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

22 DE OUTUBRO DE 1839


## PERIODICO SEMPRE MORAL，E SO＇PERACCIDENS POLITICQ

Hanc servare modum nostri hovere livella Percere personis，dicere de viliis．

Guardarei nesta tolha as regras boas
Que he dos vicios fallar，näo das pessons．

## A soberania das Senhoras．

A que lempos me nafo dirijo ao bello sexo！Be：n boas tregoas lhe tenho da－ do，do que muitas，segunde ue cons－ ta ，já hião murınurando，e diziaõ．

O Carapuceiro há huas poncos de N．os，que está sem grac̣a；por que só falla en Politicas，e em consas tão se－ rias，que parece ter composto Sermôes de Quaresma：já naó falla da gente，já naठ loca nas modas，já naб́ se emporta com os gamenhor，\＆c．\＆c．，Naō quee ro pois dar motiro a zangas p na⿱́l dese－ jo incorrer no desagrado das minhas Il－ lustres Leiloras；a por isso tractarei hoje da Sulserania das Senhoras．

Longa，e mûi porfiada tem sido em todus os tempas a questas da Soherania． Os aduladores dos Reis procuraõ．os endeonar sustentando，que elles rece－ hia8 todo 0 poder immediatamente da Divindade，pelo que crab́ absoluta－ mente irdependentes de seus poroo，naб havendo caso algum em que eates os devessem depor：os aduladores do pos
vo querem，que este seja fonto de todos ns poderes，e que tudo the he permittido；por que naõ se conhece ju－ risciçãó ta cima da sua：mas quer em huns，quer em outros parece－me ha－ ver verdade，e haver êtro．A Sobe－ rania lie hum direito，e he hum facto： conciderada do primeiro modo ella naó pode ser，se naб huma dele－ gaçö da Divindade；por que sen－ do todos os homens iguaes em natu－ reza，quem podiy dar a huns poder so－ bre outros，se naó o Supremo Auctor da Sociedade，que quer，que esta sub－ sista，e prospere？Do segundo modo conciderada naó há duvida，que a So－ berania sempre pertenceo，e pertenco－ rá as Nacōes；pare prova do que ahi esta反 os Fastos do genero humano，sem exceptuarmos a mesma Historia do Po－ vo de Deos．Sempre as Naçóes esco－ lheraठ os seius Imperantes，sempre mu－ dáraó de Dinastías，sempre mudáraó as formas de Governo seguado as neces－ sidaden，as conquistas e outras innu－ merareis circunatancias：pelo que ho
digno de desprezo, ou de rizo o systema de hum tal Abbade Torel, que se propoz a sustentar huma embrulhada de Pais universaes de povos, e que tndos os Governos recebem a auctotidade dos Instituidoios dos Povos, \&e., en. grimaņ̣o, que nem o mesmo auctor pode entender, e estar de boa fé.

Tomada a Soberania como hum direito he, que a Escriptura Sagrada diz - Omnis polestas a Deo, \&c. \&c. sem ser pieciso recorrer a subtilezas methaphizicas. Mas deixemos esta materia jú sediça, e vamos ao meu assumpto, que he a Soberania das Senhoras. Quei-xaó-se estas amarganente da sua sorte por se verem privadas dos direitos politicos, atribuinde isto á injusti*a dos homens; por que com que direito (dizèn ellas) foras ixcluidas as mulheres de ser Eleitoras, Deputadas, Senadoras, \&c. \&c.? Accaso nál fallaõ ellas, e muito, e por qual quer Gousa? Algunas naõ tem tanta prespia acia, tanta penetracaó, tanto falento Quem he capaz de fazer tăo delicados. e emaranhados lavarintos, naĩ poderá discutir humponto entrincado de Direito? Quen urde tañ lindas rendas, naõ saberá formar a teia d'huma cabilJo? Quem he taó deetra em arrumar hum bahú, nab arranjará hum projec. to? Quem se mostra taõ intelligente em acalentar, e engolozian crianças, nã servirá para contentar, e ersbair os powos?

Estas, e outros muitas rasões alegaó as senhoras em seu favor: mas allendaốme, e verañ, que ellas de facto saó nais bem aquinhoadai, que os ho. mens, He triste sem duvida a condiçao da mulher entre os selvagens, a ponlo de que am alguns paizes quando a mulher dá á luz, o. marido lie, que se mette na cama, recebe as vizitas, \&c., e a misera companheira carrega com todo o serviço, e trabalho. Ali os fomens saó huns madragos, em lanto que as pohree mulheres sā̃ reduzidas ao mais
aportado capliveiro. Anles da vinda de Jesu Christo, antes que o Eivangelho deriamáse a sua luz regeneradora pelas Nações, que jaziaõ nas sombras da mor. te, o que eraõ as mulheres, aindit enitre os povos mais cultos da Europa? Entre os Gregos os maiores Pailosophos diziaó, que a mulher era mero instru. mento de prazer, encio de perpetuar a populaçaõ, e nada mais. Aristuteles tracta-as com o ultimo desprezo, e chega a louvar a Hesiodo por haver dicto, que a primeira familia fui compos. to, da mulher, edo boi; animaes proprios para a lavoura. Plataõ só as tinha por aptas para a concupiscencia. para a propagaciõ da especie, e por is. so em aua Republica estabeleceo a communidade dellas. Sotucles, e Antis. thenes, como poetas, encherab-as dos mais despreziveis a podos.

Quen ignora o que eraõ as mulheres entre os Romanus? Basta dizer, que por algum tempo as leis as conciderárõ̃ cousas, e naõ pessoas, de maneira que qual quer sujeito, quando enumeravios seus bens, dizia: lenho, por ex, taustas casas, tantos bois, tantos porcos, tantas galinhas, e tântas mulheres (for: (e desaforo!) Mas depois que: o Verbo increado diguou ose d'encarnar no ven. tre purissimo de Maria, parece, que regenerou a mulher, que a lirou da ignofainia, e the restituio os perdidos to. ros. Ainda mais este titulo tem as mu lheres para serem Christâs, e nem de. balde a Santa Igreja the chama o devoto sexo feminino.

Com o Christianismo libertarasuse as: senboras, e o seculo da Cavallaria che-. gou a endeosallas. As Hi, torias eat: cheias das finezas, que se faziárao bello sexo. De huns para oulros Reinus divagavaõ innumerus Qu ixoles desagravañolo injurias, provocando desafios: emdefeza da forrausura da sua dama, quealguns ás vezes nunca viras; nem conhecèraõ: nas justas, o torneioa eraõ as senboras, que destribulikã̃ a.
glotia, e offender a huma S:nhora era crime capital no codigo da Cavallaita andante. Os Trovadores invidivaõ to. diss os esforços da Musd por elugiar as suas amadas. Para amostra do pano bastaö as seguintes estrofes, huena da Cançaô de Egas Moniz Coelho despedindoese de D. Violante, Dama d'honor da Rainha D. Mafalda.

1, Fincaredes bos em bora Tam coitada,
Qae ei boyme por abi fora De longada.
Sai-se o vulto de mei corpo Mas ei non,
Cá ós cocos vos fica morto $\mathrm{O}^{\prime}$ roracom. ....
Sa me hos a mi leixardes, Deis me garde,
Non as meys ros de queimarde I: to que arde.
Hora non leixerles non
Cá sois garrida,
E se non Cristeleison ler minha vida,

No Reinado de D. Sancho i. ${ }^{2}$ pelos annos de 121I Gonc̣alo Hermiguez asa simingalanteava a sua esposa Ouroana
${ }^{c}$, Tinhe rabos, non tinhe rabos

Tinharedesme, non tinharedesme, De lá vintaredes, de ca filharedes,
Cáamabia ludo em soma.
, Per mil goyvos trebeihando Oy oy vas loublrego
Algorem se cada folganca
Asiney eu: per que do terrenio
Non há hi tal perchego.,"
Ourana, Oratana oytem per certo Que inha vida do viver, \& ${ }^{\text {c }}$.

Bons tempos! Hoje mal percebemos - sentido d'huma, cu doulta plavia destas tiovas: mas elles, e ellas lá se entendiád muito bem, e talvez fossem amantes mais derretidos, dó que oa
nossos dhoje, que amañ vo equ:çós por calculo integral, e differ encial.

Q:ae importa, que as sen horos naü governem a Republica, se go verneõ os coraçães dos homens? Que importa, naâ inandem ostensiramente, se o šelt imperio, se a sua soberania estaõ assentados na vontade dos que administraóo Estado ? ${ }^{3}$ Als! quantos, e quam importantes negocios naõ saĩ decedidor pelo sic volo, sic jubeo de huma beldade, que naö admitte replica! Quonlas sedutoras Lais, quantas Aspizias, e Phrynes noõ lem despachado Limbaixa. dures, Ministros, Governadores, $\mathrm{Ge}-$ neraes, e até Bispos! Quaulas tenças: quantas pensẽes caliriá̂ no Corpo Legillutivo, se naõ fora o serem apadrinhadas por taes, e taes Senhoras, a quem hum pobre Legislador nế pode. resist'r, por maiores que sejaõ as suas fumaradas de Catonisno.

Os Representantes da Naçaõ e os A. gentes do Poder Execution, ou saó casados, ou solteiros, ou Padres. Se saé casalos, muitas vezes se veem ua duia neetssidade de ceder a es rogos labiosos das esposas em favor deste, ou d'aquel. le negocio, deste, ou d'aquelle afilhado sòb pena de jejuns, e cutras mortilicacões, que devem alfligir muito: se saö solleiros, muitas vezes saõ gamenhos professionaes, damejäo, e requebráóa esta, ou aquella Ninfa, e ham osteno da vontade desta he huma lei para o po. bre padecente, que naö está para sofier hum redondo desengano, ou o vendaval denfeito d'hums arrufos, que ás vezes tiraõ couro, e cabello. Se sã̉ fualmente Padies, lem de ceder á rogativa de huma mẫi, dhuma irms; e ee saô mas manvoros de coraçaठ, lá apparecu certa afilhada, ou comadre certa, cu. jue pedidos sioñ para us bons Minietros do Senhor Alvarás com força de Lei.

Em verdade quem há deanimo lä́ diamantino, que possa resistir a os pei. terados pedidos d'huasa senhora, cheia d'encantos, eternuras? Como lia de
hum Deputado mais namorado, que o Nacias, que Petiarca, ou Joáo Xiviee de Matos dar hum não erestresu a l 1 una yáj áziaha, por quem o misero peccunte se desrive, eque lhe pede taô meigamente o sen volo em favor desta, on d'aquella pretencaó ${ }^{2}$ E adviltiose, que as senhoras ordinariameute quardo pedem, neõ admitteni desculpaṣ, naõ estaó por argumentos, naó querem saber de ra:ões: haõ de zer servidas para logo, öu do contrario agastaö-se, e meõ há evastô; que as accomode. Isto he, que he soberania irressistiva!!

Siô innumeraveis os negocios publicos; que sendo de dia tractados en os Tribunzes, Reparticốs, e Assemtleas, vem a ter o seu ultimatum á noite no doce remanso das familiay. As esposas entraố a contas com os esposos; e taes cousas lhes dizem, de taes artimanlias se servem, que os homens embrandecem como a cera, e ellas levaß ao cabo as suas pretenções. O que ha de fazer hum Presidente, hum Dezembargador, hum Juiz de Direito, hum Chefe de qualquer $\mathbf{R} \div$ partiçaó, se quem lhe pede o despacho, o provimento, a informaçáo, a sentença hé D. Mariquinhas, $D_{0}$ Felicinha, D. Chiquinha, D. Felismina, D. Clarinha, D. Aninha, \&c. \&c., e com hum ar taó carinhoso, que pōe tudo duido?

Huma mulher ( a Sra. Helena) foi causa da famola guerra de 「roía, que durou bons dez annos, e po 2 em campo os maiores valentôes do seu tempo, como fossem; Againemnon, o vellio Nestor, Ulysses, Ajax, Diomedes, Achilles, \& \&e. para vingarem a honra do basbaque Menelao. O Scisma da Inglaterra, que a separou da communhá Callolica, teve a sua origem na cega paixaó do Rei Hensique 8. ${ }^{\circ}$ pela celebre Anna Bolena; Gnalmente a liga da perna de huma dama Ingliza, que - descuido the cahio, foi aparihada pe. 10 Rei, que a poz em sua farda, diendo o celebre distico para tapar áboc.
cs a murmuraderes -. Hony soil gui mal $\boldsymbol{y}$ pense - infamadn seja quem dis. to pensar mal : e o mais he, quite tal Goi a origem da celelre, e niũi hononifica ordem da Jarreleira. Quem ignora o que fez D. Pedro pela sua D. Ig. nez de Castro, a ponto de por clla ar-mar-se contra ElRei seu paì, e pôr to. do o Reino em combustaó ?

Por toda a parté se observa a soberania das Seyhoras. Em qual quer nijunto, n'huma companbia, n'him Baile todas as altenções, locdas as finczas a ellas se dirigem, e até miob falla Fign raõ, que se daria por honiado. e mũi feliz, se ublivesse o privilegio de ir colcar a Sra. D. F., a quew arrebenturá os delicalos sopatinhos no evercicio das quadrill as. Já nío fallo das muitas serthoras. que governáo os maridos, e os traz m de baixo do freiv, e a!gumas atè shes v 0 às ventas para seu ensino. Concluirei dirend, que nas Senhoras (concideradas em geral) 'dá-se bastante purçio de Soherania de facto, com quanto nủ̃o a exerção de direito.

## VARTEDADE:

## Copin fiel de huns Banhos, que forão apregoados em certa Igreja do interior.

Com n favor de Deos, e por am̄̀ das más lingoas quevem cazarem na facia da Igreja es d.us supilicantes oradores micho e fenia, que já arıdavão desencaminliades Cosme dá pinguella, e Tereza da mata, que is cujos. săo filhos de Joanna sem marido, e do Sargento Guierme coló com sua mulher defunta, que morreo de parto Maria do Rozario too dos elles, e ellas patriocas constiluciona desta Freguezia : equem souber de alguma indromina, que chama-se impedimento de fazer mal-a outra mulher, gue eatava prefeica, como sua muii, que a purio, venha renunc ar an nosso Reverendo Vigario sobe pene de excomunliño danarla, como manda o Sagrade Concilio trepentino versos, folha.

Perne na Typ, de M. F' de Fmin. 1830.

