# GAZETA DO COMMERCIO 

21 DE AGOSTO
DE 1895

# BRAZIL <br> QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO QE,1895 <br> PARAHYBA <br> Gazeta do Commercio 

ASSHETSTATHAN
ANYO II

dentro da cidade<br>Anno.<br>Semestre Trimestre<br>PAGAMENTO ADIANTADO $3 \$ 000$

## PUBLICAGÃO DIARIA

PROPRIEDADE DE Manoel Henriques de Sá

## 


presa da garra infamante do despo-
pela pesada oppressão n'um eloqnen te assomo de heroico patriotismo em 8 de marẹo d'aquelle anno. Por esse tempo administrava Parahyla um governo interino com posito de tres membros: André Al ves da Silva, ouvidor da comarca, o tenente-coronel ajudante de ordens
Francisco José da Silueira o reador mais velho da Camara da cilade. O grito de liberdade e indepen-
dencian, solto pelos patriotas pemambucamos, veloz como relampago in cendiou por encanto a alma parahy
Em 13 do marco te $181 \%$ ele-
Quem comecar a reciber, rom pio de trimestre e não fizer
cisa declaração a empresa de han querer continuar assignal-a, contr:hirá o compromisso de pagar mestre.
escriptorio da redaccióo
23, RUA DA GAMELIEIRA, 23

## GAZETA DO COMMERCIO

Parahybaf 21 de Agosto de 1895 José Peregrino de Carvallio
Relembrar o nome dos heries ithe identificados com os soterimento da Patria tombaram
batalha ou no patibul
veneraráo as pioltas do
historia e expor as sant
an respeito das geracors yban
sam.
tropole portngueza
colonia brazileira.
entregues a administractan das foro vincias eram espiritus
Orgulhoson do carme (qui
diam as queixas ilo pora liolo mán
proceder de sens reprosentantis, me.
nos estes se condwam dos ardis vis
e indignos que as antoridadus subal-
ternas punham en
naturaes do paiz

## Governaya entan

prineipe fraco, que,
abandonou Portugal
abrigar-se no Rro de Jameiro
$\mathbf{E}$ estas rendo napoleonica
do aquarteluram-se na 1 para

## cidades do reino sem

## cartucho

De um rei que abandona sua pa-
tia e seus vasallos a sanha de sol dados extrangeivos, năo su po:lia es perar que dirigisse bem os destino an infeliz colonia.
O clamor tomave proporeres as ructudaras e no poito angustiado dos benuileiras dónegoir ntearse de nofotooo da liberdade, pnis ja não - primalra vex guie o atoryzura. approx.
1817.

tisino, vindo tambem a succumbir bil

Quando o tenente-coronel José Peregrino tornava do Rio Grande do Norte soute do inditoso aconte mento, juron salrar sua cansa ou morrer enrolado a bandeira que desfraldara.
Todos os companheiros do braro fficial, que o idolatravam, abraça ram jubilosos o seu nobre sentir. Os bandos realistas desappare ciam covardemente ao approxim rem-se os destemidos patriotas. Ao saber-se, u'esta cidade, onde dominara a desordem e a indisciplina, que Josí Peregrino caminhara em sua direcrato disposto a morrer ou vencer, a municipalilade que havia assumido o governo em nome
de D. Jano $6 .^{\circ}$, incumbin ao dr. Anpristo Xarier de Carralho, pai do denodado moco. pam ir entender-se com elle e fazel-o ceder de seu proposito, chammdo-o a abraçar a calisa la monarchia, garantindo-the vida e a de sens companheiros.
$O$ emiswario para dar mator lor a sha bisisano tomon ariar inasem do Crucificado e dirigiu-se a
encontro de selu fitho, que, depuis de ouvil-o attunito, respondenthe com as seguintes e cloynéntes pala ras das puaes transpiram a rigi-
deo um caracter diamantino e 0 de um caracter diamantino e o ahma:
«E Pnsivel, Senhor. que com a experiencia dos ammos nito tenhai
adininito o conhecimento dos ho mens! Por qual motives ros dei-



Hablans compatrintas, sula rés, ybu
$\qquad$
$\square$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ framonamente (ene roge derlaraiframoamente plon o vosso filho
gno de vos, que nak satio trans
$\qquad$

do que ella pereca!"
Viva a Patria!
Exclamaram os amigos d'armas
Exclamaram os amigos d'armas dante
O pai do mancebo, impressionado
a principio, com a altiva resposta,
tenta de novo dissuadil-o.
Voncerdo os conselhos paternes.
Angnsto Xavier abraca ternanen-
o o tillio o vae pressuroso dar oon
a de Bua commisuro,
na cidade, que foi recebida com ju bilo.

Lia
Lia-se, quer na fronte do chefe, quer na dos seus commandados, a tristeza.
São espacados poicos dias e Ju-
sé Peregrino e setus companheiros săo conduzidos presos para a fortaleza de Cabedello, cabendo tamber a sen pai a mesma sorte.
sen pai a mesma sorte.
Triumphara a infamia representada por lima horda de sanguinarios com forma humana.
O bravo patriota é remettido para a cidade do Recife e alli submettido a julgamento, perante a celebre Commissão Militar d'aquelles ominosos tempos, que sentenciou-o a pena ul tima!

Em 21 de agosto de 1817 foi enforcalo o bravo parahybano e sen corpo arrastado a cauda de cavallo pelas ruas da cidade.
Depois d'este horripilante espectacnlo, deceparam-lhe a cabeca $e$ as mãos. que foram expostas no sitio Cruz do Almas, arzebalde d'esta cidade, tendo silo o corpo enterrado na igreja Conceicão dos Militares, no Recife.
José Peregrino Xavier de Carva tho encaron a morte com toda im passibilidade, denotandr. em toles os tratos a que o submetteram, muita alticez.
Sua max D. Jacintha, com o cora do trespassado de crueis angustias cumprou a peso de ouro os guarda the vigiaram as sagradas reliquias de sen amor maternal e mandon havel-is.

Estas foram conservadas ero seu poder até a morte de sen pai dr. Né Goncalves de Medeiros, avo de
 $f^{16}$ st: the lon sapultura na igreja da Santa Casa de Misericordia des Por muito amor a Patria tove oo mo rerompe

## 

## E' esta a sorte los patrictus

 al gamotedno grande fatriota ba chorias mais notavers da Parahyba.$\qquad$
Um drama
Em Bust, paskin-se ha poneo am Niana de sangue entre um ongenhei" encaregado da montagen das mahinas do comaçado aCharles Martelo moma rapariga de 28 amnos de ruem olle tinha sido amante e que tinha abamelonato
A rapariga entron em casa do ongenheiro, levando comsigo um filho de 2 ammos e encontrando no logar fue ella antes occupaira, outia mumer, travou com elle nima breve dis-
cussano que terminon por ello receber tres balas de rewolver. 0 engenheiro ficou em estado gravissimo e a sua ex-amante foi presa

[^0]
## 0 CAFE

O cafe é unico amigo verdadeíro que temos conhecido n'esta vidá. $E^{\prime}$ elle que nos dá actividade ao espirito geralmente annuviado em horas de profunda melancolia.
Ao tragar algumas gottas, septimos Com elle os nossos desejos sano satisfeitus, farorecendo-nos com a doce languidez d'uma vida passada em sonho, transportando-nos a essas epo chas felizes em que projectavamos glorias, em que tivemos grandes aspiraçoes e gigantescas esperanças de goso e rentura.
Ah! o café é o nosso supremo hem. Antes de 0 tomarmos somos talvez pessimistas, mas depois torna-no-nos optismistas e o optmismo e felicilade que nos entra pelas poras dentro. Já nos nảo lembramos das almas negras dos nossos gratuitos, inimigos, nem do nosso passado lorioso e cheio de amarguras, nem terra oncle lutamos pela vida, nada; ada.
Não ha apostrophes que devam causar espanto devemos ser agradeciclos aos que nos fazem bem e nada tao bom para nos como o fugir a realillade ... Abençoado café.
(D'A Madrugada) Oscar Lear.

## Arrojado projecto

## Uim projecto muito arrojado, devi-

 lo a inciativa do si. Issadier, está em estudos para a execucão de um caminho de ferro, cujo ponto terminal será o cume do Monte Branco. A exposicão destes trabalhos en ontra-se no sGenie Civilo.A linha partirá, da cóta 1800, do ogar denominado Miage, acima de S. Gervais, seguirá immediatamente pur baixo da montanha por um tunel de 400 metros que virá ter ao ponto prumo do vortice do Monte BranCom poso rertical de 10 metros ginadrallas de soção e de 2.800 meros de altura partirä deste ponto para attingir o cume da montanha. () anctor não procura dissimular difir:uldades que pode apresentar construcçào de semelhante poço, fue exrecterá em mais do dobro a hitura llos maiores poçs conhecidos. Considera entretanto seu projecto realizavel e jensa que mediante buma desprza de nove milhões de francos e uma perioklo de 10 annos, quando muito, podera estar elle terminado. () trạado du tunel será em linha recta até $n$ meontro da fronteira italiana, que elle contoruarí n'uma extensão de mais de 1.500 metros.
As rampas nao excederao de 30 milimetros. lim ascensor de typo es. pecial permittirá dispensar o emprego de cabos.

Enitre outras vantagens a execu cia desto caminho de ferro tornará facil em qualquer estacão o accergo do obsepvatorio de astronomis e mo teorologia que se construe no vertion do Monte Branco






[^0]:    (*) As notns constantes d'este artigo foramana fomocidas por amigo, que as copiou d'um manuaeripito, deixndo pelo pai do martyr

