## VOZ



21 DE ABRIL
DE 1905

# VOZ DA MOCIDADE 

$\forall$


# Pnixĩo alo 

## Salvadoro

## COYSUMMATUM EST

Jà não ouvimos as melodias dos hymnos do povo que om transportes de jubilo cantava hosanas no Filho de David; nato mais estão juncadais as ruas, de palmas e ramos, nem as esposas de lampadas preparadas para encontrar 0 :eu objecto amado.

Cessaram as aves os seus (orgeios; 0 mai as suas :rdentias; perdea o sol o briHo de sua luz; partiram-se is rochedos; abriram.se os sepulchros; resussitarno os mortos, tremen convalsivamente a terra; rasgou-se le alto a baixo o véo do tempo, ao pronuciaren-sees las tristes, dolorosas, porem c.) nsoladoras palavias:
(.onsummatum est.

Patenteada estava a cobardia de Pilatos, a infidelidale de Judas!

Saciada em tudo a sede da turba desenfreada que lumultuosamente clamava: "Brucificai-o crucificai 0 ". rum! crucifigite eum! cruc tigite.

Saciados estavam os sedentos de poder, porem, tambem anunciado a Athenas pelo sabio Areopagita que «a machina do mundo se dessolvia, ou o Auctor da Na tureza soffrias.
Nada convence e sacia a turba loucal

## PASSIO CHRISTI

> orrcu Jesus. O sol a pouco vai morrend
> Emquanto a natureza em dores mergulhada
> Vai tritando de horror.. E muito apavorada
> A triste Humanidade o pranto vai vertendo...
> Ao cimo do Calsario em lagrimas banhada Maria, a doce Mäe, estaca esmorecendo... $E v \hat{e}$, da grande cruz, sez filho vir descendo - "A mina las paixões» da raça desgraçada!

> Expiraste Jesus; teu sangue precioso
> Scriviu para mostrar a senda da Verdade,
> Servil para salvar um pow criminoso.
> Poderoso Senhor. ó ! divinal Jesus,
> Dai pelo tei soffrer a louca Humanidade Da vida no cairinho os braços d'uma cruze!

Parahyba, 19(\%)
PIRES FERREIRA

## Divina Teibulatio

"Liç̧ão de luz n'um lugubre seenario,
"A' Redempsão surgindo do Calvario,
"Um homem só salvando o mundo inteiro!"
"Gondolas" Segundo Wanderley

* risteza sepulchal, silencio prolongado, Se estendem sobre o malo inconsciente e inculto, Emquanto os phariseus jogam, como um insulto Sobre a tunica azul de Christo. immaculado

3) céo parcce, em vèo de crepe, amortalhado $E$ a terra um tremedal aos pés do povo estulto, Não rumoreja o vento. E o sacrosanto vulto De Jesus sobre o monte avista-se elevado.

A noite vem cahindo: as tristes horas mudas Teem a cor do beijo ultrajador de Judas, Do beijo que trahiui o apost 'lo da verdade...

E Christo olhando o espaço em trevas envolvido, Perdoa a multidăo brutal, compadecido,
$E$ co'os braços da Cruz ampara a humanidade.
SELMSTIAO VIANNA

pedro que haviajurado fidelidade ap Mestre, nega-o
Focem todos os discipulos e só as., wirgens a gran*
de distancia o acompanham. Mas náo obstante a infidelidade de Pedro, a fraqueza dos companheiros e irmãos, o rancor da Judeia, a pusilanimidada de Pilatos, Jesus conduz a Cruz, sereno e meigo, submete-se a vontade dos barbaros e quando mais se abriam as chagas das maos e yer com o peso do corpo, depois de vazar o calix de vinagre e fel, volve os olhos para o céo e lavra a sentença du perdão para os que o crucificaram, <perdoai-lhes pai; elles nao sabem o que fazems!

Dito o perdao, enclina a cabeça e exclama esta tudo eomsummado; consummatum est.

Consummado estavam as prophecias, consummada estava "a apuraçáo das gerações corruptas, banidas as luctas, completadas as leis"

Consummada estava a sua Evangelisação, a rehabilitação do genero humano, a redempça dos que em Ad\&o - havian peccado.

Tudo è luto, tudo chora só o homem por quem sa-crificara-se no se commove diante de tao triste e sanguinoblento espetaculo:
Nada mais resta a nao ser um cadäver todo chagado, roclinado em um sepulchro novo e uma Màe om triste solidade

## vÓz DA mocidade

## Odia

A humani 'ade christa en volve-se no crepe da triste za e religiosamente recorda os tristes momentos em que agonsante o com o perdăo co desgraçada que o atro eidava.
E'o dia da meditação.-A Egreja, na sua inec mparave magnificencia, lembra o dever à mesquinla creatura; o espirito que jà recebeu o baptismo da graca ve. pelo supplicio a clave delicala sunisima, a co nos riu do par em par as portos du pa raiso- a natureza como gue cedendo a uma ordem oe culta e soberana, suspende a magica batuta que reg a magica batuta que rege a espaços sọam somente notas graves e cadentes que formam o psaluo funereo da Paixa, do sel Creador; o sol, dolente e la urimoso attesta na perda de ontime to da dor , sentimento da dor que agi. a barbaria horripilaute da morte do sen auctor Sorte do sen auctor. indifferentes.
$\qquad$
 espirito que os obriga a ue- que nests; todos quen perdão da humana raça pos de dourinas que pretendem
 encia manda confirmar, é a to do céo serve de phana ignoranela inoculada no. ce- as almas piedosas. As la rebro escurecido pela falta grimas de Maria, torrentes absoluta de fé.
 si os seres existentes, cong- coraçoes pusilanimes a ar. mentos para em sua furiasobobe- de convencer-nos; mas uma unicientes e incosneientes mes. vore da fe. $\quad$ rana patentear ans homens o ca lei subsiste e mostra-se illetro na forma rude das suas $O$ sangue do Homem-Deus zonestruoso de suas acçoegta- za no mais acceso dos combate expressoes publicam a sua purifica a humanidade, ea de, que se dà em holocausto à cadioho dasvicissitades, mais limcrenga na adoracão fiel a mancha heriditaria se apa-suprema felicidade pa terra. pida e gloriosa se ostenta ao la-
uñ Ente oreador, como, an. ga no iufluxo divino das su. Entretanto de outros meios do da luz que irradia nas conun tute creador, como, an gas verdedes puras e re. as cbras. vêtudas que'a historia attes- Reprobos veriade jul- pirito-Superior, para manifestar- cipio immortal $\dot{\theta}$ a saíta doutriveleas que a historia attes- Reprobos veriade jul- nos periodicamente os horrores na cajo epilogo siangreuto hoje contor

 $r_{\text {ada }}$ em dizer palavras va- ua authentica da fe. Co : cofyem impiedosamente pela a unica verdide que permanece, gas, seu the sentido lato, de Não era permhthidoo culto aot apodos dos homene as bases ai o cunto infor que contem em
 talidade. E' querer fazer protesto doo sbabió contra ição. Não fose esta tão solida- lei geral das conting ancias doe
mente invulneravel para resibiti aos embates furiosos desees grauitos inimigos, e certamente jà
teria ruido por terra, arrastando teria ruido por terra, arrastando
na sua queda toda a bagagem da humana civilisação, que sendo obra exclusivamente sua, com ella fatalmente desappareceria na poeira dos tempos
Muito longe, porem, estamos de assistir a essa hecatombe uni-
versal; porque a obra de desus versal; porque a obra de desus
Christo, syntheticamente symbo-
lisada em sua gloriosa paixão, lisada em sua gloriosa paixão, é a mais segura garantia de nossa
perenne felicidade e do equilibrio perenne felicidade e do equilibrio
Immatavel de todas as columnas que sustentam o colossal. edificio que sustentam o colossal- edififcio
da redennpãoo da humanidade. Passam uns após outros tıdos os seeulos, arrastando na impetu-
osidade de sua carreira todos os osidade de sua carreira todos os
obices que se oppoem à marcha natural da evolução e du progresso, inas esse tufiao desordenado que term varrido da historia os ultimos vestigios dós ma-
iores feitos da humanidaade vae conduzindo à sua frente uma for ca aninda maior e que antes del le vae supprimindo os entravees $e$ abrindo margens is conquistas scientificas e realisando o ideal
de todas as civilisaçes: esta for ca, esta potencia invencivel ca, esta potencia invencivel
eterna é a obra do Christo, humilde suppliciado da Galliléa. $\mathrm{E}^{\prime}$ assim que vemos no condas suas idéias o diapasão de as palavras do Visiouarios. $\begin{gathered}\text { E assim que vemos no con } \\ \text { flicto constante dose elementos que }\end{gathered}$ ovas theorias. Marcha Jesus ao sacrifi- se chocam no vasto scenario da Todos se conservam na cio entre a chalaça da tur humana actividade, surgirem amilde postura de quem ba sanguinaria... Cede a deapparecerem os surtos genia- .

Toz Th Mounthe






 a supre
poros.
Glo retrat; de Jests exhoci- «videte siest dolur sicut do. os passaros haviam gorgeado. 0 coln 0 samgue que banhiaki-- lur meus\%!.


 in eunn qui dieitur Oill urive
cum,
cubi crucifuerunt oum.

EMra a horra nốa do mais extremosa das mas, a pom-
ba que trouxera no seio o tamo da

 e sem forcas, levandto as.coostas ") pesado made. re onde devin morter, perdondo até messin) o
afero e renegado disipipulo que


 Ihos de Judá, por entre as aner- mais de-desenve seculos luz solve as espessas trevas que coneniente povo juden, a pre
 pirecer por entre ond Tres c"izze esguiam-se sobran- rado Barribas ao innocente Je-



 primeirı vez.
 té que caiu pela se gunda rez calsa raspeito excepcional Tudo éra melaneolico, em tudo Constitui ao discipulo amado
 ductrra de cardos e espinhos, aquelle que morre pura sith- via perdido os seus raios com Mariza sua miana herdeira de sua


 Maria veroniea, concertando seus a to ios estes ha limite nossia e en s.ungue tinta, do seio on- medianeire entre Dens. olucos com os soluços de Mag- a tuirar, $n=$, pren a) de se formara, dois amigos Jonnesece Mater tua


 condennado. un iJeus; não morreu unt, veivas com que balouçava-se pa- e protogonista o Christo, e filho Approxima-se e toma da toa humem, wits un Deus feito rat oseuliar a terra que ia neul- de Deus.
 cyerente como uma sacerctotisis, (ia), mão libertou un povo, entre os sillios e os santos e partiran se os rochedos, tremeu Jesus admirado do heroismo wrque salvou o mundo, red - uma Virgem de cabellos soltos, a terra,
 In remunecar os que the ser- Vergitlo ao peso horren- perguntava a todos e a tudo que a voz e os solucos de Maria em, grave e sereno diz-lhe: dy de uin madeiro, as manos, á vor, todos que trazzitaes $\quad$ Odor Dei «Mulher ficou no panno o pre- os pés em chaga, calia a asites caminhos ja vistes dor
mio da caridade.
$\qquad$
$\qquad$

 tyrio, terminar sua evangeliza- mieigo Jesus; e chegado ao ja viu tanto soffrer, quem e-sarios de artes, Francezes,

di, a a Najoles, ensontra- 1. Daniel Roban, phal;ab; ram na cidade de Aifita na 2. Thomaz Zerobatel; 1talia, dentro, de un vaso 3. Raphael Rubani; que se achavt anerrado em 4. Capet, homem do povo. uma arca de Ebano uma Jesus sahirada cidade de lamina na qual estava gra. Jerusalem pela porta publica. vada a sentenca do SQalvador da humauidade.
Esta lamina éra le metal e tinha escripto en an lat. do: sigual lamina foi envia. da a cada tribu».

O original da importante insoripcato é escript. en ebreu e hoje achate:th. sitado em seguro picite ma de Cazerto. Eis a inipti sentenca que levai an su. plicio dà Cruz,que dater: minou a morte ign) minilia ao que viera ao malito "apurar as gereg.os corruptas, banir as luttas, 0 ompletar as leis":

Sentença dada pir P incio Pilatos, governure re. gente da B.axi Gllilér, para que Jesus Christo sof fra morte de Cruz.
*Ao decimo setimo anno do imperio de Tiberio Ce$z a r, \theta$ vigesimo quinto dia do mez de Março na Cidade santade Jerusalem, sendo Anuaz e Caifaz sacordotes e sacrificadores ds povo de Deus, Poncio Pitatos, yó vernádór dà Baixa Galliléa, sentado n i séde prisidencial do pretorio, con. demna Jesus de Nazareth a morrer n'uma cruz, entre dois ladiotes, visto que as grandes e uotaveis teste. munhas do povo dizem: 1. que Deus e seductor; 2. que é Predicioso; 3 que é inimigo da lei; 4. que se diz falsaménte flho de Jeus; 5. que se diz falsamente rei de Israel; $6 . q u e$ entrou no tsimplo, seguide de uma multidao trasendo pulmas na msose ofders a0 primeiro ceñ'uriao Quirim Cor - bem vida, o tempo, a morte, o metie que o conduza ao logar do supplicio.
prohibe-se a todas as pesions pobros ou ricas que impegef a morte de Jesus; as testemunhas saxo:

## 10 PÉ DA CRUZ

Vine secalos já contir 2 hammidade no seu constante evoluir sob o'influxs sineto da m.rte lohomem-D us no Calvario Vinte seculos coustituem a historia completar d'Aquile, que, nascondo numa p p!re e escondida grata de pastores, subio ao alto (). Golgotha para cumprir a promessil de Deus a humanidade, fei-
ti na pessoa doma mulher virgem e pura, c mo a gotta d'agua clyestalina que o orva!ho dos Cess faz calhir sobre este mundo de lama.
Maria, a mãe virgem do $\mathrm{Ho}_{0}$ mein-Deus, foi a fonte d'oude emanou o fio chrystalino da agua do n jsso baptismo de salva¢̧ão. Jesús Christo tol o receptaBulo d'essas ondas de luz e amor que Deus havia promettido enviar sobre esta terra, juntamente no dia da queda de Adzo e Eva. Entre o peccado original dos nossus paes e o epilugo do drama sangrent.) do Calvario não houve nem umir solução de facton, nehuma interrupção de acção por parte do Eterno.

A0s pés da Cruz de Christo se achavam os primeiros elos do smor e perdáo da pobre humanidade. Desde os proprios ossos de Alao até no proprio sangue da humanidide, que se encentra a promessa fiel $\boldsymbol{d}$ Aquelle que, assistindo a sahida do paraizo dos nossos primeiros paes, depnis dos seus peccados, declarava que, d'essa humanidade mesma decahida; surgiria um dia no futuro uma mulher, que seria a māe do redémptor de toda ella.

De facto; nasceu, viveu é, por fim, morreu nos braços d'uma Cruz, o filho amado e querito do Eterno, do auctor do Céo, da Terra e do proprio Homen.

A vida, o tempo, a morte, 0 bem e o mal, a duvida e a incerpura, 0 prazer e a dor, a paz do espirito e os remorsos da consiencia, tudo isso poderāo constituir na terra 0 seu grande e insondavel mysterio...

Mae, aquelle que tifer a ven-
tura de encarar de frente a vida e a morte de Jesus Christo, con-
siderando-a como uma das pro-siderando-a como uma das pro-
messas solemnes de Deus, ha de sentir-se como que deslumbrado deante de tauta luz e verdades divinas. A Cruz è o sentido claro e positivo da vida eterna do homem, é nella que nos devemos inspirar; procurando comprehen-
der que, zem ella, a vida è o na-
fla, o pò, a cinza a as miserias
da humanidade n'este planeta
O Crucifixo é o symbolo da nosea vida espiritual e o signal do perdao que recebemos da misericordia divina.

Nescer, viver, trabalhar pensal', agir e morrer n'esta terra, sem amar esse symbolo da nosa vida espinitual, é atravessarmos uma existencia ingloria e digna de ser lastimada.
A' esses.homens que assim vejetain, muito bem se poderia applicar as palavias do Christo no Monte das Oliveiras, apos ter recebido aquelle beijo trahidor de Judas-melhor fôra que nunca tivesse cxistido.
A crucificação de Christo foi a ultima página do livro dos destinos da bumanidade $e$, felizes e bem felizes n'esta terra de misevias, trahiçōes, males, dóres, perversidade e crimes, serāo os que comprehendrem que sem essa religiano de amor, de perdão e misericordias, nato poderão jama$i_{s}$ ser consideratos como filhos de Deus.
Hnje, que a nossa Egreja celebra essas scenas da redempção da humanidade, curvemos-nos reverentes perante a imagem da nossa redempçáo e entoemos no intimo de nossa alma aquellas palarras, que poderáo um dia nos mostrar o caminho do Céo, d'essa mansão de áz e de tranquilidade para aquelles que, na terra, souberam com resignação soffrer os insultos e perversidades dos máos e perdidos mbralmeute; sempre com os seus olhares cravados na Cruz e a alma voltada para Deus -Senhor,! tendes Piedade de nós.

Parahyba, 19 de Abril, 1905
P. P.

Havera hoje as 6 horas da manha officio da paixao na Egreja Cathedral; orando no Evangelho o Exmo Monsenhor Almeida.

Na Egreja. da Veneravel

Ordem tereeira do Carmo as $51 / 2$ missa de presantifica. dó, na Sinta casa de Misericordia e no Mosteiro de $S$. Bento.

A tarde officic de Trevas na Cathedral, depois a procissão do enterro e sermão de lagrimas.

A noite exposição do Se. pulchro do Senhor na Egreja da Ordem: do Carmo.

## Chacto

Nicomdemos, parai por um instante, Jose de arematheia detom o teu martello!
Echôa-me n'alma as est:identes pancadas sobre os cravos!
Que ides fazer? tirar da craz a Jesus e-sepultal-o?

Deixai que o adoremos de bracos estendidos num amplexo estreitando ao seu divinal coração os eía escravos da idolatria, $0^{8}$ condemnados a eterna separação de seu Creador.
Deixai que o admiremos, labios entre abertos como si ainda nos quizesse dizer um adeus.

Que ides fazer amigos e zelosos, proctetores do dezamparado dos grandes?

Collocar sobre o collo da angustiada māi o inerte corpo de seu filho?

E depois? enserral-o yum sepulchro, © nde não mais o tornaremos ver!

Engano, elle o disse resucitarei ao terceiro dia.

Nós vos adoramos, Santissimo Senhor Jesus Christo, e Vos bemdizémos, porque pela vossa Santa Cruz remistés o mundo.

Chateaubriand

Teve logar hontem pèlas 7 horas da noite a tradiccional Procissão de Fogaréor, em vieita ás Igrejas,' Cathedral. São Bento Sa Francisco o Ordem $3^{\text {a }}$ do Carmo, nas quaes se acahava em exposição 0 S. 8. Sacramento vivificando-se como sempre em trajecto enorme massa de fieis.

Mais uma vez tivemos occasiao de observar com real desvanecimento o gráo sempre asdendente dos sentimentos que animam ente povo cujos acton estão sempre a atteafar o seu caracter essenciaimenter catholico e cujas mais caras expansoes ci-fram-me no publico testemunho de sua fá gagrada.

