## A IMPRENSA

## 07 DE JULHO <br> DE 1901

# A IMPIENSA 

ASSIGNATUHAS

ANHD $V$

## A IMPRENSA

## O PATRIOTISMO

Nenhum principio tem sido mais tetiazmente ferido pelo apreço inconsciente das theorias modernas, nem tano deturpado pela corrente invasora da pratica tão desvisda de noesos coetaneos na vigencis destas epochas de vacillaçóes e incertezas, do que o magno sentimento do patriotismo,esta idéa congenita e mais vital do vasto patrimoaio das concepcoes humanas.
0 patriotismo, assente e firme muita vez no regimen absoluto da natureza, dynamisando os livres estadios de convicções puras, irreตंetiveis e inabalaveis, formula tambem leis puramente amorphas a ponto de consagrar a luta impetuo za das nações no horroroso certaWhythotes pars resolver a estabilidade dos direitos eagrados que o patrio amor predeterminara, apontando no espectro pavoroso das revoluçoes a imagem sublime etriumphante da liberdade na defeza do uma crença ou na conquigta diguificadora de um ideal.
0 dulce et decorum est pro patria mori é a manifestacão heroica de um coracãogrande e generoso, que
aliena qualquer direito que lhe seja privativo para nobilitar os tenta mens da dignidade do solo bemdic to, banhado pelos suores e pelo gran gue de nosbos avoengos, que en cerra ainda as reliquias de suas ve nerandas cinzas ; do solo sagrado que ellea amaram com tanta dedicsacaio e denodo, que elles enriqueceram com seus trabalios em Eprovieito nosso, eque nos legaram com sua religiano, com suas leis,com seur costumes, ocom seus habitos, com suas inatituiç̃es o suas glorias.
Nio se diga que seja patriota o con'quistedor valente eorgulhoso TYue asqueia os direitus do fraco e yertegiments as sanhas das maioriss fo oncontro as main legitimas anpi-
stedes de um povo pars rotular-se coní os fastigios de um brilho que pasia mais celere do que a lus dos meteoios.
As duran licçóes da experiencia no concerto universal dos mais al(thereiterios da verdade dictam no Whanamente que o verdadeiro paTh iotimo dove ser alicerçado no
Whotimo dove ser alicercado no
mo a do meamo modo, de sorte a
ledadeiro amor da relicta, por subatituir a man devi pelo anor
due Devi é a ultima palarta da 'don uutron.
moral, e a moral e a base do patriothemo. O que não ama a religião na tem o temor de Deus, que é o glorioso principio da sabedoria ; nẫo ama o seu proximo e nelle não vé a homogeneidade da natureza, predicamentada de eguaes direitos; não respeita a autoridade que o governa ; pratica, se pode, toda a sorte de iniquiglades; é um ambicioso que nax admitte barreiras ás suas paix $\quad$ es e afinal torna-se o factor de dissenções e discordias no meio da sociedade em que vive.
O hom patriota è aquelle quesabe cumprir com oseudever; que respeita as autoridades leyitim amente constituidas, que vive com seus patricios em uma nobre reciprocidade de respeito, de soccor-
ros ecortezias; que, em fim se esforcas por honraria sua patria com as virtudes que enaltecem os homens ou pelo menos timbra em ná depremil-a ou envergonhal-a com os seus vicios que são os peiores inimigos da sociedade.
Ha inimigos perigosissimos diz um abibio publicista Inglez, inimigos terriveis em uma naçano:são a guerraz surda que os vicios fazem aos ions costumes; guerra tan to mais finnesta quanto a patria náo ten porsi mesma meio algum sumina o homem probo, honesto criterioso.
o) verdadeiro patriotisino, deve mos confessar, não pode prescindir cos sintos ensinamentos do chris-
tianismo quese apresenta ao espiri to nas perfulgencia da luz daquella benefica estrella que guiou os magos do Oriente an berç humilde de seu divino fundador
O christianismo è o educador su blime das theorias do verdadeiro patriotismo ;éo a gente poderoso do monumento aureo queem sua immobilidade consagra o baptismo de todos os direitos: Surm cuique tribuere.

Na omitamor oalto conceito de um homen de talento reconhecido e que nato pertence aon arraises do catholicismo, o grande Taine, fallando das вuab relaçés como ben da $\quad$ ociedade.
Hoje, diz elle, depois de 18 вe-culo . . . o o christianismo opera como outrora nas planuras de cali-

Nem sua substancia nem seu empre go... é ainda... o orgão espiritual, o grande pgr deazas indispensaveis para levantar-se o homem acima de si mesmo, acima de sua vida humilde e de seus horisontes limitados ; para se conduzir atravez da paciencia, da resignação e da esperança até a serenidade :-para se elevar alem da tem. perança, da pureza e da bondade ao devotamento e ao sacrificio.
Sempre e por todas as partes, ha 18 seculos, logo que se abatem as suas azas ou 3ato ellas repellidas, os costumes publicose os privados se degradam. Em Italia, durante Renascença, em França sob o Directorio, viu-se o homem fazer se pagao como no primeiro seculo tornar-se tal qual no tempo de Au gusto e Tiberio, tornar-se volup' tuoso e cruel.
Quando a gente ye taes espectacube, eaepois $\sigma$ qut deppudor, de doçura e de humanidade, de boa fé e de justiçac é que pode avaliar da influencia do christianismo nas nobsas sociedades modernas. O velhb Evangelho é ainda hoje o melhor auxiliar do instincto social... do progreaso maraldo povos e o mestre do verdadero triotismo:
Precisamos para ni,8,3z quaridis Patria, que já cantou nia lyra ebar nea do amor de seus filhos, nas mais doces melopéas os triumphos de noesas armas nas alturas dos Guararepes contra os guerreiros batavos, nos vastos pampas do Uruguay, nas acorrentadas aguas do Humaytá, em Assumpça, Corrien tes e Lomas Valentinas, precisa mos das sabias liç̧oes d'este santo patriotisino.

## 

A esta hora já deve, quer dentro quer fora do Paiz, estar conhecido o nome do Benhor Dr. Candantes da Holma Brasileira e ate onde cheg: nacao Brambisano e capacidade o seu patriotisino e capacidade, segundo a estreia, que ez na ca-
mara, a par de um «criterio» admiravel e de um «alcance politico» que mette medo. Todo mundo sabe das mette medo. Tyeciaes em que geacondiçes espectacs, ema pepublica e, por ieso, da absolutia e urgente necessidade que ella tem de por meio de seus representantes tomar medidas efficuzes, afim de que porsa proseguir a méta desejada. Certamente foi nesse intuito que os anigigos do Souhor Dr. Hollanda o elegeram, niao só para elle tratar lo bemda Kepublica, coma tam-
bem dos interesses do Estado, por bem dos inter
onde foi eleito.
Mas tanto maior foi a nossa sorpreza, quanto mais sabemos que a preza, quanto mais aideneor senhorDr. Hollanda pediu que palavra na camaHollanda pediu a palavra na cama-
ra federal foi somente para fallar ra federal foi somente para fallar
contra o venerando e preclaryo Biscontra o venerando e preclayo Bis-
po da Parahyba! Que disparate: E driste e incrivel isso, mas infeE' triste e incrivel isso, masince lizmente é um facto que nunca se
ouviu dizer-um deputado eleiouvin dizer-um depatadmente ca-
to por um povo essencialm tholico, como é o Parahy bano, fose de preferencia atacar em pleno congresso o Bispo da religiáo deste povo, que o elegeu e, de mais, aacar de um modo tào virulento ue diversos illustres deputados ususpeitos protestaram immediatamente contra e um dos mais distinctos representantes da Bahia accrescentou : «accusaçes dessa ordem só se fazem, quando se tem provass.
Oh Senhor Dr. Hollanda V.Exc stá se expondo muito.
Parece que está distrahido, ou talvez se julgue estar em outra sociedade, onde os oradores de loja são enura applaudidos n nuncz de Padres.
O discurso que V. Exc. produziu na camara é uma belleza, quer na forma, quer no fundo.

Mas abza os olhos, Senhor Dr. Exc. Lajo se engane, esta no parlamento federal, entre os legis ladores do Paiz e os representan-
tes da naçano. tes da nação.
O seu nome corre mundo, é lido
observado por todos.
Pobre deputado! coitado do Camillol apertado pelos seus proprios collegas para dar provas do que at tirmou gratuitamente contras o Bis po da Parahyba, viu-se, como se costuma dizer, entre a espada e a parede, não teve tempo de medir o abysmo, que cavou comsuas proprias mãos e precipitou-se o Se nhor Dr. Hollanda, dizeudo mais que provaria, segundo nos consta, que vinha de affirmar rob pena do resignar o mandato.
Edtava muito bom
Se fosse dado so Senhor Dr. Hollandas cumprir o que promette a provar o que diz, a primaresignar ga que elle devja fazer, era resgaito nais facil e honroso, fazel-o de que mais facil e homoso existe.
Mas estamos certos de que o Se hor Dr. Camillo ha de contituar na camara dos deputaidos com 0 mesmo sangue frio, que lhe é peculiar, embora que seja para maior vergonha de seus correligionarios e dissabor dos homens de hom, que presam a sua palavra. Com tudo, desejamos que o Seuhor Dr. Hollanda continue na camara a prestar ao Exm. or. Bispo os seus bons servicos, porque hat certase accuga-
cões que imprimem masiso valor de defeza, do quea propria defesa, co no acontecela conla que V. Exc. fez para macular o Bispo da sart hybs-diuse inverdades, que na pode suistentare e uxo sustentando como de facto nau ha de sustentar fica de pé o contrario danuillo que
V. Exc. disse e por isso mesmo o alto conceito do Exm. Snr. Bispo tornou-se mais conherido em todo Paiz.
Pelo que Exm. Snr. Bispoacceito pelas entranhas de JesunChristo offerta que diguou-se matr-lhe de um modo solemne o excellentis simo deputado Dr. Hollanda.
As consequenclas da lat contratas congrogreçes na Franca

## as Recriminacobs

A Junta da Accão Syndical pela defesa dos interesses economicos commerciaes, industriaes e agrico las, ameacados em virtude da le contra as congregacões, enviou a todos os deputados uma circular de clarando o resultado da carta que antes dirigira à commissão geral das associações.
Nessa carta, a Junta tinha pedido uma audiencia á dits Commisała para expor-lhe as consequencias economicas do voto em favor da lei. Tal audiencia foi-lhe negada pelo
 tinha jà chegado a um ponto que e uão permittia ulteriores investigacбes. Similhante procedimento redundava em despreso fórmal da liberdade e da verdade.
No entretanto, apresentaram-se tantas considerscōes, que (naxq houve remedio) as investigaced (ó Syndical.
Agora, que todos os penadote deputiados estao en plen's conbect mento dos factose da vivia eloquencia das cifras, sem dun 0 alcaice ds henderao melal
Eis os resultisdos das invertige çoes, conforme a crrta da Juntas. As nossas comm nicicicoes officiaes e officinsias dis multo a tetar que sobre $2 \sim$ milestabelecinsm4ss,qu tèm umaclient fiquom projudicados 20 mil delles fiquem prejudicadoa Ora ben. Habitado cads um desses estabelecimentos, termo nedio, por 10 pessoas, temosumtotal de 200 mil pessoas, ou consumidores a compradores dos productos agricolas: industriaes, comprenhedidas as despesas geraes. Pondo mesmoa mil francos a despesa de cada uma dessas 20 mil pessons, teremos que sof frer una perda em compram, вeja parta o commercio, industris ou agricultura, dedUzENTOs MILIOXG DRERAN cos.
Mais : nos 20 mitestabelécimenton supprimidos, uns 10 mil, pelo menom aido de ensiuo, com 100 alumnos, termo medio; enhora gaibsma, até mil alumnos; o que ate mil alumnos, o que
total de, pouco mais od total de, ponco mais or
milão de neninos colle mila frasucos de

$p e l$
$j u$


A IMHPIRITNSA


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| GOVERNO DO BISPADO |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $\mathrm{Sr}_{\mathrm{g}} \mathrm{D}$. Antonio Xisto Albano, bispo desta diocese |  |
|  |  |
| Havendo communieacão official e vir s. exc. revna, do Cearri pa- |  |
| rado do sul no dia 3 de Juht proximo, annunciarão a sua chegada, |  |
|  |  |
| ximo, annulleal'io a sua chegada, alem d'uma salva de 21 tiros de |  |
|  |  |
| iz, um prolongado repique á romana dado pelos sinos da egreja da Cathedral |  |
|  |  |
| Logo que esta der osignal re- |  |
| tal a acompanharao immediatamen- <br> te, não sò por essa occasião, mas |  |
|  |  |
| te, nao so por essa occasiao, maspor todo o dia, de duas em horas, |  |
|  |  |
| tinuar, nos dous dias subsequentes as mesmas horas acima determi |  |
|  |  |
| nadas em signal de regozijo pelo feliz advento do nosso virtuoso diocesano |  |
|  |  |
| Devendo tioo solemne Preeppeioeffectur-se comi o mior brillan- |  |
|  |  |
|  |  |
| se a sua exultacão pela vinda do seu inclyto pastor, do qual se devem acercar os féis, como filhos |  |
|  |  |
| je extremeciosos, sẵo, por estesconvidados: |  |
|  |  |
| , O Clero secular e regular, todas as confrarias, irmandades, congre- |  |
| gąc̄es religiosas, instituitos e collegios, a se reunirem na egreja,Cathedral, meia hora depois de annunciada a chegada de s. exc |  |
|  |  |
|  |  |
| Logo que s. exc. se approxi- |  |
|  |  |
| cessionalmente, com o revm. Cabido para a rilmpa de palacio, on- |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| pavilhao com um altar no centro, encimado por uma cruz com a |  |
| Imagem do Redenptor. No mesmo parillaio e, em logar Non |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| gear dindo desembarcar s. exc. |  |
|  |  |
| handas de musica, postadas na raminnumeras girandolas de foguetes |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| dol do bispado, he offerecera abeijar a cluz mare solito, sendopol essa occasiao entoado Ecce |  |
|  |  |
| ja magnifica os seus Pastores. |  |
| Concluido o cantico deste respon- sorio e ervestido o exm. prelado, |  |
| organisariáo o prestito tomando as |  |
|  |  |
| confurias e irmandades os logares que lhes competirem na ordem da precedencia. |  |
| Orevm. corpo capitalar prece-dera immediatamente o Pallio, de dera immediatamenterpo com o exm. revm prelado | ULTIMA HORA <br> Recebemos do Maranhão |
|  |  |
|  |  |
| Posto em ordem oprestito, enca |  |
|  |  |
| thedral, indo \&. exc. revm. entris dous capitulares, dehaixo do Pal- |  |
| lio cujas varas serao levadas por |  |

## AHMUNGIOS

## milacão de dlesus Chrisio

FORMULARIO DE ORAÇÕES

Eminentissimo cardeal patriarcha de lisbua e pur a fubl mpo brastletro，melyorat

－
Depois de dous longos annos，anciosamente esperado de chegar o nunca assas lonvado livro，cuja primeira exgottou em seis mezes，tempo mais que suficiente $\Gamma$ gunda，nán obstante ser esta no duplo reciosos accres cuntem tudjo que de mais importante se encontra nos Parochianos Ris． manos e vem exornado de lindas estampas，uma das quaes com a indulg plenaria＂o bom e dulcissimo Jesus n．

Entre os quatro edificantes methedus，de ourir a missa，um＇d＇elles é extrahido do proprio texto da Iniracio，o que dá um realce todo parti cular e inestimavel ao Formulario，do qual dibse o sabio e preclary
＂Quem a pozsuir po dispensin que illistrua a mesma obra alli achará quanto deseje para satisfazer a obriotcoá da prece －dia e de cada circumstancia da vida christan＂

Preço de um explar de lux． $\qquad$ 103000
Prechação simples，dourıa
O editor faz rrandes vantagens para revenda o da ass pariculares um exemplar gratis a quem payar dez．

Vende－se nas principaes livrarias do Brasil
 Olinda， a .25 e ña do edititor

## F．A．GOMES DE MATTOS

## Rua Marquez de Olinda－44 <br> PROPAGADORES－CORBESPONDEVTES

EMS．PaUlo－Exm．Sr．Cummendadur Tiburtino Monit Pestana；

 －Kandeira de Mello，rua do carmo n． 61
$\qquad$
UY MACEIO－o Revdm．Sr．Conegn Octivio de Farias Costar

Ho RIO GRANCopal；
Almeitectastro．
（oaro -0 Ilm．Sr．
Barão de Studart
NO MARANHAO－0sIllms．Srs．Moreira da Silva \＆
No PaRa－o Illm．Sr．Philippe de Araujo Sampaio，no Castanhal on na séde do Conselho l＇articular da S eiedade de S．Vicente de l＇aulu 1）e IIIm：Sr．Dr．Rodrigo Costa，rus Lauro Sodre，n． 232

AFRICA A CHRISTO

# OBRADOSSELIOS 

## CORREIO USADOS



## FIM IA OBRA

Pruncipiada enn 1890，estatelecida no（irande
deige Catholices ao a recolber os mene necessarius part fumbar al Para este fim a olra recol 1 Central）
Paes，d＇impostos de taxa，do tece ：．Sellos usados de cartas，＇do jor naes，dimpostos de taxa，do telegrapho，de to los os paizns a di tido os valores por mais communs yue sejam．E＇preciso notar，porem，que os sellos antigus e fora de curso，os selfos commemorativos，os de ta－ postaes，sobre escriptos，tiras de qurnaes collos cirrentes 2 －Bilhetes de correspondencia com ornatos julnaes com sello impresso，bilhetes carecfdamente aos bemfeitores que facam photographia．Rogamos on－ conmervem betm inteiros，que a sercilha possivel para que os sellos todo o cuidado de os nåo emmaçarem eenão depois cortada e que haja


 cumo se presenciou na exposicio d （1829＇r）；outros serveu pa ra adurnar sulas．vasus，pratus，etc．（insellos de Purtegal，das litaa Adjacentes，dus Indias Portughezas e do Brazi！tem grande valur ；ye

 ministracto dos conceios exir，fu！unts a

 postal．Quandu us selhas sum de grande valor é man segury euvia－ postal．Quandu us selws sau de grande valur é mans segury eurna
los em carta fechada．Us favines espinituaes que lucram on bemfeit． res da Obra sia os seguintes：1－Por um Breve de Feveretro de 1898 nunson Santo Pad＂e Papa lino XIII，conceden a Bençio Apostolica a tones or hementore da ohna，asem eno as snas familias．巳．Por
 arplicaveis as ahas th Purat mat me qualquer beneficio．Alom dia－ ＂us hemfentores mate hatoghntes gragas espirituaes：Parti
 mentun especal en tudas as Missas celehradas pelos Missionarios do
Coraçan Immaculado de Maria，do uma Missa solemne gue celebra－se Coracio Immaculdo de Maria，do uma Missa solemne gue celebra－se
perpetuamente a 3 de Novembro do cada anno，pelu descanco da almia perpetuamente a i de Novenhro de cada annu，pelu descanço da alma
dos bemfeitores，cujus nomes estia）e será escrupulosamente inscrip． tos no registro da Ohra．Na primeira sexta feira de cada mez cele tos no registro da Ohra．Aa primeira sexta feima de cada mez cele－ bra－se perf．stuamente tambem mana missa por todos os bemfeitores da Obra da Propagacio da Fe，ganhano de cada vez tempo nembros da Obra da Propagaçio da Fe，ganhan de cada vez que cooperarem
para a Obra dos Sellus Uiados，uma indulrencia de t annos e para a Obra dos Sellos Cisados，mma indulpencia de 7 annos e quarentenas applicavers as ama，du Purgatorn．
 1890，－ерoca de sua fundarão－： 1899 quatro cen us milhjes de sellos furad reculhidos e vendidus nus mercados ourupers， 11 aldeias christas forảo findadas debaixy dus serpintes nomes：$S$ ．Trudo $S$ ． Humberto，S．LnTo，S．Jutana，S．Antanio de Lisboz，S．Runaclo， S．Lonpohb，Aned Senhora．（Na）sabemos ainda o home dy uma jellas！．
Esperamos qu lodos us catholicos so interessaran pur tão santa Obra，juntando sellos que prideren，communicand，as pessuas yue zelam a existencia desta Obra，nte．etc．（）s apentes as pressas yrazil，sat s sepuintes：S．Falo：＂Mm，Sur．D．Iniz Dreax，agente geral， ua bir bita 9 ．
Min do Jareiry＂Ithw．Smr．J．C．Muriver，agente particular pa Padre Manoel Paisa，Conrento des．Bentoinengo，34，Pamaba －Sr．Joquim Honorio da Silreira．Seminario Episcopal．ne ona poderd tambem ser remettidos directamente us sellos éo

## Semitrario Maior Liege Belgica

## A EQUITATIVA

ESTADOS UNDDAS DC BRAZII
sociedrdode Semuros gita－ tuos Sobre is Viato

CELE SCOIA
REA HA GAMMEARH

merresestacit
feble MascanEvilis Vatmal
Rット
bavquetros sill
rangramer rio witt

Parathythat

## Siva liabentax

## © Equitativa

| Seguros realisados | $5:(100 \cdot 00)$ |
| :--- | :--- |
| Sinistros pagob | 65000 | Sinistros pagos $0.0 ; 000 \$ 000$

－Uma apolice da RQUITATIVA representa o amparo certo da fa milia do segurado，por sua morto alem de ser uma vantajosa collo caciáo de capitaes

Mepresentante na Parahy ascarenhas． BAQNUEIROS
Parahyba－Pisiva Valente e RinG．do Norte－Ǧalvào e C PUB－AGENTES
Parahyba－Ignacio Toscani do
Brito Brito

－


VENDE SE um bom sitio com optima case de vivenda eacimha banhoiro，coqueiros finctiferos outros fructei－ ras
（xumprotenter dirija－so wta typographia que selise com quem tratar

Horamio
 Cathedral

## Saminario Santa Casa

 N 8 do RozarioGonr do Carmo
＂do 8．Sento
8．P．Goncalres

## h

## 


 diva terrestres
Firtia sociolale emitte apolices It 5 ．ono（k）resgataveis a dinhei－ ro mm vida do segurado as quass mindeian sur mais do uma vez 80 －
teadis，durante o praso $/ 20,15$ on eadias，durante o praso $(10,1500$
$\because 0$ gnalod）que vigorarem，sem pree divizo dias demaia vantagens do soe gura
Quem prisuir，por exemplo qua－ tro aprilices teria annualmente quas tro probabelidailes subre cem．
（i）sorteio sera de $1 \%$ das apo
hees em rigor．
Sefriro realisado rillo00：000 $\$ 0000$
aroa pagor 1200：000 $\$ 000$
felix mascarenhas
Igente（ieral
FOLHINHA
ECCLESIASTICI
（1）
iachaque peracendi ed manim

jimpergis Patahybenbis

1901
a 3000 rs ．cada exemplas
na Secretaria do Blapado

