## O COMBATE

## 25 DE SETEMBRO DE 1902

4

CIDADE DA PARAHYBA DO NORTE， 25 DE SETEMBRO DE 1902

# 0 COMBATE 

# EPEDTENTE 



—《\％

## COLLABORAGJO FRANCA

－《》
Told compondencial deve strathi－ yith pritio eserintorio deg redec－ （ताँ）．

## 

## Mez．

Thimestre

## 0 COMBATE <br> 020 EE SETETBRO DE 1870

A aspiraçōde liberdade，encra－ rada no corasio de tiodos os poras． elo estreitissimo e eterno a ligiar geraçoes g geracoes，no impuls， instinctivo que as conduz paia a realisação da moral em todas as suas manifestações，na sua marcha incessante，quants heróes e quan－ tos martyres vae deixamdu pelo mundo afora！

Sentimento que revelara no ho－ mem a sua tendencia para sahir da posição humilhante em que a sua obscuridate e servilismo o colloca－ ram，o desejo de liberdade irrom－ pendo n＇uma ardente suffreguidao irresistivel，desemrolando latas en－ carniçadas e temerosas，sobrehu－ manase inaudictas，victorioso um moment，assignalara o seu inter－ mino percurso，effectuando a ele－ vação das suciedades humanas pela influencia benefica da sua ação purificadora．

O 20 de Setemirto de 15 ： 0 ，um dos maiores teito que a historia registra，mostra o quato porle a forea indomaive dest：asplarea vencellura，cahindo，comio uma a valmente tervive sobre o impero ferrenho dos autocratis．

Acontecinmbode am ateance immenns，esta datia memoravel， reio matis umal rez affirmar．de um modo eloquentissimo，que as revo－ higes nato sino luma questio de mero caprichodr cada indiriduo Ou grajos de in liviturs patal sat－ tisfager estretre amberos，ratha－ desmacuar．Sto a consequencin，
 loge：exemplifeandre frathe－ mente o caminhar constante date－ rolugan social cumbrinto asuat ta－ reta te ir methomana as contlie－ cones matrates e monaes da espe－ cie humama．

Tentar impedir－lhz n praso é descmhecer ess lei，ou entio é querer regularp，si，paranto－a， a mareha conthandas collots，ias leisirnevoghes que nos impoliem a agir．

Presanos sems morment s．ellar impacienti－se，arfir，saff cal．（ex－ phode，fazendo estragos mas pu－ duzindu os sens hemefieios．

Tal foi o que suecederu na ltala com a prepotencia mantida entra a onda invasara da liberada：que de momento a mamento surgia， procurando deitar por terra a har－ reira densa do absolutimo inaba－ lavel．

Mas esa prepotencia debable eonseguiu opporse a vagat impe－ thesa que whbiat，allucmada eotfor gante．Rebenton．for fim．e us
vultos gloriosos de Mazzini，Ga－ ribaldi，Emintal ereqfour，tem o brilho intenso dós Keróes des－ communaes，trimphadores gran－ des de uma causa que veio trazer ao espinito itahiano nivios lenden－ chase novas expansões．

Pereceram，é carto，no seucho－ que hitat，mintmory irreparavel de martyres，mas surgina victorio－ sa entre as applatasos do mundo．

Ahmianto e bem lizenlo essa patria do tantos genios peregrinos， cujas biras，arandiosas e immor－ tats，nos tallama coraça n＇uma decura infitrante e sutvissima， nós a saudanos com fraternal atitecto．

Xis a ambames com fraternal einupaio ；e，unidos ao jubilo que lhe inumba a alma e it a data membra－ vel thlyeya mais memoravel de todas que the enchem de justo or－ guhns，dzem is：

Bem hatia a hasa que tem um Dazami，um（rambali，um Ema－ nuel e um Conour．

## Pagna Mzul

＊．Fi\％oram annos ao dia 21：wil－ lluitie mojo de lettras e nossu in－ tollsente collaborador Mathou； Ahgusto de Olivara，o jovem es－ tudante doto Francare o distincto moco，empresado dos Coreios deste Estado．Diago Flares de Oli－ reima．

A wolles，embora tardiament： levanos as nossas profaças．

## 《»一

＊Foasa hagre o aminemario nata－ I：＊ reira，virtuos：espusa do distincto empreanlo do commercio de nusia prasa，Manoel Morera．
A dintimeta amberarante ano seudigas uposo a sisod parabens．

## REAL

CLUB \&BENJAMIN CONSTANT»
Este club, em sessão de 9 de Setembro, elegeu a sua nova di-
rectoria, que ficou assim constituirectoria, que ficou assim constitui-
da :
Orris Eugenio Soares, presiden Orris Eugenio Soares, presiden
(reeleito); Matheus de Oliveira vice-presidente; Guimaráes Filho $1^{\circ}$. secretario; Paulo Affons: $2^{20}$
ecretario ; Moura Junior, Orador (reeleito); Mauricio Filho, vice-o rador ; Joaquim Pessôa, thesoire ro. A cousiderar
ndividuaes
de
cada
cada
um, éde
de esperar que o Club «Benjamin Constant» tenha entrado n'uma br Chante phase de administracalo. oria as mais prosper felicidales, agradecemus a participação que nos enviou.

## Bioscope Einglez

Continuam a ser eff ctuados no Theatrō S Roza, os trabalhos d'e a companhia
No zabbado e no domingo ulti-
s as vistas foram as mais agradaveis possivel, sendo sempre re petidas a pedido dos espectadure E'pena que o $<$ Birscope Inglez
ainda na, tivesse uma bóa enchen te, pois os seus trabalhos são dig hos de serem apreciados

## COLLEGAS

Tes
emos sobre a meza os seguin
«A Mala d’Eur.vpa», de Lisbóa «O Planeta», de Nazareth, Per
nambuco $;<0$ Arauto» de Maman uape, «O Commercio», «A União «A Imprensa», d'esta capital.
A todos agradecemos.
Uma pergunta
Ao Dr. Presidente do Estado faemos a seguinte pergunta Osnr. J Jão Daniel, arrematian
te dos impostos cobrados pela Ponte Sanhoá, em vista de ter sido ella demolida, pelo Dr. Souza Mattos, encarregado de sua recons-
truccão, pode continuar a cobrar truccao, pode consor
impostos as pessoas que transitam por uma pequena passagem feita pelo Dr. S Juzai M ittos, paria 0 servičo a seu cargo ?
mos que se elle é prejudicado dev ser indemnisado pelo governo, e não cobrar impostos daquelles que

Amo; e no emtanto vou por esta vida
Silencioso e só sem que me ouça,
inguem, esta paixāo desconhec
A mais formosa flòr que-orvalhecida, Pelas azas da brisa se baluuga;
Ella dira :-quem e esta querida
Que este poeta no seu verso esbouça?
E no entretanto é Ella quem me inspira Quem me faz arraicar nota pornota.

Embora o mundo diga em seus furores
Que eu que atimento esta paxia ignota
ivo de uutrae paixoes, de outros amores
Moura Junior.
nicamente para o servica da r railcaca de impostos.

## marcos portugal

Mares Portagail, ou methor Garcos Antmin da Fonseca Portudo velho Portugal. A sua vida fol uma incessam phos.
Foi na Italia, na bella patria d Miguel Angel, onde todas as ares são hem vhorisadas, que ell

Theatro de Turim, no ann, yd 788, foi a sla prime ra opera, mbem a sua estre a Nas os louros, os verdadeiros
louros da Arte, não teve elle n'es ta opera, e sim no estraordinario e immenso sucesso da sua segunda
opera buffir: Lua Bachetta porlfntopera buffi: La Bachetta porifnt
a, que, como disse Joaquim de Vasconcellos, excitou a admiração dos Genovezes pela quantidade de hrases e ideas novas que carac chos. Com quarta opera, Il Molinaro, em Veneza, no carnaval de 1870, que até na Silesia, firmou Marcos Portugal a sua gloriosa reputacao de artista, o seu emerito talento de maestro. maestro.
A primeira opera de Marcos
Purtugal que foi levada em suaa

Palria, foi La Doná de genio volu Theatri) de S. Carlos
No Brasil tanbem foram repre sentidas algumas operas deplle,
seido a mais notivel, Demofoonte que tui le radta a scenia no annive sario daa ramha D. Maria $1^{n}$. (amno de 1811 )
Escrevero celebre mastro por tuguez cerca de to operas, que
filim representatas nos primeiros theatros do 7 meran) seja, na talia, nt Franca, na Rusia, em Fugral e no Brasil
ue tentou introduzir no ofheatro yrico o canto en portuguez, di zendo que as sua lingur tambem ti

## Mario dos Santos.

## Para onde vamos?

$\mathrm{E}^{\prime}$ deveras lastimavel o mod coms tem sido intarpretado ell epublicano sstema de g verno epublican:
de possuir um governo livre com todos os povos cultos aspiram ou porfue năo temos a coragem pre cisa paria reagirmos, defendend
os nossos direitos, quando forem concule ados ; que nos achamos actualmente.com uma forma de governo a que so um povo covarde e pygmeu sujei
disfarcada -
A attitude pacata d'este povo chegou onde padia chegar

Kotimos moralmente escra vis: dos. A degenerecencia alastra-se es
patusiantinte. Os calracteres itit cados pelu terrivel inorbus do mer cauthismo politico, apodrecen
quouliauamente quthdianamente
A justica, que e a effigie sagral
da tu diretro, deixula de ser a real idade, tornadu-se unir cous val. A liberdade nute e o escopo supremo direrta diasporosemes dial peputenca.
A hetrução amiqulua-se. A imprehsa densu de ser


(is proculisules, abusindo do

emp pieitan mo, e as forimal paheria divitem comaquelles que os
 ace desput.c.t eferenin,s, sem


sem posivel que has existacar hossu paz unin honem que connesa in necessidulates desta getapavique que de un paradeiro ai essiats mise Has, arranciands ar Patrat das gat hue a derorama
que an derama? aracióo brasleiro o germen du patriotismo e do dever: ?
sera porventura esta a Repu
blca duatrimada pur silva Jarum
planejada pur constiant e consoli-
dada pū̄ huriano?
dae tempo de acordarass do
lethargo e darmus umia prova ca
bulde que nitu somos descendente
a memoria de uussos antepassiados.
F.J.

Brasil!
Brasil, oh! minha querida patria onde a corrente caudalosa e turva das infamias te levara?
Onde a inepciar dos governos des. moralisados, pisudos republicatos dos povos, te levari por est:
senda de alrolli, s?
senda de deixas que te amorga-

O COMBATE
em e mutilem a obrà architetid ecase de Constant.?
Tu que conquistaste entre 0 orrisus da paz u que ab tuaz ir tico dos fusis, 10 estrarir aterrador das metrillhas, entre o fumo negrecido de mil e cmbates onde adir gemido e um hymno e cadd puis de tantas grorias conquistadas huz de tinntos sjes te deixis asphy viar pelo ambiente imp. oliticagem mesquanha?
Ergue-te oh Patria! Despert Ergue-te oh Patria! Despert agar que te e dado nas pugnats suhimes d. aperfercoament, hum:
 re levantil para libertar-se dia hins sangrentas dos adrozes a ara cumplitur seds alios sestinn des consinureulos its rer,hucoes dex:m us quatros hojentos onhas, as pronaz ins miserias humaMismi) d'este pue pur t.r: reme a matesta [) altupint aterg te dis tentend on here
 siphatanento é un dever que se emqua crempa e mprehent maisus seus de reres para cuan: hatiadue aseqtecs en ent temp, embraquecea, e:a cajos paiz
eit is wonncucus so pulsin en em, quand) it patria perirt undo aliberta te éemsaructa nsticionto comprata ea reles plotecracia, é da mocid to ajo espirito livre paratacima da partiro obrado de repulsa
Somos admiradores dis ideias mo a nossa penna estara sempre prompta a combater as miseratiliti-
dades dos rovernos desorientiado Paraly gres semb Paraly
** Do club «Tiradentes» recebenis um officio nos communicando a sua hova directuria.

Agradecemos.
** O nosso excriptorio acha-se aberto duriante o dia, das 10 horas da manhat as 3 da tarde.

##  <br> 4 iiteratura <br> (1) Icoce

## A...-

Hortantum caixajojazaa morena dus cabellos louros.

De sandades e rosats estava coroada, e nas sulas pallidas faces de
 risu virgimal.
(isoil, horibuado deseambava tristonhe e o caixão de Alzira s:1hat tristemente pela porta ifom; quemb; enregara, eram os imato zinhos, cutaths, que nem maisp) dam detanto soluyar.

Approximava-se o acompama mento do cemitern, e as virgens que lit estavam tamibem mitas. esteravama morena des c.bell ; louris.

Le sepatior-se para sempre naquella fria e erma phucie aband)nidil.......

Chegou o esveione segar a corpo trio da moena para collo-cal-o entre as outras,

U silencio tumular fendia os espaços, sumante inter: mpit to pelo badilar m motonoto sino.
Depois de sepultal-a,o esveiro ergueu a cabeça curvacia pelossintimento e cisse:
«Esta que vedes aquisepultada, esta virgem dos cabellos louros, foi em vida a minha amada....
Hoje pórem, como vejoo meu futuro desfeito, enterro nia suasepultura o meu curação.

E abraçando-se com a sepultura, cahi:a fulminado.
Mas, de pois, levantou-se, contemplou o mundo, gargalhou, estava louco.

## Aprigio R. dos Anjos.

Pio d'Arco-16 de Setembro de 1902.

## Descieng:n

Quando na seada ratila da infancia Meu viver era a tenda dos brinTinha a alma revestida de fraganeia Dasflores matinaes dos arvoredos.

Ah! então vivia num céo de bonanç: Onde tudo para mim era ternura, Recebendo us brinquedos em criança Qual as flores, as brisas de candur:i.

Hoje, tudo mulou-se; a vida é triste. E' plumbeo o céo da minha mocidade:
Somente, aquelle amor inda persiste
A encher-mes coração de vàsuludalle.

Ah!sim, porque na desgraçuda surte Nab encontro lanitio an soffrimento ;
Hajn, vivo, qual matrugn sem morts, Perdido n'amplidio du mou tormento.
F. (ignes Filifo

Reco!emis iseguintz:

## 

Rogo-ves a publeaça das presentes inhas:
 d"e Commerco.

Hatagans dias emrief a Redaccab de coss jomal a carta abaix,
 tregate; juos que, se assim nito succedesse, estou liem certo, teries accusado o recebimento; tendes bastante educ:acio para não faltar a esose lever de civilitade; maso que motivon iss", ereio, tion ter ell eaviado a tal cartapher un ceradü; estes gostam de se entender com on seus iguares, nunca com os superiores; pelo que é crach que elle a hoavess? entregue a alonen que, ahi em vossai Refaçio, desempenhe profissit: semelhante, o qual a extraviou.

## Eis a carta:

P'arahybia 11-9-1902.
Illustres Redactores da «O Commere:o.
Lendo hontem, coms costuman s. vosso benemerito orgran de publi eidade, esse tão cone ituadu diario, encontrimos uma note mia mnuciosa da m mata festividade com que, pabildamente, demonstramos a publico patahybang os noss is sentimentos patrintiens. commemorando a data sipper-gloriosa da Independencia Nacional.
Cumpre-nis agradecer-ros os homrosissimus parabens que nos enviastes e as beneficas e consubs-
tanciaes palavras com que nus incitaisa proseguir na degladiscão franca e desaesombrada que encetámos em pròl da Patria e do sacratissimo ideial : do insigne General Benjamin Constant; entretanto, so bem que náo sejamos dominados pela raidade, torpe sentimento, pedimos renia para esclanecer- ros sobre um rosso pequeno lapso, nos. seguintes periodos:
*A' noite hure sesoões no.s Cluis: : «Tiradente»» e«T de Setem!ro»... etc.
$\approx$ No primeiro Club fori presidida a sessin pelo jovem Eugenio Ribas . Ceivia no segundo pelo menos josean ainda, Jonathas Costa»: o nusso elublapezar de indevidamente, é presidido polo humilde sgnatario destas linhas sem brilho nem methodo. Sr ros taco estia deapretenciosa ohservaçáo, é por Lut, coma saljes, tems-ctrrespondencias suchaes. e assim evitamos quasquer enganos que se possim diat.
Xia r.s encommotes comncsco ; mas am lid dero diser-vos que nia hista dus que oraram em nosiso Gremio, ohthastes os nomes to cicerone dus ansos pensares. Alvaro perem de camalho e do Veepresifute, Matheus Ribera; e que o distincto mos; Jurenal C'.e.'ho, no obstante muito nas merecer, naw temos o pruser de contar como a.jsociand.
scientes de gue não rospoderás suscepthblisal extils jutas ponderacoes subscrevo me com grante respeit: .
relo Clab «T de Setembra>
Evgento Rbas Nenia
(Presidente)

## N: N200G:

():a 0 «C1mbate» por furca,
 Le masto ertore ditato ; (atem se mette ean ereanci...

## Garoto

(i) "Commerciow de 19)

Ví ementa edatinh
A: renta ile seabme cirgo.
Gavindo as limpos dizerem.

Cl .

