## O CARAPUCEIRO

$$
\begin{gathered}
13 \text { DE MARÇO } \\
\text { DE } 1840
\end{gathered}
$$



# PERIODICO SEMPRE MORAL.E SO'PERACCIDENS POLITICO 

Hanc servare modum nostri novere lilelli Parcere personis, dicere de vitiis.

Marcial Liv. 10 Epist. 33.

Guardarei nesta Iolha as regras boas
Que he dos vicios fallar, nũo das pessoas.

## A elucacão.

Eu definiria a educação - Arte de modificar, cultivar, e instruir os meniuos para tornalos capazes de vir a ser homens uteis, e caros á sua familia, á sua patria, e capazes de promover a sua pro. pria felicidade - He muito mais facildizia o grande Cicero, dar a vida a hum menino, do que dar-lie hum'alma boa; e este he justamente o desideratum da educacão. A rasão, e experiencia nos demonstrão, que o bomern, quando nasce, não traz comsigo nem bondnde, nem maldade, se não mera disposiç̂́o para ser bom, ou máo. Elle tem a faculdade de sertir as suas precisões, ás quaes he incapaz de satisfazer por si mesmo, e paixö̃es mais, on menos vivas, segundo a organisação, étemperamento, de que o dotara a natureza. Criar pois, e educar hum menino quer dizer; servir-se das suns dispozições naturaes, do seu temperamento, da sua sensibilidade, das suas precisotes, e paixões para modificalo, e tornalo tal, qual se deseja: quer dizer; mostrar-

The o que deve amar, ou temer, fa-zendo-llue conbecer on meios de o obter ; ou evitar, e excitar-lhe os desujos para certos objectos, reprimindoos para outros. As paixões hem dirigidas conduzem o menino á virtude, e as mosmas paixões abandonadas eo sen impeto, e nal dirigidas o turnâo vicieso, e malvado.

Helvecio com ar rua costumada audacia afirma, que a educacão pode fazer tudo no homem, eque todos serião igualmente susceptiveis de ser modificados, como se deseja, hama vez que se faça obrar oxeu interesse. Mas a experiencia nos demonstra, gue há meninos, em cuias almas não he possivel accender-se nenhurn interesse poderoso: outros há, que se nâo inflamão por cousa alguma : huns são timidos, outros audazes : estes carecem ser esporeados, aqselles apenas podem ser rofreados: há muitos eslupidos, mal organizados, e de lão rebelde temperamento, gue bem pouco susceptiveis são de ser modificades: outros vemos de ed-

## (2)

pirita tão leviano, e versutil, que não lyá fixalus em cousa alguma, em fim meninos há tão preguc̣osos, e indolentes, que neahum nieio pode levar a effeito o animalos. He pois hum errocrer, que a educacán possa fazer tudo no homem: pelo contrario ella nâo pode empregar, se nâo aquelles mateliaes, que the subministra a natureza, e nào stmela pioveitosamente, se nâo em hum terrenio de ta! sorte preparado pela mesma natureza, que seja capaz de correspouder á cullura, a qual deve cumegar des d'us primeiros assomos da rasâc.

A pinieira edućcacão, que começa des dos preneirus dias da vida, occupase pranipalmente en formar, e fortifica o corpo do menino, ensinan-do-the a laver uso dus seus membros: dá- The ens seguida o habido de regular as suas precisões, e reprimir as prom prios paixôrs, quando coulrarias ao sen bom. Esta primeita educaçáo já d’algume sorte moditica ss faculdades intellectuars do menino, e taes impressö̀s influem de modo sobre elle, que de ordinario pérdurão por toda a vida. Os pus tăo alleutào bastantemente para estes prinueiros periodos da inlancia, obandollando-a a amas mal educadas, ignorantes, e viciosas, as quaes the en. chem o enpirito de ideias falsas, de erros, e miseraveis prejuizos. Nas msos de taes mestras contrahem os meninos o habito va mentira, da falsidade, da pusilanimidade, da moleza, e da gula. Mal avizacios já das caricias, e adulac̣ões, já das correẹ̃es, e castigos fora de propozito enchem-se de caprichos, e paix ões obstinadas, e contrahem o habito de mil deleitos, que ao depois raramente podeśó concertar huma segunda educaçáo maío rasoavel, e acertada.

Sendo os horsens sujeitos atodas as vicissitudes da sorte, nifo thes convem de certo huma educacío mole, afemia nade. Os revezes, a que está exposta a vida humana impôe nos pais por mais
ricos, que sejoro, o dever de nito awozar seus Gilhoséá preguiça áa indolenoí, ao luxo, e á moleza. Corre- lhe obrigação de fortificar quanto antes o corpo do menino por neio do exercicio, do trabalho, d'huma vida subria, e dura, adargando dest'arie o seu espirito contra os golpes da tortuna. Náo há homens mais infelizes, do que aquelles que des d'a infancia se fizeiso moles, sensuaes, vẫos, e delịaros ; por que tal educaçáo não só prepara nelles individuos viciosos, e immorars, se nio que tambem thes tothe aquella actividade, e energia, aquella força muscular, que convem an seu sexo, e os torna dobradamente inlelizes em todas as penas da vida. A molexa, o occio, a voluptuosidade fazem os homens inuteis, e pezados a si uresmos, e á sociedade : e hum menino avezado a ser sempre servido, e a gozar de todos os comodos da vida, acha-se tantas vezes infeliz. quantas sano as em que the falta qual quer destas comodidades. As mesmas meninas devèi áo rectber huma educaçio mais macha; pois esta as tornaria mais robustas, menos sujeitas a innumeras enfermidades, de $q^{\prime}$ ordinariamente sío atormentadas, e seriâo mais aptas para gerar filhos sadios, e bem constituidos.

Todavia o que mais contribue para tornar os fithos viltuosos, ou nio he o exemplo de seus progenitores. Este exemplo he para elles huma instrucção ine directa, e continua, inais efficaz, do que os preceitos sempre seiterados. Hũ pai he aos olbos de seu filho o ente maior, o mais poderoso, e aquelle, a quem mais deseja assemelhar-se. O que virá pois a ser hum menino, cujos pals sã́o desregrados, e immoraes?, Os domesticos exemplos ( diz Juvenal na Satyra 14) quando viciosos, tanto mais de pressa corrompem, quanta he maior a auctoridade dos que o dio. Hum, ou dons filhow, cujos coraçöes Prometheo formou com melhor tempera, talivez aiaibifo reaintir ; pordim os mais objedecen
on itmpulso faial, que tho recebidades dos ferthos allnus. Srián $\mathfrak{p}$.i- irreprehensiveis todas as $n=\mathrm{s}$-as a: cö́es, a fim de que os noswo sllinu lâu se antorizem com os nossos we cmple, visto qne todos somos duct is bivilordadures da perversidade.,
O menino promptan ente concebe o desejo de imitar o yure $\hat{e}$ lazer ás pessoas, que ogoverná:, bareque as sup. pöe mais instruides nos meius ne prornpar vantagens, e prateres. Em vily diráa sell fitho hum a: diseoluto. " Faze o que t'eu digo, "năo o que me vez fazer, , : o menino "o fundo de sua slma sempre lie respondecá , Vós sois livre em vossas aćcões, e obratieis o contrario, do que ensinaes, se d'ehi vos nâo proviessen vabsagens, que quereis occultar-me; eu vos imitarei pois a despeito das vossas lic̣ôes. ,

Licurgo conciderava a educacão dos meninos como o negocio mais importante do Governo : mas releva confessar, que tal objecto tâo essencial á publica felicidade, d'ordinario he inteiramente desprezado. Verdade he, que em lodas as Nac̣ões os Ministıos da Religidō̆ saō encarregados de ensinar a mesma Religiaõ, a piedade, e a moral a mocidade, e de libe inculcar os seus preceitos; mas a experiencia nos faz ver, que se as suas lic̣ões naठ̃ saõ sustentadas pelo Governo, tornaõ-se inteiramente fracas para pòr dique á corrupc̣á geral, que de continuo arrastra os homells ao mal. Os motivos, que appresenta a Religiaõ saõ mũi sublimes, saó espirituaes, e em grande parle superiores á intelligencia da multidaõ grosseira, pelo que, se naõ saठ́ sustentados pela forca do Governo, pouca efficacia tem para determinar ao bem hũ povo material, e ignoranie.

Os mesmos Ministros da Religiao lamentáo se da inutilidade, e inefficacia de seus preceitos, com quanto por elles continuamente repetidos; por que se estos aproveita á á of gum'alma tranquil-
la, e capaz de os mediar, nenhum efo frito produzem sobre o grande numero, - qual deixa-se atrelar do vicio por sua valural inclinaçio, e pelo publico exemplo. Independentemente da depravação, que Religifo revelada nos diz ser inherente á natureza humana, há a ignorancia profunda, em que vive o povo, há os exemplos dos ricos, e grandes imitados pela plebe : há muitas vezes negligencia da parte dos Legisladoris, os quaes em por por obra todos̀ os metos para fazer observar as leia do Eso tado, nâo invidão bastante deligencia para lazer observar as leis do Creador, a fim de der bons costumes ao povo, e fazelo conhecer os seusverdadeiros interesses, e os seus mais essenciaes deveres para coma Sociedade : tats sáo as causes, que mais dispertío o funesto pendor para a corrupção, cuja semente o homem traz em seu coração des d'o ventre materno.

En balde os Ministros da Religias inculcaráó á Mocidade os preceitos d ${ }^{\text {d }}$ buma Moral Divina firmada em as ree comfensas, e costigos da outra vida : em balde a Philosophia appresentará a os homens huma Moral humana, fundada nas vantagens sensiveis, que a virtude traz comsigo inda na vida presente : as prowessas, as ameacas, e os motivos sobre naturaes da Religiáo serâi: sempre mũi fracos para tornar melhor a maioria dos homens : os motivos humanos da Philusophia, e os bens, que ella promette neste mundo pareceráõ chinueras se os preceitos da Moral não forem sustentados, e protegidos pelos Governos, os quaes tem em suaa maxos os meios mais poderosos para fazer obrar os mortaes sobre a terra, e estes meios são os castigos, e recompensas.

A educáçaó, propriamente fallando, não he, se nío a Moral inculcadáá Mocidade, eque se lhe faz familiar des d'os tearos arnnos: Edaciat a hura mancobo tenros annosy Eauche dizer ensinardhe os seus devenes
para com o Ente Supremo, para comsigo , e para todos aquelles, com que tem relações : en-sinar-llie a conducta, que deve ter para con seus pais, fazendothe perceber o iuteresse, que tem em merecer a sua bondade: mos-trar-the o modo, por que deve portar-se para com os grandes, e pequenos, para com os ricos, e pobres, para com os amigos, e'inimigos. Os deveres dos diversos estados dos homens não dão outra cousa mais, do que as regras indicadas pela Moral en as diversas posições da vida. A educação dhum Principe, por ex., deve en:inar-he os seus deveres não so para com Deos, se não para com o scu povo, e para com as ançes circumvizinhas; deve explicur- hie a justiça, a humanidade, a temperança, a moderação, fazendo-the conhecer os interesses, que o estimulão a praticar essas virtudes. A educação dos ricos, e grandes deve ter por objecto polos no caso de fazer bom uso das stas riquezas, e dos cargos, que algum dia tem de occupar: deve mustrar-thes os deveres, que lhes prescre: a Moral para com os seus concidadãos, corno os unicos meios de merecer a estima, o respeiso, e o amor, que sempre se tributão á beneficencia, áequidade, á affabilidade, eá nobreza de sentimentos.

Mas infelizimente os meninos destinados a fazer na sociedade a mais distincta figura são d'ordinario aquelles, cuja educação he mais desprezada, e pior ; por que não se cuida commummente em thes temperar o mao humor . en lhes dar caracter, em combater oz seus caprichos, em reprimir em fin as suas paixoes. Pelo contrario desd'a infancia se lhes faz comprehender, que nascèrão para commandar, que ticão a cima das leis communs. que tudo se deve curvar diante delles; que naõ haõ mister nem de virtudes, nem de sciencias, nem de talentos para obter as distincções, a que os chama o seu illustre nascimento. A mes. ma desgraçada educaçã̃ tem muitas vezes os filhos dos ricos; a quem se insinuaó des d'os primeiros alvores da rasao as vantagens, que thes daõ as riquee a distancia, que estas põe entre os homens. Assim corroms pidos des d'a infancia tornaö-se altivos, e insolentes, e a fraqueza dos pais deixa-thes contrahir inclinaçães funestas, que nunca mais se podem desarreigar do coraçã.
( Continuar-se-a.)

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

## CORREC̣ AO

para com o Ente Supremo, phra comsigo, e para lodos àpuel. les, com que tem relaçōes; en-sinar-llie a conducta, que deve ter para com seus pais, fazendolhe perceber o interesse, que tem em merecer a sua bondade: mos-trar-lhe o modo, por que deve portar-se para com os grandes, e pequenos, para com os ricos, e pobres, pata com os amigos, éinimigos. Oi deveres dos diversos estados dos homens não oão outra couna mais, do que as regras indicadas pela Moral em as diversas pesiçás da vida. A educaçao dhum Principe, por ex., deve enimar-he os seus deveres não só para com Deos, se não para com osou povo, e para com asmactes circumvizinhas; deve explicur-the a justiça, a huma. nidaule, a temperança, a moderação, fazendo-lhe conhecer os intereses, que o estimulão a pralicar essas virtudes. A educação dos ricos, e grandes deve ter por objecto polos no caso de fazer bom uso das stras riquezas, e dos cargos, que algam dia tem de occopar: deve mustrar-lhes os deveres, que lhes prescre e a Moral para com os seus concidadãos, como os unicos meios de merecer a estima, o respeiso, e o amor, que sempre se tributão á beneficencia, á equidade, á affabilidade, e á nobreza de sentimientos.

Mas infelizmente os menino destinados a fazer na sociedade a mais distincta tigura são d'ordinario aquelles, cuja educação he mais desprezada, e pior ; por que não se cuida commummente em thes temperar o mao humor. en thes dar caracter, en combater os seus caprichos, em reprimir em fin as suas paixöes. Pelo contrario desd'a infancia se Thes faz comprehender, que nascèrão para commandar, que ticão a cima das leis communs. que tudo se deve curvar diante delles; que naô haó mister nem de virtudes, nem de sciencias. nem de talentos para obter a. distincções, a que os chama o seu illustre nascimento. A mes. ma desgraçada educaçã tem muitas vezes os filhos dos ricos; a quem se insinuaõ des d'os primeiros alyores da rasaó as vantagens, que lhes da 0 as rique$e$ a distancia, que estas põe entre os homens. Assim corrompidos des d'a infancia tornaô-se altivos, e insolentes, e a fraqueza dos pais deixa-lhes contrahir inclinações funestas, que nunca mais se podem desarreigar do coraçaõ.
'(Continuar-se-a.)
Pern. na Typ. de M. F. de Faria, 1840.

