## O CARAPUCEIRO

$$
\begin{gathered}
19 \text { DE AGOSTO } \\
\text { DE } 1837
\end{gathered}
$$



## PERIODICOSEMPRE MORAL, E SO'PERACCIDENS POIITICO:

Hulu servare mudum nostri novere libela - Parcere personis, dicere de viliis. Mare:ial Liv. 1o. Epist. 33.

Guardarei nesta folla as resias boas, Que he dos vicios fallar, não das pessoasa

Grande, e feliz descoberta em o nosso commercio.
Muito engenhoso he o espirito d'industria! E ninguem me venha cà dizer, que entre nós està ạinda muito atrazada a Sciencia Ecconomica; por que bem poucos tem estudado Smith, Ricardo, Mill, Sismondi, J. Baptista Say, MacCuloc, J. Droz, \&e. \&e. Em outros teropos, quando era livere, e mui sanctamente periniltido o tratico d'escravatura, os naris, que vinhiáo da costa d' Afica, traziâo-mes milhares de bracos pata a nossa agricultura, $f$ mais servi. cos; trazẫonoscera, centos panos lecidos, esteiras, marfim, e ouros generos d'aquelle paiz em troco dagoa-ardente, de missangas; de doces, \&c., que paia ali mandavamos em nossas especulaçues. Appareceo a prohibic̣ão do trafico de escravaris dos poitos d’Africa, e parece, que devia cessar quasi de todo o comercio com aquellas terras, visto terse ac bado o principal, que era a compra dos nossos semelhantes.

Com effeito nós Brazileiros, que sobre serinos hum alambre de filantropia,
sabemos respeitar a Lei com hum escru. pulo Religioso, nunca mais mercadeamos em carne humana; ja nunca mais inportamos hum só Africano: e o que se seguio d'ahi? Abririamos mão do Commercio da costa d'Africa? Não certamente Graças às luzes do seculo, gracas ao engenho maravilhoso dos Brazileiros! Se nos deixamos inteiramente da mercancia dos escravos Africanos, descobrimos hum ramo de conmercio tanto, ou mais lucrativo, que aquelle, commercio nunca visto sim ; mas mũi licito, mũi decoroso, e que prova sobejamente o nosso progresso na Sciencia Ecconomica. Este novo, e prodigioso ra-mo de Curamercio são Pipas d'agoa salgada!!! Quem tal diria? Quem poderia prever, que agoa salgada d'Angola vitia a ser hum manancial $\cdot$ de riquezås para o nosso Pernambuco? Ora em verdade se nossos pais, e aros resuscitassem, ficariâo todos estuporados de pasno, e eadmiração à vista da sagacidade, à vista do maravilheiso progresso de seus filhos, e netos. Se pego no Diario, e vou: me às Entradas de enibarcações, leic
cada passo - tal navio d'Angola - CarEa - Pipas d'agoa salgada - Loga, tenho en inferido, a agoa salgada d'Angola tem grande prestimo entre nós; porque a utilidade na rasão composta da raridade he a medida do valor das cousas. Serà agora a agoa salgada d'Angola alıuin especifico de certas enfermidades, e conseguintemente muito estimada nas boticas? Terà virtade particular para humedecer, e renovar a carne sécica, afin de methor acodir ao pao, e por conseguinte muito estimada desses armazen: ?

Fazendo hum dis este reparo a certo maganão, e piecuntando the, que pres. timo poderia ter agoa salgada d'A agola para ser hoje hum ano concideravel ramo de commercio entre nós; responde-o-me com ar zombeteiro nesta subatan. cia - Ora, meuamigo, Vm, parece-me ainda maito innocente. Pois ignora a prefeicãa, a que tem chegado a Chimica ${ }^{\text {P }}$ Nó $\dot{\text { jo }}$ ja temos por cá Chimicos muito mais destros, do que Rovier, Mongez, de Lametherie, Elainville, Arago, e Gay-Lussac. Tolas essas pipaz d'agoa salgada, que Vm. lé nos Diarios vindas d'Angola, elles as couvertem em negros novos; e nem fique por isso muito admirado; por que deve de estar lembram do que a Historia diz de Dencalião, que converteu pedras em homens, esua mulher Pyrra mudava as mesmas pedras em mulheres; e não era menos chimico, e pelotiqueiro o famoso Cadmo, que semeava dentes, e nascião-lhe soldados armados, e promplos, como se fus. sem para huma revista. Por tanto nâo fique lão espantado com exta nova: por quese em seculos barbaros jà honve titiriteiro tão astuto, e até huma senhora, que de pedras fazão gente; não he muito que hoje, no seculo dos progressos, e das luzes, haja quem metamorfizée agoa salgada d'Angola em bellos negrinhos novos para o servic̣o dos filhos de Deos.

Que descoherta, amigo e Sr. meu, que descobertà! Ca os nossos Chimicos, ou Alchimistas deĩo yuinau nos Surs.

Inglezes ; por que que importa, que esates andem cruzando os mares para embarac̣ar o trafico de eseravaria; se não podem embaracar a exportacaio, e im. porlac̣ăo, d'agoa salgaila d'angola, a qual os novans pelotiqueiros sabein transubstanciar em escravos novos? E que belios pretinhos, fudus da natureza de Vemus! ( Vizen, que esta deosa nascera da espuna do mar.) Pode haver cousa mais licita? Nao se quebratazo os Tractados, não se infringem as leis; por que nào commerciamos na compra d'es.cravos novos: permutamos sim os noso sos generos por agoa salgada d'Augola, agoa prodigiosa, que passando por vario as opracães dos noss:s bons Chimicos, toda se converte em molequinhos, em negrinhas, \&c. \&c,!

O que seria de nós, se não fóra a es* cravatura? Quem lavraria os nossos campos? Quem nos plantari, limparia, e cortaria a cana de assucar? Qnem fa Bit todo o nosso serviço domestico? Quer a raça Africana nascesse de Adão, como querem muitos, on inmediatamente de Cão, segundo filho de Noé, como entendem alguns, quer the provenha a cór preta de huma reticala, que hà nulles entreo derma eo piderse; o certo he, que Deos, quando os formoa, foi ja destinadanente para supportar o pico da cana: e comosem o cultiva des. ta planta não poderia subsistir o Brazil, segue-se, q' he mãi licito, e mũi justo'o captiveiro dos Africanos. He falso, e falsissimo u dizer-se, que estes são nossos semelhantes; e quando ofossem, o q' nos deve dirigir sobre tudo he o nosso inte. resse, ou utilidade. Ora os pobres livres entre nós não se querem sujeitar ao servico, eqs poucos, q' se sujeitão, he por hum preço exorbitante, e nâo estâo para sofrer bofetöes, chicotadas, e surras. O escravo não he assim. Embora suja elle, que nos plante a canf, que the déas !impas precisas, que a corte, que a metta na moenda, que carregue em fim com todo o trabalho, do sol, á chava, ao frio;
en quante nós recolhemos contos e contos de reis dos nossas safras; em quanto galeamos aseada, e ricamente; em quanto nos banqueteamos lanamene á custa do seu suor, e mutias vezes á custa do seu proprio sangre, elle contentarse dom hum nojentissimo trapo, que avaramente lise cobre a vergonha, e mata atome com hama triste porwinacula de carne secca da pior, fápor inso conhecida nos armazens cum o nome de carne de fabrica, e alguns pathados de farinha: logo uào se pode prestindir da eseravatura.

Dabulde se tem Vm, afrado em seas escriptos por combater a dontrina do inm teresse, coms principios umizo detodasas acço s moraus. He nathar em ferro fio. Amor do ben asoluto, on da urdma uesiveral, hei do duver, senss intimo, consriencia, bmamidude, Religiào, tudo nâo passa de invento dos homens. O unico principio cerlo, e ver ladeiro de tuins as nossas a coots he o meresne pessanl, quese fanla na dor, : in prazer: tudo, que nos causa prazer ha bom, tudo, que nos causa dor he man.

Huma yez admiltide o principio anico da Utilidude, emmio reprovare $\begin{gathered}\text { esam- }\end{gathered}$ vatura ${ }^{3} \mathrm{O}$ Pabisiaca do Egoisma, J, Benthan detine assim a Ulilidade -... A propriedade de hama ação, ou de bam objecto emagmentar a somma de felicidade, ou em diminair a somma de desgraças do indivi:uo, ou da pessoa collectiva, sobre agual pode influiraaccáo, on o objecto. - Ora a captiveiro dos pretos da costa d'Africa aggmenta a somma de felicidade dos mes sos pretos, e de fuem os compra, e derniaue a somma de desgraças destes, e d'apuelles; logo a escra. ratura no Bazil he cocsa atil, quero dizer; he do intertsse bera enteaddo de hum, e de ontio. E quereri $V_{i m}$, q'lbeprofe a meato destomeasyhgis mod Opreto nas sua terrahe inthinavilmente mais infeliz, do y' en a nossa. Ali HL eatá suicito a todos os descommodo., nates da vida selvagem: ali pelo sél

Citeito de Guerra, em que sempre vi vem, será assassinado, sefor vencido, e maitas veres pode ser pastos de inimigos antropofagos: ali he quazi sempre capliva de seus Rogulos: aqui milhora sem davida de condição; e quem o com-pradesfructa-the o servico; e se para isso emprega ham capilal; este nẫo lhe he improductivo. Embora se diga, que o capital, empregalo na esoravatura, daria muito maior lucro, se fosse em. pregado em assalariar bracos lives ; por que em verdade niza ba, nem pode han: ver essa acquisicao de braçs livjes para - Gbico do assucar no Brazil; e em tal cas: trelhor he algum lucro, do que nenhum: enem se diga, que todos perdemos com a compra d'escravos; por que se assim fosse, ninguem os quereria: Logo a eacravatura he util no Brazil.

Mas crescendo o numerq descravos ( replicão os devolos Benthistas) podim algum dia sublevar-se, e causar-nos a $t$ d s males horriveis: mas aisto respondo, que tal concideração não entra, nem deve entrar no calculo da Arithmetica Moral ; porque que forca pode ter hama dor conjectural, huma dor posivel, ou contingente à par de hum prazer effeclivo, e prezente? O levante dos escraves ou apparecera, ou não, e bem se pode acautelar com hoas leis repressivas; mas o assucar, que me ellos fibrican's he hum prazer seal, prompto, e actual, e conseguintemente o conservar a escravatura he do bea entendido interesse du Brazil.

Creia, mea Amigo, o que lh'eu digo. Vim. está na Cidade, e não vé as cazas? Deixe se de velhas theorias do Claustro, ou do tempo do Rei vetho. Liberdade moral, direitos do homem; leis naturaes, virtude, e vicio sáo sonhoc, são quimeras, são inventos de fanaticos: o que hat de anicannute wal he o interesse de cada hum, he a Arithmetica Moral, que faz que o esperto embace ao tollo. il un lilho não deve amar a seu pai, sa nào por calculo: em o pai não lue po
dendo ser mais util, ou causande-lhe encommodo, fóra com elle: acabou-se o amor. Quando huma mãi perde as noites, e loda se esquece de si para pensar, e amimar o filhinho, náo faz tido isto, se não por calculo. $O$ assassino, que crava o punhal no seio do seu semelhante, rigorosamente nâu he criminoso; pois onde nâo bá líi do dever não se pode dar remorso ; o que elle he, he mau calculista, e nada mais. A intencão em qual quer acto maral he cousa, de que se não deve fazer caso, he sifra à esquerda dos numeros; por que por melhor, que seja a mimha intenção, eu serei desgraçado na rasão somente do erro do meu calculo: linalmente, olhe para o nosso mundo, como elle realmente está doutrinado pela luminosa tocha de Epicuro, que ao depois foi lão destramente espivitada por Hobbes, por Diderot, e J. Bentham, e ainda mais este ultimo, que he o Ma-. nual Politico, e Moral do grande tom entre nós. Deos, se he, que o hà, não fez o homem, se não huma machide calculos, e quiz, que nestes consistisse toda a moralidade das nossas acções. Quando eu salvo ao meu semelliante, que luta com as ondas; quando de o ver neste perigo, e arremeçar-me ao rio, oumar para o livrar nấo ponho em meio hum instante, esta winha accâo he primeiramente elaborada por hum calculo de consequencias, que podem ir de mim até o Preste João das Indias. Quando o selvagem me dá de comer, e de beber em hum bosque, por onde me descarreci, nâo o laz, se não em virtude de hum calculo, isto he ; mata me a fome, e a sede na considerac̣ão, de que algum dia virà de passeio ató a Cidade do Recife, e quererá, que lh'eu pague na mesma moeda. Este
mundo; meu Amigo, he huma grande mieza de Vollaréte, em cuj. jogo só gas nhâo os mais destros. Os methoter cal. culistas são senhores de tudo : e conio os Africanos o são muito men's, que oós, fazemo-los escravo. E quer mator prova da nossa habilidade, do nuso adiantamento, do que saliermos ronverler en escravos as pipas d’agoa salgada d'Angola? Assim contiunamus a ter quem nos-sirva sem fazermos con. trabando, e sem violarmos a lei, vai-lendo-nos somente da pericia da nussa Chinica.

Nada mais disse o socarrão do meu Amifo, e eu de queixo cahido fquei sem lhe saber responder.
$\xrightarrow{-\infty}$

## Snr. Redactor.

Vm. seguramente não vai á nossa I. greja Cathedral de Olinda; pryue se forra alguma vez, nào deixaria de talhar carapuças para alguns Sars. Conegos, que se appresentão no Côro, e atè no Altar calçados de botas. Ora isto parece-me maita sem-qeremonia com as cousas Sagradas. Alé jà vi ali hum Sacrista de tamancos, cantando na muzica. Que exemplónos dã., a nó vutros leigos Suas SS. Prebendadas? Apusto eu, que esses Surs. Conegos nã̃o irião, de botas á casa do Exm. Prezidente da Protincia. A caza de Deos sim, pode-se ir à fresca. Nada, Sr. Redactur, carapucas nesses Snis., a ver, se se corrigem. Ham Padre de. batina, e de bolas, já nâo he deconte, quanto mais na Igreja, e no Allar! Sou Sm. Redactor, seu constante leitor.

O Sacristão jubilado,

Pern": na Typ. de M. F. de F. ${ }_{1} 837$.

