

## PARAHYBANO

## 08 DE DEZEMBRO <br> DE 1892

# 1 PARAHMII: 

DTATKTO POLITICO, LITTERARIOE NOTTGIOSO

Redactores principas: Eugenio Toscano $\in$ Arthar futhlles

| - En0 1 |  | PAHAIIYBS D0 NOMTS <br>  | ASBIGMTURAS <br> Eamal.-Por tres meses. . . . <br> Intemon E Estapos-Amo. . . . <br>  | $\begin{array}{r} 3810 \\ 14900 \\ 4 \$ 000 \\ 48 \end{array}$ | 11. 225 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## Fio Grande do Sul

Tendo a maioria da deputario riograndensc procurads contestar, em carta dirifida ao Jornal do Commercio,oy foctos que occorreran e occurtem naqueile estado, escreveú a citada folha:
"A carta da maioria da deputa;io riograndenso que hontem aqui inserimos sujzero-inos reflexjes que, em voz de destruiu, confirmamas appieheusões que sentimos pela situagao anormal em y se acha o estado do Rio Grande do Sul
Nio é a existencia do un partido ad verso ao gover,io sahido do pronuncia n nento de julho que-alli-ameaga a ordom publica, pois os partidos pro ecoutra os governos eeonstituem o movimento do rosimen politico que adoptemos. $\mathrm{E}^{\prime}$ a in tolerancia delles, a sua acgão extra-tegal na mareha dos nesocios publicos que os条rna amea̧̧as perenues uão só،o pro gresso do estado, como a sua ordem n st ifuranza internâs
Ora, os illustres autores da carla a que alludimos, nJo sú confirmão a noticia da coaspiração attribuida ao sp. Facundo Tavares, como a attitude do irmão deste, o general Silva Tavares, ua fronteira Uruguaya, prestes a tranjpo-la para derribar pela forsa de armas o governo do si. Julio de Castilhos na pessoa do seu substitato.
Parece que as erprobaçães aos moios revolucionarios para liaver o foverno, nîu quadrão em queni o alcangou pola mestina furma. Quis tulerit Gracchos de seditione querentc3?
Aceitomos, porsm, que a governuem exorcicio no lito trrande do Sul seja o verdadeiro, o legal. Reconhoccudo-o, não podemos deíxar de sentre que irrite a nutolerancia dos scus adversarios. que año teni a mesma responsabilidado, nen as obrigações que a moral impõe aos do. positarios danutoridade publica. As sec nas de sanque ifue se passarín en Porto Alegre, nodia $1 \cdot$ do corrento, nato tem as attonuantos quo thes quizcrão dar us illustres deputados.
Esti provado pelos ducuricutos chogr dos ao dominio publico e pela propria carla a que nus reforimos, que o emprogo da forsa pelo major commandato da brigada policial, que dimpio a prisăo do sr. Facundo 'Lavares, foi exprbitule As circumetancias nia a mpunhat, aquel lo ofilecial suspeito do inimisado con aquollo cidadiao pur questios quo tiada tinháa de politicas. Náo ha cxagerasióso muito-menos calumnia nos que dizem ter sido assassinados os fillios do Facun do pai arredido por foreas sumeriorer dão commettordo crimo, antes pratien rão aç̧̃̃o nobilissima.
So a fuzilaria que fer tombar no soallin! do sua propria casa a Facundo Tavare a sua prolo varonil, pólo achar expli Cagasu facto de torem elles atirado o re wolver contra a fores do policia, a mor do sr. Hannsol nem essa oxplicaçat. so Guce concontrou nos deffusores do go vorno ostadoal. Aquello ciladáo não tra zia comsigo armas quo pudesgem atemo -isar a escolta of fze-la azeir pelo panico. Estava inormo o foimorto a fro, quas hos brayor dn fillin, quo o neomprialiava Foi durneto do selv revin qua oncon in

-

worte do coronel Evaristo. En nosso
seculo os governes paiom, no se desforgandecrines for actos analogos. A denuncia de conspiragoes nixo autorisa moto dor conspirados denunciáas.
Exaltun asibis oy anamos pelas secoptimismo infantil, na acredivar na im mineucia de unin con'ladragato no Rio Grande dusul. E' a que receiamos, pedindans podercs, que tenda -de evitaa, que a oviten?

Viscoude do Pelotas, que faz a maioria da doputagno:io-grande:ase, pedimos li cenda prapponder, nio pelo ghorioso militar, mas pela mais elementar cas roflexóes dedas pelos factos. O Viseóndo he Pelfias e um dus cullaboradures da roclamago da ropublica antc fectume in factum s. exe.fium dus momotores da "questis nilitar" e undos sionataviva da intma a a Bara do Cutesipo bo c rabo ostadisia acolion uspranhadow com o ompenin, io senadn
O Visconde de Palotas fui partieipe da -evoluşio de to de novembro, que feza repubitica, tica do por eviso de sode prom tures cm Pirto-Ale.r'e, quando o eon selheiro Silveira Martins fato ara es tr capital.
Mui poucos dos repu'licanos hoje convictos, podoras attestar iged antigada de de crengras tass.
Nảo é somente máo veso é perigoso esze costunse que se vai iatroluzinio nos artigos de caracter politien, de attre buir o sebathanismon a çuntyuer opposina encrsica feita aogoverne Mutas vezes ossa opposi nám manifesta se polo respas. to a lei a ordom e as liberuades publica e repugna aos bons republicanos aceitap como certo que ostas manifestadocs so do sémento de scbatianistus.

FALASE 4:G O AP Alvaro continua Eu- pas partes do chove naxo mulha dizur que a $\therefore \therefore$ abjurecado, dyspeptico saunis, teronalumnose que se nato fosese as in amoias do marochat eo mui क amor qu', tom aos scus amigos jis teri deixado a cadeira prosidencial
DIKSE que o si. desembarrador Trimbinjana com apuga na orelia mais .u.vatide darmana
ires: marestal Floriano, o diz yuo so major tem de canir d.unte fa a-o loro Cunisia queosm. Gama c Steilo con
 - a.... a ana o fue minne: - - - a palave


Com: aboso a intembencia municipal
 ais for por mondulo do sr. Alvaro
Contava, borm, a illustro prosiden da iatoudancia rembinire esso mal com agota no tim do E:an! ; iss. Alvalo, poron, soranto wa inimmam, acaba
 aloits




## 

Escrevenos da Paraliy'ja do :iorte de. Lrineu Jumty, diz o «Jomal do "Lin
"Li no Jornal do Commercio a iufirme eno gue frestou o ministro da agricultua por iutermodio dos das relaçues exte iores a logaçáo italiana, a respeito das rillaias brasiteiras.
S. exc. limitou-se a descrevar tre especies; duas que cxistem no sut do Beasil e uma-outra no extremo furte, mazonas julgando se com isto habilitado a reaponder ao questionario da lega ão italiaan.
Entretaina, se a llura da Paralybe e Estados visintios fusse ben conhecida to nobre ministro teria mencionado hats duas especies, túnteas de saponinumais du que as outras
Renfo-nic ao juasciro (Zizephous Joasciro M.) e.a outra arvore conhocida vulgarnente pelo expresiva nomo do saboncte.
O juaseiro é arvore de mouians altura porria das vareas ou terrones baizos do sertio ; a ramperem densa o redonda sompre verde por mais fortuque seja o verio, forma completo cont:asto no meio das outrasespecies da homa sertameio
neja.

Nos tempos seccos a sua fullm seryo Jo excellate forragem para a criagiu; o casca, quer yerdo quti socun. dusa yue e lan ada cm um vas. com agua, dáabindante esprma; sendo por mu! as pessons preferida ao sabia para !ava os cabellos.
O juasciro datumpoqueno fructo or amarellás comquanto tenha sabor um pouco annargo, muita gente o achi agradavel E'turo rijo o carozo do fucto que a eria and que delles şo
como cabras e ovelhas, näo o prod tspar.
O sabonet, cujo nome sciontifico ignoo. e arvore pouco mais alta do que o
aaseiro, e como esta tem sempre fronuasciro, e como esta tem sempre fronsa o viridente coma.
Niso e dos terrenos scceos do sertão, profere outros relativamento fruseos, como os nossus afrontes, entingas o brejos. A sam furga ou propriciale sa ponacen resido uof fructo; pelo monos ú que égeramone usado.
0 uobien ministro concluio osea orii. cio du informaeges com as seminites paliviras:
Não sendo aimla bom comhecida pantidado de saponima quo as quillaia brasilciras encerráo un suas cascas o aizes, vou provideaciar atm do serom analysadas para depois; inclianto pequena monesraphia, fomentar a exploy yo possuo oterritorio da Uniao. E' dignado loavor o sou acto; mas convóm que nĩo fique rostricto as tros especios to womians que mencionon porfue, asma domas. paderia parece
 mais obrizasko tinha de estut: 1 a."




Esta ultinus sp. alde mares, nitu so

 nus do alpo o sertio so acha completamente anarehisadu o inteiramente ont rerue aos bandos do assassinos que a seu
talate pjumedispon da vida e proprio. dado alheias.
Sem forch patbica e som fora moral, as autordades háo limitatrese on crusar os brays e assistirem silenciosas a csse
 delles.
O sp.Alvaro Mnchaio devo ier cobecinento desse triste estado de cousas rocebto instatus rothmayjoz: mas 3.s. tem consasmais serias em que cuiare as penayesnocturnas em patacio an que s. s. far de prosiúate da as andro a de presidente do Entado, han
 privdade do sous co:cidadaos
Toria com oneito graga ver-şo um ento de uma cscola superior do gucria um bomen çue sabe cousas extraordinarias, por exemplo, quautus labitantes iem a lua, yual a composigao da materia fueado so!, cumo se construo um a ficducto, cumo se fésica a porechlana o.e. cte.; e que somate com estas tres ettrus $\mathrm{S}^{\text {, }}$ Y e Z is cabra do nos dizor yma usta linfa estara fazendo Dous
 pelusertão ces sirs. assassitucs.
De mats us sirs assassinuos sto tambem ogicos, porfue a logica niño do priviorso dos spe mathomatieos: des de quo alles -cem quetemos un prosidento cleito por brincadera de seus concidadaos o ara clefo de policia caricato e pulha, iroT:n muito honostamente tomar parto ha patuscada; e pena é quesó os irs. Alvaro e bialtar niono sintath os of roiths dessa pataseada, au dnenes prra saborem que o chetro da polvera. a ar. Alraro apesar de militar namea sera tio, häo d das contas mais agradnees. Anarchise se, puis, de vezo sert:o salve-soquam poder, que ca por band nos revemos matu quielus o muits lesenazas c apenas com cojrigaego do lolerar antorida les comio Joad Neves e cobremus o risto gantu o remos pas sar com urdenanesas.
Diz um telegramma para o <Diario de Pornambucos
© O marechal Floriano Poixoto recebountem nina granio commissão do banquiros, de quo fu interprete o conselheiro Costa Pia

O marechal Floriara, fopote de ouvir a oxposicto com a maior at tencato, responden gac tho sara sem pro agradavol ourir a upinião pessôas competentes o quo a demo ra na solucib ', gravo problema frambeiro motiva-so por queror proceder com a maine seguranea afme cie sel a ruestán resolvina contento fesat.

Termmando a matochal Pheria no dectaron fue conamedo com ath da neecenthate argente de am: medida docisiva, daría om polco Ras as poriducias qua o caso ro


## A êsmo

Calmaria podro na politiça do Estado eis o que temos, colao unico assumpto obrigado ás investigações jornalisticas, na prosente phase de calor, em que o sr. Alvaro não desporta de sua megalomania o a assombléa apparella-so paraa actividade da estaçao de banhos salgados em qualquer dos pontos. batidos pelos ventos alizios, do nos${ }_{5}$ o littoral.

A rãoser permanoucia escans: dalusa do sr. Antonio Balthar na administracáo policial o os pasquins avulsos, cujo privilegio oscapúa so las mas do sr. Moreira Lima para ser exercitado ahi por qualquer roconhecido ganoto, nada se nos offorece commentar em ostylo sério.
Osr. Alvaro refrosca a sombra das perotas do «Corraio OMu(i) $1 \geqslant \theta$ os interesses do listado progridom mais ou: menos na proporça quo fo-
ra do osperar so ollos obedocessem
ao crilerimm $2 l m i n i s t r a t i v o ~ d o ~ C h a-~$
co Altissimo, tambem, como is sr.
Alvaro, prosa da megalomania, sob caracteristica das grandezas ruilosas.
O. nossos tious poderes constitui-los-o que faz o que executa as leis-caliram do vez om lethargia profunda, e somente o orgao offá cial, de quan lo om quando,com aquella physionomia-amarrotada do fuen vive a despertar etornamento ic um sonho indefinido, appareceos av busco-fusco para fazer sentir pablico que o ufficialismo nã! moreo ${ }^{3}$ no ta parto da Republica o apenas hoscansa do ingento esforco applicado no enrestamento das porolas phenomonaes que, colhidas no prescate, ji esmaltam o futuro la patria, despejando ondas de luz pelas venerianas de certo gabinete do tribaho callicado defroute das tondas das faceócs.
E nem $m$ is um odecroto petroac(iva, e nem mais um escandalosinho que dê azo ao sp. dosembargadul Trindado para olitrus tantos teoframmas identicos, na rodaceão a na seriedade, nos quo foram firmadus pors. s. a respeito ia cubar$\therefore$ io invostida do sr. chefo de policia ao «Parainybano"
Tratar do tompo perdido pela assemblia on mondar copiar sujos rojectos do leis, nato nos parecos oconpaçio licita, pirquanto se as jornal incimbo especialmento intco ress ir a opinião o pronder a atterhus rospoctiros leitores, solmo amplos do real interesse, nato arambs ingenuos demais para item anrer no deagrady publico, respirindo questoos intornas do uma agsomiate inturamente abou.


PEITORAL DE CAMBARA
...me il dil el tratamento do las onfer ados en el tratasto respiratorio, es pecialmente en las benactitis eroni s. -dr. Juall Peralta R.0 residen to em Elqui, no Caiti) in
peitoral de chmbara
tentro-o empregado na m nha clinica civil, nas affectões bronpesultados. rD. Ceciliurno Alves Nuzerelh.n (Brabia
Uma criənça du casa do Sr. V Me issimn da Costa, cunh ıdo do Sr João Pacific: divelas, neguciante do lbicu hy, Licu Grand do Sul, que se acahva hy, hicucute doente de una bronchiti, capiliar, fuit salva da murte pelo toral de bermbri, de S. Soares
tenho-o empragado com ome resullado ras diversas affecç̃es in vias respiratorias.nrincipaloente n nachite caturrbai das crianças quan outrave sam aurise d primeira de

## 

Com Ghinha to Sr. Jose Carlos Whata to ture 1 , do Rio de Janci-uelis moty Peitozal de candido muito comin com 0 aso de outros remedros.
O ba bil medico Sr Dr, Alfredo Mentes Ribero, allestou tor curan zont- a Petoral de Cambara, do S. Mrienie restente na Baliaia a rua Irraenco 10 que soffria do uma S. Miguel n. incipiente:

0 PEITORAL DE CTMBARÁ ca... tenha empregado em moLas Cons respiratorios o PE ores resultados
Dr Francu (Parahyba do Norte)
peitoral de cambar
PEitoral de cambar a...e e uin excellente mealtados uole-tias broncho-pulmonares
Dr. Serafim José Rodrigues de Araus
0 peitoral de canblia resultado nas molestias do apparellio respiratorio
diello candido ins Fulho.
o peltonal Dí cambara - . . gosa do propriedades emolien tes e facilita a espectoraçã e o con sidero como excellente meio para al livar e carar a prsse quand.- ilarão de Itapitocay." (elotas:)
udstinc!o milit r Sr. Râul Cezar Perroira da Cruz, residente no Para, num abtere bixa do servico por sof. fua de rulestia incuravel ( labercu
bas pulmar), a prisentouso algum usu pummar de ter usado domaravibiepo deporal de Combará dos. So anss, perfuitamento restabelecidos r, ioia grinde pasmo de tudos os co whectios

OPEITORAL DECAMBAR
a...tentho-0 empregado sempo-
ando bom resaltado nas $m_{0}$ 20 nuito bom resultado nas $m_{o}$ mias dos orgaos respiratorios $d_{i}$ 。

 cuj
a.

## menomal decallbaba

 c... berous ampragub nas diffo rencs amosoes do appar ho respi nitato, esnecina nte em casos 1 (ar. Antonio Cardo מhl:co (Bahia.)PSiLMRAL DE TAMBARA
 princiminnente tin matica

O rospeiqavel arijo Sr, Ignacio (respicavel am eriador no Povo vo. Rio Grande do Sul, soffria ha 17 abmes de asthma, com arcos do lua, letrireis anca obter meltoras com mui sem mancatos que usou curou-se me
sratamentos quo Peitoral de Cam dicalmento cuaros.
pertonal de cammili

Tenbo-s empregado ou miaha chatca nus casos de molestias brons cho-pulmonares, collhendo resutatur muito satisfaciorios. Pusso em virtude desses bons resultadus, garinlir a ell cacia deste medicamento, principal mente quando estas afisecors berrion tomado o caractor do chronhciu

0 Sr . commendador Francisco B icio das Clagas, distincto lavrador e ndustrialista em Periambreo, de darou que o Sr. cipitaso Antoni.s Dy larou que o Sr. cifitas Aationia an nos, de uma tosse bruachial muito incommoda, acompaniads a matismo, da qual ficou curado gra ças as peitoral de Cambari.
-
0 PEITOBAL DE CASBARA
0 Sr . Dr. Tulasco de Gomensoro, de Janeiro, altestou ter curado pelo Peitoral de Cambará, de S. Soares, u ma peszoa de sua familia que soffita, havia-alg.uns mezes, de

PEITORAL $\overline{D E}$ CAMBARA
... tentho- 0 applicado em-minh clinica com grande proveit. has d versas affeicçõos tas vias respirator as, espec almento quando chroni

Dr. Jullo Camacto Gresfo. (Rio de Janeir
L DECAMHAR
PEITORAL DECAD - tenho-b empregalu en mila clinica cuvil com realtides vantajosos pulmonar, sobretus. nas brouchite chrusicas e na motuenche.
Dr. Foticiano Teixeira da Matta Bacella
( $\mathrm{Pa}+\mathrm{ra}^{\mathrm{C}}$ )
PEITORAE DE CAMBARA
fui utinamento try $1(1)$
ançar mão delle em minha cliniea e jubgine hoje habilitado para nifmar
que e um dus molboras remedion que que e um dus melbores remedine
em mina pratica tenho cuntidio para enfermatias dopato e vias res piratorias.
Dr. C. Henrigion.
(Sinta Victoria, Rin-Grande d. S.t.)
PEITORAL DE
è um tx.c
pectorante, e écm:
pregalo
is afomen phanomes.
Di. Vicinte Cimpeno da Maian Pelutas)

O res peitavel ancião Sr. Joanco fho de Queirez, morador no Ro
nitgon estado do Rio deJuneiro, h: nitgon ostado do rio dia 30 aoite de umatosse tão rebelde que não lb dava o menor-allivio, a peitarali de cambara, de a. compl
osoffrimeato desapparesola compl talneate.
0 pharmacoutico Sr . Francisci sé de 「a.collos, $1 .^{0}$ empregado da phanmacia belgada, do Rio de fane , for pelo peitoralo de nio' losse pulmunar agnda, depuis de ter usad diversos remedios sem proveito. O PEITORA DE CAMBIRÁ .tenhoo applicado em diver sos casos de afection os methores r sultados.
Dr. Josè de Azevedo Mrair.
0 Sr . João José Zebendo, impor. tanto lavrador de Cumagallo, Rióo de Janciro, declarou que achando-se soffrendo horrivelmente do petio, havendo dias de deitar mais de meia garrafa de sangue, foi salvo ca morte peli Peiloral de Cambaáa de
que o curou radicalimente.
a. . Venhome empregados cum as proveito em mina climea

Francisco augusto da Siloeita.
manisfera :na acio especia. Robre a mucosa das viac respiratory: pur cajo motiro, em minha clinica nedica, tem lido on
Dr. Jo: R. Ribirmen (buidn.)
o estmadn nogucianted. lisar Navó: Sr. Min el Cavalcarli , Why rue; que esteve quasi a mitil
com nosso pulmonar, ficu de com an losse pulmonar, fowa dedu S. Sorres, gue o curou radical
 "...empregurpital da santa Casa de fievieortia-nas afrecines em uue u
 mesm
1)r. Asrapl Ro. rigues Burcelios Fillu. orto-Alegre.

Fm casa do Sr. America Solvatnri erio da fima Ranoe toaquim Muuradas facilmente pelo peitoral de mbará do 5 . Syares. diver
nças atacadas de coqueluche.
enhoo empuecato com bri hante resultados nas differentes fúr mas da bronchite e 1 malguns poics dos da luberculose pulmozar...-Ur Lopes Pessoa.
(Burife.)
"O Peitoral de Cambara veale c nas principaes pharmacias de Rogarias. proços: Frasco, 2, duzia, $13 \$ 000$; duzia, 2400 Sáo unicos agentes e depositarios nesto Estado.

## peitoral de cambsá

- tive occasião de o examinar e am pleno conbecimento, aconselh o suu uo com a maior confança.e
Extratido do a Formulario Intonacio nal, s do Dr. Pires de Almeidr:)
0 illustre cavalhero Sr . Silvino B
etro. digno director do Conemosa at Cnud, na Serra Negra (Minas Cerú es), feclaron quo sofirendo, ha quatre annos, de uma grave tusse beon-
chat, fi-curado radicalmeute puto Peitural do Cambara de S.. Senre A exm. Sra. d. Joma Fermiad
Cardou, Boradura con pelotas, Fio Grande do Sul, linha boma sobrinta gue soflienlo bastante do dotes no a, nena curada pelo peitoral de ambira, de S. Soares.

Uma hiba do sr. Dafine Jose Ro
Irignas, fazenduro em Santo Victo-
arame home sub, saffrendo ha pursfitamente carada pelo al da cambará, de S. Suares. honrado :unanciero Sr. Belisario illiayde, de Itaquy, Rio Grando Sal, com =uncera gre a ea espose mares, fil curada peto Pu lural de Cambard. de S. Suares.
peitural de e
© homrah viroconsul porisgue a Pamagua, tixitly do Parana, sr in Sumes Grma, virisu ligna
dainn atw Peioral de Cam-
lommariare toss
dicame mos rocenados.

trona Txim: Sra. D. Maria José R.
Bareallos, residante em Prlatas-
Barepllos, iesidante em
Rio Crande du Sul, atacados de coquplachoes sem terem obtido melho,
 som or

Fegonii de cimbabia A Exma. Sra. D. Loonidia Vellar A Exms. Sid. Fiteng Gonedres du cuohada do Sir. Filena Comentos (?CYedeiros, da Canhaha de Santos (?cablica Oriental,) ja mats aborrecima de lomar durante dris annos combater ma losie com escarros de satera at afinal curadamolo Peitoral de Cam ari, de S. Soares.
0 PIITOKAL DG C, IMBARA
c um excellentu batsamico omo tat o tenho empreardo nos do ontes de bronchites o affecesos, pu onares, com grande paveile.
Dr. Antonio da Ciruz Cordciro."
(Parshyba do Norte)
O cornnel Sr. Arthur Oscar, com mondante do $30^{n}$ batalhato de infanto ria, curou-se rapidamente pelo peito al de Cambara, de S. Suares, de uma onstupacian com tosse desesperador m ter antes colhido mellonas com ulros medicamentos receitados
PETTOLAL DE CAMBMSA
. a enboro empregall. com o
mos rosultados, mas brumbites anlestias da apparnan Malla Buccl$a r, \mathrm{~b}$ (pari.)

## 

##  promogora de industias e melhoramonios

sas a creditadas obriguços voncem osjuros de $\frac{1}{4} \%$ do anno, pagave, bos timostries com preos, senduo menor do $2 \$ 000(2 \% 2000,100 \$ 300,200 \$ 000500 \$ 00 \mathrm{~d}$ $1.000: 000 \quad 2.000: 019: 100$
 $25: 000.000$
$50: 000.000$
100.000 .000

Cada obrigacão entra succossivamente nos sorteiostri
resgatada, recobobdo us juros sobre os bas dit Cumpanhia, que pos,
 aento Ironacio, Firresa, Cuyambuca, Fabrica de Dois lrmãos, em Ma ento gracio, Mremesa, ouras muitas propriedados e mais ejncessões de estradas de ferro usinas a cuia ralisaca vae ser empregado o pesultado do empres' mo.
OI sortcto leve logar no di 3 I de Maço provimo passado, iende, ocado premios dís obrogcōes rendidas n'essa cidate, os quacs esto sentu pagos, ben como os juros vencidos do

##  20.000

2: SORTEIO NO DLA 30 DE JUNiOde 1892

1015 DMOSMO
Achamse easas OBRIGICOES a renita nos seguinte estabelecimen tosem Pernanbuco EANCO POPULAR, rua do Imperador n. 2 D cas, dos Sis. MAPTLNS FLUZA\& C, rua do Crespo - 3 e no ESCRIPTO RIO D A COMPANHAA, a raa do Torres n. $421.0^{\circ}$ andar, e na parahyba o Norte, c
finánata.

Um excellente sobiado bem construido, com bastantes commodo para numereda famila, a rua o Visconde de Inhauma, n. 40. Trata-se com o Dr. Pitombs, procuradol da propretaria iouco.

## 

Uma mobilia de Juroma, tima ita do filta, dois pares de conso or; um guarda louça, ina apara dores, tres mezas do juntar, tres sofis, uma cadeita de biaç, dois lavatorios tampo de maneira, duas commodas, t: es candieliros do sus pensio, um lustre de 8 bicos para vellas, uma cama de ferro para, menino, diversos cabides, e mars diversos objectos que estarao presentes, á tratal
RUA ${ }^{\prime} A R E A N$ N. $72 \Rightarrow 1 .^{\circ}$ ANDAR inamaz do Monte silva artista fureiro e fmíciro, estabelocido á tunNae, timheiron. 17 avisa ao publico rm soral e espocialmente ao Sr.s de Engenhoc agricultores, que acha-se habilitado para ascontar e consertar bombas de qualquer qualidade, assim como ancarrega-so do fazor qualquor obia de ferro, cobre ou folha, a pregos baratissimos. Em sco esbelocimento iem semprotum sorcimento de obras de follia, cobre ferro ane disem respoito aos nisteres de sua profissão.
 marce man Nore
Inospodagem confortavel, ecom diroito a banho frio, caEfó pola manhă, 2 pratos ao, galmoco o 3 ao jantar, com, vabsobremesa (som vinho), chay
are dormida. ? ${ }^{0}$ dormida sob ajustc (paga-it datado
-
Rua d'Areli N." 59 roncio Murlemin



0 PARACEUMAATISMOs zGiATIGA E DOR NAS COSTAG TOTES
 Z ecule om tona ha Motionse Ph


## Sitio emobillat

 Vendu-se ou arrenab-se umimgo Wate silo nd centro desta ciadeom commodos sufficientes para fami a, contendo u mesmo silio matias ar ores fratiferas, banderios acerato thatoptima cacimbs com bóa boms ba. Lobo mursho e pintalo de noveFin tiesmo sitha remde-se una eleanter mabla e cave-se tratar form-
 sa lo banhes do conbecido Placido, mestre da musica do corpo de polimestro
cia.

Lmp. Na 'Typograpma dos
uros de J . R. Da Costa.

