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

$$
\begin{gathered}
15 \text { DE ЛULHO } \\
\text { DE } 1837
\end{gathered}
$$

SABBADO 15 DE JULHO


# (1) GARAPUCTIRO. 

## PERIODICO SEMPRE MORAL, F SO'PERACCIDENS POIITILO:

 /liul servare mudum nostri novere libelie Guardarei nesta follata as reatas boas, Parcere personis, dicere de vitiis. 33 Que he dos vicios fallar, näo das pesjoasa Marcial Liv. io. Epist. 33.O Magnetismo animal.
He comsa muito ordinaria o sonbarmos com objec:os, que temos lido com altenc̣ảo, e interssse, o que succede muitas veses ou pelo estado de excitamento, em que fica a imaginaça em consequencia da leitura, ou por outra qualquer cousa; pois até hoje os Phisiologistas ainda ignorão a rasão sufficiente dos sonhos. O certo he, que muitas vezes estes versão sobre as ideias, que mais nos occupão, quando acordados. No estado nurmal, no vic̣o da juventude, nessa idade das esperanças, das paixões felizes, e das illusões, os sonhos são ordinariamente agradaveis, e lisonjeiros. A Menina solteira sonha muitas vezes com o seu futuro consorte: o moc̣o com bellos cavallos, com doces companhias, \&c. \&c.: o homem feito sonha com thesouros, com honras, com distincẽos ; o velho pelo contrario ordinariamente he acomettide de sonhos desgostosos, de imagens lugubres, como sejaio sepulturas; cemeterios, \&c.

No estado de enfermidade tem-se obser vado, que o hydropico, por ex, sonha muitas vezes com agoe, ofebricitante com sangue, \&c. \&c.

Apezar de me náo haver dada a os estudos da Medicina, todavia he huma Sciencia, que muito preso; e por isso gosto de ler essas materias. Estava pois a ler o Curso Elementar de Hygiena do Sr. L. Rostan : e muito me interessou o seu Artigo - Magnetismo animal, que não he outra cousa mais, do qua o Somnambulismo artificial. Este respeitavel Auctor diz, que o Magnetismo animal a principio he hum estado particular do systema nervoso, estado insolito anómalo, que appresenta huma cadeia de fen menos phisiologicos até hoje mal apreciados; fenomenos ordinariamente determinados em alguns individuos pela influencia d'outro individuo, que exerce certos actos com o intuito de produzir esse estado. Quanto ás pessoas, que exercem o Magnetismo animal os principaes fedomenos são: a somnolencia, o somambulismo, ©
hum estafo convulsivo. O somno he caracterisado pela suspensão completa do exprcicio dos sentid s; o somnambolismo pela faculdade de fallar durante o somno, de reconhecer os objectos externos por meios insolitos, e desconhecidos, por nâo ouvir, se nàs as pesso:s, que tocão no sujuito magnetizado, \&c. Ob-tem-se a magnetigacion por buma vontade firme, por hum vivo desejo de a conseguir, e por gistos : estes consistem em correr com as mãos de cima para baixo, e de baixo para cima sobre - trajecto dos nervos dos membros, em exercer certas pressões em diversas partes do corpo, \&e,

Não fallâo Escriptores, que desd'o celebre Mesmer tenhão atirado para o paiz das Fadas, e feiticgras, as histo. rias do Magnetismo animal: mas o Sr. Rostan, e outros sabios dos nossos dias tem appresertado factos tào extriordinarios, alias examinados com h:ma eritica tão apurada, que hoje não su duvida da existencia dessu fenomeno expantoso, e tal he a conviceão a esto respei. to, que jú existem Leis prolibindo com severa punicão o magnelizar; po: que a pessoa magnetizada fica na plena dispozição do Magnetisador, o cqual pode fazer, e determinar dlla o que quizer.

E que espantosos frnomenos de sownambulismo nis appresenta o ansmo Sr. Rostan! Ello cita varias oborvacoues do Doutor Pététin a respeito de somnambulos. Muma rapariga, depois de haver sofrido violentas convulions, perdeo de todo os sentidos: estava infmovel, com os olhos fechados, e cantando mũi apaizonadameute: os membros col cados sucessivamente em posições mũi encommodas, conservavão aquella, que se thes dava. Não houve excitante capaz de a fazer tornar a si, até que casualmente este Medico pondo a mão na região epigastrica da enferma, disse -- Muito sinto não poder fazer, que esta Senhora deixe de cantar .- Pois sim (respondso ella immediatamente)
não gantarei mais, Senhor Doutor. Conlinuou este afallar-the sem obter resposia alguma. Poz novamente a mio no epigastrio, e lozo foi ouvido, eccu. tificou-se, que a enferm só ouvia pro estomago: e o mesmo assevera, que as sentidos du gosto, e do olfato rezidia na mesma reg̣iáo da enlerma, e até o semtido da cina; por que applicar-do-se-the ali com todes as cautellas varias iguarias a todas conheceo, e appre-sentando-The o Facuitativo muitas cartas de jogar, a enferma, que tinha os ohos perfeitamente fechados, desse husa por huma sem se enganar,

O mesmo Sr. Rostan trazo cazo maravilhoso de huma somanbula, que elle tractava., Paguei do meu relogio (diz elle) e o puz trez oa quatro polegadas a baiso da occipital da enferma, epperguntei-the, se via algrama consa (Advirtao os que na sabem destes nomss. que occipitar 1 e o osso, que forma a parte posterior do craneo, he a parto trazeira da cabect.), Smiejo hisma couma brilnante (respondio a enferma) e que me encommoda -. E o qua be, que redes? (tornou-lhe o Pro-fessor)--Nâo sei, não posso dizer. -. O-a attmodei bem -- Dizei agora? Depois d'hum mamento de grade attencão disse -- He hum relogio - ba que sabeis. qua be ham reiogio; (diss:-lise o Senhor Ferrus, que astisia á experiencia) di-z"i-nos, que horas sio: OOb! não; iss: he muito dificil -. Alterdei; repa= rai bem -- Eu farei a diligencia: tal viz vos difict as horas ; mas nào poderei dizer os minutos, calou-se, e depois d'algus instantes de graude altencão disse a enfermax- sao 8 horas menos 10 minutos -O que era exacto. O Sr. Ferres repeiin a experiencia, pondo os ponteiros do relogio em dilementers horas, e pondo. o na ocepital da Somnambula, esta, constantemente acertion sen dyereparia de hum minulo. O já citado S. Pé bita faz mencào de pessoas magretizadits, quae lallavào Lingoas, que nuscia aprondeiao,
e que fazião oulras couzas igualmente maravilhosas.

Andafa eu todo embebdo na lic̣âo deste livero admirarel, quando tuma note, apenas o sómno se apoderiou dos meus sentidos, entrei a sonhar com o Sr. Rustin, e com Marnetizadores, e Magnetizados. Vi.me elevado ao mais alto pico do Chimburazo juntamento com - dilloSr. Rostan, que me servia de ex$p^{\prime \prime}$ 'icador dos fenomenos; e d'ali se me representarano todas as Provincias do Brazl, resumidas em hum só quadro. Fez-me forte impressans hum individes mãi lepido, müi casçuillo, e mũi trè. ferro, e desiaguieto, que quasi voava de Privincia en Povinea, que se mellia por todns as Estaches Publicas, que andacr por todas as Ficolis, que se intro. duzia no silo dus familas, que fallava carinhoso, familiar, e zombeteiro com os Leginim tires, com os Mapistrados, com os Professores, comos Militares, com os Funccientrios Pullicos, com os Negociantes, apertando a mão de hua, abractudo outro, surrindo-se para todos, Que he aquelle sujeito borboleta, qua vóapor tovia a parie, e embludo se m tte? Prequat itu ao mpa Doutor) Aquetle heróe (reqpondeo-me) dizem ser de origm farlza: be Vr. Egoismo, o mater Magetizator do Sesulo :9. Foi o methor discipula dilelvecio, do $\mathrm{Ba}-$ rão dhthae, de Diderot, e da escola sembalista, Atheista, e materialista do Stedo 18. Foieste Sro, que magnetizau a co armates Patriotios da Revolucto Franeser, isto be; a Couthon, a Fabre deglantine, a Lahon, a Marat, a Sans Juste, a Incharsis Choors, a Carrier, a Danton, a Pouquier Tenville, a Camile Desmonasa, a Billad Varennes, a Vergmiaud, a Chabot, a Henriot, a Robespierre, e a toda a comitante caterva dos façahosos regeneradures da esprete humana. Fse Filosofo maguetizou completamente ao Grande Napoleaso, e Ip pis de haver frito o mesmo pela mór parte das Eetadus da Europ?, pas-
sou-se ao Novo Mundo, onde pretende masnetizar ludo.

Ví com grande pasmo эоtal Mr. Egoismo magnetizando: tuma grande parte dus nessos Legisladores, que desdientão tão pudião wais deixar se condurir pela :ua inflarncia, e determinacões. Alruns, que erào perfeitamente ediotas, e cutros conpletamente ignorantes, logo que a eleicâo os hablitava para a Maçnctisac̣áo, torracão-se instruidos, conhrcião meHor o espirto das Leis, do quas Montesquiets, fallavão em questõ s de Direito Pablico sem nunca o hiverem nem lido, sabiâo Lingoas sem que as livessem estudado, e todos os seus discursos. todoz os seus votos tenhão o cunho da sthedoria: e como o marnetismo offerece sempre fenomenos mũi variados, vi em grande cunfurão as nossas Leis: derrogadas hoje as que se fizeräo hontem, conciderado este anno por justo, o que o anno passado se reputou inie quo. Cada bum appresentando seu Projecto mũi distincto dos outros, e quasi iodos vindo a parar em tributos sobre o Povo, e mais dinheiro para os amgos, e aflhados.

Vímuitos Dezembargadores, e outros Magistrados a quem Mr Ego smo andava magnctizands por toda a parte, e por toda a parte observava com admiraçáo, que as sentencas erâo postas em leilão ${ }^{\text {a }}$ quen mais desse. Ví Empregados da Fazenda magnetizados, cuja mania era emplgar quanto podião dos dinheiros pablicos. Ví Commerciantes magnetizados, vendendo gato por lebre, e are mando humas contas, que par ciâo inspiradas pela Arithmetica da Officina de Caco. Ví Advogadoz, e Procuradores magnetizados vendendo as cauzas, como se forão couves da sua horta. Ví Padres magnelizados, pondo $\mathrm{\epsilon m}$ almoeda os Sacramentos, e especulando mercantilmente sobre a grac̣a de Deos; até vi algumas infelizes magnetizadas por Mr. Egoismo, vendendo escandalosamente a propria honra. A todos esses magneti-
zados ouvi proferir blasfemias horriveis. Hum dizia : isto de alma he huma invensão dos Padres, e Frades : não existe tal cousa: o que em nós pensa, quer, ama, \&c., be hum fenomeno fizico, proveniente dos differentes movimentos da materia cerebral, tanto assim que armados do escalpelo podemos mostrar no cerebro, como se fòra huma marmota: aqui está a percepcão, alí está o juizo; e n'aquell'outra membrana parede meia o raciocinio; acolá remeche-se a imaginac̣ão, ao pé d’aquelles nervinhos habita a memoria, a vontade bambole - e n'aquelle liquido. \&c. \&c. Outro afirmava, que a Eternidade he hum sonho, assim como Ceo, e Inferno: que esta vida he tudo, e além desta nâo hà mais nada : pelo que deve cada hum Cartar-se de prazeres, saciar as paixöes custe o que custar, gema quem gemer. Alguns por muito favor admettião a exisPencia de hum Ente Soberano, creador de tud, mas que este existe em absoluta indolencia a nosso respeito, sem se embiraçar com o que vai por este nosso mundo: pelo que vicio, e virtude são invenc̣ões humanas, sâo hum resultado do salutar principio do interesse, que deve ser o regulador de toda a especie humana. Alguns finalmente sem mais preambulos exclamavão -. Não há Deos: - mundo he nosso: o mundo be hum jôgo, no qual só ganhão os mais dextros pelotiqueiros.,, Comedamus, ct bibamus; cras enim moriemul., Tocı a comer, e beber; por que loso morreremos. O Senhor Rostan estava profundamente pensativo, e Mr. Egursmo saltava de contente, e dava mosiras tle extraordinario jubilo.

Volvendo as olhós deste quadro horrivel para a innumera classe da gente do Bello sexo, ouvi muitas Senhoras casadas, em grande agastamento com seus maridos, e usando em seus incessantes discursos de Apostrophes, de Alegorias, de Metaphoras, de Ironias, de Enfasis, dt Reticencias, de Prosepopéas , e Idolopéas, de Hypothiposis, como se forão outras tantas Demosthenes na sua Oraçáo pro Coronide contra Eschines. Ouvi a innumeraveis Senhoras solteiras, e viuvas, exprimindo-se em Ediomas, que nunca aprenderão. Humas dizião em Latim," Marıtare volo jamjam : outras em Francez, ue veux me marier deja: outras em Italiano, Io voglis maritare digia. mas posto que se servissem de differentes Liagoas, todas vinhão a dizer a mesma cousa; isto he: Eu queio casar, eu quero casar já. Pasmado de tanta raridado perguntei ao méa Explicador, se aquell. S: uhoras tambem estavão magnetizadas; e responden-me, que sim. RestuqueiThe, se o estavao pelo mesmo Mr Egoismo: disse-me, que nào: que o sen Magnetismo procedia de certo principio intriaseco, que nâo se dignou indicarme, por mais que me mostrasse desejoso de saber, de maneira que ficou para mim sendo hum mysterio a rasão suffe. ciente por que todas desvivem-se por casar.

Nisto acordo já dia claro, e vejo adiante de mim o meu famulo com has. ma sedula de dous mil reis, dizendo-me que ninguem a queria receber sem rebate de 160 reis. Quasi pergunto ao rapaz, se tambem estava magnetizado.

