

PARAHYBANO

15 DE SETEMBRO
DE 1892

# 0 PARAIIIBAVO 

## DIAFIO POLITICO, LITTERARIO E NOTICIOSO

## Redactores principaes: Eugenio Toscano e Arthur hchilles



| A VISo |  |
| :---: | :---: |
| Pedimos aos nossos |  |
| \%nantes ria Capital e interior, |  |
| que se acitam ematraso, on ob Gequio do mandarem saldar |  |
|  |  |
| seus debitos com esta empre- |  |
| za, afim de băo Ithes suspen- |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Redacf |

## Violencias eleiteraes

Descanse tranquillo o si: Alvaro Ma chado em suas puerilidades e durma riconluo sobre os louros que dizem-lhe os intimos vae s. s. conquistando; avilte o sr. dr. Gama e Mello mais e mais este pobre povo, e, seapre forte 1 no poder, ameace a tudoe a todos com os raios de sua divina colora, destruindo qualquer obs taculo para cónsolidar o seu poderio que nós iremos, com a conviczao que nos dá a fé nos principios que deféndemos dénunciando diariamente as violencias o torpezas dessé groverno e desse gover nadot que, jativorado em nanda pelo capricho do sr. Floriano Perxoto, esti convencido que em nossos dias reprodu zio-se o facto mythoto zico que presidio o nascimento de Miuerva, sahiudo tamber s. s. armado cavalheiro da eaboga do sr. vice-presidente da republica :
Nao foran somente da ameaça, da cor rap̧̧a e do subornô que os incensadores de todos os governos e do tolas as situa ooes lançam ma para garantir a elei cão do sr-Alvaro, porque, coulscios de sua nülidade e fraqueza no Estado, re ceiavain-elles, os imbecis! ver a cada momento surgir ante seus oltros cavos esuas faces lividas o espectro da opposição briLhante e cheia de prestioio e foresa que om todo o Estado se levanta, tendo por bandeira a estabilidade de um governo verdadeiramente republicano e a aut nomia desta pobre terra entregue alfe nada e humilhada ao sr. bdon Mila hez 1! Fizeram mais : Gavadiramo azy lo do cidadao e sobres cabeça uma justiça facil levantou o c.atello da derun cia 1
Deixemos falar a propria victima, o sr Borbá Sobrinho, morady om Maria d Mello, comarea de Itabayann. om carta que dirigo a um anigo em data de 5 d corrente
«Com as mãos tromulas e quasi sen t $_{1}$ ficar-the do atadue gue soflias 11 ho ras da noite de hontem, sendo este feito pelo promjtor publico da comarca, João do Modeiruse sestacionaris dosta loca lidade; o promotor me ameaçou ats de processo por causa de uma denuncia dad por Xixi Frazao, Vas-Curado e Fran cisco Camello, e por outra dada pelo es tacionario de Cebolas-que eu tinha ca balado os eleitores para nitu irema eloi

Aqui a victima pede com insistencia ro amiro que vá ter comolla, attento o os tado de-supevexcitaça om que se achava tondo passado o
"Nada mais posso dizor-lho por es bripto, pois as larrimas ja privam-me vista. Des ray: da da sorto do humen pobre e som recursos.

Como é cloquonto grito de an fustia atirado por um home do povo, cuja casa foi invadida pela po licia a horas mortas da noite, sois o pria texto de que osse homem do cabakadoc
toverno:

O promotor publico da comarea de Itabayana é o sr. dr. Francisco da Trin ${ }^{-}$ dade Meira Henriques, filho do sr. desembargador Trindade, e o sr. João de Medeiros é o sr. João Jayme de Medciros Paes, secretario da intendencia e filhó do sr. Bento Jos's de Medciros Paes, tenente quartel-mestre do corpo de policia e delegado do termo; mesmo official que fez pendant com o sr dr. c'iefe de policia na excursia eleitora ao alto sertio onde, affirinava o sp. te
nente Bento Paes por onde passava, it desmanchar una igrejinta.
Estava, pois perfeitamento represen tado o governo, por meio do seus ryeut tos, nessa excursxo nocturina com o fin do garantir a liberdade do voto para a olenga do sr . Alvarol Equente man dou ati, homern do povo, escravo na eopublica, te immiscuires nessa luta do douses? A tua crena politica levou-te a aconselhar a eleitores que pratestassen om a abstengo entra us dostutnos des se goverao perado ? O Mutu mal; fus te um inbecil que nao compreliendes quéseja liberdade republicana sub governo do sr. marechal Floriano Náo fizeste nada disso e te deixastc ficar en casa, a alma confranjida, o pei to estuando dores do veres projocta sobro esta infoliz terra a enorme som bra dos corvos que sobre ella esvoagain? comprohendes que a repablica bo ogover. no do povo e esto náo pode ticar em ca sa quando u governo precisa do voto para eleger-se:
Mas, ncsse caso, diras tu, vós tambem ois uns imbecis que alit estaes na im prensa á batalhar diariamentépela causa do povo, pelacausa da ropublica; sois mais que uns itubeci, ans homens sem oraçato que estio cum one enjpranas aus acos o inmocahate af faíos descreates uando tuló ioto não passa de uma ceni méra!
Etcus ras̃o, poryuc palpavole tan givel, gran le e luminoso s's existe uma cousa : ogoverno cuja coraucopia de favores é inexyutavel
E sales deprois de tudo o the nos diz governo? Li
"Que a cleção do 7 de Sctimbro abo lo a centralisajio, realisando a veli aspiração do un goveria local, popular ed cuja or oanisa;ão a massa dos eida daos activos vé sua rosponsabilidado empeniiada;
"Que o eidadioo que concorreu as uruas voltoucom a certeca de que tinha augmentado sua intervengéa na vida publica, pis o voto gue dera, syimbolo dessa intervonfo, tamben cra prova do que contrahira un dever novo, -0 comromisso de estudar do mais perto o hegocios pubtiens, eo de reunir, so ail a nino as tem, as conlisues que esso es udo exizc;
"Que por tudo isso o aCorroio Olficial restistia este acontecimenta e envi suas saudánes ao povo parahybano."
 mica нautenus o sovernu que passa pois so chlo iserame

Lugenio Tuscino.

## A elecição o Caracter

ganisaça a massa dos cidad ua responsabilidade empenhada, e por compromette-se a consolidal-o des ruindo quacsquer obstaculss ats que o eja funccionando com todos os aparehos do respectivo rejimenn.
E' esta a peremptoria anfimagãa do se. Alvaro Machado : u primeiro edicturial o "Correro Ontial," edicão do dia dez o corrents.
Qual é cutectanio essa massa de ciladão chicus de que nos falla o orincipal res o:isavel da fotha utheial ?
Eni seu segundo elietorial ios diz ela ancinte U ir major Alvaro Machodo qu ssa unassa do cidadios activos resama c ua minioria do elcitnrado que compa reevás urnas nu diag 7 de setembro
Egsa minuria nos é francamente
ongena pelo resultad: da apurazo ma
echeselcitoracs desta capital, resulta c cacommudo, eausado as s. obrisoua umajustiteativa da poreep au do 3 y rotos en um eleitorado denso ye somma-se por un numero sliperio de mil citadãos actiros.
Nüo colie perim ao effeito a sua justi cativa, desde yuc nás as senta em factos cidadeiruz-o, so a Intendencia desta capital quizesse, bom prodia com dado esintistico demonstrar, que, ainda dada nino ocela ano de alruns eleitores falle idscoporata una grade minoria do elcits alo, resultando dan o Jurlesco da mplaticas proposines do orgão politioda inconsutte adninistraguo dietatoria ust. Alvaro Machado.
sio eetes os resultadus do uni pleito lcitoral livro, cujas framinezas se accen narão com as denissães de intenden cias e suas sulstituis yes amoldadas a asy occorrente, com a conc some
 toridadespolicites nas besperas da ele an), com remost de juizes minucipass an o commistionamento du chefe de poicia ao interiur de estado.
Lahit temos a clenta livio tano pre issda pelo se Alvaro Maciado
Eatretanto o encommodo de s.s.,quan ao resultado da clevéo na capital, on de ainda predominou um resto de pan donor e moralidade, impedientes da falsitieasões, fui largamente eomponsado m muitos collerios clcitoraes onde o elementos creados a ultima hora por s. azafamaröose cun dar-he arrhas do ben fue devem continuar a recober da mora sada e moralisadora adn

- Alvaro Lopes Machado.


## - Alvaro Lopes Machado. Bem so comp: Honde jum

Bem se comp; honde purque o prinei 1 redactor do Correio Oflicial promette des ruindo quacsquer obstaculo tanto duce che fue a funceionar con quicso topma credor un povo que su ustra inpassivel ante orerimen da mapas
Removides comoforano os primeiro barasos peresa maria, arma podero dos governosyue tado sacrifeno a sua

## (ration mat

Gatin way ponde flle amohtar a sun
iw a routadedos chefes orearesenantes de elferes politicos, que, asifinan-
 no se trouthmou om fer a ridimin. mudarao la facilmente de parecer ac

So homens, que trazia o rotulo da resumpra do indejendencia, e do caacter firme, tajo facilmente submetteraose as suggestues do sr. Alvaro Machado, sempre apresontado em nome do potente marechal vice-prosidente da republica, o que se devera esperar do restante desses cidadãos activos, secuidores dos conseins dessas mesmas influencias?
Eis ahi or. Alvaro Machado consti dido o non plus ultra dos governadores passadus, prosentos \& futúros; um verda deiro fac lotum. dossa ${ }^{2}$ moderna democra cia, que faz coussistir a liberdale de um avo no seu aviltamento, explorada a co isa de uns e a pusilanimidado do muitos
E diant da cspectaculasa indecencia lass elefryudue assumiu as proporyones le un acmacimento do tristes e doloosas eonsequencias, ainda o-sr. Alvaro Machad, manda escrever no sou jornal apotheoso - die seu ruveno; disendo-s scudado nas sy matias popúlares aeor adas aó demramamento dessa sua cornu copia de beneticios feitos a esta terra emquic se os possa onumerar.
T que maior beneticio, feito a Parahy à, di, que o exemplo dado por s. s. com s scus aetos preparadores de uma olei áo livre, como essa que aca a de escandalis?r oshoinens sorios, que sentem-s possuidos do compaixto para um rovers, quando intala tio acint samente as cis moraes, hos principaes da grande ea dein do prineipios que podem salientar asbencicas relagues dus homens ontr
i?
Nos, diante dos factos que estáo no moninio do publico inteiro, doclinamos los juizos optimistas dos apaixonado ro do se. Alvaro Machado, que para lles nito pa:sa do uin mei ", mas dos apai conatos duhem estarproprio, se pod constituir bem estar a frusto dos pre nos da nais repulsiva traga;o louva-u-nus nos jusus surgur da grande maioria do cleitsrado, cuja abstenta na intitulada elcizão de 7 de setembro a: ica como um protesto enorgico contra Ille ritimilade desse governo que emara hindo na luta partilaria, vao constitur estado eill uma agromer- : o, onde so breprija um limitad, .m defilhos da iortuna conno victorioso, a , mettendo a naioria do Estado que aré tratada como vencida.
Nem por isto arrefecer' a nossa ded araio na luta por amor da verdade que summo b a, e poramor do progress desse estudo t, mal aratado pela adm istraño do sr. major Alvaro Lopes Ma hado

Antonio Bernardino.

## Currente calamo

Estamos em pleno dominio da farça olcitoral o no periodo : egudo do desrespoito ao direito politico do cidadão.
O voto \& uma grando mentir wenciond o o poder publico, sob regimen democratico instituido on paiz, absure as onergias populares, fulseando as principios liberao da opocha e impondose peda forca So a tradiçáo politica do por brasileiro nos proporcionasso mar-
ducacional como elemento prepon derante em nossa evolução, como nacionalidade accontuada e viril certo que poderiainos traduzir a presente situação patria pelo inicio de uma phase de profundas pertur baçöes, mas que, em todo caso, teria atalmente de produsir o bem.
No emtanto agrupando mentalmento os phenomenos consummalos a ordem politico-social do estado, comparando-os com os que se conintam a arolumar na sequencia los tempos, chegamos a evidencia de que o actual typo do brasileiro presenta-so um producto ethnic, desmoralisado, forto para os gosos ue affeminam o caractere por domais fraco para as lutas que enobrecem o homem, a luta do direito contra a conculcação das prerogativas civicas da unidade nacionalcidadāo.
Somos um povo annullado pela perniciosa preponderancia do direito da força, deixamo-nos arrastar pela corrente desencandeiala da te, cobardemente, sem oemprego do menor esforço para a emissão do um simples vagido que ao menos parecesse o abafado tartamudear da intíma dignidade offendida
opposição é a girande escola do aracter civico, mas, quanto a nós, verifica-se que ó justamente n'ella onde as furças vivas da patria perdem a maior somma do energia, enfraquecendo a disciplina dacohesax indispensavel ao maior desenolvimento das bôas condições do vitalidade uacional.
Uma vez perdido o estimulo pará luta, o elemento adverso, embora desprestigiado e ruim, assa a dominar absolutamente a campo de cção.
E' o que presenciamos no actual momento historico brasileiro.
A maioria nacional, sento-so, esda inteiramente divorciada da alta direcção dos publicos negocios, o coração da Patria sangra do dór ante a fatal mystificação a que ella e vê rodusida, o repudio ao governo é unanime por parte de todas as nossas classes conservadoras, em. quanto que osse poder, que so ha imposto de um modo desbragado a animadversão publica, julfa-so foro, quando devera considerar-so dissolvido 1
Nos paizes regidos pelo systema que hojo temos, a baso d podoré suffragio critorioso da massa $p$ pular e tantu assim óque o estabocecimento da democracia prosuppöe inilladivelmente o alargemen-

Mas-oh! verdade pungerite! ob! lecepéto dulorosa! no Brazil repú blica o misorando goverra do st.
pataiybino．

oparailybano．
RESPICANDO

| 边 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ata |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | BRATEOD |  |
|  |  | IMemeron！ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Nanfragionunca！naufagio．．．pura flauta！ |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Carlos Hilarino de Carvaho． Carolino Moreira Cavalcante |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | $\bigcirc$ |  |
|  |  | O In．mo non $^{\mathrm{r}}$ ． Capitäo Adelino B．do Carvalio |
|  |  |  |
|  |  | Somem |
|  |  | misio |
|  |  |  |
|  |  | rivira dos Santos． |
|  |  |  |
|  |  |  |


|  |  |
| :---: | :---: |
| and |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $\mid$ |  |
| quen essa ferta dedicada a con－correr com suas osma las para ofinta conhecido． |  |
|  |  |
|  |  |
| ano，todo forrado de metal，do a－famado fabricante norte america－no Stemway，unico existente nes－ |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 边 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| amen |  |
|  |  |
| CQXB WHEBACUCBE |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | No | and |
|  | \％ | zamen |
| and | mixatimmin |  |
| man |  |  |
|  |  |  |
| and |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ， | and ${ }^{\text {anden}}$ |
| 䢒 | \％ | Soltom nam grito os sheou |
|  |  | \％eway |
| \％ |  | m－2， |
| \％ | cos | min |
| ，mamme | \％ |  |
| and |  | 止 |
|  | andem |  |
|  | 为 | ， |
|  |  |  |

## asin  <br>  <br> turcina Pantis <br> －bianackimo annew




，minn

PGITORAL DE CAMBARA A Exma. Sra. E. Lennidia Vellas, Gedeiros, da Canhada de Santus (lieMedeiros, da Canbada de Sanlus (Republica Oriental, ja myito aborrecida remédios sem proveito para combater uma tosse com escarros de sancue foi afnal curada pelo Peitoral de Cam dard, de S. soares.

0 PGITORAL DE CAMBARÁ

- . A um excellenle balsamico e como tal o tenho empregado nos doentes de bronchites e affecçöes, pulmonares, com grande proveito.
(Pardhyba do Norte)
- O illustre cavalheiro Sr. Silvibo Ri beira. digno director do Collegio San ta Cruz, na Serra Negra (Minas Gera es), declarou que soffrendo, ha quatro onnos, de uma grave tosse bronchial, in curado radicalmeute pelo Peitural de Cambará, de.S. Suares

A exm. sra. d. Juanna Ferreir'a Cardoso, moradora em Pelotas, Rio Grande do Sul, linha nma sobrinha que soffrendo bastante de dores no peito e costas com tosse desesperadory, coun curada jelo peitoral de cambyrá, de S. Soares.
Uma tilha do sr. Dulfino José Rodrigues, fazendeiro em Santo Victoria. Rie Grande de Sul, soffrendo ha quatro a anos horrivelmente de asht mu, foi perfeitamerite curada pelo peitoral de cambará, de $S$. Suares. doo honrado estanciero Sr. Belisario Athayde, de Hagur, Rio Grando do Sul, com:cunicuu que sua espose ue soffria de astim, havia muitosa años, fui curada pelo Patoral de Cambard: de S. Suares.
peitimal de cambaba

- tento obtido oaplimo resultado na applicação do Peltoral de Camba. RA nas molestias brunctu-polmona res.-Dr. Polycarpo A. A raponga do Amar al. (Porio Alegre.)

0 estimado negociantedo Pilar da Alagòn. Sr. Manıel Civalcanti de Albuquerque, que esteve quasi à morte om uma losse pulinonar, ficou devende a vida ao Peitoral de Camhara, de S. Sorres, que o curou radicalmente.

PETT ORAL OE CAM BARA grande provoito nas molestias das vias resptratorias.
-Dr. Pedro Corréa de Macedo, (Barra de Prahy)
petroral de cambiba
tive occasião de o examinar e com pleno conbecimento, aconselho o selu uso com a maior confiança. (Extrahido do a Formulario Internaci onal, D do Dr. lires de Almeida.)

Ren casa do Sr . A merico Solvator Zocia da frena Manoel Joaquim Mu, reira e C... do Rio de Janeiro- foram curadas farilmente pelo Peitoral de Canbará, de S. Sisares. diversa anças atacadas de cogueluche.
peitoral de cambara -...empreguei-o e com o melhor Misericordia nas affeccões em que é تndicado; e continúo a empregal-o coun o mesino resultado na minha clinica civil.
Dr.
Israel Rodrigues Barcellos Filho.n
(Porlu-Alegre.n)
(Porlu-Alegre.n)
peitoral de cambara
. manisfesta sua acção especial sobre a muensa das vias respiratorias, por cujo motivo, em misha clinica Dr. Jose R, Ribciro,"
(Belém.)
Dois netinhos da resneitavels. Aatrons Exma, Sra. D. Maria José R Bareallos; residento em Pelotis Rio Grande dn Sul, a tacados de co gueluche e sem terem obtido inelho ras com otratamento de sen ilisustr mem o Peitoral de Oambarà, de goares.

## peitoral de cambara

0 honrado vicerconsul portugue. om Faranaguá, estado do Paraná, srz Joaquim Suares Gomes, vio sua digna esposa curar-se pelo Peitoral de Cambara, de S. Suaros, de uma grave tosse bronchial, que havia resistido a innu maros medicamentos recoitados.
. O Sr. Juão Antonio Pureira Santia go, honrado negociante no Rio de Ja go, honrad, negociante no Rio de Ja-
noiro a rua de S. Pedro n 20, altestou ngiroa rua de S. Pedron 20, altestou que uina sua tilha que soffria de uma
tosse gravissima (tuberculose aguda,) tosse gravisima (tubirculose aguda,)
e depois de munos iratamentos mee depois de minios tratamentos me
dicas sem resultado algum, salvou-se pelo Peitaral de Cambará, de S. Suares
0 Sr . commendarlor Francisco Be icio das Chagas, distincto lavrador e Industrialista em Purnambuco, d slarou que o Sr. capitāo Intonio Dyonisio dos Santos solfria, havia an-
nos, de uma tosso bronchial muito nos, de uma tosso bronihial matto rocommoda, acompanhada de reeu matismo, da qual hicou corado de S Soares.
O PeITORAL DE CAMBARÁ 0 Sr . Dr. Telasco de Gom: nsoro respeitavel medico residerte no Ri de Janairo, altestura ter curado pelo Peitural de Cambara, de S. Soares, u bavia alguns mezes, de uma laryngite acompauliada da tosse.

PEITORAL $\overline{D E}$ CAMBARA

- tentio-s applicado em minh clinica com grande proveit nas diversas affeiccões das vias respirateri-
as, espec alchente quando chron: as, espec almente quando chroni Cas.
Dr. Julio


## $\xrightarrow{\text { - Camacho Crespo - }}$ (hiodo Janeiro)

## PEITORAL DECAMBARA

tenhu-o empregado em mish clinica civil com resultados vantaj osos nas molestias do apparelio bronchopulmonar, sobretuso nas bronchite clironicas e na coquelache.
(Pata Bacellar
(アara)
PEITORAL DE CAMBARA
fui ultmamente obrigado
lançar mão delle em minha cliniea julgr-me hoje babilitado para affirmar quo è am dos methores remedios que err minba pralica tenho conhesido para enfermidades do peilo e vias res piralorias.

Dr. C. Menriqson.
(Santa Victuria, Rio-Grande do Sul.)
PEITORAL DE CAMBARA per.e un excellonte batsammo ex pregado sempre com bon resultado pregado sempro com bo
Dr. Vicente Cypreano du Maia.
Pelutas
O res peitavol anciāo Sr. JoãaCo-
bo de Queirez, morador no Rio nitgon estado do Rio de Janeiro, ha 30 anno que soffra dia o noite de, uma tosse tāo rebelde que na la dava o m nor allivio, e usaneo
PEIT $\quad$ dal peitural de Cambara, de S. Suares
o soffimento desapparesou cómpleo soffimento desappareseu cómple tamente.

O pharmaceutico Sr . Francisco J phabmacta delgado, do Riu de Janei ro, fur pelo peioral a Cambara d S. Soares, curado de uma tosse Sulmonar aguda depuis de ter uisado pulmonar aguda, depois de ter us
diversis remedios sem proveito. diversas remedios sem proveito.
0 PEITORA DE CAMBARA
. tenlio-0 applicado em diver as casos de affecções das vias respi torias e tenbo obtido os melhores re su'tados.

Dr. Josè de Azevedo Maia
PEITORAL DE CAMBARÁ
...teuho-o empregate, cum op imos resu tados, nas bronchites molestias do apparetho broncho-pal monar. (Pará.)

0 Sr. João José Zebendo, impor. anto lavrador de Cantagallo, Rio de Janeiro; declarou que achando-se sofrendo horrivelmente do peito, haven do dias de dertar mais de meia garrafa de sangue, fui salvo da morte peli Peitorál de Cambará, de S. Soares que o curou radicalmonte.
O coronel Sr. Arthur Oscar, commandante do $30^{\circ}$ batabiono de infanteria, curou-se rapidamente pelo p'ciloral de Cambara, de S. Soares, de uma constipação cum tosse desesperadora, sem ter antes colbido melboras com oulros mericamentos receitailos

PEITORAL DE CAMBARA
Q...Tenho-o empregado com assaz
provailo em minha clinica nas molesIlas broncho-pulmonaros.
Dr. Fratiocieco Ailgusto di Sihveiro.

Uma criança da casa do Sr M Verissimo da Costa; cunh do do Sr. João Pacifico Coelhn, neguciante do lbicus ravemente doente de uma bronchiti capillar, foi salva da morie pelo Pei loral de Cambarí, do S. Soares

PEITORAL DE CANBARA "...me ha dado admirables resul ados en el tratamentu de las enfer medades del aparato respiratorio, es ecialmenta en las bronchitis cron as.- Ir. Juan Peralta R.d residen e em Elqui, no Chile).

PEITORAL DE CAMBARA * $\because$. lenho-o empregatio na m cho-pulmonares, obtendo excellca cho-pulmonares
tes resultados.
rD. Cecilimoo Alves Nazerelh." (Bahia
penho-0 be car hor resultado nas diversas affeccōe das vias respiratorias, principalmente n bronchite catarrhal das crianças quan ição.
lat
lat
Dr. Emygdo Bezerra Montenegrio.
Uma filhinha do Sr. Jose Carlos Cumbra de Gouvêa, do Rio de Janei - ficuu curada do uma furie coque luche pulu Pilioal de Cambata deS Soares depois de ter perdidn muito lempocomouso de outros remettos
O babil medica Sr . Dr, Alfredo Mendes Ribuiro, alleston ler curad com o Pelarat le Cambara, be $s$. Snares, a Exm. ${ }^{2}$ S'a. D. Vitginia Ma Mriacndes, residente na Bahia á rua S. Migue! n. 16 que st-fria de uma luberculose incipiente.
$O$ PEITORAL DE CAMBARÁ a ... temh empreg do em mias dos organs respiranios o Pe obal de Cambaba, eolhendo us mi hares resultados.
Dr. Francisio Alves Lima Filion" (Paralyba do Norti)
PEITORAL DE CAMBAR
 oole-lias brenchn-pulmonares. Dr. Serafin José Rodrigues de

O PEITORAL DE CANB
a... .tenh:- to topregado ona bom resultado nas inulestias do ararelle espiratorio.

0 PEITORIL DE CAMBARA
gosa de propriedades emolienes e facilita a espectoraçã e o con idero como excellente mein para al . ar e curar a tosse quan to é con de Itapitonte prescriplo

0 distincto militar "Sr. Rabl Cezar erreira da Criz, residente no Para que abteve baixa du servich fry suf er de molesia incu:avel (iabercu bse pulmonar ), aprsentou-se algum empo depois de ter usado comarav hoso Peitoral de Cambara, de $s$. S ares, perfeitamento rustabelecidos com grinde pasmo de lidus os

## 0 PEITORAL DE CAMBARA

*... tenho-o empregado sempre com muito bom resultado nas molestias dos orarans respiratorios se camento de sabor agradavel, senbem tolerado pelas creancas, on cujas molestias é do grande effica-

PEITORAL DE CIHBABA
...tenhoo empregado nas dffo rentes affecções do apparelho respi ratorio, colhendo sempre muito bom resultado, especialmente em casos de coqueluche...-dr. Antonio Cardoso e Solvan" (Bahia.)
ihitonal de cambaba
... aconselhosempre osto prepa princirulinente asthmatica.
Dr. Geminia José da Costa".
O respeitavel ani iăo Sr. Ignacio Teixfira Machado, eriador no Povo Navo. Rio Grande do Sul, soffia ha 17 annos de asthma, com accossos entueis om todos os quatos do fua, o sem mon ob melhicas com muia dicalmento com $n$ Peitoral do Camdicalmenta com $n$ P
bata, do S . Suaros.

## BILHETES DE LOTERIAS

## Vendas em grosso e a retalho Loterias da Capital Federal

10.000:000

Extruc coões ás seguntas e sextas feisra

Loterias do Estadı do Marantaño

## $200.000 \$ 000$

Extractõos tolas as quarlas-foiras

## Luturias do Estado da B hiu

900000:000
Extraceơes luilas as quintu-fivas

## 120. 2 24. Biv: Plo

Extraccõos allerimad mente tollos os subbadus.

## 8 <br> 1,010:100,000

Grande loflcha du estado d. BAHLA
1.a Sale da 6 a

Lextracgán hadiavel Subbide 17 do cormate
$80.000 \% 000$


IERKicew
Terga feira 20 da curreale

## IXTRANSFERIVEL

Pugase o dobro ear caz, de transfanuta
Para pedius de bilhetes, remessas de Listus e pagaa mentos de promios, dirijam-se at,s ubaixos asignados CAZA MAS SURTS
Mun Miciel Jinheiro us. 152 e 162
Marcionillo Beserra.
Panlo a dinitrade.

## HOOTOGRAPMI

Allemã
DE
B. 8 Hax hourgad,

Os acima mencionadis offerecem durante alguns mezes os seus prestimos photographicos an respeitavel pubhe, parahybano, gaantindo perfeiçao o nitiuez nos zeus trabannos. Especialidade em P'arahyba, rua da Aréa No 77
 vouda Eistaçat da Eide farro uma da Niosoura com fronteiras para Souza Gouvea por oceazião da'sos pds do fruteiras; quem pre chogada do trem dos passagriros tonder dirija-so a casa n. $n$. 35 na vindos do vapor aEspirito Santon rua 13 de Maio.
ontrado no dia 11 do currento, que
br. capitao Soveriano Gonveia ou
a dedo de Brito, ha Aliardoga.
imp. na t'ypograpma dos her-

