# ESTADO DA <br> <br> PARAHYBA <br> <br> PARAHYBA <br>  

$$
\begin{aligned}
& 21 \text { DE JANEIRO } \\
& \text { DE } 1891
\end{aligned}
$$

## FALTAS

## DOS <br> NUIMEROS

## 141 AO 145

$\qquad$
$\qquad$


## ESTADO DA PARAHYE A


estado da parahybs

| que．Ihe imm confar．E tendo o <br>  <br>  Evinta drama em que estavam Fim absiod de 1888 foid assis－ （ea），onde morava，um vello <br>  crime． | perigar em Hespnath，prat | $\begin{aligned} & \text { Cadeira justiça, o desprazo pu- } \\ & \text { blico. De resto, o sujeito ja est } \\ & \text { arrepend do da infama que prat } \end{aligned}$ | - Onde esta lein i măn? |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tylete com que ferimos a coraço da prepotencia，guando esta，com suas garras aduncas，quizer，apprehender | tem 0 segrato buggranna： |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $\xrightarrow{\text { hrbind }}$ Find |
|  |  |  | homem branco，a priniftal origem da raca tranca． |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vapor do norte | $\left\|\begin{array}{c}\text { Wejamos：en primeiro logar a } \\ \text { contribuicato mensal．trimensal，ee－}\end{array}\right\|$ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| tepro do accusado na |  |  |  | mestral ou annual dos cidadaos as－ signantes；en segundo logar o an－ nuncio | 边 |
|  | ditara hue |  |  | $\qquad$ |  |
|  |  | ata |  |  | Agradec indo a fincas do nos－ hon Esiado lo grindiuso pas |
| 析 |  |  | PGR CASA．． |  |  |
|  | intaussima zontecimentr， |  |  |  | nho Esiado pi lo grimuluso paso so que acaba de dar． |
| Inand ${ }^{\text {man mita genle }}$ de |  | da Norte n＇aquella cidade，um dos frequentadores reconheceu－ | Coue contuste singurar entre si | freguezes（assignantes）nat mer n perdão que por esta vet lhes | ountics |
| an representara um |  |  |  | $\underbrace{\text { a }}$ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| emque conseguiu evadir－ |  |  |  |  |  |
|  |  | obnvourte mos las－ |  |  |  |
| Noralalaraessaun |  |  | ＂COMO PĖ DIREITO | S．Sid peratar de dem nom anco |  |
|  |  |  |  |  | $\therefore$ |
| am conegnin cheg | （erser |  |  | － |  |
| som ums faca elle |  | ate clurista，quie lem por fim |  |  |  |
| liarga elensio das |  |  |  |  |  |
| zens， |  |  |  |  |  |
| Ssando |  |  | $\begin{aligned} & \text { ainda, appellare mos sempre para as } \\ & \text { que nao nos pode negar ne dia de } \\ & \text { hoje. } \end{aligned}$ |  |  |
| do pode |  |  |  |  |  |
|  |  | 为 | Un jornal de 12 paginas，de gram－de formato，pedindo desculpas aos se－ | Teun seio |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ， |  |  | $\left\{\left.\begin{array}{l} \text { nờo de alguns anuuncios! } \\ \text { ordinario ! } \\ \text { Fin extra- } \end{array} \right\rvert\,\right.$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Cinh，emprezeout otos |  |  | empreza jornalistica sem encommo－ dar aos geus possuidores de açées． |  |  |
| a |  |  |  |  | $\left\{\begin{array}{l}\text { sempre us ques poem nos sow } \\ \text { areseripus．}\end{array}\right.$ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | g＇um bello jardim，cheio de ba naneiras，palmeras e coqueiros | ； $\begin{gathered}\text { Si o leitor duvida＂passe uma vis } \\ \text { ta dohoso pelo＂Estado＂de } 18 \text { e } 20\end{gathered}$ |  | mevolucaio no chile |
| medicos decliraram | $\left\|\begin{array}{ccc} \text { cons juridicas o procedimendig. do tal } \\ \text { meliante. Parece que afoelle } \end{array}\right\|$ |  |  |  |  |
|  |  |  | ：${ }^{\text {ata }}$ | \％ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| entiso |  |  | $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { Nada menos que a desculpa de nào } \\ & \text { inclùir } o \text { annuncio isto é, de não... } \end{aligned}\right.$ |  |  |
| ， |  | －．Caim，lu cres talvez queund vejo？Sahe para ford |  | Uma tocha febril－a luz d＇um beijo． Tenho na fronte o geio dos desertos， | pitào Jorge Mont，declararam que obetecrao ao parlamento chilend contra 0 Sr．Jose Mancel Banaceda |
| eram at alvogan |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Thes $\ddagger u$ |  |  |  | － |  |
| Crim |  |  | Stile | meorvans |  |
|  |  |  |  |  |  |
| RA |  |  |  |  |  |  |
| мпLo plamminioy | deateme |  | o estava ali， <br> parapeitn．Levantei os bracos para  <br> －ceo e senti－me prestes a perder os sen－  <br> e tidos；elle，porém，disse－me，com a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cosem |  |  |
| SGONTI COA |  |  | Sen |  |  |
|  |  | ame |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | contemplandoto．Tinha recuparado o uan dosdos． |  |  |
|  |  | Alsam |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | and |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |


| TELEGRAM餢AS |  |  | communicaçâo do in－ spector da caisa do a－ morlisicào em offtio <br>  <br> Thidus as notas de 18 |  | Secretariv da Ins－ truccão Publica do Eso tado da Parahyba，em 2 de Janeiro de 1891. a Secretario， Jacintho J．da Cruz． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ihdas ns notas de $1 \$$is．da $\tilde{b}^{*}$ estampa，fi |  |  |
|  |  | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | $\begin{gathered} 93 \text { José Pacheco de Arajaja. } \\ 24 \text { Jose M me ro de Aledei- } \\ \text { ros. } \\ \text { 93 } \end{gathered}$ |  |
|  |  | inmmages uters |  |  | Hoyd brastleiro CORTOS DO NORTE |
|  |  |  ANTONIO HORTENCIO－ |  | ${ }^{\text {a }}$ |  |
|  |  |  | tampa． |  |  |
|  | \％ | $\begin{aligned} & \text { crithorin a residen.ia rua Ma- } \\ & \text { rechal Deod ro n. } 35 \text {. } \end{aligned}$ | zenda da Parahyb，＂m 14 de Janeiró de 1891. | 29 La 2 de França Machabo 30 Lindolpho <br> Neves 31 luis Antonio de Souza． |  |
|  |  | Tectur | 0 esctipturario |  |  |
| maxi |  |  |  |  |  |
| ito applaudito e |  |  | Bulluino José Moira． （10） |  | carregadures para o conbeci－mento da clansula $10^{2}$ que éoseguinte： |
|  |  |  |  |  |  |
| si， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Sentaia una emenca in |  |  |  |  | $\left\{\begin{array}{l}\text { por avaria on perda，dere．．ser } \\ \text { fenta［ar－escripus a agente res－}\end{array}\right.$ |
|  |  | ，iriu． | $\left\{\begin{array}{l} \text { congreniago dest estabeleai- } \\ \text { mento, tm sessãa de hoje, mar- } \\ \text { enno horario das respectivas } \\ \text { anl.s, no cornente ann, do mo } \end{array}\right.$ |  |  |
|  |  |  |  |  | lidade a companhia lica isenta de toda a responsibilidad |
|  |  |  |  | drate Espinoth |  |
|  |  |  |  |  |  30 RuaMa 30 |
| mosas referencias ao Go sermador ciesse Estantu Geraimente mplaudid． |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | $\left\{\begin{array}{l}30 \text { RUA VISCONDE DE INHAU－} \\ \text { HA } 30 .\end{array}\right.$ |
| 0 mode das ortepases pa－ |  |  | $\left\|\begin{array}{ccccccc} \text { (se) } & 10 & 11 & 6 & c & * \\ \text { Arithmeticac } & & 11 & & & \\ \text { (algetira } & 11 & 12 & * & 0 & * \end{array}\right\|$ |  |  |
| ra Governadores seldino－ vavelmente omesind que for maptado para Cont－ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dick |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hura，como nos mais dias se－$\because$ dintes emquamo durar a ses－ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ${ }^{2} \mathrm{LBLIII}$ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | De ordem do cidadão |  |
|  |  |  |  | Dr．Director da lustruc cão Publica d＇rste Es iado，se fiz publico pa－ |  PENCI－NEZ，oclul．os，em fim |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ra conheciunento de qurm convier qus du－ |  |
|  |  | ， | Jamoirn do $184^{9}$ forão sorteado0 designados os cidadas so | rante o corrente mez， se acham abertas n＇es |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i－ta reparticío as matri－culas das autas do Ex－ |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | confo |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6．－dos Estatutos do referidu Lycen． |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Pews 留edicamento:


acto
10soghad-bono
: pharmaren-
b Silra
Wada pela
Garal de Hygie. Publica.
at efficaz da Guenugas ou recentes, yiveno sudoraes, darihros. fy,urs, suor feludos dos pés,
©' emfin
am excellente lo

COTTAS LIVONANN:S DE MhOEETTE PERRET

Cum alcatrān creosotadue Baisamu de Tolú.
Para a tratamento da Bronchites, Tosses catarrbos, e affrçe: du pei!n em geral, afferẽts das vias respiratorias

Sua ma Dr.
UUA MACIEL PHAHEIRO n. ${ }^{\circ} 3$ P Parahyba:
icaeyr, Gomes. 8 C .
Parcavade NovenWrot n. 4 是
SAB:HYBA
ISSOOTS C NSIGNACOEE
racus heubs de ge
 blic.
an:monte deposito de Fanehas de trigo, carne, bicalbuu, gaz, sabāo, vinhos, ge nhras, manteigas, arroz, chà vças etc.
?.tos sem compatencia: (2 mi.


## Feiuval de Cereja

 DO DR. AYER.

## ATERO LELUMS

pharmaceutico-chimho
cpmpovada e ancetorisanion venda pela inspectisris


 Mer eqe a altencão dos enferm s das mulestias do estomago e in
cinus os seguintes anmuncios: Dyopepsia,-Nào ia remedio wais efficaz do que a Nectanaria i
 curar se desta desapradivel cuffriquade, nâo se descobrio ainda mai rodr roco medicameoto do que os $I_{1}$
remedio Patista de Anters Leivas.
Cataro intestinal-O mais noderoso remedio bara a cura radice desta revestia no eimporlante descobrta ela bem da bamanidade.

Paulista de Letero Leivas, esta molestia do smpiment atraz.

 Patista de Antern restabelecimpluto completo do duente. E; este vinh o mais en
nemicos.
aemicos. Mores Brancasmo vinho do Nectandra Amara-remedio Pablista de Anterin Lecivame tomado um pequeno calice
to curas extraordinaritas sobre esta molcotis
 Nerearifra Amara mpmedín Paulistá de Antero Loivas.


mulo Painhata do a $\qquad$
 da Cunha suecusior, llua Mlaclel PÍnliniro n. 70.
arbnciso do a Ine Muciel Pinherio 43.


Productos medicinaes
Salsamathime e carobs graxide deperatioo do sadge
hat carlow ${ }^{110}$ fortoricoure
Elisirinti-ria
 Nish ind dem diany rext do singuo.





## (TABTBITS

Dh chmos breterenar
GGRANDE PuRIFICABOR Do Sh Wete





## ESUX

 TOHCO FEEAFEGOE DEGOBSTHEME and




## COMPQ8B DO

## 



## Tratamento cuiativo de todas as unirstias do peito tyargand

 bunchite, catharm chonico, tisica pulmonar edin laryge. versidade de Bruxplas, cirurgioo-rad d" brigada, huncratio do corpo de

 ḡ̈ul pulmonar, laryngites, tosaes reteldes, cociulucho e padecinentos

## 

## Vinho tonico

## 110 <br> -Dx. Carilos Fbolloneqiar

Em, regado no tratamentu dus mulestius do peito, do estomago, naemia
 coce: "rodas as vezes que se quer tornfiear o organismo e dar despli-
volvimento ao systema osseon muscular. Cunyem às no sons ousenhovolvimento ao systema osso muscular. Cunyem as no sens on senh-
ras que criam, para tarnar oleite mais nutritioo cobustecer ns criancas. Liste remedio e superior at tudos os tonicos estrangoiroy que se an-
 ramacárát tas doeuga
Jantar. Raymundo Bandeira, medico pela Faculdade do Rio dultweiro substituto de clinical modhcia do bospital pedro If, medico da A
Porthytecza Bencheiencia.
Attesto que a Vinlu Tonico do Dr. Callos de Bettencurt
collente moio thorapouticio on todas os cachexias, $n^{n}$
difforentus anemias.

## MTJRCTM


Empregado com "ptimo 1
cos da uretira ou vagina, $1 r$
Esto medicamento e dr

Yender
hidDICINAES
José Francisco de
(a) Helláa:3
necelseo grande do artigos do fantie para festas cojus

JYYES Sil:

## FALTAS

## DOS <br> NUMEROS

147 AO 188

