## $\underline{\mathrm{O}}$ CARAPUCEIRO

08 DE JULHO
DE 1837


## O GABAPUCEIRO

PFRIODICOSFMPRE MORAL, E SO'PERACCIDENS POTITIIO.

Huu servale mudum nostri novere libelia
Parcere personis dicere de sitiis. Mar:ial Liv. 1o. Epist. 33.

Guardarei nesta Follia as leasa ucan, Que he dos vicios fallar, não dias yessoas?

Os resultados, da irreligião, e do grande princtpio do - venha a nós.Quindo os Filorofantes do Seculo passado tomárão a peito o destruir o magestoso edeficio da Religião do Homem 1)eos. o sen primeiro passo foi minarem the as fortes columnas da vida Monastica, trabalhando systematica, e instonteniente por dar cabo das Ordens Religiosas. Este facto, que podia até certo tempo ter-se por mera conjectura, haje não deve sofrer a menor duvida, depsis que sahio á luz, e corre impressa a correspondencia particular entre os Campiões da empreza ante-religiosa, entre Frederico Rei da Prussia, o Patriarca Voltaire, D'Alembert, de. Ali se patentè. sem nenhum rebuco a tenebrosa caballa para desplantar do coracão dos Povos a Ruligião do Infame (que assim chamavão a J.C., Nosso Divino Redemptor) E qual o meio, que lbes parecia mais conveniente, e seguro para o bom exicto da sua grande facanha? Voltaire o declara em huma das suas respostas a aque!le Monarca Filozofante, quando lhe
diz ,, A ideia de V. Magestade de dar en terra com a Religião do Infame, principiando por desacreditar o Sacerdocio, e abolir os Frades he de him grande Capitão; por que extinctas estas corporac̣ões, lemos veucido a batalha, e a Religião dos Christicolas ( adoradores de J.C.) cahirá a os pedac̣os por si mesma.,

Estes noves Enceladios pretendèrão fazer guerra a tudo quanto era Revelac̣ão Divina, e substituirem ao Christianismo, isto he, ao Culto, que principiou com a Creac̣ão do primeiro Homem, a sua cerebrina Religiâo Natural, Religião, que na pratica, entende cada hum, como the parece, como se he possivel dar-se hum povo, qual quer que elle seja, sem huma Religião positiva. Povo regido pela simples Religião Natural he huma quimera, he Povo composto de Filozofos, e hum Povo de Filozofos, ou he hum ente de rasão, com hum monte de ouro, hum mar d'agoa de rosas, ou se accaso o quizessem fazer tal, $\Theta$ conseguissem, tirando-lhe todos os principios de huma Religião positiva, se-
ria hum Povo de saltéadores, d'assassinos, hum covil de feras.

Em consequencia pois desse plano de guerra ante religiosa a sua tactica foi descreditar de todos os modos imaginaveis a os Ministros da Religião catholica, e muito principalmente as Ordens Requulares, $O$ moquenco Filozofante de Ferney escrevia o seu Ensaio sobre a Historia Universal; e não houve crime, vilania, perfidia, malevolencia, e baixe2a, que não proviessem mediata, ou immediatamente dos Papas, dos Bispos, dos Presbyteros, e principalmente dos Fradas. O O contos jocoserios, as Novellas, as Ancedotas inventadas, e quasi sempre torpes, e vergonhosas forão compostas com huma abundancia espane tosa, e nem se pouparão pinturas, bustos, e caric turas, tudo com o fim de cornar ridiculos e despreziveis a os Ministros da Religião; por que elles bem conhecião, qus o menosprec̣o a respeito daquelles refl cte necessariamente em menospreco desta. Se qual quer outro bomem comellia crimes, nem nisto se fallava; mas pela mais pequena falta de hum Padre, ou de hum Firade, os Pilozufantes, que tinhão tanta Religiosidade, quanta pode ter hum cachorro, ou hum burro, os Filozofantes pela mór parte dominados das mais hediondas paixôes, tornavão-se huns sanctinhos, huns Missionarios zelosos, e declamavão tão apostolicamente contra os vicios dos Pa dres, e Frades, que cada hum parecia hum S Srancisco de Sales, hum S. Vicento d. Paula, bum S. Antonio, \&c.

A Sociedade de Jesus, esse baluarte terrivel em favor do Catholecismo, foi o primeiro alvo das suas principaes, e mais bem assestadas baterias. Nade esquecerão os $F$ lozofantes para o fazer odiosa a os Povos, e a os proprios Donarcas essa Corporacâo respeitav.1, que tantos, e tâo relevantes servicos prestára por todo o mundo ás Letras, á Moral, e á Igreja. Não houve crme, protervia, perversidade em fim, que não laocassem a esses

Padres : desd'o sigilismo até o envenenamento, desd'a perfidia ate o assassimo, desd'o mais decidido absolutismo Monarchico até o Regicidio, ludo, tudo se Thes atuibuio ; e mais he, que conserguio a impiedade o arrancar de hus dos mais illustrados Pontifices da Igreja de Deos (Clemente 14) a Bulla d'istinccão dos Jesuitas! O tempo, que he o melhor preceptor das cousas da vida, tem desmascarado todo esse trama dos Filozofantes: hoje a Europa illustrada conhece a sem rasão de tal procedimento: mas a justic̣a he infructifera por tardia, e o mal he ja irremediavel. Baqueou essa columna firmissima da Igreja; o inferno, onde repercutio, o estampido, quasi dío gr.to da v ctoria, e desd'entâo tem ido de cahida as mais Ordens Religiosas; por que o Filozofism, continua na sua grande obra, e nâo descanc̣ará provavelmente, em quanto não vir o ultiono dos Reis enforcado nas tripas do ullimo dos Sacerdotes : assim th'o pronosticou o seu irmão, e cole ${ }_{\text {ra }}$ o facanhoso Diderot, gue era boa laia doe Filosofo, Filosofo ás direitas, que dirigia a Deos orac̣ões deste boa toa. O' vea ( se he, que existis) compadecei-vos da minha alma se he, que a tenho; ) E ainda há quem repare nas pragas dos Algarvios! He huma parie o Filoz.sismo, e de outra o grande principio do - Venha a nós, -que para perto se muda sob o pretexto de progresso das lazes tem feito huma guerra constante, e nunca interrompida ás Corporacões Religiosas, e principalissimamente a os seus bens, hers. que ou thes, forão dados pela piedinde dos fieis, ou ámpliados, beneficiados, \&c. pela sua indostria, e em virtude das suas bem reguladas ecconemias. E em verdade he desaforo, que hues poucos de animaes de dous pés sem penas, de cabec̣ョs rapadas, vestidos d'estamenha, e conseguintemente nào pertencendo á classe dos cidadàos, éaté nern ă éspecie humana, estejà desfructando os lucros de predios rusticos, e urbanos, que appresentem
prata, e ouro nos seus Templos, e os Filozoíantes a roerem as unhas, os pais da Patria berrando com fome do dinheiro, por que jugarão, ou fumàrâoo o que tiverầo por herança, ou nào se querem dar ao trabalho, que não se o de V cnha a nós.

Prevalecendo tão luminosos principios he preciso inveutar huma palavra mestra,
de sirva de gazua universal para tudo, fue he alheio, e esta palavra he a Nação. A Nação (em a qual de certo nào entrão os Frades) he senhora de tudo quanto os fieis do'arão a os Frades, ou es tes adquirirão pelo seu trabalho. A Nação nâo quer Frades; a Nac̣ão manda, que se thes tomem os beas em heneficio da mesma Nac̣ào. Mas quem he esta Nacaa, que quer tanta cousa ruin? A Nacão compôe se, por ex, de 4 miliões de habitantes. Trez milliões e novecelltos mil não se importào com os Frades, nen reclamão a tomada dos seus bens: e toda esta gente não he Nac̣ão: Nação he huma diminuta fracẹão do Pòvo, que quer possuir riquezas, as quaes d'ordinario não se adquirem sem largos annos, e muito trabalhs; e os bens dos Frades são pescaria certa, e comer feito. Suprimãose por tanto os Conventos (os que tiverem bens já se sabe;) por que são inúteis, sâo nocivos a industria, á pro. pagraceão, à Morà , á Religiào, ao Ceo, e á terra, á R-ligiào principalinente, que, he a menina dos olhos dos Filozofantes, e companhia. Togren no que quizeren, effendào muito embora a ordem, e se; uranca pulilica, os Filozofantes tudo sofierão en virtude da sua sancta tollerancia; mas em thes cheirando a cousa, que offenda a Religiáo deN.S.J C , não há sol que os aqueate, querem acam barlogo com os maldictos Frades; (abafanlo haes os beas in primis et ante omnia) e hem podem dizer com o Profeta Rei - Zelus Dornlis tuce comedit me, que.draduzido a seu modo quer dizer, Vamos com re do zelo da Casa de Deos.,,

Pois não he huma escandolo, huna pouca vergonha, hum zacrilegio, que os

Frades, esses insectos inuteis, e prejudiciars estejão disbaratando os seus patrimonios (que pertencem á Nação?) Que estejão d-varando tudo sem proveito publeco? Acabe-se com taes instituic̣ões, venhào essers bens para a Nacaao; e verão como são dignamente empregad sem bellas caas, em ricos moveis, em envernizadas berlind sem agaloados lacaios, em jogos, em Bailes, e "m outros ohjectos todos mũi proficuos á Moral, e á R lifgião, cousas, de que muitu gosta a tal Nação.

Suprimidas essas Corporaçôes, e em polgados os seus bens, estes ou serăo arrematados em hasta publica, on arrematados só os rendimentos ou postos sob administrações, e em todas as hypotheses apparecera o sancto Venha a nós, e haverá mais essa fonte para fartar compadres, padrinhos, e afilhados: e as Missas; os Officios, e outros Legados, a que estarâo sujeitos esses bens em virtude de verbas testamentarias dos doadores? Isso são caraminholas dos tempos do Rei velho; e quando muito a Nacão (isto be; os arrematantes, os administradores, \&c.) dirá ella mesma as Missas, cantará Officios, e Responsos; por que a Nacão he Padre, he Frade, serve para tudo.

As lazes do stculo, em que tanto se falla, os Direitos do homem, os principios de Liberdade, que andăo por ahi a cada canto . auctorizão a existencia de quantas Sociedades se queirão estabelecer; e com effito hi Sociedades de tudo, e para indo Há Sociedades theatraes, Sociedades Apolineas, Sociedades Terpsicores, não lardará, que tenhamos Sucicdades Cupidias, Sociedad s de Paphos, de Guido, e de Amathunta, S ciedades de Caco jáas temos quantım satis: além das publicas existem, e multiplicão-se por toda a parte as Sociedades Secretas deste, e d'aquelle rito. Ninguem se importa com a applicação, que tzes Saciedades fazem de seus fundos, ninguem examina, se o Thezoureiro desta tem-se enchido, se o d'aquella abalou, e moscoa, levando com sigo quanto havia em cufre,
\&c. \&c. mas as Sociedades Religiosas, as Sociedades votadas a J. C! Isso he outro caso. Não devem existir; por que em que he, que se occupão essas Communidades? Em celebrar Missas, en fazer Confissões, em recitar as Horas Canonicas, em Pregar - Evangelho, \&c. \&c.; e todas estas cousas são inuteis; são prejudiciaes: por que mantem a Superstic̣ão, e o Fanatismo. Fóra com essas frioleiras: venha o pu. ro; e Santo Culto da Natureza, venha a Deosa Rassão, que será representada por huma linda, e guapa Mocetena sem outros vestidos, e adornos mais, do que aquelles, com que n"sceo. Fóra Frades, entes nullos in rerum natura, consumidures improductivos; e Venha a nós tudo quanto possuem esses maganũes. Por muito favor, e mera Philantropia (que he a nossa virtude ingenita) a Nac̣ão d rá huma insignificautis ima diaria a esses animaes e gressos, as quaes diarias só serão pagas , quando não houver nenhuma oulra despeza mais que fazer, e ass $m$ mesmo deve sessar logo que o ex-Frade tenha hum pé de pmenttira, que seja em seu quintal; po: que neste caso po se vend pimentas, e já tem huma industria, de que viver. Assim puco mais, ou menus pensamentèa o Filozofismo, e a Escola Polytheinica do Venha o nós entoa sonorosos Amens.

Não creia os meus benignos Leitores, que isto he huma simples ficcão, hum painel de fantazia. Voltem os olhos para Portugal, e lá verão este quadro em real dade. A divida dessa briosa, e sempre heroica Nacaão era enorme, Hum Governo estupido e absoluto a tinha empobrecido, e horrorosamente individado O Filoz fismo, e o Venlıa a nós bradárão que o unico remedio a tão graves males era a supressão das Ordens Religiosas; e todos os seus bens applicados em proveito do Fisco, D. Pedro(Deos the perdóe) deo ouvidos a essas hemoras empolgadoras, com quatro pennadas destivio a obra de lant's Seculos! Os Conventos forão extinctos, o immenso cabedal de seus hens cahirão nas garras da chamada Nação, e o que he, que
vemos derois disto ? Melhorou Portuga emsuas financasi' Tem amortizado a sua divida externa? Pelo contrario a mingoa he cada vez maior: não se paga a os Funccionarios Publicos, o Exercito está quasi a Deos misericordia, e a divida tem crescido prodigiosamente. Que he feito de tanto cabedal, que possuiào as Corporac̣̃o es Regulares? Qache feito da immensa prata, e ouro de sens Templos? Nâe se sabe: tudo se sumis, ou consumio. Perguntem sobreste capitulo a certos beroes, que tem-se escamogido para Londres, cheios, como huns ôdres, o que foi feito dos quantiosos bens dos Frades, da prata, e ouro, \&, e talvez colhăo mui bellas instrucç̀es.

Lancem as vistas para outro quadro lastimo. so, que unanimes nos appresentào todas as Folhas publicas d'aquelle Reino: e is que se vè? Religiosos respeita veis por suas luzes, e virtudes, dignos de piedade, e veneraçáo por seus adiantados annos, rotos, e famintos mendigando por portas para sustentar em a a margurada existenca, sofrendo aqui huma recusa, ali hum desabrimento, acolá as chufas, e sarcasmos, do mesmo Filozofismo, que escarnece das suas victimas! Eis os fructos da impiedade, e do-Ve. ha a uós. Ministros do Evangelbo, re,peitaveis Religi sos Portuguezes, sofrei resign doss, i: lembrai-vos que sois Ministros, e Discipulos d'Aquelle, cuja vida sobre a terra foi hums continuo sofrimento, foi o resumo de todas as privacies, e dos mais crueis martyrios: mas aquelíes de vós, que não tiverem eiforço paru tantu, passem-se para o Brazil. Sim veneravcis Religiosos Portuguezer, Brazil ainda se gloria. e honra de seguira S. Religiño de seus Pas. O Brazil vos extende os braços, vos chama para. enchugar vossas lagrimas, cobrir vossa nueza, matar vossa fome, instruir-se com vossas luzes, aprender das vussas virtudes. Se politicamente existimos separados, a Religião do Homens De;s nunca nos afrouxou os laços. Esta Relisiào Iivina, toda d'amor, e Caridade não couhece Brazileiros, nemPortugnezes; só conhece filhos. só conhere irmãos. Concluio-se o nosso pleito, os odios jazem amortecidos. O Brazil ainda se lembra, que já pertenceo a Portugal, Nação tão sheia de gloriosas recordaçóes. O Brazil está falto de obrerros da vinha do Senhor. O Brazil (graças ao Ceo!) ainda uâo está Filozofante; e supposto já coute hum crescido numero de seguidores do -Venha a nós- estes enconuıão huma barreira terrivel ná crenca e piedade dos Povos, quando pretendem metter a mão na Casa do Sr., Vinde, e vos abraçaremos.

[^0]
[^0]:    Aa lyp. de M. . . de karia - 185 g.

