. T. 2. P. 1. p. 288.
Coutinho. (Manoel Rodrigues) Vai ao Eftreito expiar as galés Turcas, ib. p. 468. Capitāo mór da Cofta da Pefcaria, acode a huma irrupção de Malabares, feŭ vaslor. T. 3. P. 1. p. 457.458. Nâo pode refiftir aos ini--migos, he ferido na retirada. ib. p. 458.459 . Fica cativo do Bifininaique com todos os Portuguazes, ib. p. 459. Manda avifo a Cochim do que lhes era fuccedido. ib. Recobra a liberdade, e como. ib. p. 46 g. O que fazem os Paravares em feu favor, ib. He fegunda vez affaltado pelo Bifminaique, tem huma grande batalia com elle, feu valor, T.4.P. 2. p. 251 . He ferido na acção, recolhe-fe á Fortaluza, e póe em falvo todas as familias Portuguezas, ib, p. 251.253. Defampara a Fortaleza, e por que. ib.p. 254 . Embarcafe para fe retirar, não o pode confeguir, e por que. ib. Tem novo combate, fica cativo, refgata-fe deixando refens, paffa-fe a Tutucori, ib. Entra a vexar os Chrifãos da terra para haver o importe do refgate, defifte difto, e por que. ib. Paffa-fe para Manar com todos os moradores. ib. p. 339.
Coutinho. (Lopo de Soufa) Capitão da guarnição de Dio , desbarata a gente de Coge Çofar. T. 2 P. 1. p. $184^{\circ}$ 341. Sahe ferido defta aç̧ão, vai a Gogolá, e a que. ib. p. 244. 299. Perigo a que fe expoz, ib. O que paffa com Francifco Pacheco. ib. p. 300. Seu valor na defeza de hum baluarte.ib, p. 343 . Faz huma fahida contra os Turcos, obriga-os a retirarem-fe do foffo. ib. p. 362. Fica de guarda no mefmo foffo. ib. p. 36 g . Efcreve a Hiftoria defte cerco, ib, p. 382.

Coutinho. (Gil) Seu valor na defeza de Dio, fua morte. T. 3.P. 1. P. 59. 160.

Coutinho. (Diogo de Anhaya) Quem era, o que faz para haver huma expia no cerco de Dio, valor com que fe houve nefta accão. ib. p. 75, 76. A panha hum Turco, mette-o no Fortaleza, torna ao campo, e a que. ib. p. 77.
Coutinho. (Miguel Rodrigues) Fios Seccos, Seu valor na defeza de Dio. ib. p. 267. Vai com huma armada para a Cofta de Vifapor, eltragos que faz por ella ao Idalxá, F. 4. P. 1. p. 191. 198. Tona depois de hum profiado combate huma náo do Idalxá ib. p. $19^{8}$,
Coutinho. (D. Joäo) Vai a Maluco com D. Rodrigo de Menezes. T.3. P. 2, p 161. A Geilolo com Bernardino de Soufa, o que lhe diz fobre efta expedição. ib. p. 204.305. Vai a Tidore com o mefino, ib, p. 368. Capitāo de hum galeăo para Maluco, T. 4. P. 2. p. 580.

Coutinho. (Diogo de Mello) Vai a Ceiláo, fica em Cota, fuccede na Capitanía mór do mar. T. 3. P. 2. p. 344. 366. Faz afpera guerra ao Madune, prende Tribuly Pandar, ib p. ${ }^{666.441}$. Entra na Capitania de Manar, foccorre Cota, ib. p. 555 . 5 59. Paffia para Capitảo mór de Ceilăo. T. s. P. 1. p. 281 1.
Coutinho. (Jorge Pıreira) Fica em Cota Capitảo mór da armada de D. Joăo Henriques. T. 3. P. 2. p. 344. 3 \$2. Seu valor na batalha de Baharem. T. 4. P. 2. p. 127. Vaı fuccorrer Chaul, o que faz em Galiana. T. sP. 1. p. 427, Vái foccorrer Damăo. T. 6. P. 1. p. 187. Centinho (D. Franci/ao) Conde do Redondo, vai por Vifor-Rey á India. T. 4. P. 2. p. 440. Chega a Goa, provê as Capiranias de Maluco, Dio, e Damăo. ib. p. 441,442. Quer executar as ordens da Rainha contra Gonçalo Falcão, năo o pode defcubrir, o que faz para o hayer á mắ, ib, p. 442, 4t3. Expede huma armada para o Effreito contra o Corfario Cafar, ib. p.447. Outra para o Canará, e para que, ib. p. 449. Expede outras duas armadas, huma para o Malabar e outra
para o Eftreito. ib, p. 450. Manda provisóes para MaJuco, e hum galeão para Bandá. ib. p. 451. Recebe Embaixadores do Camorim, que lhe vem pedir a paz. ib. p. 494. E do Idalxá fobre as terras de Bardez, e de Salfete, ib. p. 495 . O que refponde aos do Idalxá. ib. Concede a patz ao Çamorim, affienta ver-fe com elle. ib. p. 495. 496. 497. Condiçóes defta paz, ib, p 497. Manda guarnecer Damảo, e porque. ib. p. $49^{8 .} \mathrm{O}$ que pafla com D. Pedro de Soufa fobre a Capitania de Ormuz. ib. p. 499. Provê de Capitảo a de Chaul, ib. p. so1. Embarca-fe para o Malabar, vai aportar em Tiracolle, ib. p. 512.515 . Avifta-fe com o Çamorim, confirmáo, e jurảo as pazes, ib. p. 517 . Manda-fe deppedir do Çomorim, e vai-para Cichim, ib. p. s18. Expede as náos para o Reyno, deixa novo Capitảo em Cochim, volta a Goa. ib. p. $\varsigma 19$. Manda novo Capitäo para Maluco. ib. Ordens que expede ao de Malaca. ibs p. 519.520 . Marda huma armada para o Malabar, e as náos para o Reyno. ib. p. $\varsigma 61.566$. Queixa-fe ao Çamorim do fuccedido a Jeronymo Dias, ib, p. 567. O que faz com a refpofta que o Çamorim deo ás fuas reprefentaçóes. ib. p. 568 . Males que fe originão da expediçáo, que encarregou a Diogo de Mefquita, ib, p. 570 . Sua morte, feu caracter. ib. p. 570.571.

Coutinho. (Thomé de Soufa) Vai com André de Soufa a Cananor, T. 4. P. 2. p. 581 . Seu grande valor no affalto, que os Mouros derăo áquella Fortaleza. ib. p.590, Porta-fe com igual valor na defeza de Chaul. T. 5. P.r., p. 348. Vai foccorrer Damão, e com o Capităo defta Fortaleza contra o Rey de Sarzeta. T. 6. P. 1. p. $18 \%$. 251.256.257. Capitão mór de huma armada para a Cofta de Melinde, e para que. T. 7. p. 28. O que the fuccede na viagem. ib. p. 29. O que paffa como Rey de Ampaza.ib. p. 30. O que faz, fabendo que os Turcos eftavão em Mombaça. ib, p. 31. Chega a Mombaça, o que faz. ib, p. 37. Refpofta que dá a hum recado do Rey. ib. p. 42 . Marcha contra a Cidade , manda faquealla, e reduzir a cinzas. ib. p. 42. O que fas
faz com o recado do Capitão dos Zimbas. jb. p. 44.
Salya da crueldade deftes o Capitáo mór dos Turcos, e muitos Mouros de Mombaça. ib. p. 44. 4. , Manda metter o Rey de Pate de pofle do feu Reyno. ib. p.47. Recebimento que lhe fazem em Melinde. ib, p. 49.50. Paffa a Lamo, e a Pate, o que faz. ib. p. 51. 52 83. 54. 55 . Caftigo que dá aos moradores de Mandra, e por que, ib. p. 55. 56. Vai a Ampaza, faz pazes com os Principes da Cofta de Melinde, e com que condições. ib. p. 57.
Coutinho. (Jorge da Cunha), Seu valor, c fua morte na defeza de Chaul. T. 5.P. 1, P. 349. 350. 3 5jn.
Coutinho. (Fernando) Vai com D. Henrique de Menezes a Dabul, ib, P. 2; p, 95 . Seu valor, e fua morte no combate que tiveráo com os Malabares, ib. p. 99.
Coutinho. (Dioga Lopes) Capitão mór da armada dos Aventureiros. O que faz em Surrate. T. 6. P.1. p. 155. 172. 173. O que the fuccede pela inobediencia dos feus foldados, jb. p. 173. 174. Queima a Aldea dos Abexins, e porque, ib. p. 175 . Vai acudir a Damão, he caula de grandes difcensóes, e por que, ib. p. 186. 200. 202. 20 3. Levanta-fe contra o Capitão da Cidade. Retira-fe para Goa, he prezo. ib, p. 203.204.
Coutinho. (Joäo Rodrigiues) Capitảo da arınada dos Aventureiros. T, 6. P, 1. pi.s6. E da de D. Jeronymo Mafo, carenhas, tem hum grande combate com quatro paraos Malabares. ib. p. 156.339.
Coutinho. (D. Diogo) Capirão da armada de Bernardino de Carvalho para Panane, toma hum parao Malavar. T. 6. P. 2: p. 200.

Coutinho (Manoel de Sonfa) Vai á India provido na Capitanía de Baçaim, e outras mercês. T. ©. P. 2. p, 298. Capitáo mór de huma armada para a Cofta do Norte. ib. P. 616 . E de outra em foccorro de Colambo. ib. - p. 644. Efragos que faz pelos portos, e terras do. Raju. ib. p. 658.659 , Falla que faz aos Capitảes, e Fidalgos, que fe achayăa em Columbe, e para que. ib. © P, 661. O quef faz no alcance do inimigo. ib. p, 669.

Succede no governo da India ao Vifo-Rey D. Duarte de Alevezes. T: 7. p. 1. Expede huma armada para a Cofta de Melinde, e para que, ib. p. 28. Vai ao Norte, o que faz nefla viagem. ib. p. 63. Manda foccorrer o Rey de Banguel contra o de Olala, ib. Eftragos; e prezas feitas neffe Reyno. ib. p. 63. Manda huma armada contra os Malabares, que os desbarata, ib. p. 05 -Succede-the Mathias de Albuquerque, embarca-fe para o Keyno , perde-fe na viagem, fua morte. ib. p. 66.74.

Coutinhe. (D. Bernardo) Vai foccorrer Columbo. T. 6. P. 2. p. 570 .

Coutinho. (Andre Percira) Acha-fe na guerra contra o Cunhale, T, 8. p. 180.
Coutinho. (D. Pedro) Manda citar D. Luiz da Gama, e porque. ib. p. 332. Acha-fe no cerco de Cunhale. ib. P 391.
Covilham. (Pedro da) Vai por mandado d'EIRey bufcar notícias do Prefte João. T. 1. P. 1. p. 393.
Cinde. Reyno, T, 1. P, 2. p. 413.
Conde Almeirante v. Vafco da Gama. T. 1, P. 1, p. 2.
Cochim. Reyno do Malabar. ib. p. 7. Noticias defte Reyno, e de feus Reys. T. 4. P. 2. p. $534 \cdot$
Cochim. Cidade do Reyno defte nome, em que vivižo os Portuguezes. ib.
Cochim de Sima. Cidade em que affiftia o Rey. T. 3 . P. 2. p. 186.

Cope. Lugar no Moratay. T. 1. P. 1. p. 186.
Corunha. Porto de Galiza na Hefpanha. ib.
Corendolbo. Porto, fua fituação. T. 2\& P. 1, p. 249.
Collegio de Sana Fé. Quem o erigio en Goa. ib. P.2. p.83.
Covardia. De alguns folciados Portuguezes. T. 5. P. 1. p. 200.

Cota. Cidade, e Reyno na Ilha de Ceiláo. T. 1. P. I. p. 273. Sua defcripção. T. 2. P. 1. p.62. T.4.P.2. P. 551.

Cefar. (Coge) Quem era. T.1. P.1. p. 211 . Vai foccorrer Dio contra o Governador Nuno da Cunha. T. I. P. 2 .
P. 2. p. 139. Acompanha o Badur na vifita que fez̀ a Nuno da Cunha. T. 2.P.1. p. 25. O que the fuccede nefta occafiăo. ib. p. 103. He conduzido prezo a Dio. ib. p. 109. Pofto em liberdade, e com que condiçōes. ib. p. 110. Socega, e faz recolher a gente, que tinha defertado de Dio. ib. p. 111 . Fica governando a Cidade. ib. p. 114. Sua grande affeic̣ão, e amizade para com Diogo de Reinofo, e Antonio de Soutomaior. ib, p. 11 g . Convida Soutomaior para feu genro. ib. Defculpa-fe para com Antonio da Silveira da fugida de feu filho. ib. p. 199. Sagacidade com que fe retira de Dio, e vai para Surrate. ib. p.200. 201. Falla que faz ao Badur para o perfuadir que tome Dio. ib. p. 202. Vai commetter o baluarte da Villa dos Rumes. ib. p. 219. Retira-fe com perda, e ferido. ib. p. 221. A loja-fe dentro da llha de Dio. ib. p. 237. Entra na Cidade, recolhem-fe os noflos á Fortaleza. ib. p. 239. Vai a Maderfaval tratar com o Baxá fobre o modo de fitiar a Fortaleza, ib. p. 268. Vai pôr cerco ao Caftellp de Gogolá. ib. p. 269. 289. Vai com o Falleiro a Dio a levar huma carta a Antonio da Silveira. ib. p. 329. Nomeado pelo Baxá General do Exercito de terra, ib. p. 333. Defconfia do Baxá. jb. p. 431. Retira-fe para os primeiros alojamentos. ib. p. 435 . He affaltado pelos noffos. ib. p. 436. Lança o fogo aos feus alojamentos, e retira-fe. ib. p. 442 . Aconfelha o Rey de Cambaya trate de pazes com os Portuguezes. ib. p. 46 3. Manda avifar o Turco da ida do Governador D. Eftevảo a Sués. T. 2. P. 2. p. 108. Occafiăo que toma para excitar o Soltáo Mamude a reconquiftar Dio. ib. p. 440. Falla que the faz a efte refpeito. ib. p. 441. He nomeado Capitáo General das armas do Soltão. ib. p. 444. Faz convidar todos os Reys da India para huma liga contra os Portuguezes, ib. p. 445. Manda queixar-fe ao Capităo de Dio fobre o que paffára com Manoel de Soufa de Sepulveda. T. 3. P. 1. p. 12. Manda vifitar o Governador, e requere-rlhe a confirmação das pazes , e cumprimento do ultimo

Tra-

## das Cousas mais notaveis.

Tratado: ib. p: 12. Ajufta-fe com Ruy Freire para lhe entregar a fortaleza de Dio. ib. p. 41. Manda quinhentos Turcos para 2 Cidade de Dio. ib. p. 43 . Efcreve huma carta de muitos cumprimentos a D. Jožo Mafcarenhas, ib. Manda prohibir fe vendảo aos Portuguezes as coufas neceflarias para a vida. ib. p. 44. Manda ajuntar grande cópia de mantimentos. jb. Chega com hum grande Exercito à Cidade de Dio. ib. p. 53. Manda pedir ao Capitáo huma peffoa para tratar com coufas de importancia. ib. p. 56 . Recado que manda a D. João Mafcarenhas. ib. Réplíca á refpofta de D. Joảo. ib. p. 57. Prende Simáo Feio. ib. p. 58. Declara a guerra, ib, p. 59. Faz confelho fobre o modo de atacar a fortaleza. ib, p. 63 . O que faz para a atacar pela parte do mar. ib. p. 64. Manda a Surrate preparar huma armada para fegurar os feus comboios. ib. p. 69. Manda pór māos à obra da parede. ib. p. 70. O que faz para reparar os feus dos tiros da fortaleza. ib. Confegue levantalla, e guarnecella de artilheria. ib. p. 71. Vai acampar-fe por detrás della. ib. p. 74. Manda convidar EIRey Soltăo Mahamude para ver dar a primeira bateria á fortaleza de Dio. ib. p. 78. Entra a bater a fortaleza, ib, p. 83. Ruina que lhe faz. ib. Manda continuar as baterias, ib. p. 86. Sua defconfolaçảo pela retirada do Soltáo. ib. p. 87. Manda dubrar as baterias, ib. Arraza as obras fuperiores de dous baluartes, ib. Derruba parte da cortina que ficava entre eftes dous baluartes. ib. p. 88. Manda levantar hum reduclo defronte do de S. Thomé, ib.p.go. Derruba a torre da fortaleza, e obaluarte Sant-lago. ib. p. 91. Mette-fe na cava da fortaleza para a entuThar Soufa, e Luiz Coutinho. ib. p. 92. Entra a entulhar a cava da fortaleza, ib, p. 93. Defifte defta obra. ib. p. 97. Sua morte, ib.
Coulere. Cidade do Malabar, deftruida, e abrazada pelo Governador Jorge Cabral. T. 3. P. 2. p. 212.
Cufo, Quem era, toma a llha de Goa ao Sabayo. T. I. P. 2. p. 423.425 .

Cu-

Cunha. (Ayres da) Capitáo mór do mar de Malaca, emà barga a Jorge Cabral o entrar nefta Capitanía. T. 1. P. 1. p. 40. Protefla contra Pedro Malcarenhas pelos feus foldos, ib. p. 41. Vai com o mefino Mafcarenhas contra Bintáo, feu valor nefla empreza. ib. p. 88. 101.
Cunha. (Antonio da) Seu valor na empreza de Bintảo. ib. p. 88, E na defera de Dio. T. 3. P. 1. p. §2. 106. Cunhia. (Vafco da) Segue o partido de Pedro Mafcarenhas, e por iffo prezo por Lopo Vaz. T. 1. P. 1. p. 135. Paffa a Malaca com D. Efteváo da Gama, e vai com o mefmo contra o Rey de Viantana. T. 1. P. 2. p. 268. 28 3. Vai a Sués com o mefmo Gama. T. 2. P. 2. p. 115 . E com o Governador Martinho Affonfo a Batecalá , e a Termel. ib. p. 303.346. O que paffa - coin o mefmo na retirada de Tebilicaré. ib. p. 350. Vai recolher os navios da armada de D. Alvaro de Caftro, e conduzillos a Dio. T. 3. P. 1. p. 231. 233. Vai ao Chembe a tratar com o Rey da Pimenta, feu caracter. T. 4. P. 1. p.s9. O que paffa com aquelle Rey, não conclue nada com elle. ib. p. 62.
Cunha. (Francijco da) Perde-fe com Martinho Affonfo Juzarte, e fica cativo. T. r. P. 1. p. 316. Capitảo da armada com que o Governador D. João de Caftro foi foccorrer Dio. T. 3. P. 1, p.241. Acha-fe com o Marramaque no grande combate com as galés 'Turcas, feu valor, ib. p. 491. Vai foccorrer Damảo. T. 6. P.i. p. 191.

Cunha. (Nano da) Vai governar a India, T.1, P.1. p. 325 . Regimentos, e ordens que leva. ib. p. 326. Vai capitaneando huma armada de onze náos. p. 327. O que the fuccede até chegar á llha de Sant-Iago. ib. p. 328. E defta até á de S. Lourenço. ib, p. 3 37. Encalha em hum areal. ib. p. 338. Perigos que corre nos baixos de Zanzzibar. T. 1. P. 2. p. I. Defembarca aqui os doentes, ib: p. 5. Paffa a Melinde. ib. Vai fobre Mombaça. ib. p. 6. Toma efta Cidade. ib.p. Io. Manda faquealla, e for-tifica-fe nella. ib, p. 1t. Toma o baluarte da barra. ib.

Ex-

- Expede Diogo Botelho para o Reyno. ib. Elogios que faz a Diogo de Melloo.ib. p. 13. Vai a Zanzibar bufcar a gente que deixára. ib. p. 1 s . Recebe Baftiảo Freire com as cartas de Lopo Vaz. ib. Expede-o com ordens para a India, ib. p. 16. Vai a Mafcate, paffa a Ormuz. ib. Entra a correr com as coufas do governo, ib. Recebe cartas de Manoel de Macedo de como era alli chegado. ib. p. 17. Sabe que effe tinha prezo o Xarrafo, ib. p. 17. Manda tirar-like o prezo, e prendello a elle. ib. He requerido pelo Rey de Ormuz, para que o seftitua ao fenhorio de Barem, ib. p. 19. Pöe effe negocio em confelho. ib. Manda feu irmảo Simăo da $\mathrm{Cu}-$ nha com huma armada fobre Barem. ib. p. 21. Toma grande nojo pela morte defte, ib, p. 30 . Entrega o Xarrafo a Manoel de Macedo para o conduzir ao Reyno, ib, p. 31. Dá a Xaque Raxete o cargo de Guazil de Ormuz, ib. Impōe ao Rey de Ormuz mais quarenta mil pardaos de pareas. ib. p.32. Dá a Belchior de Soufa Provisăo para fucceder na Capitanía de Ormuz, ib. Embarca-fe para a India, chega a Goa, o quefaz. ib. p. 33.41. 42. 43. He vifitado por D. Joáo Déça, Capitao de Cananor, e da parte de Lopo Vaz, que ainda allii eftava. ib. p. 43. Recebe defte, a bordo do feu galeäo, o governo da India. ib. Manda notificar Lopo Vaz, para que of figa para Cochim. ib. Manda lançar pergöes para que quem quizeffe accufar Lopo Vaz foffe ${ }^{2}$ Cochim, ib, p. 44. Manda tomar homenagern a Lopo Vaz, e inventariar-lhe os bens. ib. Remette-o prezo para o Reyno. ib. Manda prender o Capitảo de Chaul. e porque, ib. p. 95 . Manda Gonçalo Pereira para Capitẳo para Maluco. ib. p. $9^{8 .}$. E prover Malaca, Ormuz, e Cananor. ib. Manda pagar a Sabadim o refgate de Martim Affonfo, e feus companheirns, ib. p. 99. O que pratica com Martim Affonfo, e os mais que vierăo com elle, ib. Aprompta huma grande armada para ir fobre Dio, ib, p.123. Embarca-fe, e vai a Chaul, ib. p. 127. Paffa a Bacaim, ib. p.128. Vai demandar a Il ha de Beth. ib, p. 122. Intenta tomalla, ib. Manda
cercalla ib. O que the fuccede na conquifta della. ib. p. 130 . Val fobre Dio, difpóe o affalto. ib. p. 141. Máo fucceffo defta empreza. ib p. 144. Volta a Chaul, deixando huma armada para fazer guerra na enceada de Cambaya, ib. O que fez em Chaul até yol${ }^{\text {tar }}$ para Goa. ib. O que fez affim que chegou a efta Cidade. ib, p. 145. Commette partidos ao Rey de Chale para the deixar levantar huma fortaleza nos feus $\mathrm{E} f$ tados. ib. p. 192. Embarca-fe para o Malabar, e vai a Chale. ib. p.193. 196. He cumprimentado da parte daquelle Rey.ib. p. 197. Avilta-fe com elle, e fazem huin Tratado de pazes, ib. Efcollhe lugar para a fortaleza, ib. Dá principio á obra. ib. p. 198. He vifitado pelo Rey Niranga.ib p 199. Faz pazes com o Çamorim por intervenção do Rey de Tanor, ib. p. 200. Manda hum Embaixador a ver jurar eftas pazes. ib. p. 201. Expede as uáos para o Reyno. ib. Completa a obra da fortaleza de Chale, ib. p. 200. Dáa Capitainía della, e a quem. ih. Toina para Jangada della o mefmo Rey de Chale. ib. p. 207. Expede Manoel de Soufa para o Malabar, ib. p. 231. Embarca-fe para Cambaya, ib. p. 232. Manda a Manoel de Albuquerque para a baro ra de Baçain. ib. p. 235 . E avifa a Diogo da-Silveira para it unir-fe com elle. ib. Manda ao mefino Silveira o Alvará, por que ElRey of fazia Capităo mór dos mares da India. ib. p. 2 36. Vai a Baçaim, manda reconhecer a Cidade, e fua fortificação, ib. Intenta tomalla, difpóe a emprezs. ib. p. 2;8. Ganha huma grande batalha. ib. p. 240. O que ordena depois de tomada a Cidade. ib. Manda dar fobre outros lugares de Cambaya, ib. p. 241. Volta a Chaul, ib. Manda Diogo da Silveira para o Eftreito de Meca. ib. E Manoel de Albuquerque, que fica na Cofta de Cambaya. ib. p. 242. Chega a Goa, manda Triftảo de Ataide para a Capitanía de Maluco. ib. Manda-lhe que prenda Vicente da Fonfeca, e o remetta para a India, ib. Manda D. Paulo da Gama para a Capitania de Malaca. ib. p. 243. E recolher Manoel de Soufa, que andava no Malabar. ib.


[^0]:    -al
    $C_{a}=$

