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

08 DE ABRIL DE 1840


## PERIODICOSEMPRE MORAL, F SO'PERACCIDENS POLITICO

Hanc servare nodum mostre novere lib̈ella
Percere personis, diepre de vitiis.
Marcial Liv. 10 Epist. 33.

## As massadas.

Derão em chamar massada a toda a conversac̣ão, a todo o discurso, a tudo emfim, que por prolixn, e falto de graca, ou intertsse, enfastia, e provoca tedio; e em verdade acho propiedade nesla denominacta figurada. Pussoas há, cuja conversação he tão languida, tầ desanimada, e elão proJixa, que humas rezes causa sonino, e outras até natizeas. Conheci aqui hum sijeito, que padecia frequentes vigilias; esendo procurado cm sua casa f m hum Domingo de Quaresma, tintia sahido, e a boa da mulher disse com toda a simpleza, Met marido há bumas poucas de noiles, que não pode pregar olhos: foi por tanto ouvir o Sermão do Padie Fr. F... a ver, se lá dorme alguma cousa; porque tem experimentado, que he o unico remedio capaz de conciliar-lhe o somno! Que nasradas, que erâo os Sermozes; ou Sermoas do tal Pregador!

Quando qualquer pession falla agra-
davelmente, e em cousas, que interessâo, ou deleitão, quantos a esculão estâo ninitas vezes pendurados do desejo de a ouvir: mas quem há hi, que posa ta suporlar a indigesta conversação de hum desses massadores, que tudo debıuão de epistodios, que referem cousas, que uão tem huma oilava de grac̣a, ou de utilidade? O nosso espirito só attende ao util, ou ao jucundo: tu. do mais despreza, e se he torna encommodo. Sujeitos há, que uade sabem resumir, e que em cada caria, que es* crevem, dão huma horrorosa massada. no sen proximo. Outro encontra-vos em caminho: vós tendes negocio urgente, que demanda a vossa presenç, e bem o mostra o passo estugado, em que hides; mas ormaldicto estafador a nada altende, indireita para vós, faze vos parar no meio darua, e vos pespega huma iremenda massada á cerca da sua demanda, relatando-vos com uitue deza do Freira os tramites, que tem geguido, os deseuidos do Advogedo, as espertezas do Piocurador, es astidcinarde.

Escrivão, a venalidade do Magistrado, \&. \&.; $\boldsymbol{e}$ só a nomenclatura torence the já por si huma insuportavel massada.

Tarnben pertencem á clase narcolica dos massadores do sen proximo alguns Snrs. Deputados, cujos estiradissimós discursos provocão somno, e fariâo zangar a huun Stoico. Muitas vezes trazem de cisa o sermão estudado, e nâo há outro remedio, senão arrumar para ali todo o panal, que bem poderá ©ngluir-se coin 3 Ave Marias, todas em tepecao dos que tem a paciencia de o ouvir.

Mas de todos os massadores do proximo não há mais insuporlavel, do que o poeta, que dá para massador. Hum homem destes he como o apestado, de que deve fogir todo o filho de Adâo. Por mais $\boldsymbol{q}^{\prime}$ procureis desviar a conversacâo de objectos, que sé prestem á Poesia, o maldicto maniaco torce-a de geito, que vos impurra hum eñxurro de versos a a. quelle proposito, e vos colaphiza desapiedadamente. Se lhe fallaes em alhos, tem logo de assento, e sobre mão versos, que fallão em alhos; se mudaes para bugalhos, versalhada sobre bngaThos, emfim se the pediz venia para vos retirardes por encommodado, le-va-vos á escada, e por despedida pre-ga-vos huma furibunda massada a respeito de encommodos. De tudo isto conclúo, que relativamente a poeta massador nã̃o há outro recurso, senão fogir-lhe, e fogir-lhe a todo correr.

Por mais que respeite a veneranda classe dos filhos de Esculapio, não posso precindir de colocar na galeria dos grandes massadores a certos Medicos, e Cirurgiões, que perante pessoas ediotas, oú inteiramente extranhas á profissîo, vasão huma enxurrada de nomea Gregos, fallando em flegmasias, nerroses, parinclimas, hydeopaticas, adiposns, e a interminevel ladainha de enfermidades todas acabadas em ites, en em gia; e ainda pior he quondo pemio $/$ lerminologia chimice ; porque
csla em verdade para quem nã̊o ef fudon essas materias parece huma dealyuca, ou enigina endecifracel. Hund destes impostores, que tractava de certa enferma, em huma dastrizitas, que the fez, depois de tacteat-lhe o pulso com muita circunspeccaan, e vagar, excla. moin ", Está apyretica,, : a pobre senhora, fitando-the os ollos, exalou hum profundo staspiro, e disse -- Apopletica? , He pissivel? Cahio em teliquio, ed'atii a poucas horas espirua. Matar com huma palarra esta habilidade só pertence áo-Snis. filhos, ou discipulos de Esculapio. Que lhe custava a dizer - a Senhoia está sem febre? Nada, venha a palavra grega apyrectica, que por desusada parece mysteriosa, e enigmatica.

A' classe das massadas pertence a mu. zica, quando desafinada, ou mal executada. Senhoras há, que nâo tem voz, que nấo tem geito em summa para a canturia. Entre tanto o basbaque do pai quer por força, que a sua menina cante ao piano; e fala executar Arias ltalianas. A menina nada sabe da pronuncia deste edioma, alén disto nẫo tem voz, nem gosto para a cantoria: mas convidão-se pessoas para a ouvir, e a civilidade manda, que se ature com resignac̣áo huma massada destas, que se ouça a péquedo, e que se aplauda huma gatinha a miar ao somido piano.

Já me succedeo eft huma viagem para o mato ter de agoentar a maior massada, que hei levado em toda a minha vida. Pernoitei em certo sitio, era tempo de inverno; tinha gramado muita chuva, era noite tenebrosa, eu cahindo com somno; e depois da ceia, que veio já mũi tarde, ferrou-se-me ao cahaço o dono da casa, e teve a cruetdade de arrumar-me larga, e profuzamente toda a historia da molestia de sua companheira, molestia, que durou seis mezes, © da qual veio a morrer. Eu suspirava, bocejava, torcanejava a cada momento, e 0 denapiedado mamador.
areia C onfanionarin estava semp:e occupado': ali hurn Religioso tra encatregado de explicar a Doutriua Christa a s theninosem lodes os Domingos do anno. Cum fuederrucia, eedifican. te sima fedade se cetchroñatios Ulfi--iobllivimos! (Jue boa sombra, que uabatas m neiras, que religiosa affabilidade, que tinhão esses Padie,! Na sua pequenar yminta ate havia muitas plantus medichaes indigenas, e algumas exoticas, fue elles diavo gratis a quem della carecia. Hoje! Hoie o Hospi. cio da Proha he hom edificio lugubie: hoie aqueila quinta esıá reduzida quasi a hum matagn! ; e por ali não passo, yue me nà ve uhão lagrimas aos olhos de saudade desses venerandos Padres, gue tão boasdoutrinas, que tão bellos exemplos one detato tm meus verdes allnos! Assentemos, meus Illusires, e desapaixonados Leitores, que a extipec̣ã dos Religiosos Capuchinhos foacto de vertigen, hiana iujust bre tudo huma ingratidã. Alguem há, que enfruscg. de certas livrinhos da fabrié tã, ou poucu inteirado d cias do nosso paiz, diga, recemos desnes Missionar nosoo Clero he sufficientem do, eque aos Parochos co obrigação de pregar ás suas ov que respondo com o devido ra Reconbeçoluzes, e virtudes em $\mathrm{al}_{\mathrm{g}}$ dos nossos Padses quer Seculares, quer Regulares: mas lambem he inegavel, que bunia grande parte dos nossos Padies he destituida dos precisos conhecimentos, o que be devido já á falla dos bons estudos da Theologia, e mais disciplinas Ecclesiasticas, e já no desapreco, a que hão reduzido o estado Clerical; pelo que sendo erte outrora tan colicado da gente principal, hoje com. mumente só o abraçáo as pessoas mais ignobeis, eque nenhuma aptida tem para qualquer oulro genero de vida.

Além disto os Parochos, ainda aquel.
lis que tem a precisa aplide para ca thequizar, e presar, dão o podem fizer assim por causa da vasta extensão dis suas Parochias, cono pelo muito Hohalio, que subre elles peza. Supponharmos porén, e demos de barato, que todos explicáo a doutrina, e pre. gio o Livangellon ás suas ovelhas; que damno, que mal resultará de que tenhamos mais ass:s culahoradores, quero dizer: os Missionarios Capuchinhos? Que prejuizo nos vem da superabundancia de Pregadores Evangelicos em hum paiz, cuja poprelação vive disseminada por tăo vasto tervitorio? Mas quem nāo sabe, quem não eetá vendo a falta concideravel, que temos de quem. doutrine os lieis na palarra de Deos, de quem derrame a boa semente da Mural de J. C.?

Chegou finalinente a epocha de des.os os olhos á illesáo, chegot o mplacar-se essa ardente sede innovac̣ões, já felizmengiosas vão-se desasom osa perseguição, que hudo Philosophismo. e de Pernambuco, a o incessantes suplicas Ho interior, pedindo e vão doutrinar, e pais de homens indomitos, fe por ali vivem mais in. as proprias feras, o Fxm. ollarros, que tho justamente tryece o onor, e apoio dos bons Pernambucanos, tomou o acertado accordo de dirigir-se á nossa Assembléa Legislativa Provincial, fazendo-Itse ser a conveniencia da reirtegração dos Missionarios Capuchinhos nesta Provincia. Todos tein os olhos pengarados desta decitão, e a gente sisudre, e religiosa a guarda o bom resultado de tão justa prctenc̣ão.

Mas os indifferentistas, e muito mais os iscydos da lepra philosophante ainda subtilizão, e recorrem ao sofisma da incompetencia d'Assembléa Provincial
para restituir' a esses Religiosos o Hospicio de N. S. da Penha, que por huma Lei geral fora destinado para outro mister. O Acto Addicional (dizem elles) estaheleceo a distinccão de proprios nacionaes, e provinciaes, acrescentando, que huma Lei marcaria a linha divisoria entre estes, e aquelles. Ora o Hospicio da Penha foi tirado á associac̣ão dos Capuchinhos, e applicado a outro destino pela Assembléa Geral ; ligo não pode a Assembléa Provincial dispor desse edificio, em quanto nâo fol designado como hum dos proprios da Provincia.

Este argumento, que á primeira vista parece de grande forc̣a, cathe por terio, logo que se demonstrar, que o Hospicio em questão nem be proprio Nacional, nem Provincial. Em verdade o Hospicio de N. S. da Penha não foi feito á custa do Estado: foi sim erigido á custa dos tieis em terra dada por hum homem piedoso, que as destinou para habitacão dos Missionarios Capurhinhos, que n'aquelles lempos erão Francezes; e com a condição expressa na Escriptura de doação de que toda vez que os ditos Religiosos, ou seus successores da mesma Ordem de S. Francisco largassem essas terras, ou uão as quizessem habitar, reverteriâo ellas para os Doadores, ou para seus herdeiros. Os primitivos Doadores forão Melehior Alves, e sua mulher Joanna Bizerra, cuja escriptura se acha exarada no Liv. do Tombo dos Religiosos de S Bento da Cidade de Olinda pag. 112 1. . Coi feita no anno de, 656 .

No mesmo livro a pag. n, treslado da escriptura de
1704 em favor dos ditos Refigions ve 3. Bento do dominio, que tinlato. epodiàn ter o Capifía Francisco Aivos Camello, e sua mulher D. Francisca ferenguer, e o Capita Maior Antonio A1ves Bizerta, como procurador de sua malher D. Luiza Fellippa de Sá, como herdeiros de seu pai, e sogroo Capitao

Frencisco Alves Cumello, e pote esta ctusa herdeiros tambem de seuszuro, e a vó o Capitão Melchior Alves Camello, e Joína Bizerra, do Convento da Penha, e mais terras, e bemfeitorias deste, no caso de sairens os Religiosos Capuchinhos, que a esse tempo já erão os Italianos.

A' vista destes documentos incontrastaveis evidentemente se demonstra, que - Hospic:o de N. S. da Penha nấo be proprio Nacional, nem Provincial: foi sim quanto ao terreno huma doação particular, como acabo de provar, e quanto á Igreja, Convento, \& foi obra feita á custá d'esmolas dos fieis, como consla da nesma primeira escriptura de doac̣ào supra citada. Como sahisseus d'aqui os Capuchinhos Francezes, o Snr. Rei D. João 5. ${ }^{\circ}$ mandou-nos os Capuchinhos Italianos entregando-lhes aquelle Hospicio, segundo a vontade dos doadores, expressa na citada escriptura. Logo a Assembléa Provincial he muito competente para, reintegrando a associac̣ão dos Missionarios Capuchinhos, mandar-Thes entregar o Hospicio, no que não faz mais do que tornar effectiva a piedosa vontade dos duadores.

DÁ a Assembléa de Pernambuco este passo ; que será aplaudida, e ben conceituada de todas as pess as sisudas, e religiosas. A Bahia tem-nos dado o exemplo, nào só não denpedindo a es. ses Religioso, como mandando vir mais, e os relevantes servic̣os, que ali vâo elles fazendo sâo expressos em o Offo cio do Exm. Sur. Arctbiapo Metropolitano, Prelado de muitas luzes, e virtudes. Quem poderá pois reprovar es. ta medida? Hum pugillo de Iranchinotes, incredulos de orelha, e bacharel. los formados em Compadre Matheus. em Valtaire, em Citador, \&. \&.? A reprovaçáo de.ses Sars, a tal respeito he a maior a pologia da mesma medida.

Pern.; na Typ. de M. F. de Faria.- 1840 ;


## PFRIODICOSEMPREMORAL, F SO'PERACCIDENS POLITICO

Hatce servare modum instri novere livella Percere personis, dicere de vitiis.

Guardarei nesta folha as regras hoas Que he dos vicios fallar, näo das pessoas.

As massadas.
Derão em chamar massada a toda a conversação, a todo o discurso, a tudo em fim, que por prolixn, e falio de graça, ou interisse, enfistia, e provoca tedio; e em verdade acho propriedade neola denominacấo figurada. Pcssoats há, cuja conversação he táo languida, làn desanimada, eltão prolina, que humas rezies causa somino, e outras até natizrase Conheci aqui hum suijeito, que pudecia frequentes vigilias; estudo procurado cm sua casa tm hum Domingo de Quaresma, tinha sahido, e a bna da muther disse com toda a simpleza ,, Meu marido liá bumas poucas de nuiles, que não pode pregar olhos: foi por tanto ouvir o Sermáa do Fadie Fr. F... a ver, se lá dorme alguma cousa ; porque tem experimentado, que he o unico remedio capaz de conciliar-lhe o somno! Que masradas, que erão os Sermões, ou Sermoas do tal Pregador!

Quando qualquer pessoa falla agra-
davelmente, e em cousas, que interessâo, ou deleitão, quantos a esculão estão nuluitas vezes pendurados do desejo de a nuvir: mas quem há hi, que pos* ta :uportar a indigesta conversacão de bum desses massadores, que tudo debi uão de episodios, que referem cousas, que não tem huma oitava de graca, ou de utilidade? O nosso espirito só attende ao util, ou ao jucundo: tudo mais despreza, e se the torna encommodo. Sujeitos há, que uada saberm resumir, e que em cada caria, que escrevem, dâo huma horrorosa massada. no seu proximo. Outro encontra-vos em caminho: vós tendes negocio urgente, que demanda a vossa presença, e bem o mostra o passo estugado, em que hides; mas o maldicto estafador: a nada allende, indireita para vós, faze vos parar no meio da rua, e yos pespega huma I remenda massada á cerca da sua demanda, relatando-vos com miudeza de Freira os tramites, que tem seguido, os descuidos do Advogado, as esperiezas do Pi ocurador, as asticiacde

Escrivão, a venalidade do Magistrado, \&. \&.; e só a nomenclatura turence he já por si huma insuportavel massada.

Tambern pertencem áclasie narcolica dos massadores do sen proximo alguns Snrs. Deputados, cajos estiradissimos discursos provocão somno, efariâo zangar a huen Stoico. Muitas vezes trazem de casa o sermão estudado, e não há outro remedio, senão arrumar para ali todo o panal, que bem poderá © $n$ gluir-se coin 3 Ave Marias, todas em tenc̣áa dos que tem a paciencia de o ouvir.

Mas de todos os massadores do proximo não há mais insuporlavel, do que o poeta, que dá para massador. Hum homem destes he comoo apestado, de que deve fogir todo o filho de Adẫo. Por mais $q^{\prime}$ procureis desviar a conversac̣ão de objectos, que sé prestem á Poesia, o maldicto maniaco torce-a de geito, que vos impura hum enxurro de versos a a. quelle proposito, e vos colaphiza desapiedadamente. Se the fallaes em alhos, tem logo de assenio, e sobre mâo versos, que fallão em alhos; se mudaes para bugalhos, versalhada sobre bngathos, emfim se the pediz venia para vos relirardes por encommodado, le-va-vos á escada, e por despedida pre-ga-vos huma furibunda massada a respeito de encommodos. De tudo isto conclúo, que relativamente a poeta massador não há outro recurso, senâo fogir-the, e fogir- The a todo correr.

Por mais que respeite a veneranda classe dos filhos de Esculapio, não posso precindir de colocar na galeria dos grandes massadores a certos Medicos, e Cirurgiões, que perante pessoas ediotas, ou inteiramente extranhas á pro. fissĩo, vasão huma enxurrada de nomea Gregos, fallando em flegmasias, nerroses, parinclimas, hydeopaticas, adiposas, e a interminavel ladainha de enfermaidades todas acabadas em ites, ou em gia; e ainda pior he quando panio a terminologia chimica ; porque
esta em verdade para quem nẫs e. udon essas materias parece hama dealfuca, ou eniguna endecifracel. Huns destes impostores, que tractava de certa enferma, en huma dasevizitas, que the fez, depois de tacteat-lie o pulso enm mutta circunspeccain, e vagar, exclamon ", Está apyretica, , : a pobre senhora, fitanlo-the os ollios, exalou hum profundo stispiro, e disse -- Apopletica? "Hr prosivel? Cahio em ueliquio, e d'atii a poucas horas espirou. Matar com huma palarra esta habilidade só pertence áo Snis. filhos, ou discipulos de Esculapio. Que the custava a dizer - a Senlivia está sem febre? Nada, venha a palavra grega apyrectica, que por desusada parece mysteriosa, e enigmatica.

A' classe das massadas pertence a muzica, quando desafinada, ou mal execulada. Senhoras há, que não tem voz, que tão tem geito em summa para a canturia. Entre tanto o basbaque do pai quer por força, que a sua menina cante ao piano; e tala executar Arias Halianas. A menina nada sabe da pronuncia deste edioma, alé́n disto não tem voz, nem gosto para a cabloria: mas convidão-se pessoas para a ouvir, ea civilidade manda, que se ature com resignac̣ão huma massada destas, que se ouça a péquedo, e que se aplauda huma gatinha a miar no somi do piano.

Já me succedeo em huma viagem para o mato ter de agoentar a maior mas. sada, que hei levado em toda a minha vida. Pernoitei em certo sitio, era tempo de inverno; linha gramado muita chuva, era noite tenebrosa, eu cahindo com somno; e depois da ceia, que veio já mũi tarde, ferrou-se-me ao cahaço o dono da casa, e teve a cruetdade de arrumar-me larga, e profuzamente toda a historia da molestia de sua companheira, molestia, que durou seis mezes, © da qual veio a morrer. Eu suspirava, bocejava, toscancjava a cada momento, e o desapiedado maseador

- pipseguir na nua parleula, o que tudo supdrei em desconto dos mus peccados. ainda into nào he ledo: para cone trapezóá penitencia veiu lá de dentro á s gis, que era husa Tesiphone, eto. Ar bectionsadecersemba alguma circuustancia, que por ventura escapava
 do, me conpraria coma ideia de ne ver livre de táobortivel massada, pegia lá por deintro haon terco de toda a famiLia, eromecaírao os Padres Nossis, e Ave Marias p las almis do genero hilmano tallecido: o teiẹo acabou lá pelas duas horas da noite, humas das mais allictivas, que tentoo passado.

Finalmente bem merece o nome de massada tudo quanto se far, ou se diz com sobejidào, e fora de froposilo. Mas nấo lillão, abusos a respeito da applicação deste vocabuio. Varins sujeitos estourados, levianos, e desinquietos dâo em chamar massada a tudo, que heserio, grave, e respeitavel. Os hous concelhos são massada, hama conversação sobre assumplo importante he massada, ouvir Missa be massada, Con-fessar-se he massada, frequentar os Otficios Divinos be massada, estudar materias interessantes he massada, \&. \&. ; só uào he masseda andar por ahí á tuua, amezendar-se ao jogodias, e noites inteiros, escoiccar boras esquecidas em huma salla de dansa, desbaratar o precioso tempo em laim namoro impertinente, e muilas vezes infructifero; só não he massada gastarem largas horas em dilacerar o credito da pohre viuva, da solteira, da cazada, \&., e tudo com huma alacridade, e destastio, que espantão. Eu porérn entendo, que o homem de má lingoa, o homem, que se occupa em difamar os seus semelhantes, he o pior, o mais intoleravel de todos os massadores, he huma peste da sociedade, he hum ente, de cuja communicaçio deve fogir toda a pessoa cordata, e honesta. Talvez que este mesmo $\mathrm{N}_{0}{ }^{\circ}$ do Carapuceiro incorra para
algans un precha de massada : thas eu cá vou por diante em mé proposito de tathar carapucas de todo o adarme, sem me importar a desaprovacâo de te, ou d'aquille pragitento. Na he possivel agradar a tolos. (Quem não gistar dos meas fracos escriptos, quem tiver hum espirito láo exacto, lạ̃o positivo, e profundo, que só se satislaça comopercọós algebricis, ou com verdadea nuis, e seccas, como os os , h nâo leia - Carapuceiro, que arremedando, bem que ent summa distancia; a Luciano, a Juvenal, a Propercio, a lincetu Horacio, a La Bruyer, no Tolentino, e Macedo, adoptou a regra do miscere utile dulei. Aqui findo a massada por esta vez.

## VARIEDADE.

## As Bandeiras de Novenas.

Novena em o nosso Pernainbuco sem levanm tamento de bandeira he o mesino que panellasem sal, mormente em as Festas dos suburbios da Capital. Nove dias antes de qualyuer destas Festividades tem lugar a tal barideira, que he por via de regra nuito pela mantiáa aos primeiros bocejos da luz. llá quasi sempre musice marcial, e o es'repitoso zabumba póe tudo em alvoroço. A bandeira he ordinariamente levana em procissío por Madamas collvidadas ad hoc, e conseguintemente para ali desabeltha o bando dos jovens, que cie certo näo perdem tào favoravel ensejo de entredu-zir-se n'aquelle contiço, e de lazer o que podem segundo o tempo, a cecatiào, \&. Nestes actos patusco-religiosos tem havido suas brigas; porque huns querem, que a bandeira passeic por este sitio, onde ten pessoas, que thes pertencem, outros, que por aquelle; por que ate nos oljjectos do culto he mister, que ludo se a amolec ao gosto dos maganos devot :s
Duente a fely ce da bandeira cantâo-se versinhos-ren 7 o Saricto, cuja novena deve conece. parccome como estas a he esta.
evar?
de Deos
novena.
Ou cst'uu:

$$
\begin{aligned}
& \text { a }: \\
& \text { N. } \quad \therefore \text { chöo, } \\
& \text { Quey bliculin Cosme. }
\end{aligned}
$$

Como sabe de tanta cousa o Carapuceiro? (dizera varias senhoritas.) Como?. Pois o Carapuceiro não anda por ahi? Não tem olbous, ий่ง tem ouvidos, nйo conıe:sa com toda a laia de gente? Humas cousas presenceia, outras contio-llie, e assim vai sortindo a sua fabrica de carapuças, ainda bem que nı̈o personalisando, tem prehenchido a sua tarefo, e uinguem com rasậo terá motivo de se dar por offendido.

Essas bandeiras só tem de Religiño o pretexto: ellas não passäo d'huma testança popul:r. Hluitas vezes n'hum destes arraiaes inventaó-se novenas para sefiveitirem por nove noites, para concorrer inte, $y$ ra terem lusar, e motivo os nago s, as Comerainas, \&. \&. O culto do Sant não hymais do que pretexto, como já disse ife a mijutura do sagrado com o prcfano he fomais escandalosa, quese porie imaginar. As noverias são nove notes de sucia, e de ferrados namoros dentro da propria Igreja, onde se faz mais algazarra, do que em qualquer theatro, e se dizem chufas, e requebros, que se não consentitião em hum baile! E be possivel, que só para isto não haja policia en Pernambuco? Quanto melhor fora prohibir absolutamente todo, equalquer acto religioso durante a noite, e acabar com essas patuscadas de bandeiras de madrugada?

Aqui me vem a pello o to ar em huma especie, com que há muito tempo embirro, e vem a ser; o escandiloso abuso de muscas profaias em os nossos Templos. Nelies se tocão Walsas, quadrihas, u boliçoso landum, e alé já ouvi tocar a Caxuxa no acto de levantara Deos! A muzica das Igrejas deve ser grave, e magestosa, e della se deve proscrever quanto yossa dispertar emos fieis alfeiçoos. de sensualidade; porque essas casas pertencem ao Senhor, sâo lugares de reculhimento, ed'oracão, e sancta sancte sunt tractanda. Ouvi dizer, que o Exm. Sur. A rcebispo Metropolitano a Bahia por huma pastoral prohibira todo e qualquer toque profan: em as Igrejas. setal he, graças a S. Ex. Reverendissima, e nem menos se deve esperar d'hung Prelado de tantas luzes, de tanto zelo, e virtudes. Se os Poderes do Estado (o Religioso, e u Civil) se derem as máos, e se empenharem em. promover a Moral, estou, que os nossos costumes recẹberáõ hun melhoramento cousideravel.

Lium moco mũi estimavel, e Portnguez, que por aqui passou, e demprourse alguns mezes, na occasião de partir fez estes versos de. despedida; eparecempme, tü, heilos, que pedí venia para os puhlicar em o men pequeuo Periodico, calando todaria o nome do Auctor por não offender n sua dfligada, modegtia.

O' vós do Capibaribi
Margens lisongeiras, bellas, Accei'mi meu grato a beos
Ao soltar do lenho as vellas.
Qiem teve a dicta de ver-vos,
De gozar de vossos ares,
Dizer pode ," A Deos ${ }^{\text {p'ra sempre }}$
Sem morrer, arduos pezares."
São dez e mais oito as juias,
Que o diadema abrillantî̀o
Sua luz, fulgor, e gloria
Dous hemisferios espantão.
Mas qual no bosque o Carv lho
Ergue aos Ceos soberba frente,
Sombriando as outras plantas
D'espessa rama virente.
Tal da ceroa no centro
Pernambuco excelso avulta,
He a perira mais mimosa,
A mais polida, a mais culta.
Seus filhos á guerra dados
Hoje são porção da Historia ,
Contia o Batavs insolente
Quem se oppoz com tanta gloria?
Ein amor, á Liberdade
Qucm há que os possa igualar?
1 lles satiem crua morte
Por detendela arrustar.
Ciima saludre, e ameno,
Sollo producter, fecundo,
Quaes sãu estes não s'encontra
Des d'o vellio ao novo Mund. . $O$ recendente ananás
$O$ gent 1 pomo de flora,
O ineiãu, a melancia,
Tudo nestes ar s mora. Mansas, cristalinos rios
Serpentiỗo toda a terra,
Suas margens ivalisão.
Com as margens de Cythera. Mil gentiz, fagueiras Ninfas,
Que os mestros De ses namorão,
Nas denizs selvas habitào,
Nos sumbios bosques murão. Preza d'aguda saudade
Eu te deixo, sollo amado,
Mas teu nome en igneas letrns
Levo no peito gravado.
Possas tu excelio, e grande
Sempre ao tempo sobianceiro,
Mandar teu nome aos vindouros,
Ter hum porvir lisongeiro.
Mcu final a Deos recebe,
Tributo de gratidão,
Em troca de teus favores
Te offereçu o coração.

## Pern.; na Trp. de M. F. de Faria. 1840.

