## ARAUTO <br> PARAHYBANO

# 22 DE ABRIL DE 1888 

Ignorance is the curse of God，
Knowledge the wing whereivith we hy in heaven．
Shakspeabr．

ANNO III

## セスセモDIEINTE

Encriptorio o Rodac eao oura Duara do Caxiag n．6es，para oindo devenn nor dirigidas todas

## ABsigneturam．

para a cápithl

para fora da capltal

$3 \$ 3100$

t̄o semañí．
Terai direito a uibina assignaturrat duemsedx eariogar ris aigoncian ysto jorenal．

Os assignantes torão diroito ki unat columning soncilliterariab．

Nino seróa atecelto arti－ co algum que nĩo chioja gosignando $\theta$ nemponsabi lisadio．

Todo pagamonto acióa felto adiamtadamionto．

ARAUTO PARAHYBAMO
Biarahulua， 22 de cthril de 1888
Idiantada como se acha em nosso Paiz a magna ideia abo－ licionista a ponto de fazer parte principal do program－ ma do gabinete actual，e ser até meamo pela Corda sus－ tentada como um dos elemen－ los mais essencides a vida so－ cial，pareee，que a apregoada genarosicade de muilos escra－ vagistas，que，aos olhos da so－ ciedade，querem constituir－．＂ verdadeirus philantropos，ntw． passa de uma embacadellia，ou para melhor diater，de uill nurio burpe de ques litiedo mfio，para conlinuarem a＂x－ crcer gealu desparticon poder，a－ cabertadion cerin a ogide da Liberdade，gua condicion：i－ mente concedeim a selun ен．pa－ visadon，os queso julysu，win
 pmandomalmilicionimotas．

 ainargia llludiana，qua luin jur
 da tropaco a do arairagua，y．
presentamos ligeiras conside－ raçeas，que nos suggerem ao correr da penua，afim de q＇es－ tas，melhormente aprecialis， pelos entendidos，sejam，con－
veniente e satisfactoriar ente， veniente e satisfactoriarente，
descutidas，de modo a pir a calva à mostra desses tartufos， que desejam，quando em me－ thores tempos，obler galardāo le um aclo，que em si，nada encerra de nobreza e gentri－ sidade，e，muito ao contrario， é，como ja dissemos，um es－ carneo，uma mentira atirada á face 6 ；verdaderos propa－ gandistas du abohcionismo！

Temos acompanhado，senào muito de perto，ao menos com certo interesse，o evoluir de tao alevantada ideia，defen－ ditacom denedoe beroismo， a imprense e nos conicios， pilas aguerridos paladinos． a z Gama，Perceira de xum－ zıt．já fallicilos；José do Pa－ erveinio，Juau Clapp．Carlos le Lacerda，Joaquim Nabuco， Jose Mariano，conselheiro Dan－ tas，Ruy Barbosa，e tantos gu－ tros vantajosamente conheci－ dos；mas，vu porque electrisa－ los pelo grande afan que tem em sustentar tăo nobre causa， ou porque aguardassem um futu：o mais propicio，para nom miniordenolo e com bases bertação por especies，e lau－ rear aquelles que são os ver－ dadeiros a postolos da Liberda－ de e do bem，verberando ao mesmo tempo com toda furça de suas punjantes elqquen－ cias aos que lingidamente ten－ tassen partilhar das glorias， a que somente fizeram jus os intransigentes e verdadeiros abolicionistas，q＇como os já mencionaduse dentre estes o commendador Carlos de La－ cerda，ra cidado de campos， no Rio de Janeiro，expaz，por láo gigantesca idéa，a ua pro－ pria ex ：lencia，aima mio（1－ \％eran guestão de homa d＇ez－ sa forma hybrida de liberta－ gao，con a precisis suflecien－ lo a pór lerino a amplituda deesses achior resputadow，pis－ his prenduabolichoulstas，con FII disausd：Lada apilaning，



 mia，Naturia，Purireira ila Mur



## IU 14040,


da parte，somente com o intui－
to de lornar－se arradavel ao gabinete 10 de março，os mais crueis e rncarnicados ne－ greiros，esforcando－se para，a contra gosto，abraçarem a idéa abolicionista，tão brilhante－ mente defendida e sustentada pelos seus verdadeiros apos－ thles，concelerem á mãos lar－ gas liberdade aos seus infeli－ zes icseravisados com a con－ dicão da prestaça de servi－ cos por um，dous，hes e mais annos，conforme o aferro que consagram as suas negregalas idéas，isto mosmo，como dis sernos，para apradar an curse－ Iheiro Joato Alfredo，q＇，estan－ do de posse da cornucopia das gracas，as destribue a seu ta－ lante，e a mesmo iompo es－ ：necerem dos sustentioulos
grande iléa，roubando－ ihes parte de seus immarces－ siveis louros．

E，tanto mis seguros ：ota mos em nossis juso，quinto elles，como nos，viem e co． ohecem，que nos tempos que correm，nenhuma razáa lem de ser a libertacau condicio－ nal，que é uma verdadeira burla e uin sacrilegio a arca santa da Liberdade；pois que， sendr a liberdade concedida por essa forma，não passa de um contracto，que somente é permillido pelas nossas Leis civis，havendo expresso con－ sentimento do escravo，porque sem o mutuo consenso das par－ les é nullo e irrito．

Ora，lesde que para conces－ são de taes libe－tacoées não se consulta a vontade dos escra－ visados e nem se satisfazem as prescripcioes legacs，é claro que a inlençáa de laes pscudo－ abolicionistas é illaquear a bor fé dos escravisadus e do publico，＇I＇muitastreqes，sem rellactir，is arplaude．
D＇esse mode da libertana ranla，porem，que，susera－
 no do suas libridatian，sem obrigngas reshich da presta－ gho do servicos，em ficeo da aillidade manifosta do laon


bi，nem duvida，lantola fic：－








tempo um celebre verdugo dos libertos－captivos，em nossa provincia，o q＇ficou sufficien． temente provado pelo inqueri－ toe corpo de delicto procedidos na secretaria de policia no li－ berlo－escravisado de nome Amaro，que se fosse le facto in homem livre，não volta－ ria para o ergastulo d＇onde viera para ser interrogado e vistoriado，e o celeberrimo pa－ tricio seu senhor estaria à es－ tas horas saboreando o doce netar rue a justiça publica costuna d！a aus ransgresso－ res tlas Leis do nu\％．
s，porem，nos achamos em erro a cerca desse nosso moda de pensar，e tém todo val ir juridico os contractos d＇essa atureza，celelado pelo se－ hor com s．+ escravisado， lleste easo，cumpre，ados attes poderes do listadu，am ！uan！
 arcto ta abolica immsiata， costender suas benefic as mãos a esses infelizes，que sendo livres de jure são escrasos de facto，baixando as mais termi－ nantes ordens pira que spjam respeitados in integrum tae corrtractos，impondo penas se varas a qualquer dos contra ventores．
Fecimus quod potuimus，fa－ ciant allii meliora．

Em nosso numero segaint alargaremos nossas considera－ ções．

## ABOLICIONISMO

Cumpre－nos hoje abs：ahir das apreciacues que temos fei－ to em nossos edictoriaes an－ teriores á respeita do Ministe－ rio 10 de março，para voltar－ mos as vistas sobre a capital d＇esta provincia．
Ternos profligado，por vezes， w dar imo do llusisos cunct． dadini ame a que lito da li bermade，e，nu inibito do su－ vantates espirilu pulilico para－ bybano para a avoluciao pari－ lica a cívinisadora gian，cu．a proveilo，se tem dagenvaluldo （ii）pil\％，a 11 a ling：aganio
 M！







se embalava a parle aristocra－ tica das passadas gerações，a qual，infelizmente，ainda tem genuinos representantes nr meio social onde permanece． mos ！
E＇rargonhoso dizel－0，po－ rem è a verdade：a Parahyba muito longe ainda está de ser ume cidade livre；o pedaço de irmamento que the serve de lecto não reflecte，siquer，o pallido claráo，que precede o levantar do astroda liberdade； a sua atmosplinra demora pe． sada e tristonha，e os setus： bosques，onde Ggurain digaros specimens seculares，sub cujas comas，muila vez，desoanga－ ram liberrimas uibus indige－ nas，rupercutem，quasi que diariamente，o estalar hedion－ do to latego infarne，langido peli braco musualuso e mise－ ravol lo verdugo，wibre o dor－ s．já easangateatudo do inde feso escravo！
E o grito estridulo do mise－ ravel pariá perdeose no espaço． sua voz succumbe sem en－ contrar echo n＇um peito ami－ go，num coração generoso e n＇uma alma nobre，porque， om redor do desgraçado，todos os peitos são muralhas oppos－ tas contra o abolicionismo． todos os corações transburdão de contentamento ante a san－ guinaria scena e todas as al－ mas emfimi．．suo outros tan： tos corvosa cspreitarem o mo． mento em que possam triputco ar sobre o cadaveraition éare
 pastu！
Vil espetaculo humano． reprodizido incessantemente． sem que a espada da justica se interre，se embeba no peito infame do prologonista，por－ que este lom ouro，muito ouro para desviar agolpe；porque © grando o sua grandesa é suparior a da justica；porque． Gnalmonto，o lidalgo，is e um crime，crin．capilal suppor－ so oxistir，envolvida om solis Ulinhes honoribions，a alimaria vil，ciljis manauñes bastariáa para ourpcompor ala pavo in． entr
 diow I it llasan dinia I＇arim：laia niin ia yhur libalo La，in innín parlo do soux fillous．




 doser outha comsa mais pun
 tra dola homensita llachoma－ lidadas diller des，iflue Imser－ allam do sis antumder siohte materia das sea eomanarein

E＇inutil portanto y！us ＂volapuk＂neja llagiar aunor＇a ou brilluanto，que sa presto ao aspirito，que，pussa ter o co－ loridos dos mil matizes de sentimentos ou di hieas gue as outras linguas exprimem．
Quanto mais secca，pre－ cisa e fria for，tanto mais ba－ lerá parao uso yue della se quer fazer，

Enfureço－me quanda vejo os partidarios do＂volapuli＂ fazer veisos nesta lingua，su iraduzir nella os poetas fran－ cezes．Desgracados！seo＂＂ro lapuk＂é linguar litlera－ ria，não passa de lingua cu－ mo todas as outras，mais fa－ cil como todas as oultas e que tem o defeito de augmen－ tar－lhes o numero em ulili－ dade．

Conservemos ao volapuk o seu caracter de lingua puracex－ clusivamente commercial．Pur este modo poderit o．＂yolapuk＂ prestar grandes serviçus se för adoptado por todos os nego－ ciantes do Universo．

F．Sarcei．

## Q mardyr da diburotim

 4．Tiradentes Bis um vulti c minente，um caracter illiba do，um＇alme elevada cujono－ me a historia registra ein sens annaes，reverente osubmissa

Verdadeiro athletil da inde pendencia，Tiradentes pro－ parava－se para uma lucla lan－ to mais sanguino！nta quan－ to mais gloriosa devia vir a ser para si；quando rompeu－ se o véo de todas as suas espe－ rancas e cil－o prostrado e cn－ carcerado！

Apoiado sobre a auriverde bandeira em que lia－se as palavras de poecta latino liber－ tas quer sera tamer olle viu de

## TOLIEFIIMI

## as aventuras

## Unin Candtion Dionnorat <br> 1口に <br> giu． 0 ！IGiruth <br>  <br> Clan 治maner <br>  <br>   ＂riolin ilimiliay．．． 

Phya 1a－Mata

## lladtion 14

1）11frim， 1


 clla da：vela，sulimedo an prati－ bulo，assignalar coma a sed sיriguo o solo de sha pratria．
Tirmentes foi pramers intal morrs．por isso necesailava de doixar este mando do illasiocs －dosenganos
di a 21 de Abril de 1792 morrea＇licandoasua memoria elevada acima da dos secus companheiros pelo filifor da coróa dumartyrin＂comomuilo bem disse $u$ illustre dr．Naco． do．

Após quasi um seculo em que o illusire filho da briosa provincia de Minas desappare－ ceu d＇entre os vivos，ea choru com a sua provincia natal a morte do benemerito cidada o que em vida leve a nome de Joaquim Josi da Silva Xavier．

## Parahybac＇llabral de 1888

Clemo Toserim

Fazem no dia 21 do corra－ te 90 primaveras $y^{\prime}$ desitppit receu do selu da familia rua publicama brazileira um dos sehs mais thatos thers bua－ Tumb Jose da sitiva dasier por antonomisia－－Tiradentes． yacm é que sendo brazi－ levio näo sento a colaça pui sal de Irisleza besse dia fu－ nerario？

## Quem é？

Só não so sende brazileirn， só não se lendo coraça é que， hesse dia linn memorial，nito sente uma dor，eaja intensi－ dade nito se pode medir，pe－ netrar ate as fibras do thesou－ ro incommensuravel e q＇ser－ ve para guardar aguillo，que não se pode definir seño de baixo d＇um ponto de vista pu－ ramente imaginario－o ambr．
Gallileu soliteu por susten－



 Lla Ila de prada érall libila
 Ifialva patralla nechilillante． se desodolura ulii dation． （）bua soltiso milauma， su derrana il＇amplidas：．．
 ocha liberdiale denter vastor

 dentes，drepes da notore armata do eavallaria，sabrilleon sod cituro pela liberdade do sea paik！

Col＇coll a sua vida，abaixo dos literesses nacionas！
Tiradentes quando passava montado no seu corsel，us mineiros allivos e orgulhosos． curvavan－se，rendendo o preito devilo，ao heroe，no intrepido Tiradentes．

Diante dus mais sarios ols－ taculos，yue se antepanham a sua maroha accelerada nunca vascillou．

Tiradentes morrea；porem as suas ideas pemanocem com a mesma pertz no seio dos se－ us secharios e nu seio dar quelles fue lem coraça pa－ riotic e que sú querem q＇o luluro do Brazil seja lobrigat alo atratre das laces duin prisma 1 ausor．



Hof
1001
（al！1．1．
ตm：．
hi．（1）－

des homens，a eserever estas
pallidas ，hrases，lian de ren－
der homenagem ao phantema
da bravura，ao phantasma da
monarchia．
Juayuim Josédasilva Savier I．．． 14
Corte，asde Abril de 1888

MIMOSA
Quem es，arcanjo sublime

|  <br>  <br>  <br>  <br>  （ii）． <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  1…1．1 |
| :---: |

Dos tea ollarar se propagas Ardento liggo de anibor． Da flor do prada es llailila， Do prados mímosa llór ！．．．．

Desto pomar ís a rosa Primorosa ingenua llôr， Tous do prado a primazia， Da rosa divino olór．
M. Gudell":

## Varied $\neq$ de

## RAINHA

Uma vezoll a vi no baile．Bila ra a minha ．possuia
Suquella mullier jovem e formo－ airs iprachs tinlam reunido todas as seduccoues．
Eu hic disse：Senhora，dar－ine－ heis a honra，a suprema ventura de dansar comvosco？
Fila com osorriso semelhante no esfolhar de petalas de rosa，disse

$$
-\sin
$$

Jansimos．
Depois su fui procurar um dos mens am ：os o mostraudo－lie a ath
－ula e a illaha，perguntei：
Fille vespondon－me：Não sei．
M．Arau：。

Adylia linha um perpuent adiar ao lado da casa paler－ na．

I＇ratava．，cosin zala）alluiva
Lira bua yraudeapajais
 parijua lumhasamalia semar．
 －mpre mal amtudadias．
Era llina ralilia ubsiuluba． Suas desujos es nala caprichion apail malimpalos mein a inini．
 cham－ila mito atrazada olil seus estudos；mas náo tilliam coragem de chamat－a ao cume primento de seas devares． Seria notivo para quo ella fi． casse amuada por muito tem－ po，e era justamente o que el－ les não podiam sultrer
Adylia nao linha irnãos， suppriam－n＇os as suas flores． Quando seus pais accorda rájáa ella estava revistando us craveiros，os bugarys，as ro－ zeiras，etc．etc．

Ella mesma era a jardinei－ ra，não admillia que outra pessoa pegasse no regader para regar o jardim．E para isto linha sua roupa propria，que era um vestido de chita afoga－ do，de mangas curtas，que lhe deixavam osbraços livres para o manejar do vazo．
Saia simples e carta mos－ trando suas pernas divinamen－ te modeladis，occullas apenas por umas meias còr de roza．
Era bello ver a actividade com que ella catava os meno－ res insectos para tortural－os e cuatal－os com a ponta de sods inimosos sapatinhos．

Gontiniulu．

## ANNOMCXD

## FABRICA PLANETA

## 78 RUA CONDE D＇EU 78

 Angelo EPintoAvisa aos sens amigose fregueses que fabrica os melho－ res cigartos，com thmos velhos e escolhidos，das inelhoras gualidades；tem un comrilato sorlimento de caximbos；pon－ teiras，bofegas，caixas par cesarros e outros arligos para fil－ mantes［uc seria enfe wio mencighar；tern sempres um completo sortimento ine ireos charutos bahianas．

EF Fimem n：rigares abolicionintas tran


Millu＂＂ $\mathrm{H}_{4} \mathrm{l}$

