## ESTADO DA PARAHYBA ANO IV

22 DE FEVEREIRO DE 1893

# Estado do Parahyba PUESUCACGA DIARYA 



Estradado forro Conde d'Eu
Amunlan e os hoplitas da situação
gierem a vira forca recommendar onome do sr. dr. Alvaro Alachado ao poyoparahybano, e. na ausencia de factos po-
stivos. que attestem o civismo e actividade de s, exc. não se pejam de levia namente attribuir ao presidente do es-
tado todos os me horamentas alcançafado todos os me noramentas
dos pelo patriotismo e exclusiva iniciativa da deputaçáo parahybanas gresso.
Etpreciso que o contemporaneo saiba que o poyo não é tao ingenuo, gue nào distingua o joio do trigo.
Nosvimos. ainda ha pouco tempo. sforco heroico despendido inutilmente cautos, que o auxilio de quinhentos con os havia sido obtido pelo prestigio sorno federal.
Felizmente, n'este ponto, foram bati dos e esmagados pela singela e docu mentada exposição, que sobre o assum
pto fez o talento e a sinceridade de ERi taclo Pessóáa.
Obrigados a guardaremo mals vergo ntöso sílencio acerca do auxillo, soccor
rebi-se, agora, do prolongamento da Conde d'Eu.
Andam com effeitó á cata da gloria.pa ra oseu presidente como Hatteras em proc̣ura do polo. ou Paturot do seu idéal! Quem acompanha os trabalhos da Ca mara sabe perfeitamente que na sessao tantes do Parahyba foram consignados noorçamento da Agricultura creditos.pa Campina. A má vontade e a desidia do governo deixaram de dar immediata apconsignados novamente no orçamento vigente.
Jà về o publico que nulla fo: a interfe longanento da Conde d'Eu
Acarta do sr. Serzedello é simplesmen te uma informação á ignorancia do sr. ver do periodo abinstr
"uo trecho a cargo da estrada de ferr da Conde d'Eu, e de Mulungu de Campina
Grande. passando por Alato Fazemos justiça a
Correia. S. exc. conhece a Constituiçäo paraconstrucção de linhas-ferreas competencia exclusiva do congresso.
$O$ poder executivo simplesmente appl Ca efiscaliza as quantias votadas.
Somente à aUniado compete inverter a
normas constitucionaes; dando a pate nidade do prolongamento da Conde d'Eu poderà ver do seguinte trecho aAinda bem não tinha descançado. de pedir auxilio aos poderes federaes para
melhor organisar o Estado não the escapando a grande vantagem que podia ad-
vir do prolongamento da nosisa ferro-via. eis que emprega todos os esforcios pa Quando o sr. Alvaro tomou conta do governo do estado, ja estavam até feito cousa mals difficil, se sabe no Brazil cousa mals difficil, quando
smprehende qualquer obra.
smprehende qualquer obra.
A intervenção do presidente, quando hnito. limita-se a ter implorado suppli cemente o pequeno obsequio do sr . mi-
nistro por cm pratica as verbas consinistro por cm pratica as verbas consi-
enadas no orçamento. gracas a actividamnadas no orçamento. graças a activida
de e ao zelo dos represcntantes do Para hyba.
Se a
Se a uUnidon gucr titulos nobilitanten
gue andoonem o nome do ar. alvaro sue ondconem o nome do ar. Alvaro.
tem am quantidado now ultimon netow de - oxe: im-Apomontacinilua lllegraen o on


 ndo anumbor'amux.

Entcitar-se, porim com as pennas
alheias. e forgoso confessar nâo e multo decente: $\theta$ a "Uniăon deve lembrar-se d proluquio: quem o alheio veste na pra a despe.

## BARBARIDADE

No Para deo-se um facto praticado pelas autoridades: tao monstruoso e ter
riyel que nás encontramos adjectivos bastantes para styimatisar os scos auores.
Eilo em resumo serundo um telegramma passado para eO Paizn PAks, Em, Jgarapémirim deu-se
condemnavel exceso por parte das auctoridades da seguranca local.
Policeno Antono do Eispirito-Santo Policeno. Antonio do Espirito-Santo
tena alii praticado varias gatunagens e
mesmo considerado incorrigivel na pratica destes crimes. de uma destas taltas, wi Policen. pres Depois os policiaes amarraram forte-
mente pelos bracos o destruado. com cordas inas e az
rante quinze dias.
「ela acyio do tempo, pelas maus tra-
tos que o pobre homem solfreu e daquel tos que o pobre hompor solfrecu e dagua-
le modo impedida a circulacaco do sangue.
tado.
A grangrena atacou-lhe os braços e os
ossos nüs. repellentes, penderam dos an-te-braços.
Quando já o caso chegara a este ponto vergonhoso. denuncia toi dada, seguin-
do immediatamente ordem para que o
desgracado Policeno fosse remettido paraestaçapital.
Ea pobre victima do reprovavel ex
cesso chegou hontem a esta cidade e cesso chegou hontem a esta cidade. c
desde o ultimoo cidadi, ate o governa-
dor verificaram que a denuncia nao tocara o exagero. sendo a expressão exacta da triste verdade
Policeno só hontem
clinicos que o examinaram pasmam de climicos que o examinaram pasmam de
de que nuo houvesse perecido, tal o seu
estado estado. Lauro Sodré immediatamente demittiu o perfeito da seğurança de iga-
rapemirim, a bem do serviço publico, rapemirim. a bemterior procedimento
sem prejuizo de ult
criminal.
Para este cffeito e de ordem de S. Ex.
chefe da seguranca publica. vae seguir o chete da serurança publiza. vae seguir
para aquella localidade. abrira rigoroso
inyuerito para responsabilisar todos os implicados neste crime das auctoridades

Sabbado. isclocorrente á noute.estan do uma praca do 27 a praticar insolen-
hamada a ordem por um cabo.
O soldado puchando de uma faca facada que por felicidade so attingio-the mao, traspassando-a.
Consta que o soldado preso.

## NAS uAlterosas montanhas"

Lemos $n^{\prime}$ 《A Cidade do Rion:
Dizem-nos que o St. Alloriso penna Dizem-nos que o si dinonso renna
esta contando os seus dias de presiden-
cia de Ninas Geraes. cia de Minas Geraes.
Falla-se sobre tudo scena de di laceramento de autos e em ameaças ans
redactores do proprio orgao oflicial do Estado. Em vão pediu o Sr . Affonso Penna que the removessem o obstaculo; ci
 naraty.
mais Estados. Si S. Ex. quizer ser presidente ha-de ser asscss
fusil.

CLIB CARNIVAIHSCO DHFLE Como bliulo nelma diverana mogon



## Xaio valem santos ancelosis

Quando aos othares directus
Do mundo, a mulher perjura
falta de troco
Chamamos a attenção do sr. adminis trador dos Correios d'este Estado para as difficuldades com que lutam as par-
tes no recebimento e na emissão de va les postacs, tudo a falta de dinheiro miudo.
as reclamaçoes ness sentido e é justo que o
fra nos seus interesses.
O caso reclama energicas providencias e bem podera o sr. administrador ob


O dr. Mairet apresentou á academia das sciencias e lettras de Montpellier
caso extranho de uma enferma que des de os trannos padece de uma monoma nia rarissima: receia que o ouro possa
cair-the no fato ou introduzir-se-lhe na pclle. idéa faz-the padecer angustias tremendas, pois tem medo de que a ac cusem de ter roubado aquclle ouro.
A todos os momentos ouve cair mo das no chào.
das no chato vecrios novecis ou pessoas
extranhas precisa pur-se de joclhos, feextranhas, precisa por-se de joclhos, fe-
char os oihose dizer minuciosamente as partes componentes dos moveisou cacta1) foppis
zer-lhe

- Ja ndo ho mala nada. crfuc-se, nacode-ne e recobra a tranguil
 mar yue
palavin


## Notas à tôa

 Bcm me parecia a mim que a pobre-sinha tinha sido aguarentada por um máo signo logo no nascedouro. As boas fadas na isso ella. coitada. tem se visto nunna
dobadoura do inferno. O pae que a ge-
rou.levado pela robadoura do interno. o pae que a ge-
roudo pela ceguelra natural e con-
descente das aleerias do primeiro filho descente das alegrias do primeiro filho
so quiz foi enfeital-a, atolando-a em bibes. ricos. sim. mas de um mào gosto
repellente. Como muitos outros de nossos caros concidadios, em vez de deivar a creanca livere em seo espernear garru-
lo e saltitante. arı jmiou lhe ao pescoço uma porcuide de burundangas desde
dente de aranha favoravela função di denticio ate a figa yue preserra do que-
branto e ventre cahido, e olhos de S. Lubranto e ventre cahido, e olhos de s. u-
zia. em metal. fetiche que preserva das
ophtalnias. O rolico e roseo corpinho era envolvido impiedosamente em uma
camisinha de rendas a mais um restido por cima e mais outros atavios aperta
tados por uma facha de seda. Na cabe ça uma touca enorme e aos pés uns sa
patinhos de polimento. Tudo isso de
muito mao gosto muito mado gosto. dle cores espavento-
sas. dando a pobre creancinha a parecenç d. um baiacu enfeitado.
Cidd parente e adherente que sinha
risitar orecem-nascido acharam-no pa-
recido com o pae. embora näo se lhe
distinguisse a ponta do nariz e dava sua distinguisse a ponta do nariz e dava sua
opinito yue devia andar vestido assim e assado. como filho de pessoas boas.
Depois a creancinha era retirada do
berco. estremunhando. agitando os peberç. estremunhando. agitando os pe
quenos-punhos, cios. como protes
tando contra acion is importunos que tando contra ac is importunos que
vinham perturba $i$ e, como no brin
quedo do limãosinh andava na roda quedo do limãosinho, andava na roda,
passando de mão em mão. Era um córo passando de mão em mão. Era um côr
de elogios a perfeição da creança
uns achavam que nos olhos puchara ao uns achavam que nos olhos puchiva ao
pae, outros que puchatra abocca da mae uma veltha dizia gue era escarradae cus
pida a tocca da avj, ia trahindo um cer pida a bocca da ar os beiços, uma pudi-
to tic do lamer os
bunda comadre. com ares graves vatici tinou que o magano havia de fazer mai
estreqolias do que o pae, $e$ piscou-he si estrepolias do que o pac,
gnificativamente os olhos. Todo o dia era isso, ate que chegou
dia do baptisado. Para padrinho foi con um futo de nariz de taboca, aliuis pessoa de sufficiencia, gozando de muita impor
tancia no governo ate amigo do bispo lara maior solennidade foi este con-
vidado para applicar ao recemnado o sacramento purlficador que dava-the
direito inconcusso ao céo, sio diabo não o levasse. Com certeza a creança não
foi consultada sobre esse grande prefoi consultada sobre esse grande pre-
sente que ian fazer-lhe, e estou certo
ane yue the era indilferente ser ou deixar de
ser baptisada, bastando-lhe para viver
bem ou mal o facto physiologico das
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ Muito padre cangura tenho visto que
implicam as vezes com o nome que se implicam as vezes com or ser pagao,
pretende dar a creança, por sate
ou feio, ou não estar no agiologio. dá folhinha, deixando de baptisal-a, como si o nome não fosse uma voz com que
si dão a conhecer as cousas e pessoas,
serundo reza a artesinha do padre Pe-
reira.
foio que succedeo no dia da solemnidade. mas por outra causa. Ao ministro
apresentaram o catechumeno e depois de ter gravemente o coronel se compro-
mettido que o pequeno inconsciente renunciava a Satanaz. suas pompas e obras,
reparou o ministrante na facha que ocinria e deo immediatamente o prego ao la-
tim que cngrollava. tim que engrollava.

- Nao posso continuar por causa dessa facha, que tem
do vexillo de Satari.
- Mas, ponderou o padrinho e confir maram os circumstantes, isso nào fo
feito por malicia; foi a mäc que sem caso pensado bordou o distico. e nào fo para Retircm-sc, torno a engulir o latim,
c váo lcval-a a synagoga da Umanidxe e vaioleval-a a synagoga da mamidade
Enfiadus retiraram-se todos. o padri
no vendendo azcite as canadas, 0 pa dando ao diabo aquella lembrança da mulher, e o cortcio lastimando o acac volas.
A visinhanca curiosa e os vadios da casa para se tinham reunido defronte da lonke souberam do incidente conece nhautcar da cara amarrotada dos feste ron. cousa que fer dammar o pac da creda facha c utitroura arraniou a malfacla


$\qquad$
em lugar onde se depositam mulambos, marino, pé de boi, do e em um dia de festa nacional queren do co-participar dos jubilos acolherae deixara se exploricicou que mastro aquella vistosa e rica facha, à guiza da bandeira; mas para não ser conhecida se por ventura por ali passasse ex-dono, substituio o lemma por este: tempo reclame da casa. ali passassem justamente nesse dia os paes e parentes da creança que causa de dissabores na sociedade e brigas com a cara metade.e enfurecidos quizeram sub-
stituir o cmblema pelo dono, mas foram licia.
las a
deuses não
las O negociante jurou a seos deuses não
fazer mais outra e na primeira occasião vendeo-o a um turco que
Santos. O sectario de Nafoma logo que che-
gou comecou a apregoar aquillo como gou começou a apregoar aquina co que
cousa da Terra Santa. assegurando que aquella reliquia authentica tinha sido
trazida pelo Summo Sacerdote Annaz no Synhedrim. quando tratou-se da questã̃o do Nazareno.
A municipalidade que ec composta de
hebreos zelosos evosos adquifio por boa somma a vetusta reliquia : mas succedeo gue estando no porto uma galera
de arabigos noute que a fripolaçaro andava bebeda,
a fazer celeuma pors rin- foís máos
 Maior insulto não podia ser atirado á uma nacionalidade. Mas, como os ara-
bigos cram fortes, apezar dos offendidos não serem fracos: houve um governo bastante safado que em vez de lavar a affronta com sangue, mandou seo mi-
nistro laval-a com champagne, em regabofe com os offensores !
O governo tomou scisma com aquelle distinctivo que parecia ter mandinga e tratou de mudal-o. A isso replicou des
ordenadamente o sodalicio dos ephebos. flor da gente.onde dito governo reseos crimes.
Era uma
Era uma insubordinação, um crime. Maso governo que tragou a humilhaçao com quem protestava para conserval-a.
julgando-a livre do vilipendio que não julgando-a livre
poude ser lavado.
Diziam os sustentadores da mudança que aquella bandeira era uma cousa estapafurdia. tinha lettrciro, parecia o ro-
tulo do Coos riac marca Cometx, que á sua tulo do Cosriaze marcax Cometaso esthetico. confecção näo presidira senso esthctico.
que havia aquella horrivel allianct do
azul e amarello, cores ati hurlent de se trouverensemble em qualquer obra d'arte que cra de seita etc. etc. no recuou, causando esse facto desgosto
a muito proconsul de provincia. a muito proconsul de provincia.
Estava nais que provado que a pobrezinha rismo descobre-se agora que ella esta torta. virada, como estava virada a cabeça dorsastrologos que collocaram ali
a constellaçao do Cruzeiro. A sociedade astronomica de $\begin{aligned} & \text { ando a opi } \\ & \text { sim acaba de dizel-o. confirmandor }\end{aligned}$ nião do dr. Antão de Vasconcellos, que logo a principio impugnara aquelle erro
Eis o que lemos n'f Cidade do Rio: "Quando tum dos diarios d'esta capital,
consultou, em plebiscito,"O Paiz», sobre consultou, em plebiscito, em carta dir gida a redaccāo d aquelle jornal, da, por"que a banderra crnas para o ar, deverito
que estava de penstellaça do Cruzeiro do
achar-se a conse Sul. sobrea faxa que marca o Equador
visto ser o pólo do Sul. o que està em ci visto ser o pólo do Sul. o que esta em co
ma para nos, que estamos no hemispheAquelle iornal annotou a minha carta
que foi publicada. com esta nota:- Moque foi publicada. com esta nota:-Mo-
narchista confesso, rom pretencöes a as-

Como gosto sempre de confundir a ignorancia, consultei a Sociedade Astro-
nomica de França, e els a resposta que nomica de França, e els a respsta que
me chegou hoje, no jornal LAstronomie. Mr. Antāo de Vasconcellos, i Ro de
Jneiro.-Vous avez perfaitement raison: lo drapeaul dus Bres sil, portant le croix du
sud, au dessous de sa bande équatnriale Sud, au dessous de sa bande équatinriale.
estht lenvers pour les habitants du Brd
sil. Ln riquet me. les hahitants de lhemisphere austral devraient mettre le Sud. Vac com vista no governo que deve
manclar endircitar a nosea bandolra, que,
 - Juato, portanta. que n poverno to


