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

13 DE SETEMBRO
DE 1834

#  

PERIGDICO SEMPRE MORAL, E SO' PER ACCIDENS POLITICOU

## hicru are modum nostri novere libelli <br> D-acere $p^{\prime \prime}$,bnis", dicere devitio.

Marcial Liv. 1o. Epist. 33.

Gua darei n'esta Folha as regras boas,
Que he dos vicios fallar, nã́ das pessoas.

PERNAMBUCO NA TYPOGYAFIA FIDEDIGNA DE J. N. DE NELLO.

GRENDE MONCAO DE PHSCARIA.
Muito alvomaçada está já a grei dcs nossos permadores con onovo pescado das $B$ ofominas Federaes. Já se entralhao as redes, já se desenferrujao os anzóes, apromptad.se as iscas, e - nt It ita quem prenate os arpine, e
is "rrestos para - saragrandic. the Kegencta a qual he o in pis mais ignobil, e insiguincm...., que sénad ${ }^{\text {innlgue mui digno }}$ de prehencher este importantissimo

- gac da llepublica? Húrm diz, que
z cabe sse peixao; porquap le dai la satria; $q$ ' vema str huma esp, e capadocio do Leberansmo: penque deraćam telo po:isto the; sujeitu, que serven,
I sem prestimo pars sousa n. .ra,

, Aatos: Parce-me, que bem. pouars alto preço a tha'cie Fernar do bens. rezes se fará justiça á capacidade, ás luzes, e virtudes dos $q$ ' estao no caso de ser escolhidos. Sim muitos seraõ teitos Deputados de Provincia sem nenhum outro prestimo, se nad a protecçad, e conluio de tass, e taes Snrs. Eleitores; este porque cahio na quebradeira, e há mister soldar-se; - quelle porque tem crescida familia, e está sem officio, nem beneficio, aquell'outse porque tem cursado as aulas dós botequins, dạs esquinas, he formado no poncte, e capilé; e já sabe fazur húm embrulho palavroso de indicações, e apoiados, ' $q$ ' os nao desbancaria o mesmissimo Mirabeau ifa tribuná da Constituinte.

E meltioraráo as nossas cousas com as Reformas Federaes? Eu entendo, que sim; pois nad he pequena vantagem legislaren definitivamente as Assembléas Provinciaes sobre o seu arranjo, e prosperidade peculiar. Nós careçemos muito, e muito de abrir estrudas; e faceis communicagues com a nosso interior, de tazer nayegaveis certus ries, a fim de que os generos sejáo trazidos á capital sem tantas difficuldades, e despendios; precizamos encanar as agoas de Beberibe, ou de apipucos para o Recife, já taö populoso, onde naò liá huma só fonta, devendo acabar-se de buara rez corm essa porcaria, e descomodo d'agoa conduzida em canoas, etc.: precizam's de mais pontes em certas passagens, e bern assim de estabelecer outro methodo de pesca ria, que náós seja o de mizaras jan. gadas, ecurraes, de cujo-dieteito procede que sendo os nossos mares tad piscosos, sofr mos tañita falth de peredulo, e o que a vende-se par tao
podia pela sua abundancia neste gero fartar ao menos as Provincias do Norte, estabelecendo se alî huma companhia de pescadores, Consta me, que o Sr. Gervazio Pires =erreira, quando Prezidente da nossa primeira Junta Provisoria, teys esse pensamento feliz, que o propoz para a Cor. te; mas nad mereceo a approvaçad dẹ manhoso Ministerio ., que entaō regıà ó temaõ dos negorios. Em verdade pörque hà dé os Srs. Irglezes. e Án $^{\text {an }}$ inericanos tirar-nos annualmente tanto cabedal no bacalháo, que aqui se importa, quando a llba de Fernando pode abastecer nos largamente de toda a laia de pescado sèco? He nossivel , que nos tragad os det , e por alto preço generos da pri* cin .ueces sidade, de que alias avundaria o nosso paiz, se soubessemos aproveitar o que temos?

O nosso Pernambuco produz optimamente o trigo: ` porque se naó plata, e cultiva aum genero de tao concideravel consumo? porque ráo convidanios colonos estrminiros, a quem se concedao' porçes 'e tanta terra baldia, que temos, com a condiça* de planta, an trigo? P ran hao cuidarem " e ir plantando
nhaes para scu...rro da nom
nha, visto, que o machade
no, e o fôgo deş́struidor duo c...uoos igriorantes capponezes ten destruido lameitavivelmente os nossas i. nués-colossäies, manarnecaesyle tan' nectas? Purqit náo trebatbarefo neralizar por esses centroa $\therefore$ primatia, as ben ettene ${ }^{3}$ encarref das, naø à Pa* apidos, er ${ }^{\text {rigotes } ; ~ m a s ~ a ~} \mathrm{~Pa}^{2}$ Hustrados ; e de costames regta.
dos, anin de catequizarem a os nossus irmios indigenas, que ainda vivem em abjecta salvalaria? Por que nă havemus fazer cazas de correc. cad, e instituir algumas fabricas para dar occuriça, e emprego decente a tantos braços occiosos? Porque nao daremos a đevida concideraçaó ao Agricultor, ao Artista, etc.? Oh! quan. to he para mim infinitamente mais estimavel o Lavrador laborioso . o Ca. pateiro, o carpina etc., que vive ho. méstomente do sen officio, que susrenta a multher, $e$ os filhinhos, do que bum Dr. formado com reverendas falsas, ou o Dezembargador cor. rompido, e venal, flagello terrivel dos Povos!

Todl ${ }^{\text {ctes, }}$ e outros muitos me-- nuran ......... pertencem ás Assemblé. as Provincuaes: poréra cuido, se enganaù aquelles, que se persuadem, -tocaremos de salto a meta da perfei çad. Naò: essas mesmas Reformas Federaes, tao bel's, tao' sonvenientes, tao' 'ustas em theoria, Jevem de erabutrar na praica muitas, e ar thiticuldades; nad devi das á ci usa, si náó áo pessuas Se os homets sao' os mesmos; as novas
ait coes nao mor dó com anros rue..esper porgiue en mi mesmo suro elementos, mpurem, e deteriorad. O Goveruo colonial, e absoluto, em que - desoracadamente vivamos por mais e trezéculos, creou-nos maito mal, e nira sóórecargaं de desgraças innnculou nos a pesterda escravar, rice nos causa verdadeiros.
zos, assim $\mathrm{f}_{\mathrm{i}}$ icos, comrs
Esta mesma escravari- in rux. $^{2}$ e para que nos texkamas has in-
do á occiosidade fonte dé innux meraveis vicios; e bens assim estabelecendo hama horrorosa differença entre o Senhor, e o escravo, se por inuma parte fazz. que em geral muito se aprecie a Liberdade, por outra he causa de que qual quer classe só queira de si para cima, e nunca de si para baixo. Isto nad he dizer.; que as Reformas nad sejad precizas; porem sim, que por ora nad produzirad todos os saudaveis ef feitos de gue sao capazes.

Só a educaça Religiosa, e Po. litica poderá ir pouco, e pouco vencendo os prejuizos, illustrando a massa do Povo, mudandod, The os maus habitos, tomando-a trabalhadores, e industriosos, e ecnseguintemente félizes. Taes mudanças naõ se operaó de saltu, nem os dá assim a ntureza finica, como a noral. Nós na prezente geraçaõ desmaneá mos o campo de espinhos, e abrolhos, revolvemos o terreno, plantamos a semente . que já desabrochou sime nes ainda está debil, e tenrinha: nossos filhos, e netos lhe colhea rád os doces fructos : tal tem sido a marcha de todos os Povos. Querer colher, quando apenas a arvore começa a vegetar, he loucura : sontentemos com o que , or ora nos convêm ; methores tempos traráo Instituigoo mesho: res.

## Dï, 7 de Septembo.

Todos tem fallado no Grande Dia Anniversario da nossa Glorio. sa Independencia: e por que naõ dirá taóbém sobr'elle alguma cou sa o pobre Carapuceiro? Este he sen duvida o maior Dia do Brasil, Dia Memoravel, donde data o nosso Nacionalismo. Antes delle quem poderia dizer, cheio de glória, e nobre orgulho - Eu sou Brazileiro? - Depois delle já son"`s huma Nação, e Nação Zivre; depois delle já pertencemos á Grande Familia Americana. Mas do que servirá o vão titulo de Independencia, se o perfido Bragança chegar a invadir nos, e dominar o Brazil? Quem he esse D. Pedro? He hum Principe todo Luzitano, e hoje até Regente dos Luzitanos. Que gente o rodêa? Os Luzitanoi. Que forças póde ter : A dos Luzitanos. He quanto basta. Logo a restauração de D. Pedro he syepnima do predominio Luxitano no Brazil: isto he claro, he incontestavel, he evidente.

E amará a Independencia o Brarileiro, que não sacrificar a propria vida para embaraçar a restauracáo? Se 1). Pedro reempolgar o Throno do Brazil, de quem seremos nós independentes ${ }^{3}$ Des Pórtugue\%es? Pelo contrario elles serä̃o outra vez nocsos se nhores,' e penhores ressentidos, lis
sequiosos de vinganças. Ess mesmos filhos do Brazil, vergonhosos, e infames, que desejà , e promovem o regresso dèsse Principe, nosso implacavel inimigo, serviráo' de degra:s para a gloria, e elevação dos Portuguezes ao tnesmo passo que por estes serào sempre olhados com o desprezo devido a os perjuros, e traidores.

Forad brilhances, ${ }^{\text {e }}$ pomposs ${ }^{2}$ os Festejos da nossa Indepenaencia : porén cumpre, que quarios celebráraõ tão faustoso Dia, estejad dispostos a repellir cons todas as suas forças qualquer tentativa do Tyranno Braganca. *ahím? contemplação com estr monstró, que huma vez atraicoon-nos, e ainda fertende subjugar nos. Guerra, Brazileiros, guerra de moite do Dr àe de Bragança, e a todos os seus ,יrversos seguidov res, se elle atrever se anôr o savrilega pé em qualquer p.rn da terra da Sinta i ruz. Neste nee rio nad admittamos in tifferentes. Aitieipemos o ultinin: torrivel dia do Universo, em que so verá direita.
querda: iraquella ò classificaras.
Brazil. os seas digass filhus quer rat
adoptivos, nesta appareça o infatha
proscriptos, votados á seprovaça, eter-
sitemos por hum só ziomento. Iriunfar, ou njurrer' com tronta no mmpo da batalhar 'Ioacs dexes mos concorer yà rasão das nossas forctì , ....
 dir a ennada, maneje a penna, grité, ou lyáie,

- juido dos pés, ajude a fazer caituchame, as
'las Brazilcina, nsôminoso, ncs animara' com 'es yersuasôes; e a victoria vern' uese. $\cdots$ infames, 0 ²…il não torma ateaz.


