

## 

Não fatiffaço a uma formalidade. Cumpro um gratiffimo dever de amizade, cedendo ao efpontaneo impulso de fympathia, de admiração, de refpeito.

N'efte dia de parabens e cumprimentos dos feus amigos, não recufe o sr. Mendes Leite os votos, que o mais obfcuro d'elles tambem faz para que Deus nos conceda a fortuna de manifeftarlhe por largos annos o prafer de o abraçar.

Nunca fāo inuteis as commemorações agradecidas aos homens illuftres, que amam a patria e a fervem com lealdade e dedicação; honrar o patriotifmo é dever de todos os que têm fentimentos verdadeiramente portuguezes.

A liberdade bem entendida é o ideal divino da/humanidade, o primeiro fonho da infancia: e bem joven ainda começou S. Ex. ${ }^{a}$ a gloriofa lucta da liberdade contra o defpotifme, confagran-do-the toda a vigorofa energia da fua opalenta mocidade.

Na épocha agitada, que rompeu com a aurora da liberdade em i820, que fe coroou com as palmas dos Açores e com os loiros do Porto, appareceu o vulto grandiofo d'um heroe, que era da humanidade pela intelligencia, da patria pelo coração. Rodea-ram-no companheiros de armas, generofos, denodados, heroicos, em cujos coraçōes echoavam melancholicamente os gemidos tristes, fahidos das prisóes do eftado.

Sentiu-fe que os foldados da ufurpação iam ao combate pela ideia cega do cumprimento de uma ordem, e a hofte da liberdade, inferior em numeıo, mas superior em coragem, ia pela ideia fublime do cumprimento de um dever !
D. Pedro repelliu com braço pefado a mão audaciofa, que fe levantara para levar a corôa da nação portugueza ao abfolutismo feroz e intrantigente, e confeguiu implantar a arvore, que em breve bracejou ramagens virentes, defabrochou flores viçofas, e produziu fructos fubftanciosos.

O Sr. Manuel Jofé Mendes Leite foi fempre dos primeiros no campo da peleja, em quanto Portugal viveu repezado pelos ferros do despotifmo. Libertado o paiz, abertos os carceres e enchutas as lagrimas da perfeguic̣ão, maior gloria o efperava no feio do parlamento, propondo e fazendo approvar a aboliçāo da pena de morte nos crimes politicos.

O que a cegueira praticava por obftinação, e, dir-fe-hia, até por gofto, veio a liberdade deftruil-o com fua luz radiofa.

Sim! Os Portuguezes hoje fāo homens, porque fảo livres.
A liberdadé é o grande attributo moral do homem : é a alma da fua alma, a vida da fua vida, a primeira condição da fua natureza.

Eu vos faudo, apoftolo crente e fervorofo da liberdade!
Aveiro, 18 de maio de 1884 .
Abilio Cesar Henriques d’Agitar.

## Sr. eMarques Gomes

Pede-me V. algumas linhas para um opufculo, que fe pretende offerecer a Mendes Leite no dia em que efte preftante cidadāo completa 75 annos.

Subida honra me faz convidando-me V. para uma obra em que o meu humilde nome tem de figurar a par das primeiras illuftraçōes do paiz, porque todos correrăo a preftar effa homenagem de fimpathia e appreço a Mendes Leite!

Arredado, porem, ha longos annos da imprenfa, onde militei, perdi o habito de efcrever para o publico, e o meu livro fobre as noffas Poffeffós na Oceania poz ponto final nas minhas velleidades de efcriptor, e guardo com todo o recato os meus escriptos de viagem com medo da critica acerba e mordaz.

Venço porém a minha timidez, e efcrevo algumas linhas para o opufculo dedicado a Mendes Leite, que me honra com a fua amizade ha perto de 40 annos.

As noffas relações datam de uma épocha mui celebre na hiftoria patria contemporanea.

Era eu alferes, e achava-me no Porto em caminho para Lisboa, aonde devia continuar os eftudos da Polytechnica, e entrando no Quartel General moftrou-me o chefe d'Eftado-maior um telegramma do então marquez de Loulé, governador civil de Coimbra, dando vaga noticia do golpe de Eftado de 6 de Outubro de 1846. Eftavamos a 9!. . .Que tempos aquelles! e que atrazo o noffo, que no Porto fó no dia 9 fe tinha noticia dos acontecimentos de Liiboa do dia 6!...

Era chefe d'Eftado-maior Francifco de Paula Lobo de Avila, hoje general reformado, o qual com aquella actividade e energia de que fempre dera provas, tractou immedia'anente, de accordo com Paffos Jofé, de organifar a refiftencia contra o governo de Litboa. Aquelles dois homens foram, pois, os iniciadores do movimento, que em breve fe communicaria a todo o paiz.

Pelas 5 horas da tarde demandava a barra o vapor ©Mindello, condufindo a feu bordo o Duque da Terceira, nomeado Logar-Tenente das provincias do Norte. Era acompanhado de officiaes de differentes patentes, deftinados aos commandos das tropas.

O duque commetteu o grande erro de ir jantar a cafa do Conde de Terena em vez de ir aos quarteis, e em quanto elle gofava os praferes da meza, José Paffos agitava a cidade, reunia a guarda nacional, e Lobo de Avila concentrava a tropa em Santo Ovidio, inflamava o efpirito dos offiziaes, e arraftava os corpos para a revolução!

Veio a noite. Cahia miuda chuva, tocavam a rebate todos os finos da cidade, os candieiros da illuminaçảo publica apagados, magotes de povo armado percorrendo as efcuras ruas, e de efpaço a efpaço a detonação de uma efpingarda fe fazia ouvir. . .

Medonho quadro !
Os caudilhos populares foram reunindo o povo para as bandas da Torre da Marca, e, chegado o momento que julgáram opportuno, cercaram o Palacio dos Terenas, e Navarro entrando alli deu a voz de prefo ao duque da Terceira, o qual com a ferenidade que nem no campo de batalha o abandonava, the perguntou á ordem de quem? a que Navarro refpondea á ordem do povo, que ruge lá fóra»

O Duque e toda a fua comitiva fahiram, e á luz de archotes, feguidos por uma multidão immenfa, dirigiram-se parao Castello da Foz. Jofé Paffos, fempre generofo, acudiu logo para livrar o duque de alguma violencia, e com effeito a elle deveu o Duque a vida; porque năo faltaram fanaticos e perverfos, que quizeram attentar contra o marechal, fendo precifo que Paffos o defendeffe com o feu corpo.

No outro dia organifou-fe a Junta do Porto, e Lobo de Avila era encarregado dos negocios da guerra. Fui nomeado ajudante de ordens d'aquelle official, a quem devo muita gratidão porque me tractou como filho, honrando-me com commiffōes importantes, fendo eu muito novo.

Pouco depois d'eftes succeffos encontrei Mendes Leite, que eu conhecia por tradição como companheiro infeparavel de Jofé Eftevāo, e que era de efperar apare zeffe no Porto, porque, onde fe foltaffe um brado a favor da liberdade lá acudia Mendes Leite pondo ao ferviço da caufa o feu valeate braço, a fua lucida intelligencia e a fua bolsa.

Mendes Leite eftava entāo na força da vida, e parece-me vêl-o. . . Elevada eftatura, ar diftincto, bellos olhos efcuros, nariz aquilino, alvos dentes, barba caftanha. . A' belleza phifica juntava a belleza moral, o que o tornava um homem feductor.

A amifade ou o amor conquiftava Mendes Leite n'um relance, e nảo é para admirar que tāo cheia de aventuras foffe a fua vida.

O que porem Jofé Eftevam admirava era a coragem com que o feu fiel companheiro fe mettia em arrifcadas emprefas amorofas.

Nāo era ifto que V. queria para o opufculo, e defejaria talvez notas biographicas do fympathico perfonagem a quem a publicac̣āo e offerecida.

Outros, e com maior competencia, năo deixarăo de efúrever a biographia de tāo preftimofo cidadão, cujos ferviços á Patria o tornam credor da eftima publica.

Eu limito-me a recordar a épocha en que teve começo a noffa amizade.

Leiria, 18 de maio de 1884 .

# bibRIA 

## MENDES LEITE

O mais fympathico e attrahente nome de todo o diffricto de Aveiro. Conheço efte homem peffoalmente ha poucos annos ainda, mas conheço a fua hiftoria, de muito atra\%, de quando eu era creança e ouvia contar os factos mais generolos da fua vida toda defintereffe e dedicação. Chega a gen:e a fentir explofir na alma um poderofo fentimento de inveja quando recorda a mocidade heroica dos, que hoje reftam ainda, lidadores in'a igaveis da liberdade que furgia, ha meio feculo, depois dos combates infinitos e das cyclopicas façanhas; inveja da fua \&alhardia antiga, da fua gentileza fingular e da fuprema abnegaçāo com que fe offereciam aos perigos e ás difficuldades das luclas sanguinolentas da patria.

Nāo quero fazer fuperior engrandzcimento do merito peffoal do sr. Manuel Jofé Mendes Leite. Efte nome é de fi uma apotheofe e a confagração de uma existencia bem fadada pela ton!a individual. pela devoção patriotica e pelo exito mais co mpleto de uma lucta grandiofa e conftante. E' um homem, um homem forte, de alma temperada nos modellos tamanhos da pro digiofa hiftoria dos velhos portuguezes, que teve na inlancia o mais lucido ideal
e que na fua brilhante e audaciofa mocidade e na fua virilidade cheia de glorias logrou tocar a merecida e invejavel fama dos benemeritos do feu paiz.

Do sr. Mendes Leite póde bem dizer-fe que é a organifação mais acabada do luctador moderno. Elle paffou os annos da fua vida nas academias, no exilio, nas efcuras prifōes defcaroaveis, nos campos de batalha, nas revoluções populares, nos parlamentos democraticos e na alta adminiftração; e fempre efteve na primeira fila, na anteguarda dos mais valentes, no ponto mais difficil onde fe conquifta a immortalidade dos nomes hiftoricos. Mas um facto refahe a tantos outros, proeminente e nobiliffimo e que é a coroação luminofa da fua vida confagrada á humanidade e á civilifação. A' voz de Mendes Leite,vibrante de commoçāo e enthufiasmo, defappareceu dos codigos nacionaes a nacula que infamava a noffa edade. A pena de morte fahiu da noffa legiflação, condemnada pela fciencia, pela caridade focial, pelo efpirito compaffivo e fraternal dos contemporaneos. Esta e a maxima e immenfa gloria do illuftre cidadáo que poffue to das as bellas tradicçōes da homra immaculada e to las as fablimes grandefas da nossa raça altiva

Tenho pena de não poder mand ir a efte digno e fympathico ancião uma faudac̣ão calorofa e enthuliafta. Queria affociar faustuolamente a mírha modefta individualidade à fefta commovente do feu anniverfario feliz. Envio apenas o meu bilhete de vifita, defpretenciofo, fem côr, fem luı, fem o perfume das flores primaveraes, o bilhete de vifita de um adverfario pela intranfigencia da politica partidaria e de um amigo pelo refpeito e pela estima que nafce do coração.

Agueda 18 de maio de 1884 .
Albano de Mello.

Sr. eMarques Gomes

Ao pedido de V. pela circular sua que recebi, poffo apenas correfponder, na linguagem defpretenciofa do ultimo dos efcriptores portuguezes, que me é grato faudar no actual governador civil d'Aveiro, ofr. Mendes Leite, a excepcional ifempção de honras e veneras com que elle tem confeguidn manter-fe no meio da fua longa vida publica, enfinando aos homens do feu tempo, cobertos de titulos, tăo efpectaculofos, como ridiculos, que fe pòde
fer laboriofo, refpeitado e digno fem contrahir para com a regia munificencia a obrigação de acceitar as honras que ella prodigamente efpalha n'efte paiz em que o deficit e os fidalgos eftáo fempre em maré crefcente.

Subfcrevo-me com a maior confideração
De V. etc.
Mogofores, 18 de maio de 1884 .
Albano Coutinho.

O artigo $16 .{ }^{\circ}$ do CActo CAddicional diz affim :

- É abolida a pena de morte nos crimes politicos, os quaes ferāo declarados por uma lei..

Efte artigo tem uma hiftoria.
Na feffăo de 29 de março de 1852, por occasião de difcu-tir-fe na efpecialidade o Acto Addicional um deputado aprefentou o seguinte additamento : é politicos. Fica affim ampliado o 18 do artigo 145 da Carta,

Levantou-fe difcurfăo fobre efta propofta. não quanto ao principio que ella contignava, mas fobre a fua inclufão como additamento no cActo cAddicional.

Homens de grande cunho, como o fr. Ferrer, e até o governo pela voz de dois miniftros, entendiam que a propofta devia fer o objecto d'uma lei efpecial, moftrando-fe portanto contrarios á fua inferção na conftituiçāo do eftado.

O reprefentante do povo, que aprefentara a propofta defende-ra-a com coragem, - a coragem heroica das paffadas convicçōes.

Procedeu-fe á votação e a camara approvou por 50 votos contra 32, que no Acto Aldicional foffe contignada a difpofic̣ăo de que a pena de morte ficava abolida em Portugal nos crimes politicos,

O deputado que aprefentara a propofta, que corajofamente a fuftentara, e que lograra vel-a approvada por uma camara, cuja al'a competencia ficou cele'bre nos faftos parlamentares do noffo paiz chama-fe Manuel Jofe Mendes Leite.

Ainda que nāo tiveffe outro paffado politico a recommendalo ao refpeito de todos os que poffuem a noção hiftorica da implantação da liberdade em Portugal, Mendes Leite ficaria fendo por effe facto um benemerito da patria.

Litboa 18 de Maio de 1884.

## HOMENAGEM

no anniversario natalicio do ex,mo sr. manuel josé mendes lettr

* Agora a Jaudade do palfado, Tormento puro, doce e magoado,,

Camóes.
Eil-o, ainda de pé, qual arvore gigante, A quem, a morte até, parece refpeitar; Nas fuas alvas cás, na fronte infinuante Bem revela o que foi na ferra do Pilar.

Soldado deftemido, á luz da alvorada A' deufa liberdade affectos confagrou; Por ella combateu em lucta encarniçada Até que a tyrannia de todo baqueou.

Reliquia veneranda, em ominofas eras, Foi grande, corajofo, intrepido, leal, D'arreigadas crenças, tāo puras, inceras De todos é modelo - um bom liberal.
E fe Aveiro, pungido de trifte faudade,
O filho recorda que ha tanto perdeu,

- O potente tribuno, que p'la liberdade

Como poucos luctou, até que pereceu; -
Oh! jufto é que fe ufane do nobre athleta Companheiro dos bravos que ha muito lá vão, E voltando de novo a cruel ampulheta, Tributar-lhe fincera e leal gratidão.

Aveiro, 18 de Maio de 1884 .

> A. A. de Solza Mala.

## HOMENAGEM AO MERITO

Preftamos hoje homenagem a um cidadão de bem.
Em todas as phafes que a liberdade atraveffou, o viu ella ao feu lado. Quando dentro do paiz a liberdade padecia como victima, no eftrangeiro the dava lagrimas; quando, de longe, era apenas uma efperança, forrifos the mandava quem, á fimilhança d'ella, fó de efperanças vivia; quando careceu de braços e de sa-
crificios, offereceu-lhe o facrificio e preftou-lhe o braço; quando as vidas caíam ceifadas, pelejava nos campos da batalha, mas as ballas respeitavam o peito que abrigava aquelle coração. Depois, nas luctas defamilia, a liberdade ainda o tornou a encontrar para a defender com a efpada e com o exemplo.

Um dia, finalmente, quando uma heroica tranfformação po litica implantou a era nova do progreffo pela paz, e a lei fundamental ia abrir horifontes mais vaftos á civilfação, effe efpirito lançou um brado gloriofo. No centro da reprefentação nacional, e no meio do fillencio refpeitofo confagrado ás grandes ideas, Mendes Leite propunha a abolição da pena de mortenos delictos politicos. O affentimento geral fanccionava o acto do cidadāo reformador. A confciencia do paiz defabafava. Uma pagina de oiro ia fer accrefcentada, e foi, no codigo liberal da nação portugueza.

Laftimofa é a marcha tão paufada, que, no decorrer dos feculos, o progreffo tem de feguir, para acalmar as paixōes e dominar os crimes dos homens; mas um facto ha, que, d'entre os factos contrarios ánatureza, mais deve revoltar o efpirito humano: é a pena de morte.

O codigo divino a exclamar, "náo mates", e o codigo dos homens a mandar matar! A moral a bradar ás creanças: «não derrameis o fangrie do vosso simelhanten, a o poder publico, o fiador da moral, a apresentar bem ao vivo, nas vaftas praças e á claridade do dia, o funccionario official chamado carrafco, para enfinar ás creanças como fe decepam as cabeças, e como fe podem perpetrar os affaffinios! A rafăo toda fe revolta, e todos os coraçōes fe confrangem. Aquelle facto é um attentado contra Deus, que creou a vida, e contra o direito humano á inviolabilidade da exiftencia.

Mas a victoria ainda mais brilhante foi o fer a abolição da pena de morte na efpecialidade dos crimes politicos o grande paffo para a aboliçảo geral da mefma pena. O precurfor viu depois completar-se a fua idêa civilisadora.

Sufpende-me a penna o dever de năo roubar efpaço aos meus companheiros n'efta homenagem, devida ao merito. Compendiei Mendes Lite n'um dos factos, por que o paiz the devia ler mais grato. Se a hiftoria geral fe illumina com as paginas formofas dos acontecimentos que na fucceffảo dos tempos engrandecem a humanidade, é jufto que os iniciadores das grandes reformas, apoftolos das fás do ıtrinas, oiçam ainda dos contemporaneos, năo a lifonja que os mediocres imploram, mas a verdade, que deve honrar o trabalhador, e coroar o benemerito.

## O MEU BOUQUET

## A UMA VENERANDA RELIQUIA DAS LIBERDADES PATRIAS

（ $\mathcal{N}$ o dia do seu $755^{\circ}$ anniversario natalicio）

Et pos，o lauri，carpam，et te proxima mirthe． Sic pofitae，quoniam fuaves mifcetis odores．
（Virgilio－Eglogas．）
Ddornam tua $\gg \operatorname{lma}$ e da $p>$ tria nos $s>10$ Onobre brasáo d＇essas gl Orias fam Osas， ＠rinaldas que aos oritos das Querras sur ¿indo

$>$ lém．．．com saud $>\mathrm{d}$ e s d a $\mathrm{p}>$ tri a emigr $>$ do， Zo exitio tis $/$ ado em intizdas tormeztas， Getestas d＇in $\begin{aligned} & \text { igmos teu Gaes a gran－esa }\end{aligned}$ Hao povo a def（Tsa em teu proit o sustrmas！ ronginquas as prantas que rivres，ferises， ーngentes ra－zes nutr－ram fie -s ，屯omdizem d＇um Шoravo teus שrilhos tão छellos， （Ts magamos mlos d＇algmas crumisl
$\gtrsim$ ugentes os ma $\gtrsim \mathrm{s}$ em um ce $\gtrsim \mathrm{coo}$ sing $\nsim$ ando， $>0$ Porto prest $>$ ndo da esp $>\mathrm{da}$ uma $\mathrm{p}>\mathrm{rte}$ ， Faurêas da cysia seus cusos ta ¢entos， ⓘnoras tor entos dos＊onstros de 安arte！
$\Rightarrow$ voz－liberd $\boldsymbol{\sim}$ de－esta $\mathrm{p}>$ tria se enc $\boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{n t a}$ ， Za historia，nos ca Z̆t a teus Zobres a n Zaes； Ouvindo d＇um povo as saud Osas cançoles Txulta as acçóms de guerr जiros leams！

Fouvor．．．tens nas Feis que teus Fusos divu－gam ＊á quando t’as＊ulgam por Eus feste＊adas； Oppondo teu voto ao imposto de morte wustentas com worte as propo witas o usadas！
（H）se optimas virmos norino pot Thates
 （T）beillo diz דrqueemprogr सsso se acc नৈndem $Z$ as zonas que fe $Z$ dem sob fu $Z$ dos de a Żil！

もo Olympo se もescem dei Gades ren もer－te， ram honra traz（mr－te，seu pr mito e laur（x）， waudam－te wempre teus wantos the woiros


M se hoje cont mites，leams，verdadmiros， －mmunes rome－ros te br－ndam，te enfe，tam， Heus annos can fando t＇os Hornam e Hernos， M todos em tmrnos amplnxos te estr nitam！

Aveiro 18 de maio de 1884.
A．F．d＇Araujo e Silva．

Năo podiamos deixar de nos affociar á homenagem preftada a Manuel Jofé Mendes Leite，um dos raros vultos das épocas glo－ riofas da noffa politica，que deu aos feus admiradores e amigos a ventura de the feftejarem，entre jubilos，os fens tres quartos de feculo de exiftencia．

Não podiamos，nós a quem foi legado o honrofo mas pefa－ diffimo encargo de reprefentarmos a Revolução de Setembro faltar a infileirar－no－，embora no logar mais mudefto，entre os que com－ memoram o feptuageffimo quinto anniverfario de um dos funda－ dores d＇efte jornal，do amigo dedicado dos feus dois mais bri－ lhantes redactores．

Antonio Rodrigues Sampaio，Joté Eftevāo Coelho de Maga－ thāes e Manuel Jofé Mendes Leite conftituem a trindade gerado－ ra e vivificadora，que ainda fe venera com reverencia e a que fem－ pre fe renderá culto，na redacção da Revolução de Setembro．

O raio da elojuencia ribunicia，e o raio da polemica jorna－ liftica，os dois grandes vultos，que dormem o feu fomno gloriofo nas paginas da hiftoria．fanass de luz，modelo e exemplo ás gera－ çōes vindouras，effes dois gigantes，cujos no nes foi affombro de coevos e terror dos liberticidas，o fundador d＇efte jornal，e o pri－ morofo efcriptor que a elle ligou a sua potente individualidade， tiveram por commum amino o venerando anciāo，cuja fefta d＇an－ nos é fêfta de cidade para A veiro，fuı patria，é fefta nacional para todo o paiz que o estima e o venera．

Ter tido a amifade intima，haver merecido a confiança illi－ mitada de Antonio Rodrigues Sampaio e de José Eftevam，feria já titulo baftante para tornar grande o nome de Mendes Leite． ainda quando outros elle não tiveffe a fazerem jus á com－ mum veneração de todos os portuguezes．

Mendes Leite que ligou o feu nome á fundac̣ảo da Revolução de Setembro, ao lado do grande orador, que nenhum excedeu nem egualou, Mendes Leite que ajuda a levantar rapidamente o preftigio d'efte jornal, quando periclitante a liberdade, elle era o mais vigorofo atheleta da imprenfa na defefa dos fanctos principios liberaes, Mendes Leite, o unico homem que teve authoridade para levantar o crepe com que a camara electiva fifera cobrir a cadeira de Jofe Eftevão, viuva do grandiofo vulto das pugnas parlamentares, Mendes Leite, que nafceu para o ferviço da liberdade, e por elle trabalhou, foldado firme e valente, e para ella fempre viveu, tem, nos faftos da politica nacional um papel brilhantiffimo, e uma gloria por todos invejavel, ligando o feu nome á propofta, de sua iniciativa, que, nos debates do acto addicional, fez abolir para fempre, no noffo paiz, a pena de morte para os crimes politicos.

Efte facto bafta para caracterifar a fua individualidade, para fazer infcrever o feu nome em letras de oiro, entre os nomes dos mais generofos progreffiftas, para o apontar á pofteridade, cujos antegofos elle tem a fortuna de faborear em vida como um dos benemeritos da patria.

Curvamo-nos reverentes diante do respeitavel veterano das lides politicas, diante do companheiro leal de Jofe Eftevāo e Sampaio, e fem termos a honra de entreter com elle relac̣óes, qualidade de amigo do noffo chorado e faudoto mestre, que tanto com a fua bondofa amifade nos diftinguiu, nos authorifa a apertar affectuofamente a māo de Mendes Leite, a enviar-lhe d'aqui os noffos parabens, pelos feus fetenta e cinco annos, enflorados pela eftima dos feus concidadāos, e a azer votos finceros porque esta feftiva commemoração fe repita por dilatado periodo, affirmando ao honrado velho, de que a cidade de Aveiro fe defvanece de fer berço, como, extincto o fogo das puixjes politicas, todos os portuguezes reconhecem e apreciam as altas qualidades do feu nobre caracter e os relevantes ferviços por elle prefta tos ao bom nome portuguez, á civilifação e ao progreffo.

> A. M. da Cunha Beilem.

Um amor ardente e fanatico pelas glorias da minha terra. de que vivo diftanciado, leva-me á veneraçio pelo vulto grandiofo e fympathico, cujo feptagetimo quinto anniverfario Aveiro hoje celebra. Sentimento profundo de gratidāo por todos os que amaram meu Pai e que nos ultimos inftantes da sua vida lhe difpenfaran os mais acrifolados affectos, prende-me ao Dr. Manuel Jofé Mendes Leite, que finto náo poder abraçar no dia de hoje.

Admirador d'effes dedicados heroes, que á cuifta de exforços fobrehumanos, implantaram no folo da patria, regado pelo fangue das victimas do defpotifmo, a arvore immortal da liberdade, a cuja fombra tranquillos nos acolhemos, nós, filhos e netos das victimas ou dos heroes, revejo-me nos faftos gloriosos da historia patria, onde Mendes Leite conquiftou um dos primeiros logares de honra.

Um dos mais humildes foldados d'effa difficil cruzada, que busca nos reconditos da organifação humana os fegredos da vida, que the cumpre confervar e proteger contra os ennumeros inimigos, que entre 1 i regateiam o prazer e a gloria de deftruir o mais bello e mais completo e mais complexo producto da creação, admiro com prazer Mendes Leite, que orgulhofamente fe inculca um phenomeno pathologico e que eu infifto em confiderar phenomeno de phyfiologia pura.

Com a vaidade dos homens da fua tempera e do feu tempo, teima enı aprezentar-fe vivendo á custa d'um só pulmão, que re--fiftiu a cerios proceffos morbidos, imaginados por elle, que the defiruiram em tempo o feu congenere do lado esquerdo.

Sendo a vida um producto, que tem por principads factores a refpiração, a circulação, a nutrição e a iinnervação, tāo regular e methodicamente se exerceu em Mendes Leite eftas funcçöes capitaes, que prophetifo aos feus amigos, em annos fucceliyos, o encargo, gratamente tomado hoje fobre feus hombros, de commemorarem mais um e um e outro grăo d'areia, que na ampulheta da vida marca os annos da existencia.

Affim feja. É um vo'o ardente d'um dos muitos admiradores das bellas qualidades da sua alma e dos distinctos dotes do seu generoso coração.

Lisboa 18 de Maio de 1884.
Arthur Ravara.

Era, naturalmente, uma manhă formofiffima; uma d'effas masicas madrugadas em pue o defpontar d'aurora vae accordar de furprefa a bonina do pra lo e a rofa do jardim, e ave da felva e a borboleta da campina, prateando-fe fobre as aguas do rio e dos lagos e doirando a culinada dos montes e a crifta das fearas, n'uma harmonia fuave e do se, n'uma deliciofa manifeftação da harmonia univerfal que o Creador imprimio ao mundo phifico e cujo reflexo seductor faz entrever e n'outra harmonia celefte que

2o mundo moral deu o grande artifice, cujo poder omnipotente melhor que nunca fe oftenta, quando fe contemplam eftes quadros de belliffimo afpecto e d'embalfamado ambiente.

A eftrella da manhā prolongou por mais largo tempo o feu fulgor fcintillante, e ao efvaecer-fe, uma nova eftrella brilhou, a par da aurora, que irradiava os feus limpidos clarōes fobre as aguas prateadas da Veneza Portugueza. Em dezoito de maio de 1809 nafcia Manuel Jofé Mendes Leite, o filho dilecto d'Aveiro, e balouçado n'um mar de rofas, fazia primavera perene da fua juventude invejavel, embora os pergaminhos e o oiro the não emolduraffem o berço que a mão adoravel de fua mãe eftremecida embalava com ternura.

Moço formofo e bom, alma candida, coração terno e audaz tudo lhe sorrio.

Gofou muito n'efta madrugada
Mas ao meio dia, os horifontes perderam effe matiz fcintillante; effa aureola de ventura offufcou-a o ribombar do trovāo, e uma cratera enorme de labarecias crepitantes, abrio as fauces encandefcentes para sorver o nectar da primavera ditofa.

1826 a 1834 foi uma cerração completa, uma borrafca tremenda fobre as yagas negras d'um mar procellofo. Nas luctas da liberdade contra o abfolutifmo, foffreo muito efte heroe, efte portuguez de lei.

A' tarde os raios d'um fol benefico coado atravez de brancas nuvens d'arminho defpedem feintillações fuaves fob as aguas placidas d'um mar de leite, e os lampejos d'um luar puriffimo prateam os lagos ferenos d'uma dulciffima quietação. E' refpeitabilliffimo e cheio de veneração e affectos efte viver actual.

A' noite, quando ella vier, a gloria, a immortalidade d'um nom e illuftre a avivar nas geraçōes por vir,a abnegaçāo, o patriotifmo, a honra, a amifade leal.

Eis o raftro luminofo do liberal fincero, do heroe convicto.
Oliveira d'Azemeis 18 de Maio de 1884 .
Bento Guimaráes.

## RECORDAÇÔES

O nome de Mendes Leite recorda-me fempre alguns annos alegres e defcuidados da minha puericia, e uma phafe notavel da vida d'efte venerando anciāo.

Eu contava dofe annos talvez quando comecei a conhecel-o, moço, elegante, fympatico, rodeado da eftima geral, vivendo na melhor fociedade-não direi amado das damas pelo infinuante do feu rofto e pelo airofo da fua figura diftincta, porque năo fei fe elle então amava outra coufa que năo foffe... a fenhora politica; mas com fogo, talento e coração para amar como os outros mortaes.

Conheci-o ao pé de mim-em cafa d'uns parentes meus e da familia Caftro (dos Pauliftas), que deram em Litboa boas Joirées para a fociedade da élite, o high-liffe de meio feculo atraz, em que andava aqui, nas palmas o Mendes Leite, e a flor da mocidade do feu tempo, como Figaniere, Dulac, Barruncho, e outros, que ainda felizmente vivem; Jofé Eftevāo, Fava, Ayres de Sá, barāo d'Almeida, e outros. que já eftāo rifcados da lifta dos vivos.

N'effas foirées (que produziram um abalo grande na fituação da dita familia, como tem caufado a profunda defgraça de outras familias) figuravam em primeiro logar duas jovens formofas e prendadas, a que depois foi baronefa de Almeida, e D. Maria Amalia de Almeida, de ©rigem brafileira, ambas hoje viuvas, e de cabellos alvos, como os tem quem efcreye eftas linhas.

Veio a Maria da Fonte, e deixei de vel-o. Eftavamos affuftados de que elle não voltaffe, porque ninguem podia prever todos os afares de uma lucta, em que dois partidos, figadalmente inimigos, tinham jurado deftruir-fe um ao outro.

Mendes Leite faiu da guerra civil, que deu tantos epifodios triftes e fanguinolentos, e tamanhos defaftres para a patria, -fão e elcorreito, mas com maior ardor para outro genero de luctaos comicios, as confpiraçúes, e a imprenfa.

Eftavam ao lado d'elle Jofë Eftevam, e Rodrigues Sampaio, o egregío tribuno e o potente jornalifta, e entravam os tres n'um combate de gigantes em prol das ideas liberaes e do partido pro greffifta na 'Revolução de Setembro, humilde e vencida contra as dos adverfarios altivos e vencedores.

Mendes Leite morava n effa epoca. com Jofé Eftevam, no fegundo andar de um predio da rua da Horta Secca, proximo de outro, onde moraram, paffados annos, o confelheiro Carlos Bento e o confelheiro Duarte Nazareth.

Os que conheceram de perto Jofé Eftevam fabem muito bem que elle era cuftofo de aturar, no viver intimo-caprichofo, irafcivel, teimofo, cheio de plantalias e poctias-exuberancia de imaginaçảo e talento, que rapidamente fe manifeftava. O grande orador vivia todavia tảo been com Mendes Leite, que antes pareciam dois irmãos, que dois amigos. A delicadefa do tracto e as qualidades amoraveis de Mendes Leite baftavam para attenuar e deffazer, na particularidade de fuas expanföes e de feus defa-
bafos, qualquer nuvem que proventura fe formaffe na exiftencia exemplarmente fraternal dos dois. E creio que viveram fempre affim; e creio tambem que a perda de Jofé Eftevāo foi para Mendes Leite um golpe tảo profundo, que ainda hoje fentirá a dor que lhe caufou.

Diffe que principiara a conhecer Mendes Leite nas foirées, e depois nas confpirações. A memoria, n'efte ponto, não me falha. Um dia vi-o, n'umas reuniőes nocturnas em cafa de Manuel de Jefus Coelho, do Patriota (elle ainda eftá vivo para o teftemunhar) nas quaes fe confpirava contra o governo de então, e que alguns elementos poderofos do velho partido progreffifta, o do pé frefco, trabalhavam feu tanto ou quanto, para o quefe tranfformou n'um notavel triumpho para o partido liberal, contra o grupo confervador dominante. Ahi iam, fob a vigilancia dos e1birros, que nada podiam contra a corrente da opiniāo, entre outros, Antonio de Serpa, Latino Coelho, Rolla, Sampaio, Jofé Eftevāo, Leonel Tavares, João Maria Nogueira, Marrcca, etc.

Os intereffes dos agrupamentos partidarios formados depois d'effe periodo, afaftaram alguns d'effes cidadãos eminentes, mas não quebraram os laços d'amifade que os ligavan nem podem apagar as recordaçães que nos deixam, ha exifiencia, os incidentes em que as circumftancias nos obriqan a figurar.

N'efta-pagina, pois, nāo me recordo da politica, nem dos politicos; mas dos amigos, porque é difficil efquercer-fe uma peffoa d'elles, n'um largo lapfo de tempo e quando começou a efti-mal-os, e veneral-os defde os mais tenros annos.

Affim, com o meu meio feculo, faudo com o mais fincero enthuiaiafmo os tres quartos de feculo de Mendes Leite!

Brito Aranha.

E' dos poucos-ai de mim!-rariffimos, que ainda reftam d'effes heroicos aventureiros que vieram conquiftar a patria, re-dimil-a da tyrannia, e trazer-lhe a liberdade no regaço das fuas togas !

Vi-o pela primeira vez quando eu tinha 17 a:nos. Fuif fimultaneamente aprefentado a elle e a Jofe Eftevāo, o feu companheiro da infancia, o feu perigrino do exilio. o feu camarada das batalhas, o feu confrade na religiāo do progreffo!

Era uma coifa refpeitavel, honrada e fanta a anifale d'eftes dois homens. Nunca houve laços fraternos mais apertados. Tudo partilharam eftas duas grandes almas: Os revefes, as amarguras, a profperidade, os lampejos da gloria, ate que um d'elles caiu quando o poder do feu verbo illuminava a tribuna con
os clarōes de um Synai! N'effe dia funebre, n'effe dia de lucto para Portugal, o coração de Mendes Leite bateu-lhe no largo peito, nos impetos de uma dôr que ainda hoje verte lagrimas!

A fundação da Revolução de Setembro, onde Sampaio vibrou a efpada com o vigor e deftrefa do mais valente lidador do jornalifmo defte paiz, deve-fe a Mendes Leite, como fe lhe deve tambem a propofta da abolição da pena de morte em crimes politicos. A' hombridade do homem publico correfpondem, em Mendes Leite, as nobres qualidades do homem particular.

No declinar da vida tem o maximo a que afpiram os honrados corações: a veneração dos feus conterraneos, o amor dos amigos, a tranquilidade de uma confciencia immaculada !

D'aqui a poucos dias vae cumprir 75 annos, N'effe dia, com os mais linceros parabens, receba um cordeal e affectuoso abraço do seu

Lisboa 7 de Maio de 1884.
Bulhăo Pato.

Foì ha muitos annos! mas não me lembra quando, nem onde vi Mendes Leite. Sou de um tempo antigo em que os grandes luctadores, como elle, delineavam perfis grandiofos, eftaturas epicas; e a mocidade contemplava-os com refpetto e inveja. Mendes Leite e Jofé Eftevão eram dois nomes laureados, n'uma alliança de facrificios e dois filhos queridos da Liberdade, affiignalados de cicatrizes na defeza da Māe eftremecida. Quando os labios do grande orador balbuciaram o ultimo gemido, devia fer inexpremivel a anguftia do feu valente camarada. E parece que defde effe hora funefta, o nome de Mendes Leite, efbatido nas brumas de um preterito quati obliterado na memoria dos feus coevos, foi-fe efvanecendo, retrahindo-fe na faudade, no defalento de uma perda irreparavel. Mendes Leite vira cahir á volta de fi os gigantes da fua ala de batalhadores. Deu por terminada a fua miffão na hofte militante; mas rāo pôde, ainda affim, efconder a fua egregia fronte veneravel entre a geração de pygmeus que lhe fuccedeu. Eilo erecto no feu pedeftal de tres quartos de feculo, proferindo ainda eloquentes lições de coragem, de defprendimento de honras vans, e de apaixonado amor á Liberdade.

E, á volta d'effe pedeftal, entre os que fe curvam refpeitofos, vim eu, obfcuro admira lor e amigo de Mendes Leite, faudar tambem o gloriofo anciāo nos efplendores do feu occidente.
S. Miguel de Seide 2 de maio de 1884.

Depois d'arrifcar mil vezes a vida pela patria, depois d'irromper quafi fó pela barra do Porto fob um chuveiro de ballas, depois de perfeguido, d'encarcerado, d'expatriado, Mendes Leite poude emfim ver tremular no feu paiz o labaro fanto da liberdade por que tanto tempo lidara.

E effe homem que pertencia a uma raça d'heroes, a uma tribu de vencedores, effe homem cuja cabeça as facçōes inimigas tantas vezes haviam pedido, foi. na hora em que a onda dos odios fe erguia violenta e em que os defejos de vingança rugiam ameaçadores, affegurar a vida dos vencidos, propondo no feio do parlamento portuguez a abolição da pena de morte para os crimes politicos!

Erguei-vos, geraçōes d'agora, e faudae o velho liberal cuja hiftoria vos deve fer licção e exemplo !

E' com verdadeira fatiffação que en apefar de demafiado humilde para grandes glorias, venho tambem faudar o homem verdadeiramente conftitucional, o fr. Manuel Jofé Mendes Leite, que conheço defde que pela primeira vez veio deputado, e que defde então me acoftumei a refpeitar, não fó como aquelle a quem muito devem as liberdades patrias, mas ainda mais por ter fido fob propofta fua que no acto Addicional fe infereveu um artigo que tanto honra o deputado que delle teve a iniciativa como a camara que o votou; fallo da abolição da pena de morte nos crimes politicos, dos crimes politicos com ou fob pretexto de tal titulo, tantas anguftias. tantas perfeguiçose, tantas tyranias e tanto fangue fe fez derrama á juelles que em differentes epocas quizeram plantar no feu paiz os verdadeiros principios da liberdade e independencia.

O artigo 16 do Acto Adicional á Carta Conftitucional, promulgado a 5 de julho de 1852 , pelo qual foi abolida a pena de morte nos crimes politicos, é fynonimo de um grande nome. d'um nome gloriofo, d'um verdadeiro benemerito da patria $=0$ de Manuel Jofé Mendes Leite = nome que nunca defapparecerá da noffa hiftoria politica conftitucional=nome que ferá fempre venerado por todos aquelles portuguezes, que do coração amam a liberdade d'efte noffo bom Portugal.

E affim tambem os nomes dos feus cincoenta companheiros na approvação d'aquelle acto de politica e humanidade ficaram exarados nos annaes parlamentares d'onde jamais poderăo fu-mir-fe.

Litboa, 18 de maio de 1884 .

> Clemente José dos Santos.

## MENDES LEITE

São paffados trinta e dois annos. Fazia-fe então uma reforma dictatorial da Carta Conftitucional, como hoje fe faz nova reforma pelos meios, que a mefma Carta prefcreve.

A reforma de 1852 a nảo ser pelo methodo illegal, com que fe decretou, era anodyna e quafi inutil; a de 1884, legaliffimamente proposta dará logar a novo acto addicional ainda mais innocente.

Felizmente para efta, que não terá de confignar nos feus preceitos o luminofo principio, que fe escrevera no de 1852 , nāo pela iniciativa dos promotores da reforma, mas pela infpiração humanitaria de Mendes Leite. Foi efte venerando anciāo, que arraftado pelos impulfos do feu coração generofo, e pelo criterio efclarecido da fua razāo, propoz um artigo, defconhecido nas Conftituições de todos os povos-a abolição de pena de morte em crimes politicos.

Fez-fe pedaços o cadafalfo politico n'eftas terras portuguezas, allumiadas pelo fol efplendido da liberdade, e trancaram-fe para fempre as negras paginas da fua hiftoria, em que fe narram as luctuofas fcenas em que o patibulo apparecia no primeiro plano do quadro.

A legillação patria ainda então reconhecia a pena de morte para todos os crimes. Os coftumes haviam fupprimido as crueldades, que acompanhavam effe caftigo tremendo. A mefma Carta as havia abolido, mas a civilifação exigia que fe eliminaffe a pena mefma.

Todos o fentiam, todos o reconheciam. Ainda entāo eftavam frefcas recordações pavorofas que faziam gelar o fangue nas veias A liberdade e a Carta eram extranhas a effes attentados; por caufa de uma e de outra, e contra ambas o fangue jorrara do alto dos inftrumentos do fupplicio; mas o principio năo eftava condemnado, embora na pratica foffe ja entáo i.mpoffivel reconhecel-o.

Devia-fe effa homenagem á Religião, á Conftituição e á Liberdade.

Era todavia neceffaria uma voz auctorifada para affirmar a doutrina, e a gloria de fazel-a ouvir coube ao cavalheiro, cujo anniverfario hoje commemoram os feus amigos.

Uno-me a elles n'efte tributo de refpeito e gratidão, que todos os portuguezes lhe devemos, porque foi Mendes Leite o primeiro que na lei fundamental de uma nação inferiu o luminofo principio-fica defpedaçado para fempre o cadafalfo politico.-

Quando chegar o momento de eftarem cheios feus dias, na campa de marmore que cobrir os feus reftos, nada mais fe deverá infcrever para epitaphio. A pofteridade agradecida cobrirà fempre de coroas o tumulo d'effe grande bemfeitor da humanidade, do generofo apoftolo da civilifação.

Conde de Samodáes.


O feu companheiro é o remorfo.
O feu dormir é o pezadello.
Affronta a fociedade em nome da penalidade infamante que o chama executor da juftiça! E para eterna vergonha ainda hoje paffeia nas ruas de Pariz. Em pleno feculo XIX e no meio das mais luzentes conquiftas da civilifação, ainda vive effe homem que é um continuo vexame !

O feu olhar aterra; a face efpelha-fe em fangue; as mãos efmagam o peito, fuffocam a voz na garganta, decepain a cabeça. 5,-'Ihe indifferente a caufa que lhe entregou a victima para facrificar no altar da ignominia legalifada !

Seja o martyr d'uma caufa nobre, ou o netafto affaffino, feja um talento brilhante, ou uma vulgaridade culpada; feja o perfonagem mais diftincto ou o ente mais defprefivel, efmagarThe a vida no amplexo da morte é o feu mifter degradante !

Nāo importa quem ali trouxe o padecente, fe a politica nos feus momentos tyrannicos, fe a revoluçāo na fila vertigem fanguinaria, fe a perfidia que urdiu a calumnia, fe a injuftiça que feriua innocencia, fe a fentença que apontou o culpado: todos os brilhos da vida fe obumbram n'aquella noite, todas as flores da exiften-
cia murcham n'aquelle inverno, todas as manifeftaçōes da actividade fe forvem n'aquelle abyfmo !

Viver para matar, matar para viver: eis tudo!
Os maus inftinctos levaram-o a manchar as mãos em fangue, a fociedade ap ontou-o ao juiz, a fentença arremeffou-o ao prefidin.

O remorfo tel-o-hia triturado mais fe as fombras que avultavam em uma noite de pezadello não the tiveffem indicado o meio de prolongar a vida feguindo a eftrada do crime em que já tinha dado o primeiro paffo.

Atravez das grades ouviu uma voz que the dizia:-falvarás a vida fe queres ficar para matar!-Elle não reparou no preço; acceitou o contracto, vifto que the legalifavam o officio e remuneravam o crime. Ao adeftrar-fe na infamante induftria, cuidou que efquecia os remorios em vez de multiplical-os: profeguio defcarado.

E note-fe que foi o codigo que o fez affim.
Elle efcolheu as fombras da noite para companheiras quando vibrou o punhal pela primeira vez e ao ver proftrada a victima voltou a face horrorifado e fugiu; agora é ao contrario affronta fereno o padecente,-ageita-the a vefte, lança-lhe a corda, leva-o ao eftrado, e, à plena luz do día, em face do publico, em ruidofo efpectaculo. flagella, mata, trucida, encara a victima proftrada e revê-fe na fua obranefafta!

Aqui eftá o que é matar por officio em nome da lei, authorifado pela fentença, fecundado pelo magiftrado!

Eu efcrevo defte indigno perfonagem no dia em que o Porto commemora a execução dos martyres da liberdade que em 1829 foram mortos pela Alçada; fallo do carrafco com o horror com que recordo efte dia de lucto para a familia liberal.

Tantas vefes ouvi a minha mãe a defcripção com que o defpotitmo affignalou efte dia eni que as finiftras māos do executor fe tingiram no generofo fangue d-effes heroes, que me lembro fempre com horror, poupou-me a providencia de fer contemporaneo de tal fituação, poupando-me de ter de ir ver meu pae aos carceres.

Já fou da geração que aprecia os doces fructos da conquifta liberal, fou d'aquelles, que 1 a 1 eis annos tiveram a honra de fazer parte do cortejo que acom anhou as venerandas reliquias d'effes martyres para o novo monumento: cra imponente a manifeftação, fignificativo o protefto contra os horrores do paffado!

Aquelles que morreram na ignominia do patibulo eram traniladados em triumpho: é affim que fe vinga a verdade e a juftiça !

Quem teve a brilhante iniciativa de propor no parlamento a a extincção da pena de mor:e, fez o alto ferviço de banir da
fociedade portugueza um ente infamiffimo como era o carrafco. Honra feja a Mendes Leite!

Porto 7 de maio de 1884 .

Padre F. J. Patricio.

## A MANUEL JOSÉ MENDES LEITE

Eu defcubro-me fempre com grande veneração e reconhecimento, quando vejo paffar alguns dos já hoje raros foldados, que tão valorofamente defenderam o Porto, fazendo parte d'effe exercito, que, apefar de pequeno em numero, com juftiça deve fer chamado "o grande exercito", na hiftoria da liberdade portugueza.

Como não heide pois inclinar-me refpeitofo, e faudar com verdadeiro jubilo no feu $75 .{ }^{\circ}$ anniverfario, o cidadảo benemerito, que tantas vefes expoz a vida com os feus nobres companheiros, para nos fazer homens livres e generolos como elle?

Exemplar de honra, de patriotifmo, de todas as virtudes que glorificam a humanidade, Mandes Leite é tambem caro ao meu coração por mil recordaçōes faudofas: tive-o por meftre, ao começar na Revolução de Setembro e no Patriota a minha modeftiffima e curta carreira jornaliftica. Formei-me na proba efcola dos da fua tempera; e aprendi n'ella que o maior beneficio que Deus póde conceder a uma nação é prolongar a vida dos homens que the deu com caracter integro, puro e ingenuo como o de Manuel José Mendes Leite.

Lisboa 18 de maio de 1884 .

> F. Gomes d'A morim.

## UM BRINDE

(1809-1884)
N'efte dia feftival, em que os mais eminentes efcriptores d'efte paiz, vem faudar o cidadāo benemerito, que, em prol da liberdade, pôz o peito ás balas, e a mente á mercê de feu coração bem formado, fendo o primeiro a levantar a ua voz auctorifada pela abolição da pena de morte em Portugal!-venho tambem eu, humilde e obfcuro admirador, levantar um brinde pela precioza vida do exm. ${ }^{\circ}$ fr. Manuel Jofé Mendes Leite.

E fe outros factos notaveis não o tornaffem digno da noffa veneração, baftava aquelle para lhe aureolar a fronte veneranda, e para o tornar credor do nosso sincero preito de homenagem.

Desde creança que me costumei a respeitar s. ex. ${ }^{\text {a }}$ como uma reliquia d'effa pleiade brilhante de homens grandes, que teem defapparecido fubitamente no pó dos tumulos, e por iffo não podia deixar de correfponder ao appelo da amizade, embora reconheça a minha infufficiencia.

Mas o que falta no engenho, augmenta na finceridade e expontaneidade com que felicito o ingente cidadão, que, por tantos titulos, é digno da noffa veneração.

Aveiro 5 de maio de 1884.
Francisco de Magalhāes.

## H1bRI|A

Conftantemente andou no azar das revol'ções, Audazmente a jogar a vida preciofa, Na lucta de titans, na lucta fanguinofa, Que foi a redempção das novas geraçōes,

E longe no defterro, em frente ás provaçōes, Ou n'effa guerra atroz, horrenda e temerofa, Diftinguiu-fe por entre a fila mais formofa, Da nobre legião dos fortes campeōes !

Depois, volvida a paz, vencida a tyrannia, Entregué finalmente ao povo a fob'rania, Reftava alevantada a lei feita affaffino

De quem fe devotaffe em pról d'uma outra ideia !
Entāo furgiu de novo, illuftre paladino,
Quebrando á liberdade a derradeira peia!
18 de Maio de 1884
F. Regalla.

A urbanidade, efta virtude que da pureza da linguagem passou á delicadeza dos 1entimentos, fó propria d'uma fenfibilidade nimiamente delicada, alliando uma extrema fufceptibilidade no fentir a uma perfeita polidez no dizer, fem expanfōes extremas, defregradas, frequente e eftimada nas antigas civilifaçōes e nos falōes ariftocraticos de Luiz XIV, tāo rara nas epochas de decadencia litteraria, quafi defapparece na fociedade contemporanea. Deftruido o antigo edificio focial, com elle fe perderam todas as fuas bellezas e o feculo XIX, fcientificamente brutal, eftabelecendo novas condições de vida, affeiçoou-se-lhe ao mefmo tempo o efpirito humano. No feu induftrialismo, nas fuas neceffidades de trabalho inceffante e economia rigorofa, no feu viver inquieto e agitado, na fua avidez de fortuna, liberdade e glorias, nas fuas ambiçōes e egoifmos, a fenfibilidade perdeu a delicadeza que adquirira nos ocios d'outras eras, o efpirito a ferenidade da vida defcuidada, o caracter a bondade e brandura dos que nảo conhecem as luctas do trabalho, a linguagem a pureza e efmero das grandes epocas litterarias.

Inutil lamentar-nos, inutil chorar o que não tem remedio. Acceitemos as novas leis, pois fáo irrevogaveis.

Em Aveiro, n'efte cantinho burguez, conheço um homem, que no trajar, na converfa, na efcolha dos feus livros, dos objectos d'arte que ornamentan a fua cafa, é ainda o homem de bom gofto, inftruido, elegante, primorofo e correcto como verdadeiro fidalgo d'outros tempos. Que outros celebrem as fuas campanhas, as fuas luctas politicas, os feus ferviços a liberdade; eu vou brindar a Manuel Jofé Mendes Leite e na peffoa de fua excellencia á urbanidade e á elegancia.

Aveiro 18 de maio de 1884 .
Jayme de Magalháes Lima.

Companheiro de Manuel Jofé Mendes Leite nos bancos das efvolas, nos trabalhos de fapa das revoluçōes, nos rifcos e luctas cruentas dos campos de batalha, nas triftefas e privações das emigraçōes, onde tanto fe eftreitaram os vinculos de uma boa e folida amizade nunca defmentida ha quali fetenta annos, eu não quero que n'efta hora de intima fatifiação o meu nome deixe de acompanhar os d aquelles que vem preftar homenagem de eftima ao revolucionario de 1828 , de 1843 , de 1846 e de 1851 , ao foldado do cerco do Porto, ao parlamentar que teve a iniciativa da abolição da pena de morte nos crimes politicos, fanguinario e in-
tolerante principio em nome do qual rolou a cabeça de meu irmão pelos degraus do cadafalfo da Praça Nova do Porto.

Jeronimo de Moraes Sarmento.

## AO EX. ${ }^{\text {mo }}$ SR. MANUEL JOSÉ MENDES LEITE

O fol da liberdade era em crepufc'lo apenas, E já dos raios feus o peito fe allumia. De vivido clarão, mais tarde, em ondas plenas Irrompe: e à luz, mudada em fogo, o peito ardia. Liberdade ! exclamafte. Oh fócia da rafāo, De nobres e plebeus herança não mentida; Direito, a todos dado, e por igual quinhăo, A ti juro meu culte-b amor de toda a vida. Largo tempe e volvido, e o fanto juramento lllefo, defde entáo, conférval-o de pé,
No exilio, no combate... e nem tugaz momento
Houve, em que defmaiaffe a proteftada fé.
E, como cavalleiro, apoz cançada lida, Contando os dias seus, por illuftres acçōes; Da terra, onde nafcera, inda efficaz guarida, Exemplo, de proveito, ás novas gerações: Tu, revef-te, qual elle, em mil reflexos d'oiro, D'effe cryftal d'efpelho, a confciencia pura; E recebe, tranquillo-invejavel thefoiro! Refpeito, que é juftiça. . .-o só digno, e de dura.
o seu affeiçoado patricio e antigo condiscipulo
Joaquim da Costa Cascaes.

N'efta epocha em que fe oftenta tāo audaciofa a reacção em Portugal, e em que sāo já tảo raros os cidadãos que pelejaram pela caufa da liberdade, folgo de me poder affociar áquelles que celebram o anniverfario do velho likeral, Manuel Jolé Mendes Leite, que tendo-fe aliftado em Dezembro de 1826, como foldado, na $6 .^{\text {a }}$ companhia do batalhảo de voluntarios academicos de Coim-
bra, e havendo-fe egualmente aliftado em Maio de 1828 , como foldado, na 3. ${ }^{\text {a }}$ companhia do novo batalhảo academico, mereceu por iffo a honra de fer um dos 448 eftudantes rilcados da Univerfidade em 1828 e 1829 pelo governo miguelifta.

Coimbra 18 de Maio de 1884.
Joaquim Martins de Carvalho.

## BILHETE DE VISITA

- Os meus ferviços eftāo Jufficıen-
t temente pagos com duas emigra"çöes, com o Limoeiro e com a
A unica venéra que póde dependurar na lapela da cafaca é a medalha das campanhas da liberdade, algarifmo $\bar{Z}$ (pertencethe a de algarifmo 9), dentro do peito conterva porem outras honras memoraveis que foram: facrificios e foffrimentos.

E' velho, é liberal, e é honrado.
E' tâo velho, meus fenhores, que pertence á epocha em que ainda havia crenças politicas. Como anciāo devem-fe-lhe os refpeitos, que em Sparta fe tributavam aos velhos. Como liberal emigrou, padeceu e combateu. As batalhas, a tribuna e a imprenfa conheciam-n'o na primeira fila.

Finalmente, caracter honeftiffimo o feu nome é acatado por todos, amigos e inimigos.

A logica, taxando me de importuno, manda que feche á chave efta conftellação de verdad 's fabidas.

Aveiro, 18 de Maio de 1884 .
Joaqlim de Mello Freitas.

Ao illuftre filho d'Aveiro, que como deputado da nação portugueza propoz e fez converter em lei a abolição da pena de morte nos crimes politicos, o meu refpeito e veneração.

## OS FORTES

Quando recomponho, fragmento por fragmento, nos dominios da minha rafão, aquelles dias tão trabalhados e cortados de magoas, que medeiam entre a grande revolução democratica de 1820 e o triumpho completo da caufa liberal, nos dias de 1834 ;-quando procuro identificar-me com os trabalhos do Synedrio, com os fobrefaltos da revolta popular que elle determinou, e que toi o primeiro e o mais feguro paffo que ainda até hoje deu a democracia portugueza, nos dominios da hiftoria:-quando acompanho os emigrados efcapando á denuncia felvagem e covarde á devaffa finiftra e miferavel-áquelle torneio aberto ao explofir de todas as torpezas-; e, em feguida acompanho effes martyres, na folidāo vaftiffima do mar, com os olhos largos, turvos de lagrimas, voltados para o céo da patria, e norteando na derro:a da Terceira, de Plymouth e de Belle-Isle--oh! eu finto que uma grandiffima melancolia me enfombra a alma, como fe em vergonha e lagrimas effa trifteza fe fundiffe!

## Cincoenta annos vão tranfeorridos defde que a obra liberal

 fe completára! A' gerac̣áo dos fortes, dos crentes, dos martyres, fegue-fe uma raça de defcridos: aos gigantes, os anges.Almas feitas de aço e banhadas pelo of de viviffimas crenças, vêde no que vae tornada a voffa obra monumental! Se no efcuro defalento do barracāo de Plymouih foáffe a voz phophetica que vos foffe contar a quanto havia de defcer a voffa obra, por certo eftou que mais fundas feriam ainda as voffas dores !

Os fortes, os titās fäo feitas em outras tantas reliquias, pelas quaes fora para defejar que o moderno ideal d'efta geração fe concertaffe e aferiffe.

Como nos dias da profunda corrupção lombarda era de ufo ler aos ferōes, os Remediı utrin/que foriunae de Petrarca, eu finto que aos que hoje fāo moços, fora dado ouvir, de viva voz, como nos diz Homerc, que os achens ouvian a $\mathcal{X}$ estor=ter avofunclus senex =a defcripçáo viva dos trabalhos que effes heroes padeceram. Alguns eu fei de cór; como os devera ter padecido e experimentado o velho e honrado liberal, a quem efte modefto livro vem hoje render humilde preito. Alguns eu ouvi ainda da bocca dos que os haviam experimentado na plena alvorada de feus dias, quando, para fugirem á inconfide ncia. a alçada, á denuncia fecre a e cruenta dos affaffinos, tornados fenhores de noffa vida á fombra da vára enfanguentada dos corregedores, arrancavam parte da fua alma, iam dar-fe, lá fòra, em terras apartadas e inholpitas, aos mais duros rigôres em que póde tornar-fe á exiftencia?

Quantos viram coroada de bons fructos effa grandiofa arvore, que um ideal largo, generofo, jacobino, veio implantar aqui ? Muitos acabaram defamparados, no abandono, na ingratidāo, e na miferia. Os que nada haviam padecido foram os que melhor proveito fouberam tirar da heroica e fubita tranfformação de uma fociedade decrepita; deixando aos que mais farto quinhāo de magnos e defalentos haviam colhido, o tardio e pallido conforto de haver lidado por um nobiliffimo ideal.

Depois... veio ifto;-ifto que para ahi alaftra e eftadeia entre umas pompas rotas e detluzidas e umas hyprocrizias mal dísfarçadas que a ninguem enganam e illudem já

Foi para tsto que os homens de 1828 confpiraram, padeceram, fugiram ao aviltamento da fòrca, à ignominia do carrasco, á alçada, ás devaffas largamente abertas pela furia de todos os miferaveis, e embeberam em lagrimas-que vinham da alma! o duro e negro páo do exilio? Foi para isto que os mofteiros para fempre fe fecharam, e a cuja eftancia, no accafo de uma vida mal ferida e defenganada, fôra doce efconder-fe aquelle que nāo achou nos homens e na fociedade do feu tẹmpo fenão ingratidão, venalidades, duriffimas torpezas?

Foi para isto:
Ah ! certo que não foi, não. Que re poffiyel foffe baver imaginado tal berança, cerro que a voffa głoria de martyres foaria hoje na hiftoria como uma enormiffima vergonha.

Mas não:-a voffa obra foi de fortes, foi;-mas effes fortes paffaram rapidos, como os mortos da formofa ballada de Burger. Reftam as reliquias.

Porto, 18 de maio de 1884 .

José Caldas

## HOMENAGEM AO MERITO

Nos bellos tempos da Grecia e de Roma premiavan-fe acçōes heroicas com uma fimples corồa de louros. O fer coroado no Capitolio era a grande recompenfa nacional, a fuprema afpiraçāo dos heroes da antiga Roma.

Povos e tempos eram effes em que o civifmo, o amor da gloria e da eftima publica formavam por affim difer, o fundo do caracter nacional. Hoje os tempos fâo outros é certo: novas phafes da civilifaçāo trouxeram outros coftumes; impera o pofitivifmo; e o mais comum é eftimar-fe pelo feu pefo o valor das recompenfas.

Ha excepçőes, felifmente; impoffivel mefmo fora não as haver, porque a naturefa humana não mudou. Ainda exiftem virtudes civicas, patriotifmo e grandes dedicaçōes. Verdade é que, nảo raro, fe defconfideram os mais benemeritos, fe não é que fão vilipendiados e efpefinhados pelas paixóes odientas ou pelo egoifmo dos apoftolos da maledicencia e da calumnia: mas poriffo mefmo é dever de todos os, que prezam o merecimento e a virtude, honrar e diftinguir, cada um como the 1eja poffivel, os homens de uma vida immaculada, ou toda devotada ao serviço da fua patria. Eftes taes comprehendem bem que o valor real das recompenfas eftá em merecel as; fatiffeitos com o teftemunho da propria confciencia, nāo amabicionam outra recompenfa: mas não pode deixar de thes fer agradavel a eftima dos feus concidadãos; e a eftes corre o dever de nāo lh'a recufarem.

Foi debaixo de uma impreffāo d'eftas que lançamos măo da penna para commemorar alguns factos da vida publica do noffo patricio e amigo o sr. Manuel Jofe Mendes Leite, e offerta-lhe efte pequeno preito da noffa homenagem no dia em que efte noffo conterraneo, vetho foldado da liberdade, completa 75 annos da fua edade.

Quando em 1826 o fol da liberdade allumiou efte paiz, furgiu n'efta cidade uma pleiade de mancebos enthuflaftas da ideia nova que a abraçaram com todo o ardor da mocidade. Efcufado é dizer que entre elles fe contavan e fe diftinguiam Jofé Eftevāo Coelho de Magalhães e Manuel Jofé Mendes Leite, que então frequentavam os eftudos de direito da Univerfidade de Coimbra.

Eftes dois homens conheciam-fe e eftimavam-fe; tornaram-fe infeparaveis um do outro; e pode dizer-fe que fymbolifavam a fabula de Caftor e Pollux.

Sobrevindo em 1828 , o grande eclipfe do fol da liberdade, ambos elles acompanharam a caufa que tinham abraçado. comendo ambos o negro pāo do exilio, e foffrendo trabalhos e privaçōes de toda a cafía.

Os feus ferviços durante as campanhas da liberdade não entram no affumpto d'efte efcripto nem cabiam nas dimenfởes d'elle. Terminada a guerra em 1834 , Jofé Eftevāo e Mendes Leite voltaram a concluir os feus eftudos na Universidade; devendo di-zer-fe, em abono d'ambos, que nem um fó dos muitos agravos de que podiam queixar-fe, procuraram vingar-fe.

Entrando na vida publica, Jofé Eftevaao, como deputado, deu principio á brilhante carreira que the abriu as portas da immortalidade. Manuel Jofé Mendes Leite, orador menos brilhante que Jofé Eftevāo, diftinguiu-fe todavia fempre pelo feu caracter honefto pela rectidão das fuas intençōes, probidade auftera. e fentimentos humanitarios. A fua vida é efpelho de tudo ifto e de muito mais.

Depois da revolução de fetembro de 1836 , foi por alguns annos fecretario geral do governo civil d'efte Diftricto, cargo que ferviu com muita honra, a contento dos feus fuperiores e do Districto, fem dar occafião a uma fó queixa.

Como Deputado o feu voto foi fempre efclarecido e confoante com os principios que feguia. Era tido por independente e teve a gloria de fer o auctor da propofta, para fe confignar no Acto Addicional á Carta de 5 de julho de 1852 , a abolição da pena de morte em crimes politicos.

Affociado com Jofé Eftevão e Antonio Rodrigues Sampaio, fundaram todos tres o jornal-a Revolução de Setembro-em que todos tres collaboraram por muito tempo.

Como governador civil, Mendes Leite cumpre os feus deveres de auctoridade benefica e protectora como poucos, e apezar da sua avançada edade, comparece peffoalmente aonde é precifo, e náo lhe falta a energia na occafiăo.

Querido e refpeitado de todos, Mendes Leite a muitos tem vallido e dado a mão para alcançarem pofição ou emprego de que tirem fubfiftercia para fi e fuas familias.

Generofo por indole e obfequiador, tem até foffrido deffalques na fua fortuna por fer facil em preftar a garantia de feu credito a quem precifa d'elle.

Acceffivel a todos que o procuram, e defprefando as cenfuras immerecidas, o feu procedimento é fempre o mefmo para com todos.

Reliquia veneranda d'effa pleiade dos filhos d'Aveiro, que fe facrificaram pela caufa da liberdade, o feu nome é conhecido e refpeitado, póde dizer-fe, que em todo o paiz.

Ao completar, no dia d'hoje, 75 annos da fua edade, não poderá deixar de the fer agradavel, por uma parte, o contemplar a fua já longa vida fem mancha e carregada de 1erviços ao feu paiz; e, por outra parte, o ver-fe rodeado e refpeitado pelos feus amigos e conterraneos; os quaes the offerecem refpeitofamente no dia do feu anniverfario natalicio, efta singela commemoração como preito e homenagem aos feus merecimentos e a expreffáo dos votos que fazem ao Céo para que Deus conferve ainda por muitos annos a fua preciofa vida para telicida le da terra que the foi berço e que tanto fe honra de o poffuir.

Aveiro 18 de maio de 1884 .

## A MANUEL JOSĖ MENDES LEITE

Amifade. E' o cafamento da alma: é um contracto tacito entre duas peffoas fenfiveis e virtuofas. Os maus têm cumplices; os voluptuofos companheiros de prafer; os politicos, fectarios; os Principes aduladores. Só os homens virtuofos têm amigos. (Voltaire)

A amifade nāo fe exige, nāo fe impöe: conquifta-fe mere-cendo-a.

Aveiro 18 de maio de 1884 .
Josí Pereira de Carvalho e Silva.

Saudo, com todo o coração, o velho foldado das campanhas da liberdade, o Ex. ${ }^{\text {mo }}$ Sr. Manuel Jofè Mendes Leite.


Eu tenho o mais levantado e profundo refpeito por effa pleiade brilhante de heroes, que arrifcaram com a vida a fortuna e a tranquilidade do lar domeftico, fómente com a ideia de implantar na patria o grandiofo e uberrimo principio da liberdade. Nem é de admirar que effe fentimento me anime, antes, pelo contrario, de eftranhar feria que elle me houveffe abandonado. Filho de um foldado que entrou na vida publica para emigrar quafi seguidamente para o eftrangeiro rodeado de irmãos, que todos combateram fem treguas o defpotilmo aonde quer que o divisavam; fobrinho de um foldado mortalmente ferido na Villa da Praia da Victoria e tambem de um dos martyres que na fôrca da Praça Nova expiaram com a vida o grandiofo crime de amarem a liberdade; como fe nāo baftaffem todas eftas tradicções de 1amilia para me arreigarem no peito a admiração pelos homens que, fó animados de grandes virtudes civicas,poderiam realifar tamanhos heroifmos, tive ainda a ampararem-me na pia baptifmal, a acom-panharem-me na entrada para o catholocifmo, dois outros foldados da grande epopeia liberal. Um, o genio da palavra, nāo quiz defditofamente a Providencia, ha já annos, que continuaffe a honrar com o feu verbo ardente e magnetico a tribuna parlamentar,
que não mais ninguem póde exalçar como elle. O outro ainda felizmente eftá vivo, e o feu anniverfario dá-me a occafião bem azada de aqui deixar confignada a ideia de que para mim o nome de Manuel Jofé Mendes Leite fignifica o mesmo que 1oldado briofo, patriota ardente e amigo leal. Por iffo, entre os heroes de hontem a quem nós os homens de hoje devemos os mais affignalados ferviços, eu ponho fempre em um dos logares preferentes do meu coração effe vulto tympathico e cavalheirofo que, ao lado de Jofé Eftevão, me acompanhou no acto religiofo que reprefenta a entrada official na vida.

Lifboa 18 de maio de 1884 .

## Josè Estevão de Moraes Sarmento.

## capitulado a Junta do Porto, depondo as <br> Tinha capitulado a Junta do Porto, depondo as armas aos

 pés da colligaçáo da Franca, da Hefpanha e da Inglaterra, e a rainha obrigava-fe a preficindir do concurfo de Cofta Cabral, um dos vultos mais eminentes da noffa hiftoria contemporanea. Pouco tempo depois Cofta Cabral era chamado aos confelhos da coroa, promulgava a denominada lei das rolhas, que reftringia a liberdade da imprenfa, e expulfava do paço o Marechal Saldanha, pro-porcionando-lhe enfejo de iniciar o movimento, a que o Porto fe affociou, obrigando por fua vez a realeza a capitular. Gramido acabara de encontrar a defforra, e a obra da quadrupla alliança efboroava-fe ao impulfo das reformas politicas, que já n'effa epoca preocupavam e convulfionavam o paiz.O Marechal vio ao principio malograrem-fe quafi todas à fuas combinações, e teve de tomar o caminho do exilio afim de efcapar á fanha do governo. Foi entāo que o partido progreffifta, que nāo fora efmagado pelos defaftres da guerra civil deliberou apoiar a manifeftação armada do fugitivo de Lobios, a que fe deu depois o nome de-regeneração. Sem o auxilio d'efta agrupação politica o duque de Saldanha continuaria a fua peregrinação pela Europa, até que a patria defopreffa das leis de excepção lhe abriffe de novo os braços em nome da liberdadé, que nāo é apanagio exclufivo de nenhum partido.

A lituação incluira no feu programma a reforma da carta, e a camara dos deputados eleita em novembro de 185 r foi expresfamente encarregada da revifão do pacto fundamental da monar-
chia. Mendes Leite obteve n'effa conjunctura o diploma do collegio eleitoral d'Aveiro para advogar em cortes os feus legitimos intereffes. E na feffão de 1 o de marc̣o de 1852, ao difcutir-fe e votar-fe o Aclo addicional, ufou da palavra para juftificar a feguinte notavel propofta:

- E' abolida a pena de morte nos crimes politicos.,

A França de 1848 tinha confignado na sua conftituição democratica o principio, que punha a coberto das iras do poder peffoal a opiniăo dos individuos, ou as affirmaçōes partidarias, expungindo da fua legillação aquella penalidade, e purificando a atmofphera viciada ainda dos miafmas peftilentos da in:olerancia, quer ella defceffe do throno, como no tempo de Luiz XI, quer fubiffe do cachão demagogico chamado terror. Lamartine, o grande tribuno, cuja eloquencia logrou moderar a republica vencedora nas barricadas, introduziu no codigo politico do feu paiz aquella difpofição eminentemente civilifadora, que arrancava á tyrannia uma prerogativa, que tinha por vezes enlanguentado a purpura, cobrindo a realeza ou povo de manchas indeleveis.

Quatro annos depeis um homem que pertencera fempre ao partido liberal avançado, que por vezes tivera o feu nome infcripto nas taboas da profcripçao, erguia a voz na affembleia nacional para propor e fuftentar a abolição da pena de morte nos crimes politicos. O additamento ás reiormas defineadas pelo governo do marechal, impugnado por uns e defendido por outros, toi aprovado por grande maioria.

Efte epifodio da noffa hiftoria parlamentar recorda de certo a Mendes Leite uma das épocas mais brilhantes da fua carreira politica. Nem a quadra florida da fua mocidade, quando a nuvem das revoluçōes nảo the obfcurecia ainda os horifontes da exiftencia, nem as agruras do exilio, nem as viciffitudes dos comba:es, nem as palmas do triumpho alcançado pejas ideias que profeffava, imprimiram na fua alma, ou gravaram na fua memoria, impreffües mais gratas e imperecedouras, que a- que ahi lhe deixou, a phrafe fingela, que poz em relevo o principio de tolerancia para todas as opiniües, defdobrando fobre os reinados a figna da liberdade inteiramente defaffron ada dos preconceitos partidarios. Padrāo commemorativo de uma conquifta, que exprime o noffo adiantamento moral e intellectual, e tambem bralao de honra para o feu propugnador e uma das glorias dos tempos em que vivemos, a despeitodo egoismo que torna o elpirito refractario aos grandes enthufialmos.

Aveiro 18 de maio de 1884

Que differença entre 1828 e 1884 -!
Na primeira d'eftas épochas fer liberal era um heroifmo-na segunda a liberdade é já uma convicção vulgariffima, corrente, res-pira-fe no ar, vive e palpita nos fentimentos, e nos habitos de toda a fociedade contemporanea.

A caufa dos governos livres triumphou contra a Santa-Alliança pela revolução de 1830 em Pariz, e com a feliz expedição de D. Pedro IV em 1832, antecedida e provocada pelo movimento de 1828 , o qual fahiu de um gremio de liberaes affociados em Aveiro (Soriano).

A Europa tem fempre os olhos poftos no Cerco do Portoe a victoria de D. Pedro n'um paiz do extremo occidente, e contra todas as reacçōes, toi como a fancção da liberdade.

Aquelles, que então fe pronunciaram por ella, e a defenderam com rifco da vida, da fua fortuna, e das fuas pofiçōes, e algumas d'eftas eram eminentes, merecem de nós, das gerações actuaes, um refpeito fingular, um alto conceito, um enorme reconhecimento.

O Sr. Mendes Leite, combatet nas limhas do Porto, era moço, e arrifcout a vida, a mocidade e todas as fuas efperanças. $\mathrm{Pe}-$ netremo-nos daquelle refpeito egratidão, que fe the devem e feftejemos o velho liberal, nos feus 75 annos.

Aveiro 18 de maio de 1884 .
Lourenço d`Aimeida e Medeiros.

## MENDES LEITE

Entrei na imprenfa diaria pela Revolnção de Setembro, o vetho e gloriofo baluarte aonde fizeram a guarda da liberdade e da regeneração focial d'efta terra quafi todos os homens das duas ultimas gerações militantes da politica portugueza.

A minha faudação a Mendes Leite leva em ii a recordaçāo deliciofa e pungente, como é fempre a faudade da minha iniciaçāo de jornalifta.

E' a continencia refpeitofa e affectiva do foldado obfcuro ao velho commandante da praça aonde primeiro velou as armas da ideia e da palavra politica. Já o não encontrei alli, mas a lição do feu nome e do feu caracter, recebia-a muitas vezes de Antonio Rodrigues Sampaio, e guardo-a no recatado culto das poucas que me reftam de estimulante e consoladora verdade.

Sampaio e Mendes Leite!....
Como ficam bem eftes nomes, um juncto do outro, efte con-
fundido n'aquelle, na mesma faudação e na mesma homenagem!
Mendes Leite foi o mais feliz dos dois. Pôde um dia retirarfe tranquillamente à obfcuridade amoravel d'um viver de ifolamento e de paz, levando ainda no coração generofo os bellos enthufiasmos e as crenças heroicas da fua mocidade de batalhador.

Como o veterano das guerras de Flandres ou como o regio folitario de S. Jufto, tocou a recolher a tempo e por iffo segurou a maior victoria, na phrafe de Vieira.

Ah! que é quafi abrir a porta ao crime, fentir a gente no meio d'efte pelejar defconfolado e trifte que hora a hora nos leva uma illufāo ou nos trucida uma crença,-aquelle filencio modefto que Mendes Leite foube fazer táo cedo em volta do feu nome honrado, furtando-fe nảo ás afperezas e aos facrificios do campo da batalha, mas dos lodos e peftilencias do foalheiro ignobil em que effe bello campo fe converteu, tāo preftes acabada a lucta dos heroes.

O rus, quando ego te aufpiciam!. . .
Bom e amigo filencio que os filvos da inveja nāo interrompem, e que tantos affectos e refpeitos leaes acatentam e guardam!

Sr. Marques Gomes

Correfponder ao feu pedido é para min apenas o cumprimento de uma obrigação.

Em condiçũes muito efpeciaes de amifade e eftima para com o nome de Mendes Leite- amigo de infancia de meu pae, feu camarada nas luctas de $3_{4}$, feu correligionario no movimento fetembrifta; feu companheiro d'exilio - eu nāo procurarei memorar aqui nenhum dos factos da fua vida publica, que nos impöe o refpeito da fua individualidade.

A minha faudação aos feus 75 annos ferá parfeitamente pesfoal e intima, e n'ella dou expanfáo a fentimentos tāo finceros, como devam fer os que fe prendam á memoria mais querida e venerada do meu coraçảo.

Que eftas linhas fignifiquem a Mendes Leite o preito da minha eftima.

Agradecendo a V. a diftincção do feu convite, fou finceramente venerador

Porto, 18 de maio de 1884 .

Ao mais antigo e mais emerito dos que n'efta terra combateram pela liberdade, ao vulto politico que em 1844 , quando fe iniciou a minha vida politica me foi exemplo e guia, armando-me como elle contra o defpotifmo que entāo avaffallava o paiz, combatendo com elle pelos principios liberaes-eu faúdo e abraço n'efte dia para mim de jubilo inexcedivel. E è-o affim porque já raras fe contam eftas reliquias venerandas das noffas paffadas luctas, com o fentimento para mim de que vejo aproximar-me na edade apenas, que não nos meritos, d'effe grupo de heroes que vão paffando e que eu tão profundamente venéro.

Que Deus lhe prolongue a vida como S. Ex. ${ }^{\text {a }}$ propriamente defeja, é o que inftantemente peço a Quem tudo póde. E é tão fincero, tảo leal, tāo affectuofo efte meu anhelo, como foi fempre muito particular-apefar das noffas divergencias d'occafião-a confideração que lhe tributo.

Temos fido, pois, divergentes, Governador. Mas o que effas divergencias nunca poderam confeguir, foi arrancar-me do coração o prazer intimo de fer jufto com o feu caracter, que, quando livre e desaffrontado da difciplina partidaria, é notavelmente puro e exemplarmente integro.

N'efta occafiào folemne para ambos, eu nâo podia faltar-lhe, Governador-porque nunca falta ao feu dever de confciencia e de coraçãe o homem qque e fempre o primeiro a defcobrir-fe em prefença dos annos, do merito e da virtude.

Abraça-o, pois, e extremofamente, no dia do feu feptuagefimo quinto anniverfario, o feu velho e fempre defintereffado companheiro e amigo

> Manuei. Firmino d'Almeida Maia.

Aveiro 18 de maio de 1884 .

## Meu caro Marques Gomes.

Convida-me para collaborar no opufculo confagrado a Manuel Jofe Mendes Leite, e que lhe ha de fer offerecido no feu anniverfario. A fua hiftoria gloriofa ferá certamente contada por efcriptores tāo illuftres que eu nem mefmo tentarei repetir o que outros terāo dito de forma que melhor fe nāo poffa dizer. Mas fe a defconfiança dos meus recurfos me impede de fallar dos factos notaveis da fua vida, obriga-me o coração a vir aqui fignificar o meu grande refpeito e fincera confideração pelos feus ferviços á caufa da liberdade, pelo feu patriotifmo, pela fua intelligencia tāo
culta e elevada, pelo feu caracter bondofo e nobre, por todas as fuas virtudes, emfim, que tornarão ofeu nome querido para todo o bom portuguez.

Agradeço penhorado o feu convite, pois pefar-me-hia que efte enfejo paffaffe fem deixar d'aqui efte meu protefto que outro valor nāo tem que nảo feja o que a finceridade the pode dar.

Aveiro 18 de maio de 1884.

Manuel. Fernandes Thomaz.

Mendes Leite é, qomo foi o feu grande amigo Jofé Eftevão, fanatico pela fua terra.

E Aveiro tem por elle verdadeira veneracãa; confidera-o uma reliquia preciosa, quafi uma efpecie de palladio a que fe prendem os deftinos da Cidade.

Quantas vezes ao vel-o paffar nas ruas d'Aveiro embuçado no feu chaile hiftorico, que trouxe da emigração, furprehendi nas faudaçōes do povo phrafes que traduziam efte fentimento?
$E^{\prime}$ que a figura nobre e levantada de Mendes Leite apparece envolvida no preftigio de um paffado gloriofo todo cheio de dedicaçōes.

Quando Portugal, obedecendo à corrente de regeneração que actuou em quafi todos os paizes de Europa, precifou incarnar as fuas afpiraçōes da liberdade politica, furdiu na tempeftade das luctas civis um grupo de homens fortes, que foram os grandes obreiros do periodo de tranfformação. Entre effes diftinguiu-fe Mendes Leite pela abnegação e pela coragem efpartana.

Que o valente e intemerato lidador de ouiros tempos, hoje curvado fob o pefo de tres quartos de feculo, mas ainda formofo, como a figura de um bronze antigo, poffa aquecer a fua velhice muitos annos nas irradiaçóes vivificantes de dois feres encanta-dores-as fuas netinhas Luiza e Laura.

Aveiro 18 de maio de 1884 .

## Sr. Marques Gomes

Recebi a fua circular de 29 de abril e a prova de que me affocio á manifeftação preparada por V. em honra de Mendes Leite, é efta carta da qual V. poderá fazer o ufo que julgar mais conveniente.

Nāo tenho o prazer de conhecer peffoalmente ofr. Mendes Leite, mas venero n'elle effa pleiade de homens intemeratos e enthufiaftas á frente da qual eftāo Manuel Paffos e Jofé Estevaın.

O antigo fetembrifta, patuleia, pé frefco, é um typo que merece a minha mais decidida fympathia e veneração. No coraçāo d'effes homens pulfavam enthufiafmos generofos, e embora não me feja licito partilhar muitas das fuas illufōes paffadas, creio porem que havia n'elles a femente de abnegação, de coragem, de nobrefa d'alma, fem a qual nada fe confegue n'efte mundo, creio ainda que as fuas afpiraçōes democraticas eram no fundo juftas, embora a ideia que tinham da democracia o não fosse.

E fobre tudo quando comparo os tempos de hontem com os de hoje, parece-me encontrar no fetembrifmo o ultimo arranco de vida de um povo miferavelmente agonifante. Defde que o feu dia paffou nāo houve mais fé, nem ontro enthufiafmo na alma nacional. Por iffo ella, amefquinhada fe finou para deixar ovante a chateza miferavel emque nos vemos atacados.

Creia-me

> De V.
muito attento venerador e obrigado
Oliveira Martins.

## TRAÇOS

A vida das naçōes é á fimelhança da vida dos individuos: tem horas de paz e horas de lucta, dalegria e de trifteza, de gloria e de abatimento. Atravez d'effas viciffitudes que nảo fáo meramente arbitrarias, mas a fequencia logica das leis da evoluçăo, é que fe efcreve a biographia dos povos e fe affignala a individualidade dos cidadãos.

Os eftados modernos nāo podem confiderar-fe de todo desligados dos antigos: prendem-fe a elles por parentefico mais ou menos proximo. A'parte as novas conquiftas do efpirito humano de que fe ufanam e a nova fórma de civilifação que reveftem, tem tambem, affim como os que fe affundaram já no cemiterio do paffado, defeitos e bellezas, erros e acertos, cores brilhantes e
traços efcuros. Sob efte refpeito, Portugal não é uma excepção, não occupa um logar fecundario, mas um dos primeiros. A fua hiftoria o diz.

As noffas luctas civis foram uma crife violenta, laftimofa e deploravel. Correu o generofo fangue portuguez ás mãos de portuguezes. E' efta uma das paginas mais efcuras da noffa exiftencia como nação livre. Nāo fe pode recordar effe quad f o trifte da noffa hiftoria, fenăo para laftimar os que fuccumbiram e para honrar os que entāo por mais magnanimos avultaram. D'eftes pouros reftam já; tem ido uns ápoz outros para o filencio da fepultura e para a juftiça da Hiftoria. Manuel Jofe Mendes Leite, a quem um feu patricio e admirador, tāo amante do eftudo como das glorias nacionaes, fagra o feptuagefimo quinto anniverlario com efta homenagem, é um d'effes que fahiu da lucta como foldado, para propôr a abolição da pena de morte como homem de brios e alevantados fentimentos. Paffou da refrega illefo, e a politica refpei-tou-o, não foube corrompel-o. Eftá n'uma idade provecta: mas as tradiçōes do feu paffado, o feu brado humanitario contra a pena capital cujo ecto fe efcuta ainda, o feu carafer generofo e conciliador, grangearam-the merccidas fympathias ate mefmo no campo dos adverfarios. A geracéo prefente abre-fe em alas para saudar o foldado da Serra do Pilar, o companheiro e anigo de Jolé Eftevāo. Efta homenagem ć o titulo d'uma justa benemerencia.

Aveiro 18 de maio de 1884

## Rodrigles Vieira.

## Meu caro exarques Gomes.

Applaudo a fua ideia e porque, segundo li em varios jornaes fe quiz, ainda ha pouco infligir ao Governador Civil a carta tragica de Artyanax, acho apropofitada a fua realifaçāo.

Mendes Leite, é, sem duvida, uma enersia baftante gafta; mas é um velho que honra a fua paria; que enobreceu o feu nome. Se o tempo, fe os trabalhos, fe as dôres cruciantes, foffridas na emigração e nas prifưes politicas lie quebrantaram mais cedo, o antigo vigor; nem, por iffo, Aveiro deve deixar de ver n'elle uma individualidade diftincta-uma nobre e cariffima reliquia que, embora na tarde da vida, te nos aprefenta ainda com a mesma finceridade civica de outrora, com a mefma lealdade generofa e cavalheirefca, como fe a injuftiça de unse a ingratidāo
de outros o tenham defviado da linha recta que a fi proprio, traçou.
A lucta contra o abiolutifmo toi tenaz, profiada: e a má, a calamitofa direcção, que uma dictadura de doidos reprefentantes d'aquelle principio lhe imprimiu, tornou inevitavel a extincção de um dos partidos. Entāo, Mendes Leite teve, como os reftantes emigrados, de fujeitar-fe a toda a ordem de privaçōes e não foram poucos os actos de heroifmo que praticou; nem o intibiava o fangue, nem o amedrontavam os patibulos: e as perfeguições, as crueldades e a aufencia completa de garantias fizeram-lhe perder o amor ao repoulo eá vida.

Evora Monte não pozera termo á anarchia politica, fanguinaria, nem mefimo á economica; começou a pena de Taliāo. Effa épocha da noffa hiftoria conftitucional contem paginas extremamente escropholofas.

Mendes Leite, porém, impolluto, magnamino, honrado e finceramente liberal, não fe embriagou com a victoria; nảo procurou tirar vinganças e nem affiftir á grande Kermefle eftabelecida por A. Jofé Freire e Silva Carvalho, em que fe faciaram a fome, os appetites e até a voracidade de muntos que á ultima hora, fe haviam bandeado para opartido liberal.

Mas, tambem, Mendes Leite foi dos poucos que pode em pleno parlamento e em 1863 , affirmar de cabecal levantada e com os applaufos da camara, que, abem ou mal tervira o seu paiz com dignidade, achando-fe sufficientemente pago com duas imaginaçōes e com o Limoeiro e Torre de S. Juliāo, e deixando para os liberaes de accafo recompenfas de outra ordem, que năo follicitara, nem jámais acceitarian.

E' que Mendes Leite nảo foi um efpeculador politico; era um verdadeiro crente.

Não hefito, pois, meu amigo em o acompanhar, do mais fundo da minha alma, na manifeftação e faudação ao valente batalhador, ao heroe defintereffado da grande epopeia da noffa liberdade.

Rocha Calisto.

## MENDES LEITE

Quando ás vezes vemos efte homem em Lis' oa, fob as arcadas do Terreiro do Paço, lembramo-nos do grande Sampaio da Revolução.

Em o noffo efpirito andam fempre affociados eftes dois nomes. Sampaio e Mendes Leite, affim como commungavam no mefmo credo liberal -mas da liberdade effectiva-pareciam-fe no todo phyfico e nas impreffües que elle communica: vulto de athletas,
e aquella organifação forte que os homens da fua tempera parecem poffuir de propofito para refiftirem o tanto que chegue para verem em realidade a fua propaganda.

Como Sampaio tinha, Mendes Leite tem aquella fadiga que fe arrafta, e que nảo é somente producto do pezo dos annos e dos eftragos da doença: que é um effeito da lucta do efpirito, do batalhar das ideias, do enthufiafmo das convicçōes energicas, da febre dos efpiritos finceros que fe dedicam, em que ardem as organilaçōes fentimentaes, que bem querem aos ideaes de liberdade como fe eftremecem as mulheres que fe adoram.

Por iffo, fuperior a todos os feus titulos de foldado, de jornalifta, de parlamentar, Mendes Leite poffue um que a todos fobreleva:
-Sempre que o vemos, faz-nos lembrar o grande Sampaio da "Revolução"!

Sergio de Castro.
Mil perdós pela oufladia de infcrever o mea nome obfcuro, ao lado do de tantos homens imminentes nas letras e na fciencia; tratando-fe porém de faudar um amigo, não podia emundecer, nem ficar indifferente a efta manifestação de fympathia, pelo homem a quem tanto deven patria e fociedade.

## Silva Leitáo (arthur ernesto)

$\qquad$

Meu caro Mentes Leite.
Trago tambem o meu fozucte para a girandola dos que vāo eftalar n'efta romaria a que venho alegre e devoto.

Se como o mais humilde dos fefteiros vou atraz na prociffäo, tinha logar na frente fe foffem a diante os feus maiores amigos. Como tal, e fó affin, podia eacontrar o meu nome obfcuro entre os tāo illuftres do grupo fympathico e diftinetiffi no dos que o cumprimentam hoje.

Confinta que o affigne e the fique n'efta pagina com o protefto da afectuofa eftima e muitiffi na consideraçĩo que confagro a V. Ex. ${ }^{\text {a }}$

Aveiro 18 de maio de 1884 .

Sr. Marques Gomes

Refpondendo á fua carta circular, que na data de 29 d'abril ultimo me dirigiu, cumpre-me dizer-lhe que felicitar verdadeiros amigos no dia dos teus annos é fempre um jufto motivo de plena fatiffação, tanto para o felicitado, como para o felicitante, e fobre tudo quando ifto fe dá no fim de quafi feffenta annos de relações intimas, como aquellas que exiftem entre o efcriptor d'eftas linhas, e o feu bom e prefado amigo, ofr. Manuel Jofé Mendes Leite.

Acceite pois efte meu bom amigo, ao contar os feus 75 annos de idade um apertado abraço de parabens da parte de quem é igualmente feu velho e antigo amigo, tendo tambem fido feu companheiro de trabalhos, Simão Jofé da Luz Soriano, abraço alliás acompanhado das fagueiras pulfaçōes de um coração de faudofo amigo, que elle captivou pelas fuas maneiras de perfeito cavalheiro, coração que realmente the tem fido fempre leal, e o ferá até ao fim da vida.

Recordaçós faudofas dos noffos tempos da Universidade de Coimbra väo de em volta com estas expreffies de amigo, principiadas cono foram fimilhantes recordactes nos annos de 1826 e 1828 em que ambos frequentavamos os estudos fuperiores d'aquelle eftabelecimento litterario, tempos em que os enthufiafmos politicos e patrioticos em favor de um governo liberal nos dominavam com a mais irrefiftivel força. Dourados fonhos de um afortunado provir augouravamos entảo para a noffa patria com o estabelecimento de femilhante governo. Efta crença nos abratava por aquelle tempo a mente, enbalada nas mais doces e defintereffadas viftas, eftranhas como eram ás ambiçūes inherentes aocoração humano. Se nos enganamos em fimilhante crença. a opiniāo publica que o diga, pois coraçjes de mancebó, como então eramos, tem por fi a defculpa da idade, e o merecido perdío de boa fé.

Seja porém como fôr, repito, que efte abraço que de Litboa envio para Aveiro ao meu bom e fiel amigo Manuel Jefe Mendes Leite no feu feptuagefimo quinto anniverfario não é fó a expresfäo da noffa longa e interrupta amifale; mas é igualmente filho do pleno conhecimento que tenho das fuas raras e cavalheirofas prendas, da fua qualidade de bom e fiel amigo, e da fua reconhecida honradez, a par de uma !ervorofa dedicaçio á caufa liberal, que defendeu com armas na mão, caufa pela qual soffreu os agros e pungentes diffabores de um longo exilio de cinco annos continuos.

Reieba pois o meu bom amizo Mendes Leite esta lembran-
ça de quem muito do coração o eftima, e de quem por goftoso dever lh'a dedica, acompanhada pela de outros feus amigos, no feu dito anniverfario, fendo como é efte

Seu do coração verdadeiro amigo

Simāo José da Luz Soriano.

Lifboa 18 de maio de 1884.

Meu caro Manuel.

Defejam alguns amigos felicitar-te no teu anniverfario, e eu venho com elles apertar-te n'um prolongado abraço, dando egualmente parabens á minha fortuna, que me confentiu de quarenta annos, quafi fompre paffados longe da tua intimidade, renovar-te os proteftos do cordeal affecto, com que nos temos querido e amado.

Eftou velho, Manoel, mais quebrado ainda na alnaa do que no corpo. Já o mundo na declinação da exiftencia, nảo é aquelle paraizo de doiradas illufōes que foahamos na mocidade; a phantazia, rouxinol que nos cantava dentro, perdeu as azas e os alegres hymnos;-tudo fe vae efcurecendo em nós, até á hora da treva abfoluta, em que a terra, compaffiva māe, nos chama a defcançar no feu carinhofo feio.

Efte é o destino commum, irrevogavel.
Tu , porém, Manuel, proximo do pincaro onde os gelos não confentem fombra fequer de vida, promettes fubir ao cume, com o mefmo vigor da tua perenne juventude, com aquella robuftez e alegria de efpirito, que te fizera n atraveffar incolume as maiores adverlidades.

Conheci-te peffoalmente, quando pela fegunda vez o deftino te lançou para longe das tronteiras da patria, curtindo as horas amargas do exilio n'aquella ruidofa folidio de Pariz, onde os perfeguidos de todas as opprefföes acharam fempre refugio, acolhimento e abrigo. Acompanhavas, como fizeras durante a primeira emigração, e por toda a guerra civil, e em toda a fua vida. o grande cidadāo, que tảo famofas tradiçũes e tāo immortal memoria deixou na tribuna portugueza, como è a gloria da nobre terra que a ti e a elle viu nascer.

Eftá por inftantes a findar effa refoluta raça de gigantes, que, ao modo dos da Biblia, vieram do conforcio dos anjos com os
filhos dos homens; quero dizer, dos amores da liberdade com a patria. Poucos reftam já d'aquelles que a epopêa nacional aponta nos feus cantos gloriofos. A maior parte dorme o fomno perpetuo na tranquilidade do fepulchro, certos de que não foi em vão que batalharam e padeceram pela redempçảo da patria.

Tu, de pé, como o roble centenario das florestas, podes atteftar, que delbravado por elles e por ti o fólo em que havia de florefcer a arvore da liberdade, á fombra d'ella gofam feus filhos todos os beneficios da civilisação moderna.

Foram crucis e duros os primeiros tempos, em que a planta começou a tomar raizes.

Para os efpiritos meticulofos, e eram todos os que derramaram o fangue no campo das batalhas, qualquer ligeiro fopro parecia um vendaval deffeito, capaz de defarreigar e quebrar o tenro arbusto, que o poder dos maiores facrificios haviam confeguido plantar.

N'uma d'effas crizes foi que tomando novamente as armas, tivefte de emigrar outra vez,-fendo-te adverfa a fortuna, e propicia a minha, que me deu a conhecer um coracão magnanimo, uma grande e nobre alna de valorofo patriota. .

Agora eftás adormecido n'effes fanctos ocios de Governador Civil, onde irá acordar-te a yóz do velho amigo, que de longe te fauda no teu anniverfario, e te enlaça o peito n'efte dia jubilofo' para todos os que te eftimam e te amam, como eu, com fraternal. affecto.

Litboa 18 de maio de 1884.
Thomaz de Carvalho.

Quando os amigos dedicados e admiradores devotos do honrado cidadāo Manuel Jofé Mendes Leite, o liberal fem mancha, o amigo e companheiro de Jolé Eftevão, o falvador benemerito, ante cujo verbo generofo cairam os cadaralfos em terras portuguezas, querem, no feu dia anniverfario, antemoftrar-lhe as glorias, que rara vez oufam patentear-fe aos vivos,--fe não vieffe apertar-lthe a nobre máo ficaria moleftada a amizade e dorida a confciencia de

Liltoa 18 de maio de 1884.

Manuel Jofé Mendes Leite não é, para mim, um d'eftes homens a quem fe aperta a mảo indifferentemente n'uma fala, ou com quem fe trocam algumas palavras banaes n'um camarote de theatro.

Conhec̣o-o, e aprendi a eftimal-o defde a infancia. Liguei fempre, por tal o feu nome ao nome de Jofé Eftevāo, que ainda hoje não poffo lembrar-me d'um, fern que o outro me não venha á memoria. E' que ambos elles reprefentam nas luctas pela liberdade, tudo quanto ha de mais pundonorofo e de mais nobre. Fui leu hofpede em Aveiro, em férias d'eftudante da Univerfidade, convivi com elle nas redacçōes dos jornaes, nas falas, e no parlamento, onde fômos collegas, e entảo aliftados nas mefmas fileiras.

Em mil oitocentos e cincoenta e feis, quando a pena de morte era lei entre nós, quando o homicidio legal erguia a fua finistra e hedionda influencia n'efta terra terminava cu, em face d'um tribunal, e em defeza de um réo, pelo seguinte modo, a minha oraçāo:
-Quanto a mim, refta-me a honra de ter pelejado com a - forca efta peleja folemne e derradeira. Se eu ficar vencido, fe - triumphar o carrafco, tanto peior para o feculo em que combati, - e para a philofophia que invoquei.s

Manuel Jofé Mendes Leite, foi o nobre deputado que propoz ao parlamento a abolição da pena de morte nos crimes politicos. Deu começo á evolução Mais tarde foi arrancada á lei penal, para todos oscrimea, effa pagina de fangue e de vergonha. Ao defabar do patibulo morreu o ultimo carrafco portuguez.

Mendes Leite foi mais do que um foldado da liberdade - por efte facto foi um defenfor da juftiça absoluta. da confciencia humana, e da civilifação da noffa raça.

Alem das fympathias da infancia, da amifa te inalteravel do homem, e da eftima mais profunda pela nobreıa do feu caracter, prendem-me a Mendes Leite eftas facratiffimas recordaçjes do paffado, e chego acrer que nos ligan tambem algumas luminofas vifōes do futuro.

Aveiro 8 de maio de 1884 .



## TIRAGEM 100 EXEMPLARES

## bibRIA



## E P I T O M E

Manuel Jofé Mendes Leite, nafcett em Aveiro a 18 de maio de 1809. Em outubro de 1824 matriculou-fe em leis na Univerfidade de Coímbra.

Em dezembro de 1826 aliftou-fe no batalhāo academico. Sob o commando do general Azeredo, fez a campanha da Beira; apenas concluida voltou ás fuas lides efcollares. O galardão dos ferviços preftados foi o fer reprovado no acto. Pela revolta de 16 de maio de 1828 , reorganifado o batalhão academico, aliftou-fe de novo. Seguiu para o exilio entrando a 6 de julho na Galiza. Desembarcou em Falmouth a 7 de fetembro. Por avifo de 28 de março de 1829 , foi mandado rifcar perpectuamente da Uuiverfidade. Em julho de 1832 regreffou, dirigindo-fe ao Porto poucos dias depois da acçảo de Ponte Ferreira. Aliftou-fe logo e pela terceira vez no batalhão academico com 0 n. ${ }^{0} 160$; foi incluido a pedido feu na companhia dos artilheiros do mefmo batalhăo. Em fetembro foi mandado a Inglaterra para conjunctamente com Neutel Correia de Mefquita, fazer uma aquifição importante de cavallos e arreios para o exercito. Cumprida a miffảo, voltou ao Porto a 23 de novembro, debaixo de uma immenfa cerração de metralha, a bordo do brigue inglez Adelaide. Pela coragem que moftrou n'efta occasiāo foi condecorado com a ordem de Torre Efpada, que não aceitou. Logo em feguida efteve de guarnicão por fete mezes na Serra do Pilar. Tomou parte na expedição do Algarve. Ao chegar a Lifboa ahi adoeceu gravemente pelas fadigas da marcha pelo que não pôde affiftir aos derradeiros triumphos do exercito liberal.

Em outubro de $183_{4}$ matriculou-fe no $4 .{ }^{\circ}$ anno juridico, vifto ter fido difpenfado do acto do $3 .{ }^{\circ}$ anno, pelo decreto de 18 de março de 183.3. Foi efta a unica e exclufiva recompenfa que recebeu pelos feus ferviços. Concluindo a formatra em junho de 1836, foi nomeado fecretario geral do governo civil d'Aveiro por decreto de 16 de fetembro d'effe anno. Em junho de 1838 pediu a fua exoneração. Em 1839 foi eleito prefidente da Camara Municipal d'Aveiro e efcolhido pela Guarda Nacional para feu commandante. Na eleição geral para deputados de 22 de março de 1840 foi eleito por Aveiro e tomou affento nos bancos da efquerda.

Fundou com José Estevão a Revolução de Setembro. Fomentou a longa ferie de revoluçōes occorridas de 1840 a 185 I . Mal fuccedido na revolta, que teve principio em Torres Novas efe eftendeu depois ás provincias, emigrou para Hefpanha, d'onde feguiu para Inglaterra e França.

A revolução popular de 1846 abriu-lhe as portas da patria e quando no Porto, em outubro, fe organifou a refiftencia ao golpe d'estado collocultfeao lado da Junta a quem preftou ferviços revelantifiimos. Prifioneiro dos inglezes em 31 de maio de 1847 com a divifăo do conde das Antas, efteve na Torre de S. Julião d'onde fahiu para continuar a confpirar contra o governo cabralifta. Em ${ }_{1} 7$ de junho de 1848 foi prefo e efteye no:Limoeiro até 4 de novembro como implicado na celebre confpiração das Hydras.

Eleito deputado por Aveiro em 1851, fez incluir no Acto addiccoonal um artigo, pelo qual foi abolida a pena de morte nos crimes politicos.

Nas eleições de 1852 foi de novo eleito por Aveiro e nas de 1856 pela Féra.

Por decreto de 14 de março de 1860 foi nomeado governador civil de Aveiro, cargo de que fe exonerou em 15 de agofto do mefmo anno.

Nas eleiçōes complementares de 1863 , foi de novo eleito pelo circulo de Aveiro, entảo vago pela morte de Jofé Eftevāo. Em 29 de fetembro de 1871 foi nomeado governador civil de Aveiro, pela fegunda vez. Em 28 d'abril de 1877 pediu a sua exoneração. Em 6 de fevereiro de 1878 , foi outra vez nomeado, demittiu-fe em julho de 1879 e por decreto de 30 de janeiro de 188 i foi novamente nomeado.

Foi agraciado em differentes epochas com diverfas honras e condecoraçōes, mas nenhuma acceitou a nāo fer a medalha das campanhas da liberdade, unica que tem.

Aveiro 18 de maio de 1884.

