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

22 DE ABRIL DE 1837

# © $\mathbb{C} A R A P U C E I R O$. 

## RERIO DICO SEMPRE MORAL, E SO'PERACCIDENS POLITICO:

Huu servare modum nostri novere libelii Parcere personis, dicere de vitiis. Martial Liv. 1o. Eipist. 33.

Guardarei nesta Folha as regras boas , Que he dos vicios fallar, não das pessoas:

As.mulheres Salamandras.

J$\dot{A}^{\prime} \mathbf{S}^{?}$ me queixou huma Se uhora de que o Carapuceiro ía agora nesta fornada muito serio de mais, e como que tinha largadyo de nuão o tralhar da sua fazenda para o bello sexo: e sup. posto que as Surs. zangão-se de que qe thes toque nas modas, nas impertinencias, \&c. \&c., todavi parece, que querem isso mes-- para terem azo de ralhar, e ltar a taramella á sua vontade.

Não fique pois dissaboreada a Sora. D. . . . . ; pois hoje tractarei de huma nova especie de Suras., a que não sei dar outro nome, se não o de Salamandras. Socrates ensinava, que antes que se'entre'em qualquer materia cumpre definir, ou explicar aquelles vocabulos, que ou por duvidosos, ou por obscuros, on por equivocos podem induzir a erro. lsto posto, como nem a todoṡ os meus Leitores corre nbrigação de saber o que he Salamandra, diz
rei, que Salamandra he huma éspecie de lagarto, que segundo a opinião vulgar d'Antiguidade vivia, e se sustentaya no fogo, como o peixe n'agoa.

Explicada a significação do nome, digo, que há mulheres Salamandras, e vem a sér certas 'heroínas da castidade, que andão sobre as brazas, e vivem no meio das chamas sem sofrerem a menor lezão. Huma Salamandra destas não conhece séxo nas pessoas, com quem communica; fa-miliarisa-se com qualquer estra:nho logo da primeira vista, e não possue hum coração tão fraco, e apoquentado; que examine, se tem calsas, ou saia a pessoa, com quem se entretem. Dizem-me, que na polidissima Córte de França, na grande Cidade de Pariz há sobeja fartura de Meninas Salamandras ; porque ali muitos maridos " desabusados" deixão sós a suas esposas, e quaes quer individuos do seu conhecimento; vão tractar da vida sem o menor escrupule a respeito da sua bonra; e qual o motivo? Não pode ser outro, se não por estarem bem seguros de que suas companheiras são outras tantas Salamandras. Oluço dizer mais, que na quelle Paraizo terreal muitas Senhoras fina- só já a velhantadas, como Moçoilas, vivem da sua Litteratura, isto he; encarregão-se d'ensinar
varios ramos das "Humanidàdeśs a Rapazes de toda a laia" exomni genere, tribu, et natione, sem que desse commercio, e des. sas liçũes se thes desbote nem levemente a flor da honestidade : e não he isto ser muito Salamandra? Que he muito usual por alí ver hum homem estranho ir a buma casa de familia, convidar huma das Meninas para o passeio, leva-la pelo braço, correr séca, e meca, voltar com ella lá por essa nóite velha, trazendo-a tão pura, e intacta, como a mãi, que a pario. Isto he, que he ser Salanandra!

Por cá ainda não chegou a tanto esse apuro dé civilisação,. e urbanidade, e oipais, e maridos Brazileiros não derão ainda (Deos louvado) para confiarem tanto na virtude á prova de fogo. de stas filhas, e mulheres: mas já algum tanto vão apparecendo entre nós as Salamandras; por que já alguns pais, e maridos consentem, que suas filhas, e esposas muchachas, e louçãs dansem a valsa, e o" urbanissimo galope, que joguem de manna manu, e conversem á puridade com certos tranchinotes, com certos gamenhos, e aventureiros de Cupido, que seguramente, nem trazem cilicios, nem são nutr:dos pela seiva das beldroegas. Não derigirei pois este meu

Carapuceiro às Salamandras ca: sadas, Solteiras, ou Viuvas; pois só dove servir para aquellas do bello sexo, que são compostas de carne, e sungue, é se julgão sujeilas à fragilidade da natureza !umana. Para estas serão os meus concelhos, e não para quem se concidera superior as paixöes, e de hum natural tâo ant flogistico, que não he impiessionavel nem do proprio fogo, e comos os Meninos de B bilonia sáe de huma fornatha arcesa mais fresca, que de ham banho. Exoto-as pois, que fujãa quanto lhes for possivel de tudo quanto a Lscriptura Santa chama tentaçṍs, e o mundo occasiõ 's. Se ludas soubessem quantos milheiros de pessoas de seu sexo tem passado manso e manso dessas innocenees liberdades ao oprobrio, e à infamia, e quantos milhoes de homens, depois de se estrearem poe lisonjas, protestos, e signaes de ternura, a final de coulds dão em perfidos, e perjuros; forrar-se-ião a admittic os preludios amoresos d'aquelles, que as podem arrastrar a hum labyrinto de crimes, e raiserias.

Nâo dirào as Senhoras (a0 menos por estavez) yue passo a mău pela cabeça a us barbadõ s ; pois advirto a lodu com on horesto Plutarco; que devem andar oobie canteila contra todos os ho. menf́s, os quaes são naturalmente perfidos, dissimulados, motreiros, crueis e enginadores. Quando ham humen ( $\mathrm{d}_{\mathrm{z}}$ o mesmo Plutarco lallando às mulizeres) $\mathbf{v}$ as fizer prostestos d'amor, não vos fiè : pèlle, se nâu á vista de bots pro. vüs © mas se passar a jurar ; ficai bem certas, que vos quer engamar. Muito me podia extender sobreste capitulo; mas cqutentar-ane ei, referin to huma histo: ia, cen que a tast, deptrei em ham velho frio Hesp nhol; ; eaqui a publi. co tal e qual para licau, e escarmento.
"H m habitante dir Reino de Castella, humen dutado de prudencia, e
cujo prëceder era grave; e serio, assenton de casar quando jà rastreava os seus 50 annos de idade; e para que nâo tivesse motivo de arrepnedimento da sua escotha, e passasse cum tranquilidade o resto de sens dias, poz os olhos em huma donzella, que não tinha outro merito mais, do que a sua bellaza, e bóa educação. Casou pois com esta menina pobre, porem formosa; e depois de viver, com ella na maior felicidade, foi forcado a passar.se a Napoles, onde timha a mór parte de seus bens. Sua esposa, que toda se desvivia por elle, não teve coracão para deixar de o seguir na viagen; mas apenas havião passado hum dia desta, cairẫo nas mâos de hum corsario Argehno, que os captivou da mesma surle que aos mais do navio. Ne.ta de grac̣a inopinada o Cactelhano, ${ }^{\circ}$. e sua exposa livenâo a consolyção de servir ao mesmo senhor, que à vita da sua mutaa ternura, e da impaci nce, que, mostrarão por ceblar a liberdede, pedio. para este effeito huma somena exurbistante. O homem, que, a estar só, pretirira morrer no raptiveiro a pagar tamania quantia, que o punha em extrema pobreza, tomou se de tal magoa para com sua mulher, que mandou repetidas ordens a hum de seus parentes em Herpanha a fim de the veader todos os bens de raiz, e remelter-lhe quanto $\{$ antes a sua importancia. O tal parente esperançado de que viria a dimina-ir-se alguma couza da somma pedida, e que além disto não se sentia muitó dienosto a ver alienar propriedades, das quaes bem 'podia ser viesse hum dia a ser herdeiro, procrastinou de tal arte - negocio, que decorrerão trez annos sem que houvesse dado hum passo decissivo para o livramento do captivo.

Succedeo, que no mesmo lugar da prisão dos dous existisse ham Biscaiuhis renegado, que muitas vezes os entretiuha com a narração das suas
aventuras, e que para os divertir ora-tornando se cada vez mais fria, einfazia piruetas, ora peloticas, \&:. Como conhecia bem todas as maneiras dos Argelinos, estava em circunstancias de fazer bons officios aos dous esposos de sorte que conversando elles hum dia a respetito dor caracteres da boa amisade, o Castelhano abrio-se com elle, e contur-the a manobra, que o parente the havia feito, perguntan-do-the o que the aconcelliava, fisesse em tal conjunctura; pois the eta impus. sivel obter a sonma precia pora o seu resgate e de sua mulher a nâo ir pessoalmente vender os seus bens. $O$ Biscainho logo the anseverou, que sea senher Argelino nunca o sollaria sub semelhante pretexto : mas ao depois - sugerio the huma traça de se evadir em trajes de marujo, a qual teve bom exito. O Castellhano vend o os seus benş, e nầo querendo confiar u seu dinheiro de pes--soa alguma, recenso, que the não so. breviesse nova disgraca, e resolvido antes a perecer, do que deixar no captiveiro huma eqposa, que the era mais cara, que a propria vida, tornou a embarcar en hum pequeno navio para Argel.

Não he facil exprimir a alegria deste bom homem, quando trazia ao pensamento, que tinha de tornar a ver em pucacas diar o caro objecto do seu amor, a quem se fazia mais prezado por eve acto de tão extraordinaria generosidade. He de advertir, que durante a ausemcia or renegads de tal g.ito se havia insinuado no animo da espona d, ひ̈aste hano, e por tal modo the enchira a cabeça de aventuras amolons, que ella jào tinha pelo mais guapo cavallerro, que vio em sua vida; em huma palavra
differente para com o honrado marido ella já o nâo conciderava, se nẫo como Kum polire velho, indigno de pussuir tâo encantadora belleza : a lén disto o renegado já a havia instruido no modo por que se havia de purtar depois da vinda do marido, de surle que tendu.o ricebido con tudas as mostras da mais viva ternura, persuadio-o por fim a que entregase ao Biscainho, como amigo de grande confiança, o dimheiro, que havia trazido para o sell-resgate, sob o pretexto de que aquelle obteria a sua liberdade por menos custo, o que thes serid de gratude vantagem. O bom honem admincu a prudencia de sua espora, e abraço:-Hhe o concetho.

Bem quizera calar o resto desta histuria: mas huma vez que já disse tanto, vá o final com a brevidade possivel. No outro dia depois da entrega do diuheiro acordando o Castelhano já tarde, achou de menos a sua cara metade. Ergueo-se da cama, chamou-a em altas vozes; mas em vão; porifle logo souhe, que se havia ectypsado bantes do alvorecer do dia com o sta hem amigo o Biscainho, que tomour ${ }^{\circ}$ a, aeftadamente as suas medidas, que em poucss horas poz-se fóra dosadominios de Augel. Ficou o Castelhanacap. tiso, roulído, e sem aquella, por quem fizera tantos sacroficios. A dor reduzio-o quass an estado de loucura, e em pucos dias terminou a pezada existencia. "

Alpáaqu o Livro Hespanhol. Agora da mimha parte só acrescentarei, dizendo, Oia fiai-ros là em wulhere. Salamandras.

