## O <br> CARAPUCEIRO

21 DE NOVEMBRO
DE 1838


Hunc servare modum nofirt novere libetí Parcere Dersonts, dicere de vetiis. ${ }^{\text {Marcial }}$ Marcial Liv. Io. Epist. ${ }^{\circ} 33$.

Guardarei nesta Folha as iesias lues Que he dos vicios faliar, tato dag pesscas

## Fruclos da increduliclade.

Eoligar da Rego., Reino de Por, acgnteceo o requinte, - Hum $\mathrm{prc}_{\mathrm{z}}$ rietario deste paiz indo de hum lugar occulto observar, se o seu feitor, que andara com hum ranxo de hemens de cava, cumpria com os seus dereres, notoru, que tudos traballiavar com cuidado, e bem menecião o jornal, que 3,. pagava, á excepçãode ham velho enen wido, emacilento, que rom dificuldade podia sisteptar atenxada, ea sua peame larefa semprecóm lentidão. O praprietario chamandol contão o feitor the ordenou, intimasse a aquelle $\mathbf{v}$ llio, que ou trabalhasse, ou se fosse embora; per que elle não queria daco seu dinheiro a cmandriões. Ah! Sr., respoudeo com lagrimas nos olhos ofeitor, a culpa deve recahir só em mim ' 'e nisto há culras's aquelle desgraçado velho, que al ․․ não hequem re. presenta : elle me pedio pelo amor de reos, e eu o admilti a raballiar ne tia juinta sem ganhar satario....e e só iara matar a fome. . Se V. m. soc.
bese e emprego, rejá liveráa aquel. las anos, que agura mal pudem sustentar hemi ensada! Aquelle homem, Sr., hedum Religioso!... O proprietario apenas nuvio isto, correo a tirar a enxada das mãos do renerando velhe, e abraçando-o com o maior tránsporte de termara, o levou para sua casa, onde prometleo de o conservar, e tractar com a derencia devida em quanto fosse viro. .- Lo Echo de Lisboa N. ${ }^{\circ}{ }_{2} 69$ de : 3 de Maio do corrente anno.

Aqui estão, mers caros Ltitores, os bons fiuctos da inct duhdade, as belJas obras do mal cecoido Liberalismo. Que homem haverá de tão ferinas entranhas, que possa ver sem magoa o misero estado, a pobreza, a mendicidade, a fome, a que se achão reduzidos os I. '. no de Portugal? O Sultanico, e desapiedado Decreto, que abolio todas essas Corporações, mandava dar a cada individus egresso huma diaria para o. sua sustentacão. Julgou se, yue com ent. redicia ficaria tydo remediado, zo mesato paso gut a colosal rifieza dos

Conventos serviria para amortizar a enormissim: divida publica d'aquelle Reino: maso que acoutcceo? A divida lornoll-se cada yez maier, os pais da Palria encherão-se dus degpojos claustracs, eququbres Religiosus pedem por portas o amargurado pâo, ou trabathão na terra para poderem manter a przada existencia! E que apodos, que motejos, que insultos nâo sofrem elles dos insignes Patriotas, quando lies estenden a humildosa mão, pedindothes huma esmoia pelo amor de Deos: E he crivel, que cidadãos Portuguezes, Ministros da Religião, que abraçàrâo a profissão Religiosa, auclorizada, e proregida pelas leis, a fim de ali passarem os seus dirs. sustentados á custa de seus patrimonios, eque depois de censumirem a sua mocidade na vida claustral, quando a sua a vançada idade sis thes promeltia o doce remanso do sen cubiculo até descançarem de todo na pácifica habitaçãon s mortos, se vejãa privados de tudo, e reduzidos a mend:gar por portas? 'Taes são as beneficas obras do Philosophismo ; tal he a sua tâo gabada Philantropia!

Tudo he queixarem-se esses Senhores do que praticárão os' Frades em favor de D. Miguel, e contra o systems liberal. Primeiramente a culpa d'alguns não devè a recalir sobre todos indistinctamente: mas ainda quando to. dos elles fossem do partido de D. Mir guel, tinhão propedido de conformidade com os sentim .atos imnatos do coração humano. se. estado, que por seus instilutos deva ser indiferente ás formas de Governo, be sem duvida o estado Religioso; por que não podendo os Frades occupar nenhum emprego public̄̃ó, privacus ao encticico de todo's os dircitos politicos, que se importão. elles, que haja huma Monarchia absolata, ou representativa, huma O.. ligarchia, ou huma Republica? Mas homa linga experiencia thes hamosipace, ore onde quar que predomiteintis
ideias, e regimen liberacs, as Piades sầo logo motejados, persegmídos, dic. que logo apparece humenxame desangões Estadistas, e Ecconomistas opinade do, que os Frades são huns vadios, e homons infensos á populā̄̃o, de. \&e.; pelo gue desem ser esbulhados de seus bens, que pertencem á Nação conforme ac Codigo do Pinhal d'Azambuja, vu cá da nossa Mata da Miroeira. Éávis. ta distocomo querem, que os Frade. sejâo affeçoados a hum Regimen, que os detesta, que os persegue, e que os reduzá uthma penuria?

Pelo contrario D. Miguel acolhia-os. honrava-os \& \& . ; e coysfguintemen: te nâo podiáo os Frades deixar de esti. mar, de servir, e ajudir a hua systema, tue se identificava com a sua conservação, e prosperidade; e tanto mas, quanto elles suito ben previão gual stria a sua triste sorie, se triunfasse a causa dos Liberaes; e os factos sobejamente lhes hão mostrado à vordade de seus presentimentos. Deasuga. nem-se, que em.quanto os Libesaces perseguirem, e malluactarem o estado Religioso, os Fradts necessariamente os hặo de deléstar, e lançar.se nos braços do Regimen opposto, que os concerva, protege, edefende: tal he a indole do corac̣a humano; e se flo Brazil se ubserva o contrario, heo por que felizmenté por cá ainda os Frudes nâo forào moltractades, perseguidos, e exterminadoo, "jezar da boa vontade de certos pails da Patria, que bem desejarião atolar o dente no bulo nicional. . .

Mas será esse systema de persiguic̣ão cousa inseparavel, ou identificada com o systema do Governo Representalivo? Eu entendo, que não; e para o provar tenho sobejos atgumentos nos Estados Unidos d'Ameriñ. Haverá Governo mais livre, mas literal, que aquellef Entre tanto ali nos Estados, qP suuem a Religião Catholica, há Con-- Rlos nâo só dé Eradis, cenão dr

Freiras. Nos Estados Unidos ainda/náo $\dot{\partial}$ - parecè âo Publicistas feitos á pressa, aslentando, que es patrimonios das as Communidades Religiosas são propriedade Nacional a tim de ser repartita pellos expertalhões, que malit p"= arosos da immoralidade dos 1.ades, guerem empolgar-liges os bens para que is• niesmos Frades reduzidos á ultima forne se tornem todos huns Sanctos, e Santos Martyres.

Cá os anossos franchinotes politicos oldeem para docunato, que lhes of fureco, e depois queirao dizer-nos, se adexistencia de Communidades Religio. ses héncompativel com o. Regimen Remesentativo : ecate docuinento inconretavel, e solemue he a Carla, que os Bispos Catholicos dos Estadus Unidos, congregados em o Concifio de Baltimor dirigiáo a S. S. Pio 8 em lif de Jalho 1829. Enumerando as mulas Instituic̣ôes Catholicas acrescentão - 'Sacräkum. Virginum monesteria domusque drig̀tnta wes, es diversis Ordini. ous el congregationibus Ursulinarum, Visitationis, Carmelitarum, sis Cordis, sororum Carilatis, de. passim per dioceses nortras fundata, unde non solum conciliorum evangeli. corum observarslia, aliarumque virrutum omnium exercilio, std eipuel. - laram innumerarum pia instituzione, Chrisfi bonus odor, undequaque dif1 funditur: religicsorum o.-linum pra.. dicatoruize, et socie... we sesu, et MR.-- norum, sacerdotum sueralurium cor. gragationis Missionis, et S. Sulpitii domus niulta, ex quibus Sacerdotes ad sacras missiones, velull ex contro ratii emittuntur. - Aqui existem: moste rose casas de Freiras, e por toda a parte se encontião essas corperarōes de diversas Órdens, e Congregações, como seja de Ursulinas, da Visitação, Carmelitas, do Corac̣ão de - Jesus, das irmâs da Caridade, dic., donde por toda a parte se difunde olom sheito de Christo não só na obierrum.ia
dos concelh'ss Evangelicos, e exerciciode todas as mais virtudes, como na pia instituição de innumeros colegios de meninas. 'Tambem existem muitos Conventos de Religiosos das Ordens dos Pregadotes, de Jesuilas, e Franciscanos, de Sicerdotes seculares da Congregação da Missâo, e de S. Sulpicio, das quaes casas, como raios do centro, são mandados Sucerdotes para as sagradas Missc̃ès.

Eis aqui como procede o liberrimo Governo das Estadgs Utidos. Elle náo eintende certamente, que os Conventos de Frades deteriorem a população, nem que os bens destes sejão proprios Nacionaes: assim não os estorva, não os persegue, sem so importor', que haja, nu que não haja Frades. Isto he, que he systema verdadeiramente liberal. Esse odio, esse rancor contra as Corporac̣öes Religiosas são effeitos dè doutrinas Philosopbantes, que ensinagndo por huma partr a mais desempegada tollerancia, por outra perseguia furiosamente a tudu, que dizia respeito á Religião'de Jesus Christo. Esses novos Enceladios querem dar cabo da Divindade, plantar por toda a parte o Athe. inmo, e materialismo; e quem não abraça eslas doutrinas horriveis he alvo de seus ridiculos motejos, e de sua implacavel perseguicáa.

$$
V A R I E \cap A D E
$$

Reflexốes á Retruoução do Exm. Sró Feijó.
Se o errar he proprio do espirito limitado do homem, o arrependimento he filho da sabednria, e hum testemunho de prohmade, O Exm. Sr. Feijó, que tanto escandalisáta aos verdadeiros Ca!holicos, que tanto magoára porsuas proposições latitudina:ias o Paternal Coração do Successor de Pedro, do Caz lemaisivel da San'a Igreja, 'depondo caprichos humanos, como . dadeivo
: erente, e Ministro de J. C. suhmetle humildemente o seu juizo privado á t'é Orthodoxa, e só descja, năo apartar-se da Communhão Catholica! Graças sejão dadas ao Sr . Deos de nossos Paig, que àssim se dignon fallar ao Eorac̣ão deste seu Gilhe, e Sacerdote, cuja retractac̣áo he tanto mais honrosa, e ma. is digna, quanto S. Exa, nãio acceitú o Bispado de Marianna, para que fó. ra nomeado.

Os nossos atheos praticos, e incredulos d'orelha o taxarão de fraco, e bem pode ser, the assaquem a pecha de hipecrita : mas os homens cordatos, os verdadeiros Catholicos muito se enternecem por este hourosissimo acto de humildade Christã praticado mũi liven, .e esponta peamente pelo Exm. Sr. Fiejó: e se até aguat contava amigos, hoje não lhe faltso admitadores. O mais brir lhante rasgo da virtuosa vida do immortal Bispo de Cambray, do grande Fenelon foi a sua publica retractac̣ão, e int eira submissão á Té Apostolica.

Que triunfo, que glori, para a Religiào Catholica! O seu Divino Fundador the fez promessa de que contra ella jamais prevalecerião as portas do inferno ; e hum Dios nào pode faltar, ou mentir. O impio Princippe de Beneversto, o famoso incredulo 'Talleyrand converte-se á hora da morte: o Bispo de 'Treveres retrala-se de seus èrros, lanç-se nos braços do Pastor Universal, e ultimamente o Sr. Feijó submet-- te-se respeitoso, o mui voluntario á Fé -Orthodoxa! Que tespeito para os Philosophantes; - 4 e triunfo para a - Religião! O Atheismo, a increduldade são doutrinas negativas, que deixão hum vacuo horrivel, hum desassocego, hue za versatilidade encommodissima no corac̣ão humano; ao munato passo que a Fé o enche de doces esperancas, satisfaz a todos os seus desejos, e 0 deixa gozar de huma inteira, e consolddora
seguridade، Incredulos, en vez d riavardes com taes noticias, retraciaivos tambem; abrigaitvos á bas. ca do Pedro, convertei-vos, quanto he tempo, abroveita: estos convites, que vosestáfa zendo carinhoso o Pai das Misericordias, antes que se verifiquem em vós estas terribilissimas palavras, Quceretis,..こ, et non invenietis et in peccato zestro moricmini., Vós me procurareis, e naõ me acha reis, e murrereis n8 vosso péa cado.

$$
\cdot \quad \text { ANECDOTAS. }
$$

Fum sujeity maito 'basho:que, vendo ihum magnilic. palacio, perguntou, se era feit to na terra, ouse tinha vindo defora. .

## J <br> -- Pregando hum Missionar

 rio contra o septimo Mandamento, jovectivando calorosamente of ladrões, succedeo casualmente pôr os olhos fitos sobre hum sujeito, que the es'ava defronte : o qual enchen-do-se de colera lhe bradou, Sr. Padre, nã̃o se importe com a.minha vida. 5 - nhas, näo he nesia Treguezia.,
Pern. na Typ.edz aM. Fi de Faria, 1833

