# GAZETA DOS ARTISTAS 

# 08 DE JULHO <br> DE 1894 

## 

## Propriedade do Artista Typographo Eleutherio Edaclio Escobar



## Gazeta dos Artistas

A" encetamus a mblimacia de nossa? Gazeta, sem termos us recurs sperisus, nos animava a espe:anga de ghora classe artistica campinense nioto deixama de nos coadjusar i noma empreza gue erd dedicada a erta mesma chasse.

E como assim rentren, nain podenos deixar de manilestar"a n issa crrattiditu aos cullegas, apecialmente anpulles que camprehemdend. us embarars com que lutam as emprezas d'esta $\operatorname{mo}^{-}$ dem, tem contribuid, e m imparte de 1 suas assignaturas, fomecend assim elementus de viabilidade para a mossa Gazeta.

- ()rrigado.

A RENACTAO.
A os artistas assoisiados ou năo
Smbryes enterats.

 sentimentos, remdeseparados das erm min sertal mathes ativias, yot satorados por surestios dr mandan de at-
jdelia, yne procuram assim leduzil-os a prad de verdadeinos escranos.

Em man paiz como o hosso, em yue a uphian pmblita lez dasaparecer da histomadnasileina a pagina negra que arilthasa os semimentos du: sems filhos, quehmadu us grilhies da escravidao; eimpussivel que aquelles mesmos que thaballonam pela santa causa da redempesios dos captivos, hoje pro:urem ser arratideas condicsan precaria de ciunayus.

DO Eixharos collegas.
 der gue peyuenoś sisuas ahtheias a sorode arrastar ao estado de fins instanciar de russos colleros cum童合
i) ereis ainda commmender, पte ymade of indivitan laz ant lator exi-





I Pan hont as minhas lusens palavas, que bicaris empencidn datordade de quem vos lath pusemido des semti-

um coraçã.
Abandonai esses etrmates penimin s:s, que tendem a lian a storat mat at-


 nus.

Lano (mane: M, Smia

## 0 math

II
Aemshathay tabath cam man
 nhm da hemdade, espatms que a dose antiotica precure ilhastrar o sea mahatho aperteruando editem intellectual que anda perdura no man ohernrantismo.

Sem procuramos em pimeiro higar o aperfegmauento tu edifici, intellectial havemos ter o trabalho dutad, do mais completo materialisms

Tomamos por exemphas erpandes potencias curoneas, a mide fodas as chasses fazem-se representarno pabmento macimal.

E como pademens chegrar a menpar uma caleina no sei, da representacu; - nacional?

Tarbathandu no sentidu de fazer desapparecer a musm nerga yne faz permanecer na ignotancia as classes formCetaitias, da quat liz parte a nossa.

Tejam a Fránça, enjio parlimento araba de abrir-se, tendo uma sepreser:-
tacen de gmatenta e tantos deputados hatos mas chases uremas; e na ofand da impana francera, esses repasmbitutes das dasses prodactoras,










 nis. E eom, thatems de suphatana mat gae mos antolia? 'Tatmathatir aados, afm do whan vames esse cancon yo ameng a nossa seiva.
 corrupha, que tom sumpute pre fim ahar ua abysm. insondevel no meto de tulas as dassés, o tis a chama dio valcio reduzindra timas Tsymbolo yne sere de sand hando a ludus que u comcmphareadora.
Angum non di:a que testamos fazenb popermata son ialista, peren agmel Lis de chacag adiantala e gac emhocersta institnean, nus fara justig, m-
 gragam de tal mode, ghe a sua separasion tem necossimamente de abster it sua forge v.tal.

## 5890

## Suciedado Eartistioa Benficente de Camina Grande







 bonetm.








Anicitiles.
A" terminar a sersiono presidme podin a tros, clequitemente adomada, nào lembran-



Batron em exorcicin, nampa dayodidadeo professor Pedre Marrea, yue functionam durante esta semana.

## Anla notarina

Entráamanháan cxervicudo cargo de pmo
 a boneficente de Campina finande, onoswi


## Jesuino Correia

 lecho do incommodo yomedlectava ztri sambe, este nossu amino e Collerga.

- Que renha hogomar parte nas latas sociacs e e y que espramos

Andara somente a carro, ia a bailes e thea-

## 

$\because 2$ a planta corre por ser ave.
1-1 A syllata na musica è mensagelra da morte.
$1-2$ A consoante artsta e mulher.

 que the amaram tants.

Eiloa que passa misuravelnente vestida, esmolando domio uma mendiza de porta em prita.
Dens castiguma, fuzend com que o amante a abyandmasse.

## Chiromos

H
(1. Silva)

E'noith de pagederia
Na chaer ra du vello Dota;-
Natu a bate, éprincaduria
Aramgula pelo Tota.
Dansam todos na varamda
Sa mais hella intimidade.

O marcante grita e manda： A vos places！promennde！

E tudos seguem nom linha
Rinds muitu dum re＇tude，
Que metlon－se mansman
Diz an par a Jomminha：
－Que whth，yme pathath dr． Que destructarel smanion！－

RIbens

## A．NUVITBA

## 

 C＇ampint（irtarde

X＇este estabelecimento de mulhados，furma－ gens：e miulezas，encontra－se um compient sortimento dos mesmos generos，por percos que man pode haver competidor．
dgrado e sinceridade．

## 

## Os dous Sargentos

DRAMA
orgamisato pelopader daptista

## perspargons

| V．ILE．YTIM | （Tamernot |
| :---: | :---: |
| MARECHAL |  |
| （illlMERME | （situgnta） |
| maERTO | （ $1: 1$ 1：0） |
|  | （Miju，limunte de Ondens |
| ALTMAO） | （Temenle dr Marinha） |
| I．EMG：ARM | （ I＇ar dre（iatherme） |
| MESWIUl： | （Filli，de（sullhermo |
| ．HLIH） | （ lidem） |
| sIMI＇LICH |  |
|  |  |



## ARISTIDES COTO

REA DE LRUGUAYANA

## C．Girande

Conmmaina ans sons amiges of frogores




Luteriax Lhas da verita Premins


 Mmen limima de Olmana Carpalho

## Ciampian diamallo




 um sallin（la cabellamedro．


## Aお思。

O．Scmarien Mapmentu Linal Furtaleza Scowal．＂
CARMRREIRO（SO）
（I＇ensativ，E as－ian a justicia dom homwns．Os maus wiem－se a frifriat，cinquatho quers lons， persiguidos，deraf gribermlagtimas suas amar Guras．Aperversiduletrimmpha dajnocencia． I：fflazes！Em rocompensa deuma acego gene－ wa，ahi patian gemenda emescma masmorea e eom a vida dupendute de mon juiz cheio de odio．Mas a providemeia niondmme，confiemos nolla gue nág perte deixir de memiar ums wha de cardate（matibudode（mia）．Mas gue proveno tiro ea de tanto pahar．Famos vizitar Os duis mfelizos，e procurar mimonar os sems C＇mlinun



