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

## CARAPUCEIRO

23 DE NOVEMBRO
DE 1833


PERLODICO SEUPRE MORAL, E SO' IER ACCIDENS POLITLEO

Runc servare modani nostri novére libelli:
parcersepersonis, dicere de vitiis: Madciallav. 10. Epist. 33.

Guardareinesta Follha as regras boas, Que he drse vicios fallar, naidas yessons:
$\dagger$
MPRESSOEM PERNAMBUCOPOR J. N: DE MELIO NA TYPOCRARA FDCDIGEA:
ninguem se fie'em appafienctis.
D : cara fósse sempre o espelho dos sentimentos internos, bastaria, que vissemos qualquer pessoa para The conhecermos a coraça: mas nas succede assion; 'é for isso bem dizia o facéto Juvenyl - Fronti nubla ficles Ninguem se fie ers apparenc.us. Lim verdade basta frequettar o grande theatro do mundo para qualquerdesenganar'se derghe nao deve deixar-- se levar de exteriopdades! Quantas vezes ein quanto huma bocca rizo. nha exprine palavas fagueiras, e acariciadoras, o coraçã burbulta em desejos de vingança, ourde ou-- tra qualquer paixaö maltazeja!

Pessoas há, que parece, habituaóje a certa frazeologia urbana, e berefica sem que no seu jnterior hajal
a mais leve disp ziçaoliemfazeja. Se encontra pela primeira vez a qual quer individuo, e maizse the conhecido por fama, desfazen-se emaffectos para com elle, e quem os vè de tóra julgara, que sao dous amigos vethos, que se encomerad depois de longa auzencia: mas tudo aquillo he fingido; aquellas palavras sad tabalioas, alî nao mora sinceridade. Fronti mulla firles -

Vou á caza de limm homem, que merecebe com mil atagos, e toda a cortezania: cheg' da a husa dojan. tar, por ex, cuido en rtirar me: He nad consente, ruga me para que The faça companhịa: fleo en muito captivo da genercsidade, e boa sumbra, com que me trata : entrectanto muitas veze, testá-se dando a pèros por havelo tu procupadu a aquetia.
hora, e está ancioso de me ver pelas costas; e naò será novidade, q' me fique roendo na pelle apenas me vir nozíumiar da porta da rua, chamando me grosseiro, impertinente, e caustico.

Meu cordeal amigo, diz outro, conte com os meus bons officios, Crêa, que muito o desejo servir, e anhello occasiad de th'o mostrar. Guem deixará de acreditar em pala. vras tao agradaveis, em expressoes taó afaveis? Torlavia ali nao há nem sombra de verdade, aquelle coraçó bem longe de enunciar o que sente, - esta de outro anmono, e d'ali a poucos
instantes nem mais se recorda de tantas promessas: e se quizerem experi. megtia an pedir ao generoso pro. tector qualquer quantia emprestada. Que mudança de còr! Que desculpas taò promptas, e acepilhadas! Ora queixa-se das circunstancias do tempo, ora acabou de fazer huma despeza horroroza; e dizendo-se sempre desejoso de ser prestadio a o seu amigo, nunca ehega o ensejo de o mostrar. - Fronti nulla fides. -

Entro em huma grande roda de partida, ou, como vulgarmente se chama, assembléa. Alì está o implerio das apperencias. De huma parte vejo sujeitos, que se confessao amigos, ferrados á orelhe da sota, ou com a wira nos lados, sequiosus por arrancarem a camiza hum do outro, A entre tanto cum or prazenteiro, e barateandp-se expressies de reciproca amisafe. De ontra se meantotha: hous, oth trez sujeitos, queem estirda conversaro prodigaticab-se ás invejas palavas amigaveis, quando na realidade nenhur se interessa belo outio, antes astao net observan-
do reciprocamente para an depajs fartarem em particular.a fome marmuradora, que os devora.

- Até no bello sero, (quem tal diria?) na mais amavel porya... the especto humana (Agיi ficais as Senhoras muito chêas de si) nà faltas fingimentos, e vãs apparencias. (Agora com esta coartala apostemadose $10-$ das: tenhad paciencia; que devodizer a verdade, e dar-lhes o quintao, que thes toca, mao grado a amor proprio, que as derlumbra) He paraver na mesma assembléa os agrados, as festas, que se fazein humas ás outras, as expressies assucarmdas, de que se servem para significara re. ciproca ternura, que se consagrao, entre tanto que estad notando tudo para ao depois thes servir de pasto a male licencia. Trajes, enfeites, maneiras, nada escapa á vigilaucia dís Senhoritas. Muito amiga sou de Vm. (diz huma, que mais se requehra em affectos): tenho the hum amor, que nao acho expressoes, com qu. $\therefore$ o signifique: a esta chama-se ufinha Vila, a aquella minha Sozinta, haa ha seu bem de verds, outa seu mais que tudo: nas den ge septrando, e ibdo cada qual para sua ciza, fazem-s huma anatumia in, que nada thes passa por alto. D. Fulana estava muito mal vestida: se eila.surbesse quam mal lhe fea o pente a huma banla, nui ca opota dapaei. le modo. D. Sierana nan tem gosio para se vistir; he muito mal feita, por mais que se espartilhe, ete. Eo que 'thes pareceo minha saudade? Coifada! He huma tulla; nao abrea bocca, se nà para dizer asneiras. Huma, que já vai cahindo de madu- $f$ ra, naó se cuntènta comessas minu:"
dencias, atira-se a cousas mais serias, nota o minto que I). Fulana olhava para certo sujeito da companhia, o extraordinario volame do seio des-, *a, o desimajado da côr d'aquella sem que tenha molestia conbecida; e ca. da gilvaz de pezada nurmuraçao vai quasi sempre temperads com hum Deos me perdoe - , que he o bordais, a que se arrimion os maldizentes.
() nosso mando he han verdadei. 9 theatro, onde a ficcao' tem muito mais lugar, do que a realidade. Q. ${ }^{\text {ax }}$ estudar os homens nos livros nunca chegará a conhecel-os. Toda a Moral de Aristuteles, e o seu Tractado dos - Affectos, os Caracteres de Theofrasto, e os de La Bruyere, as Maximas de La Rochefocault nao nos ensinad tanto a conhecer o que the esse ani,malzinho de dois pés sem pennas, chanads homem, como a pratica, e observaçáo do mundo. A sinceridade, a chaneza, a boa fé, de que a. lias tolos tazem alarde, saò virtudes má: aras. Oqmercador está-me jurandu, que he mui sincero, e verdadeiro, e no mesmo ponto enfia-me, e prega-me hum toamidavel logro. O Ministro, o Andvegado, o Escrivad asoverad-me, que o meu pleito he o mais justo possiyel ; que "es muiif se interessad por ver tirar a limpo a minha justiça. Entretimen a fihal le contas o Escrivoo, vendidoá pirte contraria, dguora-me de propizito os auctos, e sou lançalo, o Procurador, que mais prociea para si, तlo que para o sen proximo, deixa de interpor a Apellaçaó, o Advogad', a rogu du mea adversario enfraquece humas rasoes finaes, é o Ministro, que segue a rasad sufficir conte de quém anais the dá, casca-me
huma sentença contra, que me poe a alma de avèsso: - Fronti nuella fides -

Ninguem pois acredite em boas maneiras, em semblantes afaveis, e rizonhos, em palavias em fim, que nada custao a despender. Se quizermos conhecer, ou levar os homens á pedra de toque para thes saber dos ( quilates, olhemos para as buas acçoes. Attendamos an que elles fazem, e nad a os seus esgares, e palavreado.

## FABULA

(de mr, florian.)

## A arwore velha, e o Jardinoiro.

Tinha hum Jardineiro em seu pre-' dio huma arvore mui antiga, e já esteril: era hum pecegueiro, ontr'ura assás fructifero: mas tinha enveThecido; tal he o nosso destino. Huma manhan veio ao pensamento do Jardineiro derrabar aquell'arvore inutil; e eilo que leva maó do machato. so primeiro golpe a arvore Lhe disse - Respeita, ingrato, a miilla avançada idade, e lembra-te dos fuctos, que annualmente te dei. A' minha murte breve está ; poucos dias me restaráo de existencia; naio assassines pois a ham motibundo, que toi teu bemteitor, Com bea-pezar te corto, the responde o Jardinetion; mas hei mister de fenha.

Entas hum banilo de rouxinóes. que alì descantavaio em córo, ex lamárao - Poupa ab pobre pecegueda ro; que nenhum ontro temos. ऐuá do tua comnanheira vem sentar-se de baixo dasua sombra,
tertimas com o nossso doce gorgeío: ella muitas vezes está só, e ciós a desenfadamos do desgosto - O Jardineiro os enchota, rindo do seu requerimento. Dá segundo golpe, quando tium enxame de abelhas the: sharge do tronco, dizendo ;, Espera, e ouve, homem desapiedado. Se nos ideixas éste azylo, nós dar-te hemos todos os dias huin mel delicioso, e com tanta apundancia, que bem poderás ir vendelo ao mercado. ,"

Eu estou abalado, e choro de ternura, responde $o$ avarento Jardineiro: quanto devoa'este bom pecegueiro, que regaloa-me na minha mocidade! Aqui vem minha mullier maitas vezes ouvir o canto harmonioso da's aves: he quanto beista. Cantem pois á sua vontade: e vós, estimaveis abelhas, que vos digibies de engrossar a minha abastança, tereís maior numero de flotes, que semearei em vosso beneficio. Lito isto, retirou-se, deixando em jéo velho tronco, e bem certo da rerom. pensa das abelhas. Qiuando o interesse.falla, podemos contar com o reconheciménto.

## VARIEDADE.

A questaò entre os dous BraganGas, D. Miguel, 'e D. Pedro he hoje o assumpto das conversactios do dia. Mas cada hum pinta o estado dos nagócios dos dous can pioes segmato or partido,' que abraçou, e the apraz. Se temus as gazetas de Lisboa, onde
se acha D. Pedro, naó lemos, semád victorias do seu Exercito, e prodigios de valor, que poouco differen das proezas dua, Miveiros, Roldaó, e Eerrabraz: se lemos cartas parliculares, para ádui remettindas pelos do partido de D. Miguel : achamos, que este ainda mao foi de baixo, e que as suas Tropas tem tirato grandes vantagens dos inimigos, pondo-os: no ultimo apuro. Os artigos dos Periodicos Inglezes estao no mesmu. casú; porque bem se sabe, que saò obras de encomenda.

A propozito pois desta-divergencia de opinizes refirirei huma Anecdota, que julgo vir muito a pellos para o nousso caso. - No tempo das grandes emprezas, e altas campanhas de Napoleao hum: cégo Fpan. cez discorria pelas ruas de Pariz, vendendu, e aprevoando, coino costumad, varios tolhetos, novellas, etc.: enitre outras obrinhas dessa. natureza amnunciava huma:. cujo titulo era - Descripçao da g.a. $\cos ^{2}$ batalha de Austerlitz, ganbada pelo. inmortal Imperador Napoleao, na qual foraómortos no campo vinte mil Austriacos.--Hum. Austriaeo, que casualmente passava, e ousiodo aqu la exageraçao, chegou-se tao pregoeiro, e batendo-the mo hombro, the disse - E nessa bataTha de Austeritz quantos Francezes perdèrroo a vida - ? to que o bom do cego senv sair fóra do seu serio, e da monotona cantilena respondeo - Lá isso pertence ao égo. d'Austria apregoar - Applicoielirs. ento.

