## O CARAPUCEIRO

28DE SETEMBRO DE 1839


## PERIODICO SEMPRE MORAL,F SO'PERACCIDENS POLITICO

Hanc servare modum nosiri movere libelia Percere personis, dicere de vitiis.

Guardarei nesta tolha as regras boas
Que he dos vicios fallar, não das pessoas.

Ohomem em consçuencia da culpa original he mais propenso a fazar mal, do que a fazerbem.

Omeu N. Oproximo passado desagradou a alguem na parle en que profei, qua a uluirza humata tem mais pendor para ohrar bem. $S$ i, quea minha propo:icaõ naó està de accordo conn a escuia philosophante do ultimo seculo, a pinto de que J. J. Roussean procurou sustentar, que o homen nascera bom, e que o estado sociul foi, que - perverteo : mas lal absurin he insastentavel; e sercorremos a experirncia, se consularmos altentameno a Aistoria do genero hamann, conven-cer-nos-henios da verdade da minha propusiçã.

Quem naõ reconhece no boineñ ess.a Iriste inclinaçã, que vai gradual mente des d'a simples indilferença. em ver sofier os animaes, des d'o simples prazer dever malar alé o mais imperioso desejo de matar? A sensibilidade patece repellic esta doulrina; mas nem por
isso drixa ellu de ser muito real. Obse rva-se naõ sú em os meninos, como cmos adultos, niõ só entre linmens rustics, coma am os que liveraõ educaçã, que huus saõ sensiveis, oulros indifferente, ans padecimentos do sen proximo, e alguris ate achaó prazer: em atormentar os animaes, ein os vec padecer, sem que is to prorenha de mas, babilo, ou de má educaçã; e facil foracitar inumeros exemplos, em que esta inclinacsõ, quando bastante energica, tem decidido a varios sujeitos na escolba do seu estado. Hum estiadanle, porex., horvorisava muitas vezes a seus condiscipulos pelo go: to particu. lar, yue tomava em atormentar inseclos, ares, e oulros animaes; e para satislazer esta inclinaçã, conoo elle mesmu dizia, deuicou-se á Cirurgia. Hum aprendiz de boticai in experimen. tava dõ violento pendor para assassinar, que offerecen-se para carrasio. $\mathbf{O}$ fitho de lum sxepcator dominado dis meamosentimerio abraco:a a profis-áo de caniociro, esulro, fat des de mo-
nino gostapa ardentemente de furtar, naí quiz catiós mudo de vida, se naó a do Foro.

O Cavalheiro Selwin fazia todns as. diligencias para se por bem perto do padecente, que ia pari o suplició; edo celehre Condamitre cunta-se, que hum dia fazendo esfor ços para romper a multidaố, que se apinhoava na prac̣a das execuções, e sendo repellido pelos soldadus, o carrasco the disse, Deixai passar a este amigo, que he hum dos arvadores destes espetaculos,, Hum Pa. dre Hollander tinha tal gosto por ver matar, e matar, que procurou o posto de capellaö d’hum regimento só para ter occasitō de ver destruir maior numero de homens; eem sua casa chiava muitos animaes lemeas, equardo estas pariaó, tomava por divertimento de-golar-lhes os tillinhos: correspondia-se com lodos os carrascos do paiz, e fazia a pé viagens de muitos dias para assistir ás execuções dos padecentes, de maneira que os algozes faziaõ-lhe a distincta houra de o pôr sempre au pè de si.

E o que diremos da mór parle dos salteadores, que naó contentes de roubar: manifestaõ a inclinaçã̃ sanguinaria de alormentar, e matar sem necessidade? O famoso assassino Joáo Rosbeck naõ se limitava, como oa sens camaradas a maltractar as suns victimas a fim de que confessassem onde tinhaó escondido os seus thezouros, e exercio as mais horriveis crucldades ś pelogosto de ver o sangue, e ouvir os gemidos das mulberes, dos velhos, emeninos. No comeco do seculo passado apparevèraó innumeros assassinios na Hollanda em as fronteiras do paiz de Cleves, sem que se podesse descobrir o auctor de tantos erimes: a fin suspeitaraõ d'hum velho © mau rabequista, que costumava andar per aquelles lagares tocandor rabeca em casamentos do campo. Foi prezo o funcẹonista, e levado á presença do Magistrado conlessou ter perpetrado 6 z majsinics, asseverando com desfrstio,
palacridade, que o lizera sempre sem mativo algum de inimisude, sem intensioo de roubar, e só pelo grande prazer, que the causava omatar.

Laiz 15, diz o Sr. de hacretelte- na sua Historia de França, limba be mu furndada aversaõa a hum irmaó do Sr. Du. que de Bourbon- Condé, Conde de Cham rolois, principe, que renovaria todos os crimes de Nero, se a desgraça dos povos quizesse, que chegasse a reinar. Nos mesmos brincos da sua menenice já mostrava hum instincto de crueldade, que fazia tremer. O seu maior prazer era atormentar animaes, e exercia ems seus domesticos violencias ferozes; finalmente o seu melhor diverlimento era atirar a pedreiros só para ter o gosto de os ver cabir dos andaimes, ou dos tethados.

O quadro do genero humano he hum quadro de horrores, como nos testificaó as paginas da Historia de todas as Naçóes. Onde exinte hum só espaço da lerra, que naõ esteja tinclo de sangue humano? Para prova desta verdade basta ler a historia do povo escolhido, a dos Gregos, e Romanics, odescobrimento d'A merica, principalmente de Cuba, do Mexico, e do Perñ, a da Inquisiçã̃, das gueryas de Religiaõ, como as vesperas Sicitianas, o S. Bar. tholomeo, e á cimáde ludo as carnificines da Recolugaõ Franceza. Por toda a parte é́ pizamos em campos de batalha, por toda a parte naó encontramos, se nã̈ fogutiras, rodas, equaleos, e mil instrumentos de torlura inventados para destruiçab da especie humana: eque immenso calhalogo de machinas de destruiçoõ niô pejaõ os arsenaes de gueira de lodas as Nações!

Como he horrivel a historia dos Despotas, e 'Tyrannos, quer estes scjaõ Monarchicos, quer popalares! D'ajui vemos hum Caligula, que mianda cortar a lingoa innocentes, e entregalos a feras; que obriga os paes a assistirem
ao suplicio de seus filhos, ou vice revsa, e que dominado de todas as furias do infeino chega a proferir o desejo de que Roma tivese huma garganta para a poder dect par dhum ṣo golpe! b’ali semos ham Nero, que manda envenenat a Britannico, tirar a vida a sua propria miai, que divaga de noite pelas ruas, e lugares de prostituiçaõ accompanhado d'huma mocidade dissoluta, com quem espanca, rouba, e mata; que sacrifica a seus furores Octavia sua esposa, Seneca seu mestre, Burrho, Petionio, Lucano, e Poppéa stia amasis; que põe fugo aos angulas de Koma, e solie-se a buma tor re mui elevada, para d'ali a seu gosto gozar desse terrivel eapectaculo; que thanda untar de cera, e d'outras materios combustiveis aos Christaôs, e ordena, sejaó queimados de noite, dizendo por chasco, que serviriaũ d'archotes, \&c. \&c.! D’acolá vemos hum Luiz 11, filho ingrato, desnaturalisado, e sebelde, cujo pai murreo do susto de ser assassinado por elle. As chronicas dessas eras mencionaõ para mais de 4 mil cidadaõs executados por sua orden quer publica, quer secretamente. Fite monstro, quando punha os reos em torturas, colocavase por defraz d'huma rotula: em torno de seu palacia só se viaõ forcas, e elle mesmo assistia ás execuc̣ões de suas singanças. Quando Jaques d'Armagnae, accusado do crime lesa magestade, foi supliciado, ordenou que os filhos deste infoliz se pozessem de baixo do cadafalso, a tim de que sobr'elle cahisse o sangue de seu pai. Entre tanto $n$ perverso Luia si andava sempre coberio de veronicas, até no chapeo trazia huma imagem de N. Sra. de chumbo; pedia a Deus perdaõ de seus assassinios, e tudos os dias comettia novos.

Que horrorosos crimes uã comelterā̃ os Syllas, os Tiberios, os Donicianos, os Marcos-Caios, os Aurelianos, os Cararallas, os Septimios Severos, os Henriques 8 os, e as Catharinas de Me.
drcis! Quem há há, qué ignore as scelias u'horior, que diluryáıaõ a Revoluçaõ Franceza? ( i+m so esquecerá jamais dos nomes execraytis de Rossignol, Pethion, Marat, Chalier, Dane ton, Carrier, Hemrot, Babenf, Col-lot-d'Herbois, Choumet, Fouquier, Tinville, Robespierre, \&c. \&c.? Quantos roubos, quantos assassinics, quantos crimes horriveis se comettem diariamente por todo o mundo a pezar da educaçã̃, da moral, da Religiaõ, e dạs ltis!

O homem gravila, se assim se pode dizer, para as regiôes da luz. Nenhum castor, nenhuma andorinha, nenhuma abelha quer saber mais, do que os seus maiores : todos os entes estaố tranquillos no lugar, que occupaó: todos saô sim degredados, mgos o ignoraõ; só o homem tem este sentimento, que he ao mesmo tempo prova de sua grandeza, e de sua miseria, de seus direitos sublimes, e de sua incrivel degradaçaṍ. No estado, a que se vê redusido, elle nem tem a triste felicidade de ignorarse : he-lhe mister coutemplar-se sem. pre, e naõ o pode fazer sem envergo-nhar-se : sua propria grandear o humilha; pois que as suas luzes, que o elevaõ até no anjo, naõ servem, se naõ de lhe mostrar em si propensöes abominaveis, que o despenhấ na classe dos brutos. Elle busca no fundo de seu sen alguma parte sã sem que a possa enconcontrar; por que o mal tem manchado tudo. Elle he hum agregado incomprehensivel de duas potencias differentes, e incompativeis; centauro monstrueso, que stnte ser o resultado d'algum crime desconhecido, d'alguma mixtura detestavel, que o viciou atéá sua mais intima essencia.

Contemplemos o menino entregue a si mesmo, o veremos, que malignidade, eque pendor para a destruiçaõ! Esses filhos da natureza, tuõ gabados dos philosophos, que nunca os viraõ, e visitaraö, que paixöes terriveis os do-
minaö, que perfidias, que exercem, que cruezas, que praticiô! Finalmen. te quando ulho para todas as associac̣óes hamanas, oconcidero as leis preventivas, as-cautellas, e segurancas, que se tomã em quasi todos os con. iractos, as medidas policiaes, as fecluaduras de segredo, os grossos ferrothos, as portas chapeadas de ferro, as gargolheiras, as correntes, as masmorras, \&c. \&c., o que deverei concluir, se naó, que o homem propende mais para fazer mal, do que para praticar o bem?' Etanto he isto verdade, que se se eliminasse da face da terra a educaçã̃, as leis positivas, e principalinente a Religiáo , os homens, mais sanguinarios, que os leopardos, e tigres, devorar-se-idõ̃ reciprocamente, e extinguiriao a sua propia especie.

## VARIEDADE.

## Calembour.

Hum Maire de certa villa em Borgo. nba tinha por esse titulo direito de assento nus Extados da Provincia, e de comer á mesa com o Principe, quando este ia presidic aos Estados. Era o lal Maire hum bom camponez, de tiaca figura ; mas noõ destituido de espirito. Ós pagens, que serviaõ á mesa do Principe, quizeraõ divertir-se á custa do bom homem; por que apenas the metliaõ hum prato, tiravaóllio immediatamente, sem que o Marre tivesie tempo de tocar na comida: mal tinhaó-- servido com huma aza de galinha, quan lo foraõ a tirar-lle a prato; mas o nosso $2 \mathrm{rm} \mathrm{m}+\mathrm{m}$ com o cabo do garfo deo mima fiorte pancada nos dedos do pagem, que lifequeria pregar a peça: ao que disse o Pancipe, que atésli se fin. gita distrathids,, Que he isso, Sr. Mai:a? Pois espanca os meos pagens? Naó, meu Sr., (responden): estouthes ensidiando a ler para para nán :omarm $A A($ aza $)$ por $O(\operatorname{osin})$ ),

O Principe rio muito do calembur, efez sessar a bincedeira.

## ANECDOTAS.

Pregava hum finde Bernardo bum Sermaõ de Quaresma, e quanlo chegando á peroraçá pegoa do Santo Christo parafazer as suas exclamacões, vio que o poro ia saindo de tropel em busca d'hum pelotiqueiro, que fazia as suas ligeirezas no pateo da Lireja, $\mathrm{O}_{12}$. de ides, meus irmaõs; e irmã? Parai: que este (mostrando a Imagem) he, que he o melhor dos pelotiquerios.,",

Outro ajudando a ben morrer a him rustico, que toda a vida negociára ema cavallos, conoo o vise delirante, sem attender ao Crucifixo, que the apprescntava, e só fallando no seu aldsaõ carregador, \&c.; abalou.o com huma maó, e tendo na cutra a Imagem do St., dizia an muribundo," Meu filho, deixai-vos desses pensamentos munda. nos: ponde os ollios neste russo pombo; pegai vos com este, gue hero verdaderro alasaõ carregador, \&c.

No tempo em que a Medicina, e Cirurgia faziaõ duas corporac̣ões distinctas, fui han Cirurgiaõ a humas theses, que se sustentavaón na escola de Medici. na, e sobindo os degraos dos Docloraes, assentou-sa entre os Decanos da Facaldade: hum destes chegou'se a elle, e disse-the, , Queira sahir d'ahi; que es. te lugar hé só para os Sis. Dortures , E onde he o lugar dios doulos? (pergitaton o Cirursiaó. ) - Se o Sro livesse por guntad, isto logn no principio (dise o Medicos) nootrar-lhe-iã̃ aq argolas, onde antigamentr os prendiaó, - lle sabido, que or Doctores em oaratis cas faziaũ as suas visitas montados em mu.las, e ainda por muitos annos viaürje as argolas, em que costumavaố ạmarrallas á porita d'aula.

[^0]
[^0]:    Pern. na Typ. de M, F. de Furia. 1830 .

