

# 05 DE ABRIL DE 1889 

- MÊS DE MARÇO (DIA 29) = NO 13


# Gazeta do Sertão 



Campina-Grande, Sexta-feira, 5 de Abril de 1889.

## GPIIEMERIDIES.

## Almanal


fiases da lua.
Cresc. a 8 -cheia a 15 -ming. a 22 -
nova a 28.

## GAZETA 1 OO SERTAO

Campiti-Ghande, 5 de Abril de 1889.

Vamos mal:

## H

0 observador imparcial, quem quer que seja, ja ha tempo se surprehende diante dessa injustificavel ordem de consas, ereada pelo governo actual; e vé que só par inepcia ou louca temeridade se poderia chegar a um tùograve resultado.- Com effeito, a olservação do nosso passado politioo, estudados especialmente as dous periodos da vidi nacional, que o acontecimento de 88 tão distinctamente separon, a comprehensia do presente, a visiào do futuro, potem acaso ¡justificar, sequer de teve, os actos da presente situarain governamental?

Nào, decididarnente.
Ha algum tempo á essia parte, a najão pelos sens orgàos mais autorisados da imprensa e da representaçao politica e administrativa clana incessantemente pela prompta adopgiade uma larga e profunda reforma administrativa, epula moralisaçào das praticas governamentars.
Delatde! O governo longe de attender a essus reclamatoges, tao justas quanto foram traçocitamente contiflas por longos anaos,
attende somente aos seus sentimentcs inconfessaveis, destinguindo-se das governaçũes transactas, alias desacertadas, apenas pelos escandalos criminosos, os mais imprevistos. Ahi estio esses interminaveis contractos loyos, ja bem conhecidos do publico, mas nunca assaz bem condemnados. O que o governo esta fazendo por esse muio não è somente o destarato da fortuna publica, que representa o suor do povo; o governo compromette tambem o nosso futuro, cmpenthandio na miào das credores do Es tado as futurias economias do cidadäo brazileire.
Bem desgraţadas as naçöes que se deixam artastar assim por um runo, que leva fatalmente ou a funda corrupgio, que faz do homem a mais vil das creaturas, ou as revoluçues sempre perigosas.
0 nusso estado e sem divida desanimador.
O paiz com uma divida assombrosa, os juros da qual ja absorve annualmente a terça parte das rentas geraes da nacão; as provincias, quasi a totalidade, com dividas tanbempesadissimas, e algumas ate aleitas no regimem do calote!
Mas o negro du quadro não é só esse. A-feia-o ainda o analphaberismo do povo, a falta de bous estimulos o de sentiméntos desenvolyidos do direito, sem os quaes fieam impuncs os attentados mestno contra a liberdade, que e a meltor das prerogativas do hiomen.
Ao governo porem não importa isso. Elle e effectivamente irresponsarel, e sua motal egoista ensinathe a ver no poder simplesmente o ineio mais prompto para realizar o pequenino interesse particular.
Pudeños nós pedir--lhe o comprimento do dever assumide, quando os seus representantes tèm a consciencia tào inanida, que não procuram justificar-se de gravissimas accusaroes, e máo tentam deffender sequer a propria honorabilidade comestada!?
Vale a pena occupar-mo-nos da pequenina politica de provincias, a nossa para exemplo, cheia de vinğanças, mas vinganças guasi sempre movidas com covardia, pois que as victimas sào polves homens inermes, a quem roubaram seus direitos politicos, e cujo crithe unico é serem amigos on aggregalos de algum chefe da fraçào opposta?
0 dr. Pedro Correia, ein Pernambuco. essa hora lalvez estrja em duvidas sobre se deve assumir novamente a presidencia desta provincia, arrependido quisia amargamente da muita ignorancia revetada e das prodigulidades largamente commettidas, dos dinheiros publicos
Naio! A nagsio ainda tem um resto do pundomer; não pode tolerar esses novos mercudures, que profanan o templo sagrado.
Erga-se o povo; envergonhe-se das suas Fraquezas nos ullimos 40 annos: mostro-se
digno daquellas geraçóos passadas, quede ram tamanhos exemplos de abnegação patriotica, morrendo pela patria, a quem desejaram somente grandezas e liberdade.
E' reagir; que a reaç̧an, em casos taes, não é só direito, é tambem dever sagrado, que è mister cumprir.
0 Brazil quer um governo francamente libetarou democratico; dizem eloquentemente as nossas tradições du passado, e us desgostos e o desauimo inesmo do presente.

## © Dr. Joano inginsto.

Havendo fallecido, na visinha proviucia de Pernamtuco, o Esm. ${ }^{\circ}$ Dr. Bento Ceciliano dos Santos Ramose, representante daquella provincia na assemblea geral pelo undecimo districto, de novo vai ferir-se alio pleito eleitoral em circumstancias inteiramente especiaes, que despertariam o maior reparo e provocariam vivas censuras, se não estiyessemos em tempos em que governan a immoralidade e a corrupgio.
Seja-como lòr, näo deve a imprensa abandonar a defeza da causa da justiça, nem tão pouco deixar de apontar aos vindouros, eon-signando-us e commentando-os, os erros do presente.
F'o caso em que precisamente nos achathes, un insta dos preparatióos palaca luta que vai thar-se na, provincia visinha, em terreno cininentemente politico
Pode parecer estranho que procure esta folla concorrer com sen fraco contingente para que se forme em Pernambereo a bia opigian, de que deve resultar o triumpho do merito e da verdade; mas as condições da eleiçio a que se vai proceder justificam e ate recommendam nossa attitude.
Basta citar o nome dos candidatos que se acham en presenga para que se comprehenda sem demora que a sorte desse pleito nos nüo póde ser indillerente.
Apresentam-se aos sulfragios do eleitorado, por parte do partido liberal, o muito distincto pernambucano, dr, Joĩo Augusto do Rego Barros; por parte do partido conservador, o bachard Pedro Francisco Correia de Oliveira, actual presidente desta infeliz terra.
Ambos esses nomes sáo ber conhecidos entien nos.
Distingue-se o primerro pelo assignalado servigoque, na assemblea de sua provincia, preston a causa dos e roadores de nossos sertoes, crouendo-se valentemente para combatwo celdebre contracto de ciatues werdes, contra o qual sustenton por longos dias a mais viva a renhida discussào, vibrando-the gotpes tio profundos que quasi o derribou de tode.
O batharel Pudro Correia è esse moço nefrigente e millo, sem un só atomo do forga
moral, que, na presidencia deśta provincia tão triste copia tem dado de si, patentcando em todos os seus actos a maior ignorancia, a vaidade a mais incorrigivel, a ausencia de tino a mais completa.

- Nessas condições è natural que desperte a candidatura do dr. João Augusto vivas sympathias no animo de nossos creadores, ao paśso que o señr. Pedro Correia sú tem direito ao desprezo de todos os parahybanos, aos quaes grandes moles tem causado e mesmo na hoia actual está causando, embora longe da provincia quic the foi confiada.
0 facto de haver S. Exce abandonado a administração da provincia, ha mais de mez, a recouhecida incapacidade do Ex. ${ }^{\circ}$ Batrio de Abiahy, por todos tido e havido como esbanjador consummado, e o maior flagello que S. Exc. ${ }^{\circ}$ se dignou deixar-nos.
Do embate de todos esses sentimentos oppostos um unico a todos solrepuja, em nome do qual agimos: e a gratidao.
E eis porque sonos levados a recommendar a candidatura do dr. Juão Augusto ao brioso eleitorado do undecino districto da provincia de Pernámbuco.
- I essa nossa atititade é fanto mais necessaria, a nosso ver, quando sabemos que contra a candidalura do dr. Joño Augusto se erguem precisamente os partidarios do monopolio de carnes verdes.
Bem sentimos que e fraca nossa voz; mas muito confiamos na magnanimidade do povo pernambucano, que bem sabe distinguir de todos os outros o grito sincero do coração.
Alem disso, temos consciencia de que o candistato liberat honia sobremodo a provincia que o *iu nascer.
Espirito solidamente caltivado, de illustração muito acima da vulgar, constantemente laureado, desdè seus mais tenros annos, em tola sorte de estudos a que se term dedicado, provecto na sciencia do direito, em que doa-torou-se, o dr. João Augasto tem adquirido no fifro di Reciféa reputaça de advogado notavel e está destinado a representar com brilhantismo sua provincia natal na camara dos senhores deputados.
Lhano em suas maneiras, delicado em sea trato, liberal avançado efirme em suas erenças, possue o dr. João Augusto um desses. caracteres masculos e de tempera rigida, que nos fazem pensar nos tão saudosos tempos da antiga Roma.
Encarado por qualquer desses lados, foi, infelizo partido conservadar na escoltha de seu candidato. que mano se distingue por qualidade alguma que orecommende ao eleitorado.
E quando nào haistem todtas essas gonsideracoes para decidir do voto dos oloitoress cumpre notar ainda que a candidutura do. señr. Pedre Correia nada mais significa da

| ue a vontade despotica de um ministro proinuio de suà familia, que, ate a hora preente, só teni prodüzido orgulioosos; ineptos | yue en conhiece as difficuldades excepcionalmente geracs, que de todos os lados assaltaio o Brazil e en.ibaração-lhe - passo na luta pela vida | Mas, onde está esso braspo forte, esse homen superior? Com que re cirsos contamos nos para fizer frente a uma crise tioo medonha? De que la- | collocar o poder em suas mazos, the osse communicar otacto e incital-o a reagir. <br> Assim a medida authorisada pelo |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | do nos pode rí a salxação? |  |
|  | a anarchia moral a nais medonha, ro-tos todos os diques, invadem o nosso | O quie nis temos actualmente eum ancio, por todus os titulos vene- |  |
|  |  |  | nenhuma seria, porque 0 Imperador <br> pode impedil-a indefindamente. |
|  | corpo social, e o ameaçio de decomposição proxima, total e ínevitavel. A in- |  | Agora dizemos nós: sio paiz pode dispensar o Imperador e viver sem elle, |
|  |  |  |  |
|  |  | enfermidade, quasi inutilisado, e absoIntamente impossibilitado tar as redeas do Estado. Infelizmente, meu amigo, a inuti-io do Imperador ê um facto que | como de facto esta vivendo; si 0 Impe <br> rador nào e pega necossaria no nosso organismo politito; porque razão have- mos de manter uma cousa inutil? Em mos deal |
|  | disciplina em todos os ramos da publica administração, pela certeza de que o |  |  |
|  | patronato supre tudo que falta em merecimento, capacidade e zelo, e encobre |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Infelizmente, meu amig facto que lisação do te mais ocultar aos ollos do | m organismo qualquer tudo aquillo nue é inutile nocivó, porque embaraça |
|  |  |  | - perturba a aceão regular e bene |
|  |  |  |  |
|  | publico; a discrença total, na efficacia da lei, pela impunidade constante dos seus transgressores elevida a cathego |  | Mas, suponhamos que se verifica a medida consignada no artigo 126 da constituicãó' suponhamós que o Impe- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | rador é declarado incapaz, e vem o Rerente governar a paiz. Pergunto ent |
|  | ria de regra geral de conducta; a falta | blicos. Pode-se dizer, que a alta direcção da sociedade está acephała, e |  |
|  |  |  | Princeza Izabel, e me diga: estaria em melhores mãos o Brazil? |
|  |  | que năo temos timoneiro no leme da náo do Estado. Os ministras que. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | deve reinar entre elles, Imperidor e |  |
|  | o Governo nos tem roubado a nós todus: cis ahi a feicito actual do Brazil. Temos tido dous imperadores: |  | Albino M |
|  |  | ministros, desaparecea a muito, pois que aquelle fez publicar pela imprensa |  |
|  | no |  | reguc-te, Brazii, mostra ao tyrauno, $\checkmark$ esse tea pretenso defernor, un ainda nào morreu teu pundonor <br>  |
|  |  |  |  |
|  |  | Suponhamos que esse estado dê |  |
|  |  |  | sta de humilhacuo, basta de engano, aixo esse regime usurpador; Singular privilegio de um senhor. vasto continente americano 1. . |
|  |  |  |  |
|  | divida. A outra metade nào chegra | ineapacidade moral do Imperador, que ¿ incuravel, se prolonga dez, quinze, |  |
|  |  |  | cadores, - venderam a Naçă, Ronbaram-the a vida e a liberdade, ssa montida e vil aeclamaçãol. |
|  | aveis; e apesar d'isso neahum Governo |  |  |
|  | dispeza publica. Os grandes empres- | corardes yue se consume o sacrificio? <br> Nàa; isso seria indigno, monstru- |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Talvez me venhằo dizer, , yue or remedio estia no artigo 126 da nossa |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Nocretaria da "Uniao |
|  | pas so tem noticia pelu noto saci quee delle se exige, para o para | Esse artigo diz. que, quando o Imperador se achar moralmente incapaz | publicann" Hio Grande do Sul, Porto Alogre al do Ja- |
|  | dos jiros que se vae fizer., A falta deditriotismo nos humens gre governio | peradop se achar mopammente incapaz para movernar, as camaras decretarão |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { para eovernar, as camaras decretaráo } \\ & \text { essa incapacidade, e governara em no- } \end{aligned}$ | Sul, Porto Alegre al do Janeirs de 1889. |
|  | facilita e authorisa ns assaltoss de todo |  |  |
|  |  |  |  |
|  | genero ans diulteiros da nação, desde o immoralissimo perdào de dividas e o | eurso ${ }^{t}+$ illusorio. $A^{\prime}$. primeira vistanareec que a constituicict, prevendo a |  |
|  | esbanjamento com os parentes, amigos alilhados, em concessines e contractos Cabulosamente lucraivos, ate e pecula- |  |  |
|  |  | hyputhese e medindo a graxidade del- | sio dos principios republioanos por meio da imprensa; e sendo a "Gazeta do Sertão" |
|  | fabulosamente lucrativos, ate e peculato e o roubo a mão anada. Todos os | la, quiz armar a naçioo de um recurso efficaz: mas inmediatamente se vè que |  |
|  |  | dla não foi seria, como o não foi em disposiçio nenhuma de caracter e al- |  |
|  | as authoridades consitituidas estaoo sem forga: a hierarchia social tende a des- |  |  |
|  |  | disposiçío nenhuma de caracter e alcance acentuadamente demogratico. | täo importante follia, que muito contribuira para o deseenvolvimento do partido repulitica- |
|  | aparecer; a disciplina militar e umacoussi problematica: en fium, a palavrade ordem por toda a parte é- Arranje-se yuem puder. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Parcee que chegou prua o Brazil o dia de sua liquidaçín; o ja se onve perto o rugir da tempestade. yuo deve nos fazer desaparecer sol um dilusio. de miserias semf fim. <br> Ora, quando um paiz chrga a este estado, sí um braego forte, só um homém superior pole arrancal-o das garras do ahysm: quer ameag tragal-o. |  |  |
|  |  |  | Saude efratemidade. <br> Cidadao redactor dace Gazeta do Sertão." <br> - Intomio Soares de Barcellos. <br> - Throtomir de Custro Al'aujo. <br> 1.9 Secretario. <br> - Jrsí Ribeiro de Simsa Moura. <br> 2.0 Secretario <br> - Antomis cimes de Comalho. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Gazeta do Sertao:

| on Mitaricon © geographiocie |  | composto de 165 peçás, podendo ter amá ou não pendurada? | A grandera do Brani. 0 Braxil, segundo a pachorrenta comparagio do um jornat, e ignalo |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Parahy ba, 20 de Marco | eerseis Prancas on noventa e nore |
|  |  |  | ra qua |
|  <br> Governo de Jose Henrique de Carvalho. <br> D. Anna Theresa de Moraes, filha legitima |  | Com este feixe, ou milho, $-11,4,44$. | 2. Parú-duas Frangas'b dioos tergos |
|  |  |  |  |
| do N. de Campo de Ax, Ma, Naluins Soares |  |  |  |
|  |  |  |  |
| e com algum lespendio da sua fasenda dess-cobrian no sertio do Qutinturaré desta capitania terras devolutas, onde se, achava'o ollio |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 6. B Rio Grunde do Norte - qnasi igual |
| (?), que confrontava pela parte do leste com a fasenda de Domingos da Cunha, cha- |  |  |  |
|  |  |  |  |
| mada riacho do Paulista e pela do oeste com | ${ }^{1557}$ 1 |  |  |
| te com a fasenda do Juasciro e pela do sul. com a serra do Caravatá, em cujo logar teve |  |  |  |
|  | Mio-Curinhem. |  |  |
| dos que por causa de uma rigorosa secca ficou despovoado; e porque a supplicante carecia de terras para povoação de , seos gados pre |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | terras devoluas no io Gio Grinten, pretendia 0 |  |  |
| de terras para povaaçào de seos galos pretendia se lhe concedesse por data de sesmaria trez legoas de terras de comprịio e uma |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Kesse, fizerido peis no dito olto dragua $T_{0}$ - |  |  |  |
| Zua e comprehendendo no comprimento ou hargura o poço dos Correius e o olho dagua chamado da Onsa podendo fazer do compr mento largura e da largura comprimento.Fez-se a concessáo requerida aos 18 de Fez-se a concessáo requerida aos 18 de 1 gosto de $172 \pi$. |  |  |  |
|  |  | visinha provincia desde o prinicipio do |  |
|  | Fez-se a concessuio aos 29 de Outubro de 1757. <br> (Continúa.) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 93; 1808-9; 1816-17; 1824-25- | as Geraes-lgual a A to Grosso-trez Tur |
| Sabagy © Espinharas. overno de Joser ILenrique de Carvalho: |  |  |  |
| alleres Antonio dòs Santos de Vasconas, morador no sertão das Espinharas | Povoacão do aroeiras do <br> Terno do Ingá. <br> Senhores Redactures. <br> Està povoação tem sido esquecid teiramente dos homens da situag̣ão. Existem nesta freguezia do Natuba dons chefeses conservadores:' um, agricultor antigo, ehelée politieo desde 1846 , $o$ outro, que veste batina, novo nesta terra, e que faz a mais crua guerra a aquelle. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | , |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Noss não temos que intervir nas lutas | repl |  |
|  |  | da fie |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Le os chefes cunserradores desta freguezia |  |  |
| Fez-se a concessio aos 19 de Setembro de $175 \%$ | empresram os meios para ser satisfeita uma tão ureente necessidade.$\qquad$ |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Nem ao menos umi districto de shdelocracia foi creado aqui, sendo es- |  |  |
| Governo de José Henrique de Carvalho. Mariano Rabello de Carvalho, possulndo |  |  |  |
| ma ribeitia do Piancó um sitiọ de terras de crear gados chamado Genippapo, e poryue cun | é com una hòa ferira. |  |  |
|  |  |  | nusio do departamento. |
| tiguia as terrás do dito seo sitio com as confrontaçoes delle se achavào terras devolutas |  |  |  |
| pasios em que'se apascentão os scos gados, chamados da Caclucira, pretendia se the con- |  | $\begin{aligned} & \text { ultima guerrat onde o general Lopres } \\ & \text { manteve debaixo das armas } 70 \text { (ote } \end{aligned}$ |  |
| cedosse por data de sesmaria de soluras do dito soo sitio jrez legoas de comprido e uma | e beneficiar esta locealidade. |  |  |
|  | reclamaçies. <br> Arocira, 31 de Março de 1889 |  |  |
|  |  |  | tanben da Clina, o qual existia, ap- |
|  | veirense |  |  |
|  |  | - Paragnay e o pagoun cim a a propriavida. por que nunca lhe passon |  |
|  | evigum. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

os mais antigos da Europa
Na Europa-o primeito oliservatorio foi o de Cassel; fundada em 1561, onde foi catculada a posicio de 900 estielias. O de Tycho-Brahe, ent Uramburgo, foi estabelecido en 1576. Fun-daram-se depois o de Levede en 1632, o de Copenhague em 1637, o de Pariz en 1667.e o de Greenwich em 1675.

Do passagem - Bsteve nesta cidade o nosso particular anigo, cap. ${ }^{m}$ José Torquato de Sa Cavalcante.
Com o fim de proceder a importantes liquidações commorciaes em diversas comarcas da alto sertão desta e da provincia do Cearä, pretende o cap. ${ }^{m}$ José Torquato denorar-se mezes em sua viagem.

Fázemos votos para que seja bem succedido, como é de esperar, attentas as excellentes qualidades de tão distincto cavalheiro e as grandes rolaçues de amizade, que ten em quasi todus os pontos da provincia.

## Queimadis - Nos escrevem

dessa povoacao:
"No dia 23 do corrente (Marco) a noite, um individuo de nonie Paulo furtou uma porção de milho de Jose Olimpio, filho de Antonio Francisco dos Santos. Preso o ladrão, o subdelegàdo Antonio Francisco de Salles o poz em liberdade, aconselhando-0 que fosse procurar provas para processar do dono do milho!

Este facto bem mostra o que é a policia desta terra. Assim quem soffrer qualquer furto nạo se queixe; do contrario será prócessado pelos ladrões. ".

## Em perigo de vilia - No dia

 21 de Março, ultimamente findo, no Açude-Novo, arrebalde desta cidade. João Casa-Grande deu diversas facadas em Domingos de tal, uma das quaes, no baixo ventre, occasionou um forimento mortal.Apesar de decorridos tantos dias a victima se acha em perigo de vida; eaggressor, por ser afilhado e protegido do subdetegado José da Motta Curreia, passeia impunemente nas ruas desta cidade.

Bem mostra o sr. Motta que é um subdelegado digno da situaçio.

Mospede - Vindo da cidade de Goyanna, onde reside, acha-se entre noso nosso amige, dr. Friancisco C. Bandeira de Mello, digno irmão do illistrado clinico dr. Chateanbriand Bandeira de Mello.

0 illustre hospede, bem conhecido nesta cidade, onde gosa de geraes sympathias, è um parahybano dotado de elevada intelligencia; que se tomará digno successor do distinctissimo advogado dr. Franciscs Aprigio de Vasconcellos Brandão, seu respeitarel pai.

Nós o visitamos.
Nomeaço - Consta que fora nomeado vigario da freguezia de S. Antao na provincia do Pernambuco, o Rum. mo Arcipreste desta provincia conego Bernardo de Carvalho Andrade.

Chavas - Segrundo as noticias recebidas estende-se à todo o alto sertão da provincia as abundantes chusas que tem cahido solire a Borburema. A animacáo e geral.
Em diversas localidades as grandes cheias de riachos e rios, tem cansado grandes damnos, arrombando açudes, matando gado, ete.; e diz.m ja alguns profetas, que teremos inverno rigorose igual ao de 1875.

Que venha clle.
Chegralla - A'esta cidade chegon hontem o nosso amigo. Tenente Coronel Luiz antonio de Sonsa, deputado proyincial, e distincto chefe liberal da importante comarea de Pombal. Nós o visitamos.

Depaitado geral - Foi nleito or crande maioria polo $5 .^{\circ}$ districto do Rio- Grande do Sul o candidato liberal, dr. Francisco Diaría.
Conmta - A' Gazefa da Parahyba ne vai presídir a provincia de SantaCatharina, o dr. Pedro Correia.

## Jnizes Municipaes - Foram

## nomeados:

Do termo de S. João do Cariry, o bacharel Joato Amerieo de Carvallo. Do termo dp Pilar, o bacharel Pedrs da Cunha Pedrosa.
Do termo de Patos, o bacharel Ionacio Guedes da Silva Sobral; sendo recio Gnedes da Silva Sobral; Sendo re-
movido do mesmo para o de Mamanmovido do mesmo para o de Maman-
guape, o bacharel Jose Herculano lezerra de Lima.

Absolvieato - 0 nosso amigo, Manoel Matins Tiegas digno vereador da camara municipal da capital, lot unanimimente absolvido em wh-processo pelo supposto erime de defloramento, que the imputaram buxos mimigos eom 0 fim de extorguir o sea dinheiro.
Triumphou a cansa da justiça.
Felicitamos ao nosso anigo.
CABAL DE PAYAML. - Saio ainda precisos parà terminaro canal l'́' mil contos es anos de trabatho conseculivos. Foram essas declaraços feitas na ultima reuniáudos aecionistas em Paris, depois da suspensão de pagamentos da comparihia.
DIVIDAS. - De algumas provinctas ate Maio passado:

## Rio de Janeiro-

Bahia-
Pernambuco-
S. Paulo (d. velha)

Minas (idem)
Rio Grande do Sul-
Pará-
8.050:8008
9.731:300\$ 8.020:91:3 5.056:916\$ 5.820:000 3.551:000 3.291:661s

ARBITRO. - os governos do paraguay Bolivh, concordaram emnomear um artitio - o Papa- para resolver a pendeacia ul timamefite snscitada entre os dous paizes, ror catisa do corfficto de Puerto Patheco. decisio provavelmente sera en faver da Bolivia.


## NECRELOHEA.

Fallerimento - No dia $\boldsymbol{2 9}$ de Março, p. passado fallecen em Itabayanna, I). Marcimira Maria da Conceição, na idade de 66 annos. mãi do mosso antiro. José Joaguim Bezerra de 0 livera, sedetario da camara desta cidade.
Foi casada duas vozes, deixando 8 filhos de ambos us eonsorcios: e era uma senhora dofada de excellentes qualidades, que a faziam muito estimada.
Ao sen rejerdo fitho, assim como a Exm. ${ }^{\text {a }} \mathrm{Sr}^{\text {a }}{ }^{\text {a }}$ D. Guilhermina Maria Francisca de Sa e ao nosso amigo, capita Juão Antonio Franciseo de Sa, irmáa solminho da fallecida damus os nossos pesames.
-Na cidade de Sousa. em dias de Março p. passadn. fallecen na idade de 36 annos a Exm. ${ }^{\text {Sran }}{ }^{\text {a }}$ D. Libania Pi res Gomes dos Santos, esposa do nos-
so amigo, Thome Ribeiro Gomes dos so amigo, Thome Ribeiro Gomes dos
Santos, deixando seis fithos de menor idade.

Hra uma senhora dotada de excellentes qualidades, que a fazião geralmente estimada.

Ao consternado esposo e aos demais parentes da fallecida nossos pesames.
Vallocimonens-()s Jomars du Crara daonoticia dos dois serguintes: Foi eneontrado morto em sua resiIencia, ao amanheep o dia de antehontem, oillustre saredotere motavel homem pelitico Padre Antonio Pereira de Alrncar.
Os facultativos yue verificaramo ohit, foram arordes ant attribuil-o a
uma aphexianinante,

Fra fillo legitinua de Antonio : Leão e D. Ignacia Pereira de Alencar e náscera á 10 do Maio de 1822, no Exu, Peinámbuco.

Exereeu entro nós os maia lonrosos e elpvados cargos; como-lente de la-
tim do nosso Lyceu, capelláo da. Santa Casa, yeriador da Camara, deputado provincial em mais de uma legislatura, e consegruira fazer parte de duas listas scnatoriaes:

- No dia 2 do corvente presenciou grande parte d'esta cidade uma scena bem commorente, pelas circonstancias especiacs que a rodearam: cahira pulminado por uma syncope cardiaca, no meio das alegrias de um baile e depois de ter dancado una watsa, o jovem academico do 4 a anno de medicina, $\mathrm{E}-$ milio Cabral, filho do nesso bom amigo Conrado de Oliveira Cabral.
Moco estudiosó et de uma forģa de vontade que fazia-o digno do aprefo em que ara tido por seus collegas e conhecidos, foi a sua morte geralmente sentida e deirou enconsolareis aos seas extremosos pais, que concentraran naquelle filho a maior somma de suas esperanças.


## 13OATOS

## Charissimos lefiores

Como desempentar-1ne linje do compromisso
mana :
A Guzeta não inventa boatos, elles são todos rerdadeiros; e nem eu seria capaz deim-pingir-ros gato por lebre
Sorr rictima de uma conjuração de tres: vigario Salles, o Christiano e o Mlexandrino, os meus tres-maiores fornecedores de lofitos Nào sabem o que elles fizeran
Reuniram-se e combinatam guatdar em nublico o maine silencio sobre todos us ne cocios de seu interesse. satisfeito:

- Agora
-hyora quero ver onde a Gazeta vae bus-
- F ' redade; disse o (hrisiano : eu que

E passaram a sumana caladinhos como
Em vista disto. empreguei os maiores esforcos para ter entrada no campo inimigo Athal consegui um reporter de toda a confi anga da greft am visinho do Christiano
Advinhem!
Mao juguem que o meu ripporter seja qual quer fechadura ou aquclle outro visinthe que temn a carta do stu pudrinhtu
Na, muito serio, nu grassa, e um daeglanc dencia.
Biso primeiro servico do mea rpmitar. putado seabe. " vigatio salles guer ser de - , geral
quando?

- Por este districto e no fim do ann isto a bazela deve ser benevala cem elle. As dorsins que elle faz ao povo e con of fim - Eo Trindade consente? perguntei ell - Lille prepata o terreno para romper com Trindade, se este nano acceitar a sua candidaturat.
- Que tal! $9 .$. disse en pensativo. Sem davida quer repetir na camata dos Deputados as luminusus praticas proferidas na cgre ja do Rasiatio.
pausia.
- 1 que faria? perganton o reminter

Ra so. Nike it Gazela recommen-

-     - ...
-o que ha mais ? perguntei an reproter. -0 vigatio salles nio espera ser nomead arcipreste desta provincia, risto o foverna-
dor do Bispado ja ter declarado, que nao quer dor do Bispata
giguigutag.
-0 gue que
O gue quer dizer este nome?
$-\mathrm{Posis}$
O rpmenter chexon-sc a mim e secredou-in no orvido alrumas palarras
- () que lem mais a delarat?
- Hujpe, hada mais.


## Flimat ho:a

Hontem, quandow vigatio salles extava na
 christan Antenier Bernarde, amaldicoanto o sed nome [ow Me cansado a sha infelicidade

- A justige da upreda niso serito l.. dizia ella, entendeuda o braco para a mitity, ram commovidos.


## ANNUNCTOS

Joaquim António Santiago Lessa, morador em Tocinhos; do termo de Campina-Grande, està resolvido a vender polvora ingleza da marca Leão e dous $F$. F, a melhor que ha no merca-
 prando-se de meia quarta acima, e metade a rásiõo de $2 \$ 240$ reis a libra com chumbo inteiro de n. ${ }^{\circ} 2$ à 5.
Pocinhos, 12 de Marco de 1889.
Joaquim Antonio de Santiago Lessa.

## GRENDE NOVIDADE:

## HAZENDAS

- Pelos custos legitimos do Recife --

0 proprictario da ben acreditada
CAZA AMERICANA - acala de chegar do Recife com esplendidoe varadissimo sortimento de

Fazendas modernas
Fitas--sortimento en cores,
Bicos- - brancos e de cores
Plisse, Bordados \& \&
Fazendas de linho nara vestidos, Alpacas de cores e Mirino promettendo vender tudo a preços baratissimos.
Chitas boas ate de 240 rs
Riscadinhos até de 240 rs
Mirinós de 320 rs.
Fazendas de fantasias e fustües de $2 \cdot 10 \mathrm{rs}$
Cachiniras de cores para vestidos, gasto moderno 320 rs .
Sitins de quadrinho $1 \$ 000$
Em fim; sáo pregos lau commodos que só se vendo acreditará.
Na mesma caza tem um grande deposito de fumo e aguardente, que tambem vende barato.
Campina-Grande, 2 de Abril de 1889

## BOLETIM COMMERCLAL

Feira de Itabayanna em 2 de Alril de 1889.
Bois recolhides ans curraes. . . . . 460
Vendidos 324
Reculando o kilo da carne $\$ 320$
Destino

Mercado desanimado.
Feira de Campina, hoje, 5 de Ahril de 1889.
Howe 130 bois.
Pota estrăda do Sirido . . : an
" $\quad$ " das Espinharas.

Mercado de Campina en 30 de Marde 1889.
Milho. . . . . . . . . . . . . . . 610
Feijan . . . . . . . . . . . . . $2 \$ 500$
Farinha . . . . . . . . . . . 800
Carne seca . . . kil. . . . . $1 \$ 200$
Rapadura, cento . . . . . . . $9 \$ 040$

