## VOZ



# 07 DE MAIO DE 1905 

## NOM． 19

## TREZ DE M10

Saperandu por osusit merce © Deus．os ubstaced s que the fro porcionaram as tormentas e cur－ rentes oceabicas da Custa d．A－ rica，descortina loor，Alvares Cabralat costa d，liganie que
 metimento por lencol．
leliz accaso que tem por com－ ： equencia um effeis ins mara－ vilhoso！
Grande dia，no atal devia o Brazil brilhar co a mats rive ex－ plendor，mas qua casta－nos esu－
 ullido desmaia in is matis lus que Gubatam－lhe as glamas．
Feliz e cheio dis mais vivis esperanças a trez to Nho solem－ misaram a sua desenheria，ponto－o ao abrigo da arvore sicrosinta i：h hedempção（1）$\ddagger$ buero huma－ n．como prenunci，desut eman－ ¿paçīo．
Vera－Cruz toi $n$ nume que re－ chen no seu bap is．a．
Não era uma lha cimo julga－ mim a principio，tra um continen－ it e chrismaram－n，com o nome Co Imperio de S．uta Cruz．
Curte foi o espuc de tempo l：o qual figurou flle com lano bel－ ia e recommentartl deamiua． （in）．
referem o nome de bumilte atale ra vermelhii io ．． 0 mibs vi－ －trmas：estandarte．
frofanaram os santo e so－ ambissimo bapis：me，cognomi－ ：blo－0 de Brasil．
Pouso alterou zith m．nhusa． an a anio de ml e quinhentos， ambs sahia á haz ds eonhee－ aents humano o isst；da obra i $1:$ Deus confiata a Colomb
Em 1789 não dibstante a op－ mesano dos Reis to semeata a mente de nossa nman：ipaçăo ws hossos territorio：e regiado an o sangue do grame matyre ina－Dentes．
Sm 1822 a 7 de setembro por 5．Pedro 1.0 foi proctuadr a masa independerecia，f．emits po－ ans suffociada na ablea la ter－ a pisada pelos reis，a semente a semiano onju eastolio do Wint liberdade．
A 5.5 de Novemb，le 1889 mparece a arvore que se matriat ：1）singue do grante apsotso da in rudade．
Su＇g：a，porem sem furcas，sem achivid＇e，nem asady haviam－ litatrophiado os museulos 08 que
urancatram－n＇a dis $s \in$ pulchro da mancatrana do sepulchto da rainha que não timha intuiço do yuo fosse a grande damseracia de －）estas Christo，o mai er pugnador di liberdade humana．

Vive hoje，porem，cumo o ho－ mem que levanta－se de grave eufermidade；necesita de con－ fortantes e estes vos aponcamos： A Cruz que o arrancaria do do－ minio selvagem．

#  



## Conitnan（a）

Ois misueleme．j doutmes da Irreja．deste us primeiros secu－ se as escolast cos ha idade me－ conservaram religiosamento doutrinarlo gramde fil sofo gre－ va：$\therefore$ ．Justino e Clemente de Alexandh，Origenes e $S$ ．Agas－ nho．Bucio e S．Anselmo，A－ bollando o Gutherme de Campo，

Tomas e．Boaventura，sea－ re emenderam por ideia e per－ ＇pçan ideal－－，conhecimento as ensas ammaterais．Ora，em nusshingurgen moderna，a pala－ ra pansamento é apenas a exacta fiel t：aluecanda ideia－dosan－ tgas．Descartes e os mais cele－ hifes mostres dit filos，fia espiri－ Halis＇a，de tès seculos a esta ante，sempro consideraram ofe nón ni pace logico do pensamen－ t．emonatirbuto distinetivo do h mem：O hemen pens：ark jas80． Lae $u$ ammal sene Ora só a per－ ceperio do imm terial e do abso－ Lat．，pole constituir：a differenca son fal ent o o homem e 0 ani－ m 11 ．Defeit，o mim Il nito eede
 e emhecimeatos das e cisas fi－ ieas：－quato anmais tem os rgams da vistar，do ouvido，do ffato mat，mais perfeitos que aós ！．．．O caracter proprio do ho－ mana le de elcrar se do seío dessa ma－ tureza，que nis cerca，ate ab ab－ solu 0 ，at universal，to infinito． （）zer ya＂pensamento é sua es－ sencia distinctiva é o mesmo que affirmar sol ellea，razato一om a－ cto，－ou mais dammente－a per－ enpano has realidules immateri－ ais．
（）grande seculo 17 consagrou a doutrina de Descartes e sua escola．Encontranol－a frequente－ ineate mas sbras f los ificas de Bus suet e Fenelon，de Pascal e Ma－ lebranche．Quando Pascal defi－ itu o homen－«uma camna，que p nsa，－entendell exprimir－the a，mparavel marnitude Ora，em que taz o pensamento a grande－ Z． 1 do honem senāo na faculdade de el pral o acima das coisas vi－ s vei ao conhecimento do invi－ sivel，do univ 3 rasl e do absolutis？ $-«$ Pens：u，diz trequentemente Mulebranche，é perceber o intel－ hivivel，（＂que，em linguagem me－ tafisica．é sinunimo de ideial e imnaterial．）
Enure os modernos Kant e $\mathrm{He}-$ rel ciassificaram o pensamento entre as operaçis da razao pu－ ra．Ora，lijo ignoramos que a ra－ zao pula foi sempre para elles， c mo para nòs，a faculdade de co－ nhecer o absoluto．

A filosofia moderna conservcu
pensam－nta Assim affirma Paul Janot：－《E que！diz cilo elu uma elogate te refutação do prsitivis－ mu．fo：ha se．encia armeda de thtos us vells métodos，não hà para o homem mais que se entre－ gar aos seus instinctos，aus seus sentid s，ioss susurapetites，ás suis imaginacoes．
i＇retendemos，nós，que há al guma outra cuis：，e essa coisa ou－ tiade pensamento！

Ent：e a vida animal e a pura－ mentescieatifica，há um meioque e a vida propria do homem，a que 0 caracteriza entie ay demais especies da natureza，一é a vida mensante．－E depois，acrescen－ ti；－u＇Todo o que pensa é um fi－ losofu，um metafisico．．．义

Resalta，pois，dessas palavias que o pensamento è para o sabio escripo como para Descartes， l＇ascil e Malebranche，o conhe－ cimento do absolit，e lo imma－s terial．Dout o modo，não se po－ deria comprehenter a distinção de uma vidi pensante e de uma scientifica，que expendè o filoso－ f ： ： 0 t． i ，ico acimazitado．

Traçan 10 essas linhas，Paul Ja－ net nito era mais que o éco de Naine de Biran，de Royar Col－ l：a d，de Damiron，de Joufftoy e Labsin．Emfim，a palavra．．．liure pensamento．que procuravamus de－ f in com ex：ctilia e clareza，sup－ jói o teaòmeno psiculógico do pensament＇capaz de libardade． «Ora，como veremos，sò os nussus conhecimentos de ordem moral p mein ser iivasoy a fí é unas virtude，prque só livremente c．emos nas verdades religiosas． Has nos factos m iter ais que se produzem ante ox nossos olhos， é que havemos de crer fatalmen－ te．

O pensamento，como se deve c mprehender logicaments，tra． tando－se de livre－pensaments，é： －«J conhecrmento las coisas su－ pra－scnsiveis，isto è，metafisicas， morais e religiusas．»

Meditimos e descobrinos a ex－ istencia de um Deus eterno，um－ nipotente，soberammente bom； meditamos e descobrimus que ha em nós um principio pensante， dstincto de nosso organismo，que ha uma lei moral；que csea le mora！não encontrando neste mun－ do sua completa sanceiao deve ne－ cessariamente existir alem uma outra vida，que reduza todas as cuisaa ájustiça e á ordem．To－ das essas percep¢o：do n＂sso es－ pirito sato pensamentos：sato os grandiosos pensamentos da orden filosofica e religiosa．Ora toda percepcáo se tradúz，na ordem puiamente intellectual，como na or Jem fisica，em－affirmação． Vemos claramente，que existe um Deus no universo，uma alma no homem e uma vida immortal， apòs as jrovaçois deste valle de miserias；disso concluimos osta m stiplice affirmação：－Deus exis－
te，há em mim uma alma，outra vida espera－me alem－tumulo．
«Pensar，pois，è affirmar as rea－ lidades do mundo immaterial，is－ to é，Deus，a alma，suas relaçõis e todas as verdades dogmaticas， moráis e religiosas，que são seus corollarios：como experimentar， observar é affirmar os factos do mundo fisico．»

Pelo que，a negação，como tal， nāo póde，não poderá jamais con－ stituir o fenómeno psicologico do pensamento，do mesmo modo que nino coustitùi o da observa－ ção．

Aftirmando，póde sem dúvida －homem enganar－se；mas ao me－ nos seu espirito，percebe alguma coisa，e apenasse engana sobre a natureza da coisa percebida．

A．passo que．negando，nada percebe．

E＇de notar，pois，que sò falã－ mos aqui da negação，que tem um verdadeiro caracter negativo． «Negar，por exemplo，as teorias materialistas e atèas，è nl essen－ cia affirmar Deus e alma，a ne－ gação está apenas na forma．O a－ teismo e 0 materialismo são ao contrario puras negaçõis，porque se podem traduzir somente nesta formula manifestamente negativa： －«Nia hà Deus no mundo nem alma no homem．» Haverá，talvez， quem nos objecte a forma scien－ tifica e entao positiva das provas allegadas．Respondereinos que essa forma não poderia subtrair de uma proposicão seu caracter logicamente negativo．Todas pre－ tendidas demonstraçoes scienti－ ficas do atèismo e do materialis－ mo moderno náo impediráo que， as conclusõis dellas dimanadas logica uu illogicamente，sejam sim－ plesmente a negação da alma．

Podemos comparar essas de－ moustraçõis com as de uma pes－ sôa，que se esforçasse em pro－ var＇não ter visto o facto，cujo testemunho se lhe requer．Nada viu！eis tudo．Que tribunal con－ sideraria jamas como affirmativa um tal depoimento？

Se quissemos fazer uma clarsi－ ticação exacta das intelligencias， deveriamos dividil－as em duas classes：－as que pensam e as que ná pensam；a primeira compos－ ta das escólas，que affirmam，a outra－das que se limitam a ne－ gar．
Ora，a escóla，que se decóra com o nome de－livre－pensamen－ to，não é de facto e de direito， mais que uma negação，absoluta， gratúita，radicalmente impotente das verdades metafisicas，morais e religiosas．E＇esse o seu cara－ cter distinctivo，é a nóta altiso－ nante，com que ella se nos mani－ festa entre as demais escolas da filosofia．－Julguem os mestres． 27－4－05．

## S．d＇Alencair．

Continuar－se－a．’）

mo: mas, assim cuma passi-me na mente esseidejal sublimado, tambem ha moços que, deapondo de maior competencia intellectual, sabem com mais aplida; dir conta dease defficilimo encargo. Todavia, deixando de parie essa movimentacio enorme que se chama politica, não deixarei de dar t:rmbem o meu br, o en pról desta extremeci la Patra, emb, la classif.cado com" soldado das ultimas fileiras dessat ard rosa Mocidade, quesegue o exemplo digniticante do imm ital Tradentes. Desejava mesmu ir muto alem sobre a malversio d s negucio. Leudentes a Republica-supinamente mal iuterpretada e entregue aos paulistas; prem vej, que " programma que ad ptaste na se prende a ques oes p litiens, at tendendo. talvez. affita de gt rantias dos direitos que, canibalmente feridos. culbem a lm -prensa-a eucharistia do pensiamentos no dize: julicioso do Dr. Quintino Bocajuva. De facto mer caro, é umit missino mu to ardua combater cuntra a politica dominante, quands se queimam jornaes exabrupt inente; embóra que na actual A.hm nistraçāo da Parahyba seja isso uma aberração inqualiticavel e. desse modo, ian procediment., lur do que sò cabe nos ambitus do estrefu man10 da anormal e of ensiva sucie dade aldèa e nião hia presente oriontação parahybana-caja bus sola é guiada por um dus seus mais dilectus filhos, que nunca a deixalá univaga: no oceano fatidico da miseria espesinhadera. A attitude do eminente Dr. Alvaro no Governo deste Esta o, é a in:is patriotica adnissirel: elle ama extremosamente a terrab que lae serviu de be cue deseja o bem geral d'ella, pondo em execução sua optima orientação sceentifica e'economica, addicionada ao masculo e adamantinu caracter que u una.

Liberaino Cavalcanti.
(rontinua.)

## grenmiato giriolla in lustrial

A 1 hora da taride do da 5 do andante, reuniu-se no palacio d, presidente do Estade à membros da commissáo nomeada pelo congresso assucareiro do Recife, a tim de promoverem os meios para a formaçio dis syudicatos agricolas industriaes.

Foi presidida a Sessa pelo Ex m. St. Dr. Seraphic. Nobrega D. Vice-Presidente do Estiddo.

Aberta a sessa, usan'lo da palavra o Dr. Pereira Yacheco incansavel luctador pela cauza da industria e la voura do noseo Estiddo, que congratulou-se peloauspicioso apparecimento da acção agricola e industrial em nosso meloe propoz que fusse e! eito o Presidente da commiseão, assim como a creaço de um syndieater heta etadide.
Emberindo logar azou da paLamond Pernardina, presidenr
 havif recreacto dos syndicat os regonges 8 m primeino Togar do
qut o central.
Fallou em seguida o Dr. Celso que apoiou todas as opinioes do Dr. Pereira Pacheco elucidando mats a questao.

Fui didia a pesse a Presidente cle $t$ e adiadrs os traba!hos para o dia 13 du corrente
Compareceram diversos representantes de alrumas classes entre elles o D. Uhric, representante do Cler, representante da Uniano e nosss collega Theodoro de S uzi.

## Scndando

Nīo seria uma milhora prara nosso jardim se o Sr . jurlineiro se dignasse em m\%nlar aterrar os buracos cxistentes en roda do caramanchão, causados pilas ayuas das chuvas?..

Era tuma grande mellora Até mesmo parl mim,
Puis não posso passear.
Con tanto boraco assim;
S'. yur\%o fitar quem passa
Hri de num canto estacar
Ter quer du retrote o fim
Veja o bembo annueiar
$E$ a pubre coioinnte
Nío satisfaz su'amante
Meus leitores vou contar
Que cousa me succedeu: Minha lyra se quebrou, Minha penna se perdeu E pra teichar-se o belem Quase que morro tambem

Mrus... da saùle tratei
E bom depuessi piquei:
A Pyra ja conccrtri,
Tambem minha penna achei
Eja.eston prompto a SONDAR
Tudo nesmo que encontrar.
Edomingo hei de voltar

## Danton

Temos sobre a banca por in termedio do nosso distincto collaborador Dr. Pachecoum exenplar das Instrucçoes sobre a lamparda «Brazil», mais uma victoria do engenho himano.

Recommendamos ao: nossos leitores a lampada बBrazil» e agraderemos ao illustre cperador da industria nacional.

Deu-nos o prazer de sua visita o probo e provecto Juiz de Direito do Catolé do Rocha, Dr. Fenelon.

Vis:tando-nos troxe-nos sua palavra animadora e consitou-nos a continuar na faina gloriosa de propagar a litteratura sa e defender a Patria; declarando que aceitava a incubencia de representarnos $\delta 0$ prospero i atolé.
Agradecemos a honrosa con:sideraça.

Recebemus por intermedio do Reym. Padre Paiva a devista illustrada Renascença>; contem bons escriptos e está nitidamente impreséa.

Gratos pela offerta.

## DIOGENES CALDAS

A fim de tratar de sua saude
voltzu do Recife o nosso collega D.egenes Caldas, o qual ainda a-cha-se doente.
Fazemos votos pels seu restabelocmento.

N:a villa de Papury, no. Estado do Ris Grande do Norte, confortada cum os sacramentos da Santa Egreja Catholica Romana, falleceu à 28 do preterito a apostolina do Sagrado Coracáo de Jesus D. Iz, bel Florent na de Macedo, solreira, cum 29 amos de jdade; filina do distincto Sl. Innocencio Lopes Machaddo e primi de nossos amiges Capm. Laurentino Castro, Major Jucintho Cruz e Minervi10 Cruz.

A todos nissas condulencias.

## MALAS EM TRANSITO

Rvo ${ }^{\mathrm{mo}}$. Pe Severino Kamalho PILAR
Ficamos de posse da importancia de $2 \pm \$ 000$ que nos enviou para pagamento da assignatura do Rrma. e dos Senhores Dr. Luis Viamn:, Alfredu, Ferreira d'Andratle, Anisio Ferreira da Shlva, . Antmio Bente e José da Costa M. S'sbrioho.

Agralecidos.
Dr. Lu'z Maranhão: Engeuho S. João.

Agradecemos o modo porque nus respondeu.

PREDIO DA"MOCIDADE CATHOLICA

Damos abaixo os nome das pessous caridosas que nos tem aux lia lo nessa grande impreza.
Monsenhor Almeida
10\$100
Theodors de Souza

$10 \$ 000$ pe Altredo Pegido $10 \$ 000$ Majui Maximiani Mín tehado $5 \mathbf{0} 0000$ Po Manoel Paiva Dr. Fenelom Nobrega Pe Odilom Coutinho Dezembargador An ${ }^{\text {to }}$ Baltar Pe Moyzés Coelho Dezembargador B Menezes $5 \$ 000$ | Dezi. or Ernesto Freire | $5 \$ 000$ |
| :--- | :--- | Capitão I. Vellozo $5 \$ 000$ Major Julio Maximiano $5 \$ 000$

Jo:athas Leitiao
Redaccãodo "O Commercio'
Dr. Carlos Juvita
Um Crente
Dr . íomulo Pacheco
Major Neophito Bonavia
Celso Mariz
Diogenes Caldas
Ulysses d'Oliveira
Joano Pires
Pedro. Lopes
Figueiredo $10 \$ 000$ $10 \$ 000$
$5 \$ 000$ $5 \$ 000$
$5 \$ 000$ $5 \$ 000$ 0

Total
$2 \$ 000$ $2 \$ 000$ $2 \$ 000$

- $\quad 2 \$ 006$
$1 \$ 000$


## D. Eita Mirandia

Para Alagòa Grande onde reside, seguiu no dia 4 em compauhia da Ex mamilia do Dr. Ap ${ }^{\text {- }}$ lonio Zenayde esta nossa talentosa collaboradora.

## Drannt

Rdalisou-se como haviamos noticiado o Espectaculo no theatro de B. Luiz da «Mocidade Catho-

Não fazemos a cronica devido a sermos suspeitos no entretanto dizemos que correu bem, teve uma concurencia admiravel, com-gregrando-se a elite parahybana no estreito recinto do dito thea trinho.

Tornaram-se enfadonho os intervalos, devido a falta de meios de que resente-se a Sociedade. para o que pedimos desculpa aos nossos amavels assistentes.

## Soneto

A Jonathas Costa.
Eu amo uma mulher, formoso archanjo Que traz nos labios o sorrir de um an E n'alma encerra a candidez das fores.
Tem no olhar o brilho dze saphiras E seu retrato p'ra inspirar cen lyras Um vulto que de amor a todos mata.

Mas ah! Esta mulher que en amo tanto A quen dedico um amor sagrado, santo
Despreza o mea amor, ril do mea bem
Porem minh'alma lhe perdóa tudo isto
Porque ells sò adora a Deas o Chrito
Parahyba do Norto
Raul Machado da Silua.

## CORRIGENDA

Por um lapso da revisão passou um erro no sonêto no baile, no terceiro verso do segundo quarteto, onde le-se:
E. sempre a me sorrir divina e engraçada, leia-se:

E sempre a me sorrır tão divina e engraçada.
Ahi fiea nossa retifcação aind, em tempo.

Das columnas do nesso collega «A Uniao» transcrevemos a noticia abaixo, pedindo ao illustre e brioso povo de nossa terra para lançar as vistas, vir em auxilin deste mora que não vè defficuldades, nem encara sacrifficio para trabalhar em prol de nossa erra em bem do dézenvolvimento intellectual e moral da mocilade:
$« \mathrm{O}$ sr. Theodoro de Souza, digno presidente da Sociedade«Mocidade Catolhicas abriu uma subscripçato para terminar o edificio que se está construindo para a séde da mesma sociedade.

Muitos cavalheiros tèm auxiliado ao illustre moço nesse tentamen justissimo.»

Chamamos tambem attenção de nossos leitores para o appello que fez nosso collega "O Commerciod o qual tambem transcrevemos:
«O nosso illustre conterraneo, Theodoro de Souza acaba de abrir uma subscripça no intuito de levar a effeito a construção do proprio social da associação religiona «Mocidade Catholica» da qual é digno presidente.
Hontem foi-nos apresentada a lista; vimos que vai conseguindo o apoio geral a idéa do illustre moço, todo dedicado a propaganda do idèal catholico n'esta Capital, onde, vemos, a obra dos philosophos modernos pouco tem influido no eapirito da sociedade.
Julgamos santo o direito de cada qual, que se exforce pelo triumpho absoluto de seus princi-

