## MIRANTE

> 22 DE OUTUBRO DE 1892

# MIRANTE Orogam Politico 

REDACTORES—José de Mello e Celso Cirne

# POR MEZ ASSIGNATURA <br> Propriedade do Major <br> Felinto Florentino da Rocha <br> <br> SI VIS PACEM, PARA BELLUM 

 <br> <br> SI VIS PACEM, PARA BELLUM}

## MIRANTE

Bananeiras, 22 de Outubro de $\mathbf{1 8 9 2}$.

## Tryades.

Nĩo pode nem deve continuar na suprema direcçano dos' publicos negocios nacionaes o actual Vice-Presidente da Republi(al, yue tantos males nos ha feito, tantas desegracas nos tem causado.

Sin pode, porque falta ao sen governoa consubstanciação, a unidade de vistas, aidentiiicara com as grantes aspiractes democraticas do paiz; nem déve, porque não possue a orienta, io, o tho preciso para o bom encaminhamento da nau do estado, de cujo leme esia de posse.

Se mutro homem fora, que náo o alagoano ambiciose, já, desde muito, teria se retirado do rasercicio das attribuiçes dọato piosto quo ocura, dictatorialmente, comrepugnancaa da mioria da nacão, manifestada exuberantemente em tolas essas revoluenes sucabitas, que denotam o ponco on nenhum arimo le que dispere o seiu governo, filho da traicão.

Tolo governo, e especialmente, o repubicano, assenta-se na soberania popular, unia fonte donite emana a sua autoridade.

Mas para que essa soberania deixe de fer fura ficção ou burla de man gosto, tor-na-so urgente, necessario, imprescindivel a sua manifestaçãn, sem o menor constrangimento, por meio do voto espontaneo dos halintantes de um paiz dado, e não jela corrufiano pela extor, ão, pela ameaca, pela compra intecorosa dasconsciencias pouco escrupulosals, comro actuahmente succele.

Por conseguinte, o poder soberano de um proo reside diretamento an si proprio, ou, indirectamente, n'aquelles yue se constituem Fons fieis mandatarios, fue devem represen-tal-n de conformidadecom os seus sontimentos, expressos no estatuto politieo que adopta, gun $\begin{aligned} \text {, por assim dizer, a aberecombe se fir- }\end{aligned}$ ma a forma de governo por elle acesita.

Ora, o Sr. Marechal Vice-Presidente não leva em consideração a pedra angilapr do nosso edificio politice- administrativo; a lai
que conhece eque pre em pratica é a sua vontade unica e exclusivamente; subjuga o poder judiciario; amordaça o poder legislativo; golpêa à federação, a maior belleza do systema que nos rege; mata, portanto, a autonomia dos estados; planta a guerra civil no seio da patria; nomeia indebitamente governadores; manda traiçoeiramente á bala e á sabre depor os presidentes eleitos;colloca o seu governo ao abrigo da forca armada,-portanto, deve affastar-se da cumeada do poder, para onde guindon-e o imprevisto.
'E' preciso quentose confunda vontade popular com supremacia do exercito: a primeira funda-se no assentimento senão unanime, ao menos da maioria da nação; a segunda, que é justamente a emque so basea a autoridade do Marechal Floriano Peixoto, encontra apip em uma parte relativamente nequeha, destifuadia garantir e defender a patfria.

Do querimos de $\begin{gathered}\text { aber evidencia-se quenão }\end{gathered}$
 sontada pelos nosens thtepassados, eque constituondidato le largas e serias conitapos para os espuritos dos patriotas hodiernos, que ainda não perderam a esperança de doar ás geraçes vindouras uma patria livre, um governo moralisado, capaz de fazer a felicidade do Brazil.

Trabalhemos, pois, fortemente, n'um perfeito accordo de vistas, com abnegaçazo e desinteresse, pondo os nossos esforcose energias ao laḍo da cansa sancta da liberdade, em prol do restabelecimonto dos principios basicos do codigo politico republicano, e teremos, assim, cumprido fiel e devotadamente o nossso : dèver de patriotas.

## BOASS E MÁS

«Sem querer trazer para estas columnas a nossa historia, que athát é igual a de todos os collegas, notamos o facto como uma prova do pouco adiantamento moral do nosso povo, que afinal 0 victima de scus proprios erros.

Não queremos dizer que o publico tenha
obrigação de sustentar qualquer jornal que apparec;a, pois sabemos que muitos se tem erguido somente com 0 fim de pela injuria e diffamação, trazer maior pertubação á existencia já bem agitada que temos, mas o que desejamos é que se faça justiça a todos e que - se comprehenda que esta vida de imprensa e cheia de sacrificios e embaraços e que por tudo isto se dere respeitaro jornal, que é sempre uma manifestacàn do adiantamento de um poro, destle que ellese mostre sincero na defeza de uma ideia, honesto na sua conducta, digno na sua orientacão.
$E^{\prime}$ precino que não se interprete, com injustica e má fé, as palavras do jornalista, que sí visa o bem geral, e quando este so illudir no modo de externar seu pensamento, é mais honroso e decente mostrar-the o erro de mody ditaytheiroso do que traduzir livrernatte seus mintritos, damo apaisonad. significacão ao que fạo a devo ter.

- Eodos pamos susceptiveis de erro edemá or ientarano, mais dahi para suppor-se que rom insfiramos no que é reproritio vai um abysme. ${ }^{2}$...... 1$)^{2}$

Deixemos de lado nossas sympathins pessoaes o sacrifiquomol-as ao bem gera., e rano teremos razjes de arrepmemento.

A imprensa foi sempre e ha de sel-o fatalmente em todos os tempos uma grande força.

Amesquinhal-a, desprestigial-a e injurial-a, vale o mesmo que derribarmos uma forte columna, que pode ser nosso unico apoio e nossa derradesira forca nos dias infelizes que todus temts o dever de receiar, nas lutas agitadas e perigosas que nos aguardão na vida,*

Eis ahi como o collega do a Monitor Sul-Mineiron conclue atartigo intitulado - A imprensa nas aldeias-, cujos primeiros periodos transcrevemos em nosso numero passado.

Cremos que, applicando a nòs os judicıosos conceitos expendidos pelo denodado campeão mineiro, não é preciso accrescentar uma palavra a cerca das difficuldades que día a dia vão apparecendo em nossa vida de jornalista

Devemos, porem, dizer para gloria



Inmae: Renactures do Mirante.
Faltaria a um devey le matriotiomo an culto devido a tram matal. sis nate viosempe
 nas do voson amoritumb jomat, filhas do fubino evitentamento (for meinspirou o intiito grantlon quatiostos. fumdando uma
 lasta combera.
O) wasumoxdimanto alovantallo para mom

 vi:.





 -mata:
 funs now

 Mbatmon:





 H0-2, - ©

$\because$ ?










- José Jeroilymo Poncher.
-ancranoviraniman


## Motte

Eugenio acouta o machado Mas columinas do jurmal

## Glosa

o) popo está combencido,

Eio Gama desconfiade,
Que no fimi dessa comedia
Singemio acoulao machado.
lai redueindo a estilhatos:
Ja restana polucos pedacos.
Que tudo de nadar mal,
these cabera de pernto
Podeminar o memento. 1)as colamas do jornal.

- Wa:Mar, 15 de outulioo de g2.

O abaino assignado avisa ao publico e aquem. mas interessar que conhece um alfaiate que encarrega-se de fazer com proniptidão quac:squer trabathos inherentes a sua proficto, tendo a especialidade de trabalhat em casimiras pelo avesso, segundo os modernos figurintos.
Aproveitem rapasiada!!
Joaquim do Rego.

## Ma bín aime Servaria

Je uiens de lire poire dinable lettre inserve dans la l'ERITE du 15 courant; et in reponse je pous dis que j' accepte apec le plusgrand plasin toutes les amabilités que pous $m$ ane cmobes; mais je bous dis aussi que je Mous rempoic la-gostusa $E: L A T$ IFE RIRE -- car je hesais pas ce quelle est: $e$ quicn fiaire. lin verité, ma chere. a quen bon cette gostosa ELAT I)E RIRE-lá?

On mia dil que Mr. Nuncmbere a promis que sous pelu pous reviendrean...

## Five amic toute deroue

## Bainanciras

le 21 Octobre 1892.

## $\therefore$ : Wharion: :

Tendo feito um custume para o Cap ${ }^{\mathrm{m}}$. Joaquin do Rego cujo custume for feito pelo pello da fazenda e não pelo tecido estou por isto sofficmdo aceusacoes alias immerecidas; so se pode disculir quando se tem pleno conhecinento. portanto chamo a attencian dus homens sensatos para pronar quia facto esta féto pelo lado direito da fasenda e não peloaresso como dieen os habilitados, sequizerem submetter a fasenda a une exame ver-se-ha que tenho rasāo para me defender dis picardias que tenlio soficido.
Bananeiras, 20 de Outubro de Ifga. Antonio Joagmin de Sousa.

## 













 rimos vanos meril: "H tambin ran: e-


 amigus a justica le Dens pamuln dinatat 'vm no camin' o.

Deziag os mascams

A firat de Smatia
ClRIJJ conmot.

M. 1). d. Ftana.

## ANNUNCIOS

## ATISO

Pretendendo segair para o Recife ate o dia 2 do men pindouro, pecio a todos os mens fregures è amigos para virem saldar seus debitos. ponis ésile o tempo proprio que precisamos.
Oulro-sim, offerecto-me bara qualquer incombencia para aquelle Estado.
Bananeiras, Ig do Qutubro de 1 sige
Segismindo G.lercira Jumior

## AVISO

O abaixo assighado far sciente as pessoas que pessulem ariamente de fazer forihha. que renhão pagar com a respection mullaz de somb. insto jí ter expirato " praso marado no Edeal affivado nu dia 15 de stilho do comente amio, an pena de serem. cobrados judecialmente.

Bamaniaras, as de outubro de 180 . O procurator da Intendencia Lupio Viriat! de Sonat.

## YENDE-SE

Aguardente de canna de superior qualidade no engenho Crommunduba, pur menos do que em onter qualquer engenho. Dificrencia de 200 reis der CANADA!
Pede-se aos fregnezes que veringnem a verdade

ACIMRIEXTEIIE CAN.
da methen que pode hare reste artive
 co commedo.
 dade.

## 1). $\mathrm{J}(\mathrm{T}()$

Compra la de bambeda en grandes e pequenas purcics. (ratanti b, mi prean.
A' tratar en selt armazem mal can:tial (a) İstic!n.


