## O

## EMANCIPADOR

## 07 DE JULHO <br> DE 1883



Publaçgat semana!
Oondioges to assiguatura Dagamento adiantato.

## Sub lege libertas

| Por trimestre | $\cdot$ | 18500 |
| :---: | :---: | :---: |
| a semestre | $\cdot$ | $3 \$ 000$ |
| " anno., | $\cdot$ | $6 \$ 000$ |

## O EMAACIPADOR

## 

- 


Thectemos man 2 \% corrente 0 Iguinte telegratan vinio do Re-
*Parabors. namyyanos fundarão sociedade abolicinnsta. Muito enthusiasmo - Prosidente, Vigario Salles."
Esta agradarel noticia veicainda mais comfirmar 13 sentimentos abolioministas do nossos conteraneos, ytur, enbo longro de terna bem enchor de prestigio nome da maria, curiucando-o catyo or dos noyo athontados a as ide ins luminosas do seculo.
 wha e cala dia, pode-se assim dizer, trganisão-so novas associaçoos em todos nonto do Imperio; novas succursae da grandriciacombiaão foreas, crosem, dosenvolvem-se e o pensamen commeipator se engrandece, rellova e propaga

Qaem promove esse movimento? Quem vivifica os embrides qua rebentão por toda parte?

Quem dirige essa evolngão que convulciona o norte o já lampeja ao suldo Brasil?

Nenhuma forca vom jo alem-mar, o eätrangemo , bisersa e buveme imperial cria-nos apenas lisonipirat perspectivas.

De onde vem por tanto a forca que incita a tantos espiritos?

A forca vem da propria natureza da ideia, que faz-se nas conscien. cias como a luz das verlades intuitivàs.

Omovimento abolicionista resulta da iniciativa individual o a iniciati-- va individual é despertada pelos senYo entos de caridade e de justic̣a que siem no fundo de todos os cora-

E' pof isto quic a extinccão do elrmeuto servil è consideradia uma aspiméa nacional antes que um programma governamental: o sentimentorahoticionista nascen no coracãodos brasiteivos e quando a Coròa manifentur-se foi como o reftexo das manifestacoes brilhantes de todo o not को Tmperio.
tim toly vidualidades para constituirem importantier nucleas de emancipação e isso quer dizer que o paiz nád per mas tomonentrma matituican yhe hure acin dignidad! io poro civilivaso repngna aos gens foros de pove christão.

Bin, épreciso ser cohomente nán poldenos amolilar is nossas torpos convenientias as libtames de Dens. nem os proceitos do nossa fé; um
 sabverivas à caridade e á fraternidada gue sán a base, o fandamealo la instituicar de Christo, consequentementenis poicatoptar a escravidano.
 synthes: urued da prepatencia do homen

Rissa é a logica da philosophia do seculo que senano contesta, que si
 photo (a) aro aborismo das doutrinas socialintas.

Estuspancipios philantropicos e de confrat:-initate apparecerio um 1, Anlin a mabante; sulnsinto $0^{\circ}$ Conquistando us un, wites, for in in-
aos coacoes, encheriou de as coacoes, encherano de fons in-
 com os sous fulposs e apmarecou uegro, sombir. terrivel; entio milindivilur juntarao-se of fomarāo a ipiniano a opiniano errued im protsetio eloquente e contrgico antra a truannia, contra ppoder da fora, conta os erros do passado. Eita orieem do abolicionısmo.
A «Emancipadora Parahyana»,
filha exclusivadainiciativa de espei-
taveis e muito dignos parahybanos, foi o nosso brado de protestacão; por sou-intermedio inserevemo-nos entre os advogados dessa grande causa; mitretanto niojo julgarão bastante os nossos comprovincianos, alem desse nucleo, onde se rane todoo morimento atbolicionista da provincia, os parahybanos residentes na cidna-
do Recife reunirão-se, figrande colonia $-\frac{1}{2}$ - wa titulo dn cuáaolicionista.
Ve-se dahi quanto esse sentimento hamanitario nos domina. Honna ros nossos dignos patricios Nós sinceramente nos degrares elhes enviamos as mais enthusiastinas saudacoes.
Prosighanis sem tomor, que Deus istara com o justo e como upprimi-
du. do.

## --ッ (1) ( -

## Conforenciar abolicioniat

Tevolugaromodia17d
to no theatto "Recreio?
da ciriade d'Areia, a an
nunciada pelo rademi
Lis bòa sobre a pocravidao,
de setembro ${ }^{2}$, papil autho.
do Viscontodo Rio Beanco vesta Tei
de origen Imperiar e naturcza evolucionista

0 ofror comecou dando algumas ucias sobro a lei da evolução arcata $n 0$ mindo phisico por Copernico ono mundo organico por cipins; baseou testa lei us principins do sociabilidade, oriundos da lucta pela existencia e seleccão natural do grande maturalista inglez Ch. Darwin, explicando assim a natureza da guerra, a-origem da escravidào.
Descreven depois como so instituio a escravidaro do jus vita et necis sobre as prisionciros do guerra e notoí a retrogradação historica desta instituic̣ão na razãa directa da civilisagão, desdo o ilgta até o servo da
-ba na idade media, mostrando 1 quanto estavamos atrasados Tru alacão a Europa d'aquelle ompo.
Narrou a historia da escravidāo no Brazil, pintou com vivas côres o quadro das celebres caradas de negros no centro da Africa, suas mortileras caravanas para o litoral e o sacrilegio do baptismo destes sel vigens como sanção á sua condemnação ao captiveiro.

Descreveu o movimento abulicionista iniciado pelo srenio emprehondedor do Marquez da Pombal /lei de 6 de junho do 1755 ;) o projecto da constituicão; a influencia ingleza; a extinccão do trafico; a exsenéa to Bil aberdeen; a iniciativa dos Conselheiros Euzebio de Queiroz, Thomaz Nabuco, Andrada e Silva, Pereira de Tasconcellos. sininbu u Furtado; leu a mensagem da junta Franceza de Imancipacião ao l aperador do Brazil e a sua resposta por parte d'este Imperante; e anatizour a politica do Sr. D. Pedro 2.', que nates podendo oppor-se ao espirito id; seculo, nem resistir a corrente das i:léas democraticas, tirou utn de seus homens de estado, aquelle quo havia pouco, batera no parlamento a emameipacão dos escravos e mandou=0 fazer a "lei do elemento servil", tendo por principio a liberdade do ventre tão repetidas vezes pedida em planos e propostas de escriptures brazileiros.

- Procedeu a le icara da lei de 28 de -mbro expleserito ecommentando estopicos de de mais impor: $\rightarrow$ no Lutem ser bem conhe-- Pro; demonstron a legae tods os actos da "Eman--a Areienso e depois de torbem patenteo rergonhoso papel que representamos pa:a com os cstrangeiros telminou appllando para a generosidade do povo em favor da Emancipacāo O orador foi freneticat nite applaudido e ao descer da the apfoi saudado e abraçadol por qựa todo auditorio.

No mesmo dia foi annunciadauma conferencia sobre os Decretos numero 4835 de 1 de dezembro de 1871 e numero 5135 de 13 novembro de 1872, pelo Dr. Alfredo Gomes juiz municipal do termo.

GAZETILHA
Tirinta e cincecartas de li-berdade.-Os amigos da emanci-
pacão na Cidade détreia obtivoram por iniciativa sua trinta e cinro libertaroes do 1 dejaneiro ate 13 de ju$\bar{n} h o d o$ corrente anno, segundo consta das certidors juntas

Possa essa publicação servir de incentıvo ás demais localidades," afin de vermos en breve extirpado esse cancro servil, causa primaria do nos=0 altazo.

Infelizmente há alguns que não comprehenlendo o alcance da magna iléa so aferram e concentram na dura casca do aguismo,mas prosime está o tempo dos dresenganos. Haverà abalo, haverá crise, é isso natumal, mas essa crise, como tolas as crises, traratanbem naturalmente a roacga e consequente-normalidade. para essa epora de pazo de amoré que emprazamos os egoistas.

Tlim. Sr. Di. juiz municipal. -
 1883 - 1 lifich óromes.

Aanoell'edrode sonza plesisa que V. S. mande os eserbates Gama Espirito Santo certificarem ao pé d'esta quantas cartas de libordule lancaranem sous motas a contar do janciro Inste ann até injo - 1 ssim


José Francisco fivai Guma, tabellião de notas na cidiode d'A dêa, pors. M. I. \&

Certifieo querevendo o men livio de notas, delloconsta que de janeiro do cormate asno até esta data, tenho taneate urdito tiveo de notas, desesete cartas le liberdade; do que dou fé. Cidrde d'Area 13 de junho de $1883-6$ tabollião-José Francisco ilves Gama.

Candia Crabicio do Espirito Santo talbelliáo victalicio deste termo da Area pors. M. I. \&

Certifico que as cartas de liberdateste eseravos 4us "onuini zul mea docdo notas; deste o 1. de janeiro desoito, ante ano ate esta data, forao junho de que dou fé. \& \& 13 de dido Fabricion- 0 tabellia.-CanEspirito Sal to.
sos emperi-dos.-Ben sabenos que é malha1 em ferr) frio preender convencer a contros aspiritt obsecados pela ganales, a
qut vivem a qut vivem agarrados come ina acochedo, mas temos precis ${ }^{2}$ de iros nosso caminho sem not ini-
prtar muito o juiso mesquil
desfavoravol desses poucos escrav cratas e dos que querem especuld a custadelles.

O tempo marcha e veromos a
tem rasão; siosque ruerem
a curaradical do cancrs
to e con gran e prejuso o atraso de nossa futura prosperidaile.
Para darpubticidade e responder a esses meticulosos espeetadores transcrevemos para as colur nome "Enancipador" o ben pensalo tigo quo o Exm. Sr. conselheiro K han fez publicar na Gazeta de Noticias da Corte. () St. conselheiro Rohan é bom conhocito nesto provincia, que ontiora admimstion

O bom senso pratico de S. Exc. sou tino alministrativo, sua regnhecida moder teão unila á illust cão de puedispóe, subresabem
bem claborado artigu, no qua responde de modo peremptan as a grandes questora de moralidale e economia.

## Lana liegito doba egeravocza-

 tas.-We-seno a Dario de Pernambucon de 19 de junho finto o seguinte:Pemambnco camenha.
Ses. Redatores. 'Ten lo tido noticia que 11 m distineto akriculter ainaticis logocinnte nesta piaca. tencionava na proxima botada de engento... passar capta de plena tiberdade a todos us sens escravos ein numero de 24 , ouvi sar ponflemada perante um pequeno numero de pessôas fitedicnas taj louvavel e applaudida resulucão.

Bate nosso amigo que faz parte de um dos clabs da laventa nesta provincia, com seugrandioso exemplo, que de reito ternpo será imitalo pelos bons pernambucanos, seus dís:hosecompanheiros. confirma-nos na opinito geral deque dentro de trea amos, de S. Fiancisco ao Amazonas todos nós suremos irmáos, e a escravidão. que tanto ainda a todos nos derraaa, tera desapparecido do norte do Imperio.

Tomenilo ferir a mudestia de tão distincto negocianta amante cia liberdado não declaro seu nome.

Entendendo que semolhante noticia não deve ficar na obscuridade. rogo que the deis convoniente publicidade no rosso conceituado jornal:

Recife 18 de junho de 1883.

1) matuto na cidade.

Em quanto Pernambuco assi

