# GAZETA DO COMMERCIO 

22 DE JANEIRO
DE 1896

# Gazeta do Com 

# A（ETETRMTURAS <br> Anno <br> FORA DA GIDADE <br> Anno <br> $15 \$ 000$ .85000 <br> Trimestre PAGAMENTO ADIANTADO $\mathbf{4 \$ 0 0 0}$ <br> N． 11 

# Oranoiso Onivésa 

## 

Não se acestam publicaçoes de in－ teresse particular，sem estarem com－ petentemente legalisadas．

A Redaccão so se responsabilisa pela parte edictorial．

Annuncios e mais quaesquer publi権 ca

Quem começar a receber，como assignante，esta Gazeta，em princi－ pio de trimestre e não fizer a pre－ cisa declaração a empreza de não querer continuar assignal－a，contra hirá o compromisso de pagar o tri mestre．

A Suspensão dos annuncios só sera feita，por escripto，no fim de cada mez，para evitar duvidas；assim como pagar－se－ha o mez por inteiro tendo começado．

## escriptorio dä redação

23，RUA DA GAMELLEIRA， 23

## ENTRADA

Rua Maciel Pinheiro 36.

## GAZETA DO COMMERCIO

## A Lei da Receita

As disposiçues geraes da Lei da receita deste anno contêm，sobre as operações do mercado monetario，á dinheiro e áprazo，medidas violentas e inexequivers na pratica，suggeridas ao Congresso pela Camara Syndical dos Correctores．
Como era de prever，o Exmo．Sr． Ministro da Fazenda，achou－se á bra－ cos com as justas reclamac̣oes e pro－ testos dos bancos e correctores，o da numerosa classe que trabalha nas operações de Bolsa．
Sua Excellencia，animado do de－ s jo de conciliar ós interesses do Thesouro，com a actividade indispen－ savel a－uma praç，de primeira or dem，como é a Capital Federal e os deveres do Poder Execntive，encar－ regado da execuça das len em in gor，procura，dentro dos limites do possivel，attenuar os defeitos e exi gencias descabidas，decretados irrefle－ ctidamente pelo Congresso．

A demissão da Camara Syndical dos Correctores，iniciadora da cam－ panha deprimente，que conseguiu so： prehender a boa fó do Legislador， ao ponto de ver decretadas as me didas monstruosas propostas no seu
relatorio，digno de ligurar in arohi－ vo da inquisição，durante a epccha mais ferrenha do sen funesto domi． nio，derramou um ponco de balsamo sobre as feridas dos interessados tornollos dispostos a allxiliar o Go cuytio de nóva Jel，na parte refaren－
e á arrecadação dos novos impostos， é quanto ao modo de effectuar transecues a－dinheiro e a praso．
Assim，é de prever a interpreta－
cto dada pelo Governo á nova Lei da receita no respectivo regulamento fará cessar a paralysacão do merca－ do．Só depois da publicação do re－ gulamento poder－se－ha saber se o ac－ cordo，que parece existir entre as partes interessadas，conciliarí o ex－ interesses do Thesouro，e a activida－ de indispensavel á nossa praça，tio flagellada durante estes ultimos an－ nos pelas repetidas innovacues im－ pensadamente imagimadas e executi－ das sem a menor preoccupacio dos
interesses feritos．
O desaprarecimento do attrito pro－ vocado pelas dirposiecues da loi la receita e as acousactes feitas－a es－ coculhidos－a agrotagem－terno designar os que tem a obrigacato do designar os que tem a obrigitata
comprar e render titulos．cambiaes moeda metallica，nem por isso dis pensa o Governo e a Praça de dar satisfaçáo ao paiz．
As disposiçes restrictiras da lei， que visam as oprestés de cambo， claramente demonstran que o Legis－ ladores accreditou poder attribuir ao nosso mercalo moneterio unia ten－ deciox llem accentrada á faror da baixo do cambio．
Isto prova a crenca enraizada no espirito dos legisladores e de una parte da população，que a baixa on a alta do cambio dependem dos que se limitam a comprar e vender le－ tras ou promessas de cambiaes a di－ nheiro e a prazo．
Os bancos，os corretores e classes annexas têm o dever de provar o fienhum fundamento dessas allega－ edes，afim que，tanto os legisladores $\theta$ os Governos，come o publico，se convencam que a deixal－os traballar em tonla liberdnde，desde gne se mantenham nos limites tracados pela Constitui； Gão as leis em rigor．
Ha leis excepcionses de momento que visam o desapparecimento de effeitos attribuidos a uma cansa．A catisi the motivou as medidas res trictivas é a baixa do cambiro e os seus effeitos，a miseria：publica．Se os bancos，principalmente os que manejam cambiaes，provarn，que nit da tèm com da causa a baixa do cam－ bio；que nada influem para accen－ tuar a baixa，as restriçjes da lei devem．ser revogala．
Pelo seu lado，o Governo deve dizer funtamante an niz：porque －cambio baixou，baixa e continuara buxar，e quem lucra com a baixa E，nessa occasiano，é bom que Governo diga si está no firme pro posito de 0 －fazer subir，ou se incero o selu desejo de o ver suluir． Seja como for，a confusao provo da peceita contra as oneracoes do mercado monetario 6 o productu de uma campanha que redundará final－
mente em resultado fecundo，si as mente em resultado fecundo，si as
partes interessadas，o Governo e à Praç，chegam a provar a origem da baixa do cambió e a indicar os meios de rulorisar o phyel－moeda．

## J0Ã0 DE DEUS

Leio a noticia da sua morte． Aenuda cm mim um mundo saulades tão infiansta nova．
Conheci João de Deus，era ell ape－ nas um rapazola，o o navioso pocta teria uns vinte annos ou alguns mais．
IIa
Ilarer conhecilo Joano de Deus，no tempo tan sua mocidade，constitue ima gloria，e en conheci－o．
En que vi passar durante alguns amos tantos espiritos cheios de vi－ da e de talento，se rolvo a esse tem－ po os whos，rasns de lagrimas me ficam elies e oppresso o coracão de uma dor sem reinedio，de uma sau dade parat todo o sempre：

Joan de Deus vivia em Combra a pertencia á historia，í lenda．
（）sen amor pela＇mais formosa menina das margens do Mondego onde de amures e por amores Ignez morreu，o sell virer descuidoso，o espuccimento da hora da aula，mas nunca dos passeios á Suphia，á Cal cala，a Santa Clara，a Cellas，a San to Antosio，ao Jardim，ao Penedo da Saudade，mem ainda as suns vi－
sitas a Santa Cruz，ao Collegio No－ vo，á Sú，segumilo o oriente do astro que the illuminava a alma：a sua
 divina，que só encontrava bival n＇es－ sa ontria desferitla por Antenio Doria， mancelo do mais fino quilate，alma aberca a todas as abnegacies，tudo
istoe o son estro de vate inspualo， a＇sua figura eslielta，o seu lapis de desenhista，a sua troca larga sem ironia estudada，faziam do Joano de Deus，do Joano como era conhecido un trpo lendario de trovador me dieval．
Cono tulo isto vae longe！San－ gra 0 men coraţano！

Contam－se dezenas de peripecias na vida do grande lyrico，mas não ha mina a marear－lhe a gratissima fama．
Ja la rae tanto tempo，que náo indiscricao falar da gentil creanca que prendia an sell o coraça de João de Dens．
Chamava－se Rachel；＇e como Rachel da Biblia tinla o porte airo－ so；a sima feiciao era de uma virgem de Salem，e a Samaritana cmbeve cida nos olhos luminosos do aman tissimo Jesus，não era mais bella nem mais alhêada do mundo，que a formosa Rachel na varanda das suas casas，na rua da Sopinia！
Que saudate！Não tinha edade para amal－a，mas tinha olhos para
Quanic se falava n＇ella，dizia－se
Quenas：
ๆ．como so se disses－ apenas：$\quad$ l．corro se se disses－
se，Be $\begin{array}{lr}\text { se，Be } \\ \text { preso a } & \text { uncia，Leonor，tão } \\ \text { mélyra do }\end{array}$

## sely ca

neta es－

Não sei se me voon，se m＇a le－
Nem saiba eu hunca a minha des－
Contar aos que inda cm vida nảo

Nĩo foi isto s $\delta$ ，a persia consa grada á memoria da desditosa crean－ ca，que a má sina．arrebatava a mundo，oll as azas de alemm espirito impelliam ao céo，e dedicada á ir－ ma do anjo que partira，D．Candida Nazareth，não menos gentil，foi es－ escripta com a essencia extrahida da sauclade e com a haste de um lirio， tendo por penna a petala de um mor－perfeito．
Dias depors da morte de Rachel expirava a Mãe piedosa que the cer－ ara as palpebras！
O final tre tão dulcorosa poesia é do uma tristeza sem igual．
A lembranç，on perto，ou longe， do tempo ido，é sempre en̆ mim a magoa accrba a falar－me dos que partiram：os meus，os estranhos，de ongiquos paizes，e aimda assim ami ons，e as amigns da patria！
O men coracão é uma grande la pide，onde se acham inscitptos，na bosolacato de uma grande dor，os nomes sagrados dos que muito amei： Pae，Mãe，irníno，amigos e compa－ filuiros de Collegion e lycen，filhos la minha patria e d＇estranhas terras， tantos，tantos，e ella emfim a minho lma，espirito bemfa Jado que abo－ angava as omlas bravas do marem Tue navego，encapellado sempre，a co－
roar a apice do nm monumento de roar o apice to um monmmento de Tantos passaram！quando as se－ Mais on menos aliantados em an－ os universitarios，contemporaneos de João de Deus，já se foram ein ro－
 abaixo：
igenua
que vos scientifico para vosso nhecimento particnlar e para o，
publico em geral，por vosso intern dio．satdações
Pelo encarregado Ca Estaçáo

## DFSASTRE

Ante－hontem quando partia o the de Cabedelo，a tarde，um pobreat mem tenton imprudentemente ember car－se，mas fel－o com tal infelicidade que perden o equilibrio e cahiu．， z 多 0 trem então apanhou－o e maltre ou－o mortalmente，sendo condazia para o Hospital de S．Izabel．

Gazeta Commercial e Financeira
Pentorados noticiamos hoje a ling rosa risita que，pela primeira 提 nos acaba de fazer a importanto Gancta Commcrciale Financeira que trata do commercio，industra finanças，obras publicas，immigracto e economia rolitica，com bastante pry flciencia em seus artigos que \＆He muito considerados．
E＇hebdomadaria e publica－se no Rio de Janeiro，sendo seus proprieta－ rics os ors João de Pino \＆Cra Agradecendo a gentileza a fetribta mos com nossa modesta folha．

## Loterina do Paraná

Lista dos premios da 8． a senf $^{\text {a }}$ da 2 a $^{\text {a }}$ Loteria do Paraná extrahdt no dia 18 de Janeiro de 1896 ．

PREMOOS MATURES
mägem triste，entro muitos，Soares de Paissos，Silva Gayo，Anthero do Quental，Alexanire Braga，o mais valente，que muito resistio，e agora elle，ó grande lyrico，na mocidade o poeta do amor，na sua edade varo－ nil o auctor da Cartilha Matemial no poente um grande arrebol
poente um grande arrebol
Feliz！que foi muito amado， Feliz！que foi muito amado，que－
rido dos seus amigos，que os teve $\theta$ en os moneca，e，no descambarala ida，idolatrado da patria．
Por mais que soffresse，vio－se lau－ reado em vida，e ollvio a voz da gratidão de um povo a acclamal－o poeta e benemerito．
N＇este grande concerto naxo quero que falte a minla voz．
Que a humanidade se purifique， para que a muitos caida tão gform－

Parahyba， 18 de Janeiro de 1896
J．J．n＇Abreu．

GABD SODTH Mmenlano

guntes numeros：
$6838 \cdot 13246 \quad 15667 \quad 2088$
$23050 \quad 2430 \% \quad 24327 \quad 254$,
$25770 \quad 26339 \cdot 30260$ $35285 \cdot 3650342192$ 47449
Estao premiados
508000 seguintes numeros：
co nomeros．
$12001844 \quad 4222 \mathrm{~S}$

| 1206 | 10706 | 11792 | 1186 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 12486 | 12503 | 13160 | $18 \%$ |

Da estação telegraphica d＇esta ca－ pital enviaram－nos a communicação

Srs．Redactores da aGazeta do
Commercion．
Sogundo participação de hoje， cha－se funccionando perfeitamente．o
cabo tolegraphico da 耳outh America
－J J d＇Abret

12486
15410
2076
41871 44426 44888,4627

Eatao premiadom coin 100\％u．
seguintes＇numeros：
32521，32529，82808，
$\begin{aligned} & 82826, \\ & 82580\end{aligned} 82827,88888$,



