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

23 DE FEVEREIRO DE 1839


PERIGIICOSEMPREMORATAF SOPERACCIDENS POIITICO

Jhitic.sewaw mimith nostri nuere libelli Percere versonis, dicese de vitiis.

Guardarei nesta olfa as resras boas
Que he dos vicios fallar, não das pessoas.

Marcial Liv. 10 Enist. 33.

A educação phisica, e Aloral. Como nós infelizmente, estando no seculo 19 , ainda vivemos dominados das ideias, que prevaltcião no seculo passado, sonos pla mór parte sensualisias, e d'aqui procede o egoisitn, que tudo tent invadido, e lie osystema dominante. Em consequencia disto a eduraçá da nossa Mocidade quasi que toda se limitá á phisica, e quanto á é ducação moral (que lie de maior importancia) poaco, ou nenhum cuidam do nos naevece. Queremos, que os nossos meninos sejão ageis, desempenados, desenvolvidos, e garbosos; mas quem há hi, que se desvelle pera que seus filhos temã̃o a Deos, e se modellem pelos préceitos, e concelbos do E vangelho? A criança mal conta 8 annos, e já dá gostos nas quadcithas francezas, já sabe de cór, e salteados o pro. menez o balancez, \&c. \&co, iá apren. de a musisa, já admira no piano: mas lie já rapaz, ou rapariga de 11 , doze, - mais annos, e ignora inteiramente a - Doutrina Chrisiá, náo téri a mais leve negío das Sagradas Escripturas, nenhu.
ma palavia sabe da Historia da Religio ão! Toda a sua educacão moral limilase, quando muito, á leitura das pestio lenciars Novellas.

Aprovo muilo que os pais atlenlabo a educacão phisica de seus filhos; por que he bem ronbecido o influxo do con. po sobre o espirito, e více-versa: mas a educação deste he muito mais importante, de maneira que se a educação phisica requer cnidado, arral há mister disvello. Nẽo pensão porém assim os sectarios das doutrinas philosophantes. 0 Sr. Helvecio (que se pode chamar obreviario, ou o $\bar{Y}^{\prime}$ ade-mecum dos nossos miseraveis materialis. tas) dá tal força, tal pujança, predo. minio tal aos temperamentos, que quera possue omelancolico, por ex. necessariamente ha de ser revolucionario, aseascino, \&c.; quem he sanguinio por forca tem de ser sensual, frase rario, \&c \&c. E onde está o livre a:bitrjo, orde a Religiāo, ondo a cona cienciá? Todas estas cousas para o Phis losophismo são chimeras, sto inventos dos Padres, edos Tyrannos para imp
bair a credulidade dos poros; e trazelos de baixo do jugo.

Há bun liver desta ecola intitulado - A Natureza - obra do lamoso Robinet; cujo neopo he mostrár, que a Mediciua, e H gluna sào os verdadeiros, e unicos, meios de obter a boa Moral. Se os Legisladores, diz este grande Mestre, conhecessem os diversos temperamentus lizicos de seus subditos, poderião formatisat labellas, onde os Parrocos nas Igrejas, e os Pregoeiros nas prac̣as lessem publicamente ao povo os remedios universaes para todos os vicios.

O' que veniura se tal medida se adoptasse eatre nó, ! (Se tal celebreira se praticasse em Inglaterra, en Franca, e nos Estados Unidos há muito que a mesma usanc̣a andaria por cá.) Mas pasa isto preciso fora decretar previamente, que nã'r podessem ser Representantes da Nácãoo, se não Merlicos, e Cirurgiốes, ou os que o não fossem, passassem por hum exame vago de He giena, e Materia Medica, antes de obterem a eleição popular. Toda a Moral dependeria dos tilhos d'Esculapio, e por ordem destes nos viria quentioha, é bem preparada das Boticas. Para sermos liberaes, por ex., tomariamos purgantes, para sermos gratos charopes, e limonadas, para sermos obedientes, e submissos á Lei pipulas, e visicalorios, para nâo sermos contrabandistas repetidos emeticos, os Magistrados corrompidos, e venaes tornar-se-ião rectos, e inlegros tomando repetidas sangrias, e alimentando-se só com agoa, e leite, as Auctoridades despoticas cu-rar-se-ião dessa flogose com banhos mornos, agoa de arroz, charope de Spargo, e caldinhos de pintainho; os usfussinos sararião com boas fricc̣ões de pomada mercurial, com ventosas sarjadas, \&c. \&c.: as pesssoas iḿmpudicas ticariáo castas á furca de muita bixa, e do uso continuo de beberagens antetotiolicas: para os gamenhos extremo
sos cabcea rapada, gelo sobre a cabeea, e mellides na camisola: as meninas gan enhas essas sarariáo da sua queiva cua banhos de Maria, on, o que tem provado melhor, combetiho: de Igreja : e qual seria a medecina para os contrabandistas de carne bumana?

Orenjeitavel Plutareo nas suas Oraç̃es $D e$ usum carnium fiz huma feia descripção do degolar, matar, esfolar e espluartejar o manso boi, a ovelha pacilica, \&c. \&e., como pratica o desembainhado carniceiro ; e d'ali exclama, Quis ferre oculus poterit? Quem há que tal possa ver? Até aqui acho rasão no Si. Plutarco; e de certo eu não tenho animo pare ver degolar hama franguinha palpitante, e fugirei de assistir á matança de qual quer animal domestico: más não estou de accordo com o seu systema, quando elle bautiza por absurdo o apetecer aquillo, quod adhuc magiat, aqiillo, que ainda muge, eque se enguláo membros, que a pouco mugião berravão ese moviáo; por q' a toda esta lamuria bem the posso res. ponder, que para me forrara essa ma. goa basta, que esses animaes não me muião, não me berrem, nem me gru. nhão, nem me cacarejem na pansa. O mesmo Philosophư julga cousa horrivel, que o homem esteja designando a ôlbo no animaes ainda vivos quaes os pratos, que podem subininistrar -da. pes parare, digerereque condimenta. certa, et quae assiunda, et quae apponenda fercula-: Mas a dizer a verdade não tenho por peccado de crueza, que qual quer Christão diza de him purco ainda vive, Qne bello, toucinho! Que excellentes linguiças! Que oplimo sarapatel, \&c. \&c.!

Plutarco pretende provar pela mesma anathomia, e constıucção do corpo humano, que nâo deve o homem a-limentar-se de carnes; por que nilo tem cornos, nem dentes, nem garras, como os que tem as feras t mas a isto pode-se-lhe responder, que se o ho-
mem não possue esses instrumentos com o seu jniz,, e dexteridade he Rei do mundo, eludo senhorea. Quanto ás forcas degintivas não sei, se o Phio losopho b-ocio tinha láo fiaco estomago, que não podesise diregir huma frangainha; poisaqui estou en, que não sou robusto, e todavia não me arreceio de papar huma, on duäs la iolas de perí de forno, e se forem de parceria com huma de presunio de fiamber tan. to melius, e ned me vem ao pensamentoo médo de que tal pitanca me gorgoreje, e grunha nos intertinos. J. J. Ronsieau no seu Emilio tambem declama contra a comida de catre, e diz en tom magistrol, que hem cunhecida he a harbaridade Ingleza, o que elle cathegoricamente atribue a serem esses insuldres grandes comedures de carne, enfiundo no ispeto grandes postas de boi, como praticavão os heróes de Ho. mero nos seus binquètes. Pelo que recomenda mailo an seir discipulo 0 uso dos vegetaes, e da sobriedade Pitaguiica, a fim de que seja hum joren paca. to, philantropo, e morigerado.

Não ousarei negar, que o exceasivo uso das carn s, mórmente das que chio mão vermelhas, produza gastrites, \&c. \&o. e qué le profiruo á saude o comer vegetaes; porém proscrever inteiramente a carne he em terdade o que me nâo parece rasoavel. Que tem de ver com os bons, on maus costumes o comer eu hum lombinho de vitella, que vêm rechiuando na frigideira, e que me regala a humanidade corporea? Pois tornar-me-hei man filho, mau cidadão, \&c.; por que prefiro encher o handulho com hium pratinho de coste. letas de porco, ou de mão de vacca a entupillo de flatulentas beldroegas, ou ahi de qual quer insipido saramago? Huns beefs bem abeborados na mantei + ga impõe-me por ventura a necessidade deser velhaco en meus negocios, ou de ser mau empregado, \&c. \&c. $?$ E nito se encontriō faccinorosus entre es-
ses homens miseraveis, que por essng breuliãs, apenas comem carne pelas \& Festas do anno, sustentando se a móz parte do tempo em fejowes, inhames, e raizes silvestres? Pala que huma Se nhora seja hinesta, grave, assisada, e se deixe de vaidades, e gamenhices será preciso reduzila a susteritar-se em folhinhzs d'altace, e milho alpista, comose lôra da natureza dos canarios, e cuchichos? Bem hourados, e virtuosos erão Ahrahão, Isaac, Jacob, eoutros veneraveis Patriarcas, e não perdião ensejo de conner o sea vitullinho gordo, e bem criado, e nẫo sei, se já nessas eras se conhecião on beefs ${ }^{\prime}$, e os lombos de forno. A seguirmos rigorosamente a theoria desses modern:s educadores mores do genero humano, a dar--e esse poder exclusivo ao temperamento paraformar a Moral, parece, que o pai, por ex., que tivense huma filha destas itasciveis, ziguezigues, e coprichoses näo devia fazer mais, do qie untentala unicamente de chicorias, biétus, e repetidos sorvétes para a tornar mansa, como huma ovellinha: mae náo sei o que ajtize de taes pitagorismos; por que joven conhecu eu, que mama 20 , e. 30 sorvetes por dia, e nem por isso o vejo menos diabrête, do que era d'antes.

Eu não sou materialista, nem Deos permitta, que cáia em tal miseria. Reconhec̣o a nutua ligação, e dependencia entre o corpo, e o espirito, com quanto iguore como taes fenomenos se executem; masestou convencido, que para dar bons habitos, ou virtudes á mocidade não basta a educação phisica; he indispensavel maito principalmente a moral. He preeiso, que estas plantinhas tenras sejão rociadas do orvalhe da Re!igiâo : que seus pais, e preceptores lhes fallem muitas vezes de hum Deos Creador, de hum Deos Justiceiro, de hum Deos de Bondade, de hirm Deof, que se fez Homem para resgatari os homens da cutpa original; que lhes falte.

3 immortalidade d'alma, das penas', e recompeusas além desta vida, \&c. \&c.; e que todos estes Dogmas sejão ensiuados a par do exemplo de todas as virtudes. He preciso, que o meuino, em rez ie Novellas pela mór parte corruptoras, e de Poesias eroticas, leia os Evangelhos, as Epistola's de S. Paulo, e para recreio os Contos Maraes de Marmontel, o virtuoso Telemace, a Moral em acção, a Escola de hons Costnmes, a Mestra Bona, ou outros livros do mesmo jacz. S jão assion educados os meninos, que a Patria terábons, e virthosos cidadãos!

## $\therefore$ VARIEDADE <br> $A$ Dança de $S$ Gonçalo.

S. Gonçalo de Amarante foi Parioco e consta d’antiquissima tradic̣ão, que ora grande promotor de casamentos. Daqui a fervorosa devoção das -olteiras cont 0 miligroco S. Gonc̣alo: d'aquia hem conherida'dansa em louvor deste Santo. As moças, e ás rezes vethuscas, que já estâo em ponto de ficar (que jà contão seus 30 ) parceen louccas com a festança de S. Gonẹalo. Há ordinariamente huma bandeitinha, onde está pintada a innagem do Santo, e ulén disto ouira de madeira tambem entra no fandango. A bandeira, e a imagem andão en hum corropio, ora nas mãos, ora na cabecta desta, e d'aquella. Sôa o estrepitoso zabumba, zetinnem os garridos maracás, acoḿ-
panhando ás cantilenas, que dizem Viva, e reviva S. Gonçalinho - Daime, meu Santo, hum bom maridi-nho-Este Santo me póe douda, \&c.; e assim o parece; por que na tal dansa ellas sàracoteão as ancas, remechemse, salıão, pulão, e faz=m cousas de cabega, tudo para maior honra de Deos e louvor de S. Gonçalo. Entre muitas dessas cantigas já ouvi huma, em que entre as prendas de hum bom merido dizia
,, Seja bonitinho ,,
", Equeira-nos hem ",
", Aquillo, que be nosso,
Nẫo de a ninguem. ,
Os manembros; os calafatinhos, os gamenbos de todo o calibre torieão o saráo, e estão, como peixes n'agoas e com os olho: pendurados do remexides das dansarinas. Em certo lugar de passar Fesla houve este anno grande $S$. Gonçalo: As Senhoritas sahirão com salvas a pedir esmolas para a festança, levando huma o cajado, outra o resplandor do Sanlo, \&e. Na roda dos machacazes qual quer dellas bejava essas reliquias, e dizia, para hum dos maganos," Pague, Sr. F., pague já - hejo,, : e choviâo nas salvas os patacões, e até pecas. Tudo pode buma fervorosa devuçãs! Tudo he innocencia, quando se pẽe os ol olos en cousas celestiaes! S. Gonçalo queira acceitar essas sinceridades, e boas dansas em ceu louvor, e rogar a Deos, que dé bons maridos a quem por elles tanto suspira. A o ler isto qual quer solteiterra, ou viuva dirá logo-Eu não, eu não: de sorte que nenhũa quer ma* rido. Querelo-há o Carapuceiro ?

