## O <br> CARAPUCEIRO

## 10 DE NOVEMBRO <br> DE 1838



Hunc servare modum nostri novere libelia
Parcere versonis, dicere de vitiis. Martial Liv. Io. Epist. 33.

Guardarei nesta Follia sis ieyias ulas Que be dos vicios fallar, nâo das yessoas

Colytinuacião do Artigo - O Diabo na ceia do Grande Frederico.
O Rei aproximando se ao Rabbino perguntou: the , se•estava promplo a compiir o que lhe promettéra. Ao que respondeo aquelle, que sim.

O Rei - Senhores, es:olliei us tra. jes, em que deve vir o Sr. Diabo.

- O Principe 'Henrique - Ven'sa com o seu traje quotidiaio.

La Mellrie - Apparceanos, como sugerto d'imporctania.

D'Argens - Quero ㄷèlo vestido á Josuita.

Icilius - Appresenterse com a libré de contralador.
. Abbade de Prades - Melbor seria, que viense de Doutor da Sorbonna.

ORei - Apage! Que rancoroso!
O Feld-Marechal - Venha vestido de gala, seja cortézáo comò nós.
('Todos aplas dirão o chàsco, até ó silencioso Ajudante de campo do Principe Henrịque, que até enlâo se)çonservára calado.

Yolt. - Cá por mim, Senhores, confesso vos, qué se podesse verdigia-
bo vestido de bia'co com sandalhas bordadas nos pés e"unba rachada, com o rabo escondido de baixo de huma capa magra, tendo no dedo o Anel do Pescador, nos hombros o Pallium, e mitrado com a triplice 'Tiara, e cha-mandu-se Gragorio $70^{\circ}$, on Alexandre 6. ${ }^{\text {; }}$; arrebentatia de riso. A importunidade de tal proposic̣ào desagradou ao Rei por temer o máu effeito, que produziria emas Cortes Catholicas; e concluio, que approvara o vistuatio proporto pelo Felu-Marechal.

Volt. - Sr., , vas cria Philoso pho ; mas já rejo , ̌̌up não sois, senão Rei.

O Rei - Quem muilo abraça mal estreila. De mais, meugrande Poela, os Philosophes, como Poelnitz, d'Argens, e vórsãc pessoas amaveis, bons patusens para a meza ; mas fóra disto louqueão sofrivelmente. Meu caro, se tivesse de punir huma Provincia, mandaria Philosophos para a governarem

Voll. - (levantaindo os ollkos .. , Ceo, mus Jallando de modo que Frederico o ouvisse. - Ah! Dupule, a
quem temos nutrido em nosso seio, a quem temos exaltado em réputação, e nos morde, até quando nos acaticia!
( O Rei sorrio-se, e deo o signạl. Apagarão-se as bogias, e acenderẫo-se 7 vellas de cera amarella. Abrio-se huma porta, vio-se no quarto visinho hum altar, e nelle hum Sacerdote revestido com os aparamentos da Missa; a qual começou logo pelo Deo gratias, o Evangelho de S. João, o Ile Missa. Est, \&c. A' medida que proseguia o sacrilego rito, diminuia a jovialidade dos assistentes, e se thes fazia encommoda a respiração. Elles se atiravão huns a os outros olhadiaras inquietas, e estavão realmente perturbados. O Rabbino tinha prohibido a menor palavra: O Rei manuséàva o fiel da sua espada, re-mechia-se, e parecia pouco satisfeito com o divertimento. O Principe Hen. rique parecia dormir : o Marechal de Mollendorff estava quasi a tirar da espada, como se em thuma noite de marcha forçada temesse cahir em alguma emboscada. Poelniz mal desfarçava o medo: o Marquez d'Argens persignavase incessantemente, escondendo o rosto com o seu chapeo. Icilius, e La Mettrie co̊nfessarárão dóo depois, que não desejárão achar-se alí. O Ajudante de campo era huma estatua. Vol. taire vagueava estuprfacto, arregalava os olhos, queria examinar tudo, e se admirava, como podia esperar a vinda de humente, em cuja existencia nâo cria

O Rabbino rez repelides momices; matou o pobre gato preto, que miava horrivelmente; queimou em hum fogareiro o coraçáo deste animal ámanei-

- ra de sacrificio, e com perfumes derramados em abundáriciä subre as brasas corregia o fedor do holocausto D'im-. prexiso ouvio-se o ribombo de trez troyoes consecutivos: 'hum vento impe-. huoso abalou todo o palucio : as portas batèrfo$e$ estrondosamente : "humra janela müi spgura, ettem fechadíabriose
per si mesma com incrivel estampida: as tranquetas encontrada: humas nas oụiras despedaçarão-se, e o ruido dàs vidraças quebradas chamoúu para all a altençáo de todos, que virão ao la no Ceo hum ponto luminusó, ${ }^{\text {r }}$ que dép cia, e-uc alargava. D'ali partiol tict: raiu; e a poz deste hum homem, que saltou no salão, e gritou', ? Quem me chama ? Aqui estou. of Trez vozes bradárão ao mesno tempa exclamando .. Jesus;, Sant'ssima Vir gem, acudi-nos. -- Hum urro medo. nho thes respondeo. Todosesentirau hum choque, cono da machina eletrica, ea violenta comoçãg os frè ahir por terra. Aquellas vozes erão de Argens, Poelnitz, e La Mettrie, queá pezar de serem tāo descarados alhêus, invocarão o soccorro da Divindado, é corr isto quebrárão o encantamento, e afugenlarão o diabo o qual se vingou no Rabbino; por que nunca mais se soube delle, e juntamente desappareceo o ente extraordinario, que thla dicto - Quem me: chama ${ }^{2}$ Aqui es. tou.

ORei, e o Principe de Prussia forã̃o os príseitos, que tornarão a si. O pobre Ajudante de Campo enlouqueceo; por que d'ahí em diante não dizia, se não desproposites. Voltaire esteve sem falla por mais der huma hora : sema ${ }^{3}$ quando torñou a si, disse , Agơra devo pintar melhor, de que o fiz, a appa-y ric̣ão de Saparazana minha Pucelle d' Orleans.: O Rei, a quem o desentre. cho desssa pèlotica pozera de mau hu. mor, suspeitando, que o Judeo, e seus consocios se tivessem evadido pelas jarrellas por ser o salão ma loja do Palacio, mandou prender aos trez gritadores; por que imaginou terem sido peitados para ajudar'a representaçĩo da farça. Jeilius, qua se alapardára de bajxo de hum canape; surgio dizendo पLe se accolhèra alirsé para poder us: is acilmente respirar; e afirmou;, que yufo Judeo atirar com huma bulsa a.
orem como isto foi diclo ras depnis do caso, reputou-se , tantomais, quanto eta impossiver, que o Camarista recebesse qual - yzer somma de dinheiro sem a pòr no nigo, eperver.;,
Eis o facto memorando reteribs nas Memorias de Vieillgville. Näo preten. doo afiançar a realidade da appariçio do Biabo, antes me enclino a orer, que o tal Rabbino, versado na Sciencia Chimica ${ }^{\text {a }}$ na Optica, e pelutiqueiro sagaz, e destro soube illudir a esses sabichões: mas que reflexões nos nã, subministra esta anecdota! Quem aão adi. trará, gue Philosophos tấo vaidoSos, que incredulos, e atheos tremes-- sem e desmaiassem á espera de que lhes al parecesse o principe das trevas? He muito para notar, yue assim se apavonassem do diabo huns livres pensadise res, que fazião garbo de näu crer nem na existencia de Deos! Advirta-se, que o Tal'Sr. La Metlije era auctor do Ho. \% mem machina, era hum materialista, e athêo desmascarado : mas logo que se julgou em perigo, pedio soccorro a Je. :u Christo, e a sua Mâi Santissima! O Marquez d'Argens, Philosophante da sucia, e Deisla sem regbuço, fazia o signal da Cruza, e todos wemião, como crianças. Eisp que sâo os Incredintos. Desprezão todos os Dogmas, escarnecem dos Mysterios, zombâo da minimortalidade dzalma, descouhecem até a existencia de 'Dous ; mas em se rendo nas amarellas, acala-se-lhe toda a flaucia, desamparáás o Philosophismo; e elles, que não acreditavão em Deos, mijão-se, e b.a.a com mèdo do diabo! A impiedade he huma duatrina negativa he hum vacuo horrivel, e o coraçãc huaunno cavece de crença prsitiva, que the nutra esperança, e lhe espanquer mèdo.

O ultimo vólume da famosa obra.in. titulada $O$ Compadre Matheus he hum quadro exatissimo do que sâo esses homons, que deapręzo tudo, e añoño
nato ter Religião alguma. O tal Compadre Matheus, protagonista do Drama, era o fiel retracto de hum impio, ora huin desses Philosophantes, , que es. carnecia de ludo, que jactava-se de ser só sectario da sua rectivsim: rasã́o, que a cada passo motejava da Revelação, do .Culto, e praticas da Religiao, e fundava toda a Moral no interesse : mas como acabou esse heroe? Quaes furão os seus pensamentos, quando se wio proximo ao fatal lermo da sua existencia? Tornou-se sppersticioso, e aquel. 'le, que zombava do proprio Deos, nấo duvidou pôr na cabec̣a hum capu" de Frade, e cingir-se com o Cordão Serafico, persuadido, que assim escaparia ás penas do inferio! Qüando vivos, e cheios de saude cada hum he hum Enceladio, que se atreve но proprio Ceo; mas logo que se the antoltha a hora terrivel, desapparece o Philosopho impostor, e fica só o homem fraco, timido, e combatido de remorsos. Eutão a tão gabada Philosophia incredula ó desampara, deixa-o lidar em hum mar tempestuoso de pensamen: tos terriveis; e voltase temeroso a lan-çar-se nos carinhosos braçes da Religião, que nunca o despreza. Esses valentões são aquelles, de quem dizia Ju: venal

III sunt qui trepidant, et ad omnia fulgura pallent,
Quem tonat, exanimes primo quo. que murmure celi.
São estes os qua tremem apenas troveja, descorâo, e ficâo atonitos á vista do relampago, ou se ouven qual quer estrepito no ceo. - Feliz só he o homem, que teme a Deos, que crê fir: memente nas Verdades augustas da Re: ligiäo, e observa os seas preceitos. Es. te sim vive sem remorsos, e afronta a morte com rosta sereno, bem certo e seguro, que o seu espirito, desligado das prizóes do corpo, e izento das $F^{\prime \prime}-$ nas deste vale de lagrimas, vài unir-se 'ao seu Creador, fonte pere-' da eter-
na, e imperturbavef felicidàde. Peto que concluirei, que só o verdadeiro (hristão he sabio, e o Pbilusophante lum geandissimo tollo, que vimendo coni grandes fymos de illustrado, acaba como hưto burro, se não tema fortuna de converter-se.

## 

$$
V A R I E D A D E
$$

Continuação das Maximas, \&c.doo Marquez de Maricá-

O velho calcula muito; exenta pou. co: a mocilade he mais executiva, que dequerativa.

A liberdade, que nunca he sufficiente para os maus, he sempresobeja pa:a os bons.

A liberdade embriaga, como vinho. e nos impelle a iguaes desallnos.

Os grandes homens em certas relacöts sáo pequenos homens em outras.

Ninguem he grande homem em ludo, e ém todo o tempo.

Os pequenos inimizos, ainda que menos damnosos, são. sempre mais encommodos, que us grandes.

- ( Intinuar-se-a, )

ANECDOTA.
A mulher muda.
Foi hum dia em certo paiz hum maridg., que tivera a fortuna de casar com huma mulher muda, desgostou-se gran-. pemente deste defeito ; e querendo con-
drathe a falta dirigio-se aos $m$.
cultativos, os quaes tanto flera
conseguirão. A boa da muther vens
se com o uso da palavra, como querens
do tivar disforra do tempo - nue estifen ra min. suliou de tal guisa o carretel da lingoa, qua o pohre marido reccorreo ao Medico, pelindo. Ihe encarecidamente, tornasse, a pôr muda suá mulher. Ao que respondeo o Medico, que não tinha reme:dios para tanto: mas rendo-se. perseguido, lémbrou-se dé hum unico expediente, que erá $f_{d-}$ zer o marifo surdo Este annuncio, preferindo o não ouvir nada a ouvir fallar de conti-. nuo a sua mulher; e com effeito taes mezinhas the applicou o Houtor, que o homem ensurdeceo de todo. Pedio-lhe-a paga, mas o sujeito nada ouvia : tractou de dar-lhe outros remedios, com os quaes lhe res. tituio as oucas a fim de que ouvissemo negocio da paga. Pqi tudo haldado : 6 homem ria, e continuava'a mostrar-se surdo, e logo quag multier fallava pu-wha-se a chorar, dizendo, que nem oufiâos trovões do Ceo. Resulta deste conto, que a respeito de molestia chronica, e de mulher casada o mais seguro he cada hum ir sofrendo a que tem; poigue pode vi?. He cousa pior.
( Extracto de Contos Chinezes.)

