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

20 DE DEZEMBRO DE 1837


NERIODIGOSFMPREMORAL, FSOPERACCIDENS POIITICO:

Hlunc servare modum nostri novere libelic Parcere dersonis, dicere de witiis.

Marcial liv. ie. Epist. 33.

Guardarei nesta folha gs re, ras moas. Que he dos vicios fallar, não das pessoas-
$\because$ O que póde a Religião de Jesus Chuisto.
No meio das charnecas da Branha em hama encumiada entre la RocheDernari, e Redon eleva se a pequena povoreãu de Fregèac. O espirito de seus habitan'es conservou-se tão religioso, e lão puro ainda na maior forca do terror durante a Revolução Franceza, que o seu Cura, o Padre Aurain não fora obrigado a fogir, ficabdo entre os seus parochianos, a quem fallava de Deos, e ensinava a virnde, como o lizera cempre en lempos de paz, e de felicidade. Fregéac assim refigerada pelo rocio celeste pareaia hum jardim na aridez do descrto; os fieis das parochias visinhas para ali concorriâo às escondidas a fim de assistir aos Sanctos Myoterios, e de se sariar mas puras agoas do Evangelho.
'Toda vez que o Sacerdote tinha de Celebrar, meninos, que andavão guardando o. rebanhos, erão postado, por seus pais ras emminencias do caminho; e cada hum com seu huzeo era obrigado a tangello, apenas devisasse na estrada roldados da Republica. Dado este signal,
feclurãoes? as portas da Igreja, os camporites continuavão nos seas trabalhus campestres, e os extranhos voitavão armados para a sua aldeia sem se suspeitar, que aliainda se adorava o Deos; que adorado fora sempre por nossos maiores.

Hum dia dessas grandes Festas, que ontr'ora se celebravão com solemaidade, estava a Igreja cheia dos habitantes de Fregéar, e dos piedosos Christáos da virinhauct. Dstava o Padre Aurain no allar: a cabava de pronunciar sobre a Hoslia as palavras sayradas: Deoshavia descido da gloria celeste ao 'Templo rustico; a multidão respeilosa adorava em silencio; quando ao longe suốu o signal de alarma. As mulheres assustão-se, e põese em movimento: erguem-se os homens; só o Sacerdote se mustra imperlerito. Cumpre, diz elle, que se complete o sacrificio: Deos està comnosco; oremos, meus irmão3: e incliran-do-se sobre o alfar, humilhousse, bateo nos peilos, e convumio a Hostia, e o vinho consagrados.

Augneriarse o berborinho na porta
da Igreja : correm os camponezes, e hum menino apparece gritando" Fuja, Sur. Cura, fuja, que os soldados já estão na povoação, e vem atraz de mim." Mal timha tirado o Padre as vestes Sacerdutaes na Sacristia, quando assomão na porta da Igreja donss dragões da Republica: o Cura he avisado, e cuida de passar para o cemeterio: enconira ali outros dous, que o querem agarrar; mas elle traspõe o muro, e mettr-se pelos campos: ali o perseguem os soldados republicancs; porem o Cura vigoroso, e senhor das veredas, escapa-thes, e chegando á margem de ham rio, alira-se a elle, e o atraressa a nado: segue the o curso, ganha os campoi d'além, sobe-se pelo recosto de hum monte, e jà está salvo dos que tanto o desejavão assassinar. Entre tanto ouve gritos de quem pede soccorro; torna atraz, e vè hum dos dragõer, que tambem se lancára ao rio apoz delle, debatendo-se nas agtas, indouse á baixo, e acima, e prextés a afogar-se. O Padre, que havia ensinado a Caridade, yue pregára o perdão, e mandara ans homens pagar o mal com o bem, não foi surdo ás vozes de huî́n inimigo, que clamava por soccorro. Eile desce acodadamerte a colina, e com tanta presteza, quanta empregàra pouco antes em evadi-ne. Arremessase á corrente; por muitas vezes mergulha, e vem a flor d'agoa para segurar o soldado, que se afoga, até que consegue salvalo, levando-o para a margem opposta: e ali por entre hamas mollas busca reanimar o soldado, dando-ihes fricceões, emborcando-o, \&c.

Torna finalinente a si o Dragão, e espantado the diz" He possivel, sethor, que me salveis a vida vós, a quem en perseguia para vos dar a morte?" Aqui estou responde-the o Padre, feito vosso prizioneiro: já vos não posso fo. gir: aqui estou, matai-me, se quizer-des."-Antes morra eu, responde o Dragão francez; do que attemar contra os vossos dias. Enganàrãuon, senhur:
a toda hora nos repetem, que os Padrés são os nossos mais crueis inimigos; que só querem sangue, e não re pirâo se não vinganc̣a. -- Meu amigo, replicou - Padre Aurdin, agora acabaes de ver, se nós só respiramos vinganc̣a. Em sal-var-vos, como vos salvei; nẫo fiz outra cousa mais, do que cumprir com o neeu dever; e todo o Padre, todo o Chistão assim devia obrar: eufui feliz em li-vrar-vos da morte; eitou satisfeito; dou graças ao Ceo; daias vós tamben, e nunca mais persigates aos que servema Ders, e nelle crêtm. .-
"Retirai-vos, meu Padre, diz finalmente o soldado, retirai-vos; que lá vem os meus camaradas; e nòs hào sabemes, se não obedecer. Fogi; que eu irei ter com elles, e thes dirti, que vos sumistes; pois que não serão ellea tão humanos, como eu. A Deos, mea bou Padre: nunca me saireis da memoria : eilos, que se aptoximãa; reticaiovoss Separárão-se, e o Padre quasi exinanido tracton de escender-se. O republi. cano ajuntou-se aos seus camaradas; e tal era o furor desses homens da Revoluçáo, que aquelle, que acabava de ser saivo, nâo ousou fallar do seu bemfeitor, grardando silencio à cerca do heioe da Religiáo Christá: o temor fez emudecer a gratidão, que o soldado sentia no fundo da su'alma, O Padre Auiain ainda vive, e hoje lie Cura da Paruchia de Derval.

> | (Trad. do Catholique Magasin |
| :---: |
| Retigieux.) |

Vinde cà meus Filosofos sensurlistas; vinde cámeus eutonados diociputos de Epicuro, de Hobbes, de Helvecio, d' Hohac, e do Sne. J. Bentham; delicias da nossa Mocidade Litteraria, vós, que com ente, vors mestres redrais toda a Moral ao prazer, e ádor dof sentidos, não reccnhecendo outro nenhum movel das acceôes humanas, dizetome, como explicareis com a vossa dourina
exclusivame'nte sensualista of espantoso sacrificio desse Ministro do Homem Dees? Mostrai-me hum só Filosofo quer antigo, quer moderno, que exposesse a perecer a fim de salvar a vida a hum inimigo, que tanlo empenho fizera por lh'a tirar? Apontai-me em a vossa ei-cola-a!gum excmplo de tal desinteresse, de tal magnanimidade, de tal desapégo ao maior bem do mundo. Os Filosofos sabem muito duvidar de tudo, emtrulhar tudo, engrazar pomposas frazes em louvor da virlude, que bem poucos praticão, e tornar o homem huma maquina calculidso, emminentemente muquenca, e velhaca; mas só Jesus Christu nos veio en inar a ser vituoson, e justos, so no Evangelho se encontra a verdadeira Moral, aquella, que nos aproxima, eassemt lha à Divindade.

Que discipulo de Bentham, apavonaIn com as luzes do sectilo, arriscaria - ima propria vida para salvar, nâo a de lium pai, não a de huma mài, de hum irmão, on de huma esposa; mas a do seu maior inimigo, a de hum perseguidor, e acerrimo assassino? Se conforme ao systema desse celebre Jurisconsulto lug!ez os unicos moveis das ace çõe humanas são prazer, e dor, ou por cutre, o interesse pessod; que prazer fizi o, que interesse em summa vinha a esse Padre de salvir com gravistimo risco da plopila a vila de semelhante mimigo? Confessai, mens Filozolantes, que a Moral d, vosso Beutham, e de toda a escula materialista, e atheista, he a Nomal do eguibmo, he infelizmente a Moral de quantos eó acreditao na felicidade deste mundo, nãı a guardando a terrivel aternidade; mas a Moral de J. C. he a Moral unica verdadeira, he a Moral, que felicitamlo nos nesta vida, conduznosá ${ }^{\text {lomaventuranca, e quasi nos iden- }}$ tifica.com o Ente Supremo. A Moral de Benifam tem tornedo o Brazil (com honrosss excepcẽées) huma associac̣ão de egoistas, relhacos, e tractantes : mas sò a Mural do Divino Mestre nos porá
no caminho da rirtude, e conseguinte. mente da prosperidade publiea.

VARIEDADE.

## Discurso do Padre Antonio Vieira so: bre a dilação dos Ministros em nâo despacharem os requerentes

Quando? Esta he a ultima circunstancia do nosso exame. E quando acabaria eu, se houvera de seguir até ao cabo este guando? Quandu fizem os Ministios o que fazem? E quando fazem o que devem fazer? Quando retpondem? Quando deferm? Quando despachão? Quando ouvem? Que até para huma audiencia são necessiarios muitos quandos. Se fazer.se hoje o que se podéra ter feito hontem; se fazer se amanhã o que se devéra fazer hrije he materia em hum Reino de tantos escrúpulcs, e de damnosmuitas vezes irremediaveis; aquelles quandos tão dilatados, aquelles quandos lão desaltendidus, aquelles quandos tâu eternos, quanto devem jaquietar a consciencia de quem tiver consciencia?

Antigamente na Republica Hebréa (e em muitas outias) os tribunaes, e os Ministros estavão às portas das Cidades, Mas q' ra-ão tivet ão aquelles Legisladores para siluarem este lugar aos tribunaes, e para jorem ás porlas das Cidades os seus Ministrus? Varias rasões apontão os Hintoriadores, e Pulilicos; nas a principal, em que todos convêm, era a brevidade do despacho. Vinha o lavrador, vinha o soldado, vinha o estrangeiro com a sua denanda, com a sua. pretençã, com o seu requerimento e sem enirar na Cidade, voltava respondido no mesmo dia para sua casa: de sorle que estavão tão promplos aquelles Ministros, que nem ainda dentro na cidade estaváo, para que os requerentes nâo tivessem o trabalho, nem a despeza, rem a dilação de entrarem dentro: mas saibão os requerentes a differença $d^{\prime}$ '
aquella era á nossa, para que se não lasthmem mais. Antigamente estavão os Ministros às portas das Cidades; agora estão as Cidades ás portas dos Ministros. 'Ianto coche, tanta liteira, tanto cavallo. (que os de pè não fazem conto, nem delles se far conta) As portas, os pateos, as ruas rebeutando de gente, e o Minist ro encantado, sem se saber, se está em casa, ou se o hà no muado, sendo necessaria muita valia so para alcancar de hum criado a revellação deste mysterio. Huns baten, outros nâo se atrevem a bater; todos a experar, e todisa duceperar. Sahe finalmente o Ninistro quatro horas depois do sol ; apparece, e desapparece de corrida: ollão us sequerentes para o Ceo, e buns para os outros; aparta se desconcolada a Ci dade, que esperava junta. Equando haverá outio quando? E que viváo, e ohtem com esta inhumanidade homens, que se confessão, quando procediao om tanta rasão homens sem Yè, nem Sdcramentos? Aquelles Mitistros, ainda quando despachavão mal os seus requerentes, faziâo-lhes trez mercês: poupa-vão-thes o tempo; poupavãoltes o dinheiro; pouparão-lhes as passadas: os no-sos Ministios, ainda quando vos desparhão bem, fazem vos os mesmos trez damnos. U do dinheiro; por que ogastaes: o do tempo; por que o perdeis: o das passadas; par que as multiplicaes. E estas passadav, e este tempo, e este dinheiro, quem o hade restitui:? Quem hade ristituir o dinheiro a quem gasta o dinhtiro, que não ten? Quem ha de estiluir as passadas a quem da pasalas, que nâo póle? Quem ha de restituir o tempo tấs precteso, e tåo perdido? D:lata o julgador oito mezes a demanda, que se pedcira concluir em oitodias: dilata o Minist ro oito annos o requermento, que se devia acatar em oifo homas. Eosangue do soldado, as ldgnimas do orfão, a pubriza da vísa, a attlictẹa, a confusão, a desespração de lantus miseraveis?.....

A dilacão são dous males: o desengano sem tilacáo he h m mal temperedo con hum bem; por que se me sâo daes o que $p{ }^{\prime}$, a a menus linuts-me dique padec̣o. Liviaes-mu da suspenc̣án; li-vaaes-me do cuidado; livraes-me do engano; livacs-me d'unsebcia de minha casa; liviaesome da Cóte, e das despezas della; livraes-me do vosoo tribunal; livraes-me das vossas escada; livraes-me dos vossos criadus; en fia liviaes-me de vós. E he polico? Pois se com hata desengano dado a tempo os homens ficã: menos queixosos, o governo thais repuledo, o hei mais amaly, e o Reino mai, bem servid '; por que se ha de enm treler, por que se ha de dilatar, por que se não ha de desenganar o pohre pretene. dente, que tanto mais or empobreceis, quanto mais o dilataes? $S \geqq$ nãu ha cabedal de fazenda para o despacho, não ha. veá hum Não de trez letras para o deseagano? Será melhor, aue elle se decengano, depois de perdido? Eque seja o vosso engano a causa de se perler? Quereis, que se caide, que o sustentaes na fulsa esperança; por que sáo mais rendosos os que espera, que os denen. ganados? Se the não pultis daro ques The negaes, quem the tha de restituir que the perdeis?

Cartn que hum sujecito aqui escre.eo a hum amign no Rio de Janeiro, enco-mendands-the o seu retracto.
...... As pulseiras da noiva sej:o do ultime gosto, e as mais bem garantidas, que ahilhouver por causa do grande tom. Sobre tado the roge a encomenda, que the fiz do meu retracio paris a dita nuya trazer ao pescojeo; e quero-o bem genuino, e bastante atugiafo; por que aqui, meu amigo, não há hum só Retractista, que preste; e nesso Corte dizem-ine, que is hà peritimos, e sublimes na dintimica da pintura. Aấo se esqueça de explicar bem as minhas feicörs ao dito Pintor; pois Vin. ba de estar hein leml,rado de mim'; e diga-the, que a marquinha, que teuho ao pe do mariz, meHor será, que m'a ponha a baixo da bliarla; e tombem nầ me retracte com sumssas: por que já as rapei. \&c.........

Pera: na Typ. de M. F. de Faria. 1857.

