## A IMPRENSA

21 DE NOVEMBRO
DE 1897

# A IMPFENSA 

 ORGAM HEBDOMADARIO, DOL TRINARIO E NOTICIOSO

## «A IMPRENSA"

qubahyba de n vembro de 1897

## O POVO

E' o thema predilecto de todes os dias; o argamento achillez, ques resolve os mass intrincados problemas ; cauza, que justifica todas as preten¢סes; o mativo que sanctiona
as loucuras-o pivo-. Paavrào pompnso e emphatico que adorna todos os discursos, qu inflamma aquelle que o pronnncia, e
ariebata até ao delirio aquelles que o ouvem-o póvo.
Entretanto. quando a palavra - pòvo. - produz tãn maravilhosos efleites, aquillo, que esta palavra significa reelmente, está sugeito às maiores decep̧̧es, á total abjeção
Quando aqueltes que, cspeculando om esta pa arra mysteriosa, repero tindo-a tảoamiudadamente, locupletäo, se de grandes proveitos, o povo na realidadegame e chora sobo peso das maiores penurias a miserias
Por isto houve quem e qualificasse de pobre animal de carga, de quem se desfructa o trabalho e entrega-se no desprexo.
Pobre povo, tão decantado e tâo mal fadado:
Quon se daria ao trabalho de enumerar os males tantos a que está su geito o pobre posvo?
So olha-se para o corpo, è uma mi Seria ; se ollaz-so para o espirito éum

Não se diga que aão é esseo poro, que cons itue o palaviato da moda pois outro nào conhecemos, que possa oicasionar as prolongidas declama ¢беs
O povo, o verdadeiro povo, é este mesmo que, por toda parte, se ve sempre regalado das maiores desgra
Quanto ao corpo. està sob as vistaf ainda dus maiores myoper.

Qnanto ao espirito, basta dizer que. talvez, mais de duas tereas partes de rossa população não sabe assignero nome
Haverá maior miseria; estado mais depleravelo mais digno de compai-邓a!
Mas o que fazer aquelles zue tan to falão do povi para remediar tào
monstruoso mal, maxime em am Paiz tão vasto como o nosso?
Confessamos que of muito difficil mas deverse-ia propnrcionar ao povo os meios de uma boa e sà educação segundo os principios do Evangelho porque a povo assim educadn terà ao menos, seo espirito sufficientemen te esclarecido naquillu que diz res pelto a Deus, a si mesmo e ao proximo
E este methodo tao sfmples, sem as deslumbrantes academias, sem !os astos lyceus, e o unice apto para levar a instruç̧ão a todas as carmadas socizes, e á todos os lugares ; e está de perfeite scordo coom o methodo fà
restabelecido pelo Divino Salvader; pois foi come elle, que os Apostolos levaràe a civilisação até as extremidades da terra.
Mas, dir-se-á: isto cabe exclusiva-
monto ac clero.
De accordo : o clero toi quem receDe acco:do: o clero do Dirino Salvador a missão de beu do Dirino Salvador a missáa de
ensinar o povo ; e solle poceráa, ensinando. salvar a actual sociedade como salvou a antiga, dos males, que a acabrualão.
Porque só o clero e que convive om o poro sd elle e que frequenta dia e rioute as aldeias, as choupanas do pobre, e eom este pode confabalar a respeito de Deas, de si a do proxino; de sua origem, de seo nor isto meios para aliaņal-o
sempre condemamos, em principio a doutrina da Separação da Fgreja do Estado.
Pois no caso da união, quando Eatado prepara suas grandes acađemias, onde so vào crystalisar as intelligencias pelo contacto das scien cias, amxilia tambem a00 Sem'narios para a preparação de um clero idoneo para a educaçạo do póvo.
Eldeste modo, quem :diria que o Estado não tivesse maios de instrair - poivo, mesmoty un Raiz zasto como o nosso ${ }^{9}$
Foi o que acontecen, em algum tem po, entre nos, e por isto, an q:2as: todos os povoados e aldeias se encon. trava um sacerdote, que ahi exercia o importante papel de Pae espiritual. de preceptor, és medics. Pequetros hospicios de ratigiesos tivemos, nesse tempo, !ate no alto sertáo, que erāo um centro de laz. que se irradiara muito longe.
O povo era, então menos ignoran ce, e mais toliz.
Depois perem, quo a maçonaria. es sa seita mald ta e infernal. comesoua infuir nos destimos dojBrazil. come cou tambem a coactar a liberdade oin. Anencia do clero, para à seu talante.
chegar a seos finsma doschristianisa cáo dos brasileiros.
Certeiro roi o golpe atirado contra as ordens religiosas, que, decepadas de seos tromaos, principiarào, pela definhar em seo espirito, auctorisando dest'arte ama outra medida não me nos fatal-a prohibiçăoldo noviciadono intuito de remodiar se a morte fosse remedio para a vida! Nao menos efficaz foro plano de desprestigio para oi clero secular: Redu sidissimo era'o numerodas dinceses. a pesar do constantes reclamaças con-
tra isto, e por demaly ridiculas orá as Congruas dos Bispos.
Em um Paiz novo e catholico, como osso, nunca um Bispo brasileiro fez parte de um ministerin, nem teve assento no Senado
Os cabidos recebla uma congrua de fazer vargonha e nảo menos cràn dos Parochos
Os Seminarios, para oito ou der pro essores, tinhăo uma pensảo pouco saperior ao ordenado de um lente de

## surae et Ay bula

- fora da cipital
N. 26

Assim comoter um cleio sumbién Os filhos das fámilias ricas não se queriào ordenar pela falta de consideraçâo, que vião no clero; os pobres não podião. nem os Bispos d'spunhào de meior para, a sua custa, educal

Assim, lastimava-se, que o clero. contento da maçonaria, fosse reduzin-do-se a ponto de ver-se um Parocho egendo duas, tres e mais freguszias
Deste modo poderà o clero satisfa. er sua alta e sublime missào de ensinar e educar o povo
E o poro privado deste unico meio de instrução á soo alcance, a que ficarà reduzido? A ignorancia absoIuta, ao fanatismo, como infelizmente a vão se patenteando cona suas horipillantes consequencias.
E' tempo de remediar tao horrorozos males.
lloje pela separação da Egreia do Pstado, nada temos a esperar do Go erno
Todas as vistas volião se para a Egreia. unica que roderá salvar actual situaça. se encontrar apoio na noeralidade dos verdadeiros catholi

Neste sentido, ha pouco S. Exca. 6umato Sr. W. Adteving trésso ama do Bispo, publicon ưma importante
aual deveria
er maticditada pelos catholicos
te ioda Diocese.
pajrà de gloris a ll ustração
limadministratuo de S. Exca Ruma
im honroso appello a todos os seu
diocesanos.
Van podemos concluir este artien sem transcrever para aqui um topico
dessa Pastoral, que rem muito a pro positn: eil.0: a qualidade desses Sacerdotes de pende quasi exclusivamente do voss humilde Bispo, do seo cuidado espe deiles ou onnmero sufficiente para ás nos-as necessidades espirituaes de pende grandemente de vós.
Que as vocações sacerdota
das familias abastadas diminuem olthos vistos, e uma realidade bem cem noseo querido Brazil.
grande maioria das vocaço para o sacerdocio se manifecta filhos daa familias pobres, onde o máu espirit, da epocha, as maximas irreligiosas,a corrupça dos costumes e cduca̧̧ão anti-christa, que desgraça damente se dá hoje a mocidade, nảo
tom tão 'astimavelmente penctrado. E come reparar tão greve mal, ncs te tempo cm que a missăo do Sacerdote, e mais do que nunca, de'recon hecida importancia soclal, visto o despreso do principio da autoridade, c a derordem!que por toda parte c -

Ah I se comprehendesscis. Ir mans e Filhos dilectissimos, quanto anffre o Nosso Coração de Pac Espi, iteal juando os fietis de vinte freguc-
dias vazias nos pedem pastores e náa os temos para lhes dar So um lenitivo descobrimostititio as de Nossas apprehensotes esperanca de que Nos havtis de ajadar zelosa, perseverante e generosamente no nielhoramento do edificio do Seminario'e na formaça de sso pa trimonio, culas rendas serão destina das a sustelltaçio de mocos pob es que derem signaes de verdadeira vo cação ae Sacerdocio

dnidade da rgreja

(Contio: açĩo)

Sim, esta superioridade e apana gio do catholicismo, a virtude tomou proporçסes gigantescas ; encontrareis deede ain S. Luiz de Gonzaga, alma pura. que jamais se manchara lalama do peccado mortal, nn ontanto entrega-se a mortificação por amor de Je:us e pola conrersà̃o de seras irmios oxlraviados,
 lagrima: de ve dadeiro pesar. 10 das as suas culpas.expiando-as com uma penitencia de toda a vida.
Descortinamos no gremio do Ca tholici m" a magesto a eimponente figura dos Pastores da Egreja, dan do a vida pelas suas orethas, segundo o dirino exemplar. imm'lan-do-se pog ellas, S. Francisco de As sis, S. Domingos, S. Vicente de Paulo. Sarta Thereza de Jesus e S Ignacio de Loyola, D. Boseo, o Be maventurado Jo o Baptista de la Fal' e e muitos outros; estes aposto lo moderno comprehenderam a missão elerada de que se achavam inv.stidos, para desempenhar tão smblimo nniargo nåo pouparam ozfnços, non medirars sacrificioz. não calcularam difficuldados; e as suaz obras ahi permanecem abencradas pelas geraçoes. os seus filhos continuam a ser dignos emulos dos seus denodados progenitores, tor-nando-se o assnmbro da impiedade, do livre pensamento, que ainda assim, máo grado sen, rendem tribu to de admiração a memoria d'essas almas grandes, attribuindo à philantropia, o que nasceu da caridade genuina, de amor ardente ogenero so de Jesus Christo Cracificado.
Quando fallamos da santidade da Egreja, occorre-me a mente o que Je us disse om momento angusto $\theta$ supremo: "Quando ou for exaltado allathiae tudo a min

La do alto la arvore da Gria, baपhando 2 carrie matice gam opesp
 nerosidade, dedicação. cona dizerlhes : «Vede o meu amor, manifes-trii-me o vossos, e os santos, no doclinar dos seculos no prepasime das idades. em todas as classer soriaes respondom com S Patio: asialguem naxo amar a Jesús Chri to seja登commangado, e nato lomará parto nos privilegios dos filhos da Fgreja, serà indigno do nome Christan.

No entanto, si a Sanidade dos membros da Egreja as $\rightarrow$ mbrava á multidoes. estimulava lhes o amor da virtude, do belle e sublime, năe deixaya de excitar o odio dos máos. dos que tinham a razao repleta do preconceitos, de fanatismo de idelatria.
A0 passo que uns acclamazame aes Santos, outros cheios do edio sata. nico blasphemaram o caldmniaram a virtude, que exereita táo grande. influencia nes corarbes magnani-
Hoje ainda, uma impiedade sem pudor, sabindo das raias do bom senso e da razão. villipendia a Egreja, almejara vel-a engolphada no lodaçal dos vicios; mas a Egrejt con a sua santidade, responde a t.das estas perseguiçoes e insulto: com a doçura, iespirada pelo amor de Jesus Christ., e pela caridade, ella repete as palavras de Jesus moribundo: -Perdoai-lhes porque nao sabemio que fazem, estio ceges; acelles, as paixoes substituiram a razão, éste pharol, cedido ao homem para guial-o nos atalhos da virtude.
Eis porque tendo perdids a fé gritara que a Santidade é mentira; e illasion; não é possivel, que a vids deve ser uma serie do gosos. gue devem s satisfazer aos nossos sentidos, para bem longe de nós a mortificaçāo; queremos essa vida eheía da maior somma dé venturas. D'áhi $d$ duz-se que corro-nos a obrigas cha rigorosa de corrigrmos, de trabalharmos para o noss inm ultimd. o qual oblemos por meio da santidade commun qase nos prodigalisara forcas para calcar zos pés os sentidos.para responder a todos os altractivos do mundo a fé do mod not te, é meu guia, o opiloto oura: do que levar-me-ha colm seguranga to porto da sa'vaglo-Deus quer stivar a todos, pur isto a sua obra por excellencia a Egroja Catholiou. depositaria dos seas dons divtnos,



ANNUNCIOS



