## O

## EMANCIPADOR

$$
\begin{gathered}
05 \text { DE MAIO } \\
\text { DE } 1883
\end{gathered}
$$

Publicacão semanal.
Condicōes de assiguatura
Pagamento adiantado.

## Sub lege libertas

| Por trimestre | . | . | 18500 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| « semestre | . | . | 38000 |
| " anno. | . | . | 68000 |

## 0 EMANCIPADOR

## PARAHYBA, $\bar{j}$ de Maio de 1883

E ta !ebcinta, que se tem asenhorado dos "spiritoset a sua justict tao imponente, phe leferalay de uma maneira irresistive! a solucao deste grande problema. juir matis que se falle en nome da le *grarantidoras dessa propriediade. do capital emprecrado na sua obtensano, da neresifade dobraco para roteacao da terma ito grande interesse da laronra, fonte ifa diqurza pablica e particulan. $\therefore$ mante us mairmor ceros, e sano justamfaté aquelle; que nis querem vêr, nio se apereebem da aritacio, do moYumento samper resenre la opinixa Publica, diante de levantamē̃o hessei centros de resistoncia ánan instithacan eaduca e eontemada pela sua pernicisaidate-

E anambono meio do enthasiatmo o mati ! pritimo. levantam-se os espiritos severos e adiantados para o exercicio daquillo que é mais io que nom direito, pot ser un dever imperiono-a discussão de assumpto tan momentoso-eis que, impotentes palt pesimidale da causaque sustentáapparecem o. homens do passado, da rotiad, da inercia, da indolencia, do egoisma, armados com estyllete ignominioso da calumnia ed.y sophisma grosieiro, para atirarem baldöes e miseriasá face dos denodauus canpeves dessa crusada do futuro, que é a crusada da fiberdade.

Longe de interrerarem a questao no dominio dos principios, occupando: se della com a servnidade-tas conscienciarpuras e convencidas, dion prova tr sia fiaqueza desviaudo a discussao para o tempestuoso oceano dos doestos e do derramamento de sua manzeabunda billis. como se por esta norma de conduta nato tornassem mãis precaria sua situacao.

Quando orranisam-se associacoes antorisadas pela lei de 2 d de setembro, quando procura-se delucidar os principios determitantes da oxtincto (1) elemento servil, chaga cancerosa que corroe o corpo social, abatendo-ine o espirito, os homens doséu ea, que se-vam-se na doutrina de que os outroy homens foram creados para o seu uzo, dominados pelos falsos principios que suportaram a pirataria, e por uma idéa erronea que formam da moral oda politica, dao out grito de alarma, que vai echoar, náo na alma das populaçes,

Inas no coraçao de poucos, que se firman e fasem consistir sua opulencia no abatimento de todos os outros seres, que nat the deven servir de barceira para que tirem o maior proveito das lagrimas que sangram os opprimidos, ibas dores cruciautes da: almas engastadas nos corpos desfavorecidos da fortuna, q teve sua origem ua transgressãu de todos os preceitos divinos ehnmanns, contrariados por leis barbaras, aniquiladoras do ser humano.
e para chegarem as quadro negro de velanias imputadas, que somente o pincel de precitos poderia lesenhar, iburdan a questao com o sell primeiro argumento-receio de revolta, levantamento da insurreiça-para drahi descerem na eschala latmosa dos vis iusultos, como entre nús iem acontecido, e se encontra em uns apedidos insertos no "Conservator*, que pela sua denominaçan, mostra-se affeicoado á conservacta de tudn.

Esquecem porem que a accão e a discussan por parte dos que combatem em bem da emancipacao, longe de sfro estimulo para essa revolta, é o meio de ensinar os opprimilos a acalmarem-se fasendo-lhes: conhocer que é quasi sampre um dever suportar uma jujus. tica, parana se aggravar a sorte da grande cansa diante da insurreiça, nova violaça das leis divinas e humanas, não iuferior a imposiço que coarcta essas mesmas leis, sustentando a necéssidade di conservacão de umá hydra, que despeija em nossas veias o veneno letal.

Eisquenem que as revoltas, as insurreiçes sano as nltiuas ratimes rerum, quands nem existe nem se excroitam outros meios e recursos para obter a satisfacau da um dirento, an para méThorar as irstituiçoss existentes.
Quando seja possivel faser chegar até á comprebensao da acanhada quasi extincta intelligencia do escravo as doutrinas $q^{\prime} n$ abolicionismo poe em accáo pela imprensa, e comoremedio qu por todos os cantos se manipula para que elle possa recomquistar os direitos de homem, que perden, desde que a negra surte, por nina lei fratrecida o redusiu á cousa, isto ionge de ser uma causa ${ }^{\text {g }}$ e elemento de perturbação na ordem social, será o assegurainento da paz e tranquilidade, pela luz que se faz naquolle espirito em trevas eque acorda ao aceño de uma espe. ranca o que estava morta em seu cora!āo.

Somente a mais crassa ignorancia das couzas pode sahir-nos de encontro, para querer provar-nos, que descutir tano grave e melindroso os assumpto, é impelir ms escravosarevoltarem-se contra os seuhores : e ainda maior ignorancia é asseverar-se, que esse levantamento se produz tambem pela procura dos meios que os centros emancipadores, respeitando a propriedade, empregim, pria indemnisando-a, adiantar a solucao do problema pelo maior numero de manumissoes.

Pois então a lei de 28 de setembro grarantindo o peculio do escrave, e asse-gurando-lhe por elle a emancipacao, creando um tuudo emancipador e mandanto destribuil-n todos os annos, do-cretinlo-se um sofriveln. de manumis sũes, nato cooperou para esse levantameuto, que somente hoje a vóz da especuliçar recela, pela ereaça de sociedades, como a nossa einancipatora? !

Nos somor un ataque a oropriedado, por que queremus, como o fundo emancipador, adiantar a emancipaciao de mais crescido n. de escravos! !

E épor esta razio que a ganancia co-bre-nos de baldues e de toda sorte de improperios !

A causa da emancipaça dos captivos nio é somente uma causa da patria; ella é a calla da humanidade, a causa dia religiáo que professamos.

Sustentate por tanto o vosso interesse contra nina causa que se impöe pela forga flas convićoes, pela crenca nos principios sociologicos:- thas fazei-o sem esse escarcéo que vos enegrece aos olho: da sciencia.

As declamacóes apaixonada em favor de am iateressp precario e passageiro, contra uina idéa que se generalisa e abriga-se tras demonstraedes diarias de simpathia que superabunda na magranimidade do coração Brazileiro, somente tendem a irritar os animos, em prejuizo dia causa que procuramos defender, vos que entendeis, que a eternisac̃o do braco escravo é que fará a felicidade desta provincia.
Nos afromtaremos con a serenidade dos espiritos convencidos os ataques de vossa colera; mas nem por isto arrefecerá a nossa crenca, nem recuaremos do generoso tentainem em que nos havemos empenhado.
Estav lançadas as cartas. - Facamos jugo franco-. Deixal a liaguagem dos prostibulos; que não tendes forças para marear a reputacão dos que combatem pela causa da humanidade; e nem el-
la nos aterra，por que bem sabemos a
bute impura de onde emana． Quanto mais onereamana．mostrades a
onscioncia maior será e esplendor de osso triumpho
 Yuara sua bôa fe，para sustentar a hi－
pocresia que se ostenta com a sua mas cara de forro．
a paciencia，cujas agoss lavarao as sa paciencia，cujas agoss lavarão as
impuresas de vossos sentimentos．

## GAZETLLHA

## Escravo abandonado．－Yo

 hospital da santa cardo bem doente com essôa desvalida de nome－João－en 12 de agosto de 1881 e sahin em ！ 2 de marce de 1882.Por se naa ter restabelecido de tolo voltou ao hospital em 18 de este anno continúa doente．
Em 24 de outubro de 1882 eatrou um outro pardo de nome Fabricio bas tante doente tambe
alida e continua．
Agora porem apparece um Sr．Epa－ mondas de Barfor Britto Lyra yup－ navos，e com a singularidade de ño arer indeminisar a Santa caza da sustentacaio e curative dado aos taes

Indagando－se destes como forato enn dusidos para alli，responteráo que sendoabandonados pelo seuhor pira que se tratassem fora de casa，e nän ado elles recursos alguna prosarầ deu as guias nacessarias
Entretanto as despezas do pripeiro que entrou em 12 de agosto de 188 sobem a $600 \$ 000$ rs．e mais as da se gunda vez de 18 de janeiro até o pre sente sobem em $180 \$ 000$ sendo a quan tia total de $780 \$ 000 \mathrm{r}$
Quanto an segundo que entron a $2 t$ de outubro de 1882 suas lespezas so bem a $360 \$ 000 \mathrm{rs}$ ．
Em vista disto será possivel que s deixe sahir estes pardos，que ainda es 0 or 6 ．da lei de 28 ie se pelo $84 .-$ do art． $6 .{ }^{\circ}$ da lei de 28 de se
tembro de 1871 bão considera dus＇iber tom？
Nem o Dr．prevedor da Santa Casa consentirá，visto como importará este acto em dois grandes males，o de pri－ var a Santa Casa daquellas quantias，e
vres，pelo abandono que tiverao E＇para actos desta ordem e outro． denticos que esperanos que o Dr．juiz de orphãos como verladeirn protector desta classe desvalida lance suas be ueficas vistas
Tudo pole sanar com a libertade delles．
Calumnia－Pari que berp s possa aquilatar do criterio com que ei－
 versarios，os degreirus desta capitan naligna a miseravelnente，urbe ct rrbe， alue alguns dos nossos mais distinetn angos teem e：n suas casas，a sens seroi cos．escravoz alheios á pretexto doos 1 li E 部
E．tan baxo e deacarado esse nôvo deganerados adversarios，que，para confundir e fulminar，nao precisari， mos sent de thes impor，que decla rassem por seus nomes proprios，quae
eites dos nossos dirnos companheiro que assim procelem ：e enta o ticaria publico desenganado ima vez por to das，se e que andas the resta algram duvida，fla comtucta rergonhana mi os，que 日as agma turvas，que artei ramente tee a preparado，procuram de fenar aquelles a quem fingem deffen
0 que mas－n）eatami estranhes en toda essa mizeravel urdidura foi asse．guar－se－nos．que entre nos nome
 meinber，da magistratara，que ainda tan，tern－8 tambern constituido noss gratuito e tenaz iniang，prestandos 3）mentern sordid）intereses pade des Feliznente extamos mita Fen en en mation Verso detratures ；contentindo－aos de reflecida da hummitaria sociedade pa rahybana，que em tatas as festas po nós empreherdidas nesta capital em prot dos mizeros esírarós，nos tem honrado sobejaxente como seu concur－ so valioso，sempre animador．
Pasquatm：－Nao pode ser melhor mais baixo，o segundo artigo que na secçaodos apedidos e sob a epigraphe

Cerno－publicou－o \＆Conservador E para que uão se nos torve por exa gerados e prevenidos qualificando as sim a quelle insultuoso，immoral，ca－ lumniador，quanto insolente escripto que só uma penna poluta，dirigida por uma conscie acia desvairada e perdida uns alcouces，poderia ditar，passamos com a maior repugnancia e tedio，e ver dade，a transcrever apenas um dns se－ sa rasão quanto aó qualificativo que apelids mo a ＂Ó jornaes já estao cansados de an－ unnciarque em varios logares os abo－ licio nistas estan arranciando da casa das familias，escravinhas honestas，que pro－ metten alforriar quasi de graca；e esco－ Then sempre as mais galantes e geito－ sas para abilisaren－se de seu corpo，e lepris de saciada a sua brutal sensua－ lidade，as exporem äs garras da pros－ tituicão sub condictione de repart：rem $c$ endimento ！！！！
E＇táo torpe e infame a phrase enpre－ gada nessa poucaz palavras transcrip－ aquelle nauseabundo e tusultuoso eseripto，que，mao grado nosso，passá－
mosas columnas do nosso jornal ；mas era preciso fasel－o para maior vergo－ hra e vastigo de seu tresloucado autor． ara nós bem contreeido，as sim com？por． a bem pouco daquelles aquem deveria despensar os servicos de sua profissan， ind quando the fosse preciso recor－ iccto bo raso a mata veses a e soffredira a quem wha inspira a menor confaca
 que a do，certamente，esperto tartufo， has，dos enredos，das das miserias em que vos achais invol－ vido． Cuidado，por tanto，comnosco，e topa－ pria familia，se é que a presaes，com os yossos torpes escriptos，que só podem er lidos pelas pessòas licenciosax，como

## Estatistica da escravidão

## Cstatistica da Lé－se na Parahyla

«Respondendo aos que injuriam ao Ceará，assegurando que somente le－ depois de ter exportado toda sua po－ pulacão escrava，publicamos a esta－ tistica da populac̣ão escrava alli ex－

## TRANSCRIPGAO

Manifesto
0 centro abolicioniista $2 马$ de dezem bro
crế chegado a hora da câ chegado a hora da redempcato do
captivos da capital Cearense． A ide da eptinceata do elemento es－
cravo continua a profundar raizes， anhar animadoras dhesjes．
Pur toda parte surgem propangares
 E pue esta ter
E que esta terra，qua perfitha sem－
 Eén dae ecravidão brazilieira． Enma dea morta aque traduz
captive iro．Repelte－a 9 corata que
pulsa unizono com as conquitas，que pema unisono com as conquito Intituicao a velhantada，maldita，so
ou para elia a hora derradeira na cons iencia d，povo．
Triste egado
Triste legado，que tantas garaçes sipa－se aos claroen de timpoidas arroras
Filha de um processo de evolican i Filha de um processo de evolucão i
nevitavel，fatal，ponque symbolisia re
 orcos e desejo，que ven de longa da
ar，mas que so hoje podem．inpor－se ta，mas que so hoje podem inpor－se
desidorar as flamulas que trasem Es cripta a humanitaria llegenda，fruct
da tandencia de que se deixão avasal da tendencia de que ze deixano avasial
lar os espiritos mais adiantados．sem tar ose espiritos mas a diantadon，sem
pre dispostos aogasalho anos buins prin


 piedade no animo dos douns dias sem－
quencia esmagadra，mas mata，ja nã
sta a＇s sentimentos altruistas in
provincia a propaganda efficasisisina
a impransa，que unina pela base 0 edi
da imprensa，que uina pla base o edi－
ficio em que a escravida－se－acasellite os erronens preconceitos que intentio
anparalon de total ruina ；janao basto anparalon de total ruina，ja nàn bastão a cada angulo，as associacos que ina－
tan como centros de resistencia a idea
 alcantis，de seus valles uberrimos a no doa－do escravidao，modulao a primeir
estrophe do hymno ta titerdide der estrophe do hymno da tiberdide der－
rocio os muros da negra Jaricho，ao
rocal das trombêtas dos modernos levi－
som
E não tivemos o patibulo de Brown， redempcaao nà varrisson；regada pelo sangue
precioso dos precioso dos Lincolns！
Maso
que medita，$o$
tal diante desses assombrosos exsm－
plos a plos？Por ventura o pejo nao lhe ru－ ante o quadro scintillante de luz
qua dardejara sobre a historia da pro－
Incia coó，Baturté，Pacatuba，Acara－ pe，es．Francisco，nao pode repousar
isombra sode alginalo louras collidos
invicta cidede，${ }^{\prime}$ onde tem partido o anmbra so de alguns louras colhidos
anvicta cidade，a，onde tem partido o
grito de propaganda contra a proprie－ grito de propaganda contra a proprie－
dide esicrava，donde emana a crusada
humaítaria em favor de tantos irmaos
 Igematoes t mais deplorgvel das sortes．
Quando uma ided como a da abolicto． Quando uma ideda como a da aboicao
c elemento servit，macula que envile－ da elemento servil，macula que envile－
eo imperiammericano aos olhos dos
povos cultos，se impos a todos os espi－ povos cultos，se ingoja a todos os espi－
ritos，com a energia de uma necessida－ dons com a energla de uma necess me－
indroso quinando em tal assumpto menrdo todos os co－
 hefaria，que tanto seculos．respeita－
mm ，mas que sj tem por si essa idade provecta que sy tem por si essa idade provecta e symbolsadora，por tanto，
de largammo om trimimas e poemas
de dores criciantes，ejusto，e de necas－ dade palnitante，mteira，que a insti－ notit no eettec mais populoso no onar repercutiráa mas longe e vasta－ Enta，com a aurota da redempcáa uasi nerto da meta in inta que se vai
 ao que caminha e a barbaria que a－
cutia－se no passado，entre a idéa mo－ derna e astherias cancucas，repellidas．
Si Fortaleza，que vibra suas armas e mais fina tempera contra o monstro －escravidañ，＇é a Metropole a a cravos em seu seit，se nos afigura um
hunute a que nneacao internas trai－ O centru a bolicimista nao necessita lis＿e grandiosas vantagens，que ac－ cao do cancro infeccionador do nosso
organtirn social，a extirpaciao da ver－
uga，que se implimtia na nivea face da
 nina vez proclamar es Evangelho desu－
as crenctas，de publicat－o que pensa解 cceíto e bendito．
Hr a comaridude o o homanitarismo Cea－ Pense，e appellar para os sentionentos
nros，philntrn icus dos filhos desta terra em farcor dos miseros capti
ems prol da mais bella das casas． dejante onde yo diluvio da escravidào
possa abicar a arca santa dos livres． Reform Club，sala das sessies Dr．Meton da mazanca Alencar 1883 ． Dr．Meton da Franca Alencar，Gone－
go Joan Pint Barbosa，Jose Martini－
no Peixoto de Alencar，Joaquim Do－ ningues da Silla，Antonio Leal de
Miranda，Antonio Affonso de Albu－ quercue，Julio Cosar Adono Fonseca Fibu－
Narcizo Antonio Sieira da Cunha Jos－ Varcizo Antonio Yieira da Cunha，Joa－ quim Januario Jeffers．
（Do Cearense）

## Acabeca danydra.

A imprensa desta capital, sem attender á côres politicas, nem a desintelligonciar de opinioes em que possam estar seus redactores acerca dos diversos ramos de serviço publico, congregou-se para de commum accordo levar por di-- ante a grandiosa ideia da emancipaçao da escravidatan territo:io de sea municipio.

A amplitude do tentamen, ea importancia do objecto são de tal ordem que bastavam para fazer calar yuaesquer resentimentos, porventura produzidos pela polemica jornalista no animo dos que antepoem os interesses germes aos impulsos da propría personalidade.
Se os que servam as bôrs causas e se guram por ideias nobres tivessem a liberdade de abandonal-as no momento em que ellas mais precisam de seu cou= curso para triumphar, a pretexto de que não lhes coube a honra de conduzir a bandeira no dia do combate, o que fôra feito da sinceridade, do devotamento e abnegação aos principios?!
Os funestos exemplos dos Alcibiades na Grecia, e dos condes Julianos, na Hespanha, trahindo a patria por motivos pessoaes, hão de receber sempre da humanidade a mais legitima condemnação.
Antes de tudo os orgaos de una opiniao devem reproduzil-a fielmente para nāo esmaecel-a.
"O momivento que se opera nas clases populares eque tende a dar aos individuos uma consciencia cada yez mais nitida de seus direitos é facto ta o evidente, diz Renan no sau bello livro sobre a monarchia constitucional em Franca, que seria loucura procurarem oppor-me obstaculos. 0 dever da politica é não combater um tal movimento, mas-preve to e. accommodar-se a elle:m

Pedindo emprestado as palavras do grande pensador, applicamol-as aos aeonteeimentos que se succedem rapidamente no scenario da nossa provincia.
Qualquer que seja o modo de pensar individual sobre a questao servil, ninguera poderá desconhecer que a quasi totalidade dos habitantes do Ceara deseja anciosamente a extinceá do braço escravo:

Do reconhecimento desta verdade resulta a consequencia de qreá nenhum partido politico, nem-aos directores de uma opiniāo popular é dado quedar-se quando em deredor tudo se agita e transforma, sob pena de ficarem abandonados, com anareneta de vida que o artificio consegue imprimir a certos corpos innanidos.

A politica, naquella accepça larga que lhe dava Aristoteles, é a sciencia por excellencia do governio da cidade.
Ecomo governo traduz direccão, a politica nunca sera um meio de com. bater as legitimas aspiractés de um povo, mas um instrūneñó para melhor servil-as.

Eis porque collocamos-nos ao lado dos que querem firmemente dar o golpe
mortal á anachronica instituic̣áo que nos torna impopulares á culta Europa.

Entendemos que para nossa provincia é chegado o momento de passar das aspiraçoes generosas para us actoi patrioticos.
Os politicos sentimentaes e romaticos podem continuar a crer, como as creanc̣as nos contos de Perrault, que uma boa e divinal fada. de explendida belleza, ha ds vir em nosso auxilio metamorphosear os homens e as cousas, restitundo a libertade confiscada ao ser humano, a verdura á terras queimadas pelo sol, o bem estar ao lar in vadido pela fomo.
Nós é que nao cremos em prodigrios sobrenaturaes por confiarmos tado do esforco individual.
Liguemo-nos todos como um só individuo, e do resultado de tanta forca accumulada resultará necessariamente a victoria, o granho de cansa.
Trabalhemos para 0 mesmo fim.
A escravida aronisa, é uma hydra que se estorce nas vacas moribundas: resta esmagar-se-lhe a cabeca.
Vibrado o altimo galpe quem porderá alental̀a?

Alcemos a maca.
O municipin da canital vae decidir da "apida extinccáo da escravidao no Ceara.
Xanhaja hesitacao, não se apavórem os timoratos; a obra do bem se fará em despeito do mal.

- A cabeça da hydra será esmagada.
(Da Cazeta do Norte)


## Aos nossos Concidadãos

O "Centro Abolicionista 25 de Dezembro" do alto de todas as suas conviçues por mais de uma vez porclamadas declava em fase da comsoiencia $11-$ uversal, como ja o fez em sen manifestode 13 docorrente. पtio nत्यो an adhere a movimento redemptor do municipio da Fortaleza iniciado e promosvido pela imprensa, como tambern com elle se identifica ma unidade suprema de pensamento e accano. a sombra to-mesmo libayo e o da mesmo. direito; e que mediante o concurso collectivo da sua actividade implusionadôra $e$ dirigente, acampada em definitivo plano de batalha pacifica, ha
de coucorrer efficaz e poderozamente para a-plena consummacáo: do movimento e para que elle se effocue sob 0 influxo exclusivo do bem, e sem a mais ligeira perturbacao dos elementos eztaticos da organisacto social.

E mais se accentúa e se avigora esse sentimento quando a imprensa contempla na honrosalista daquelles a quem ella confia a execuça do geral desideratum os nomes de totiss os Direct.s res do "Centro"e numero avultadissis mo do selus associados.

Jia nito ha ressitencias a candal im: petuosa da i léia abolicionista mos homens, nav leix: a libertaca, dnsexeravospasson ar hma creacal metaphy-sico-sentimental do subjectivismo dua trinario para ama realilade pisitiva nua, visivel, palpavel e consciente, im-pondo-se por sur propria furca evalati: ra á todosos enpifitose a tados ns co racius.

A offerenda, que o "centros ha de depositar n. aliar dia Patria em et de maio, dia em que se ha de ferfir a inator bataltar commpri eontra a eseravinitatm Provincia em rememomano denmgrande feito anacial do paiz, consilemadu como o maior da America los sul, nato sera o menos ralioso dos holocanstros aos olhos de Deus. dos lirres, e da humanidade agradecida.
 gamente generosoș ja fultos pur anigus e collaboradores, cheins de buntate e abuegaçao exemplares, i motivo so. bejo para que o nosso minnlatuin ela-ve-se á altura de um fermmio apostotado de fratermidade.

Sirvato estas pataveas de preficio au canon do nosso sacrificio jucumento em. prol da mais santa e misericordinsa das causas-a da remissio lus capti vos.

Reform. Clab, sala das sussues dr "Centro Abolichouista» 25 de Dezembro aos 17 dias de Abril de 1833.

## Dr. Metton da Pranca Mencar.

Conergo Joao Panlo Barbosa.
Joaquim Domingues da silva. Joséanartiniane zeixotu deAlenca: Antonio Affonso de Albuquerque. Julio Cesur da Fonseca Filho. Antonio Leal de Miranda.
Narciso Antonio Vieira da Cunha. Joaquim Janmario Jeffersond'Araujo: Dr. Guilherme Studart.

Typographia Liberal-Rua Duqne de Caxie

