ISSION, SEMESTRAL, 10000 SUMERO AVULSO

## \#gpadecimemtos

Para demonstrar o nosso contentamento e gratidzo pela feliz acceitação, aqui depositamos ás sociedades abaixo mencionadas os nossos agradecimentos:
XV de Novembro, XIII de Maio, Paulistano, Primaveras, Bandeirantes, Flor da Mocidade, Uniào Brasil e Militar, Rio Branco e Princeza do Sul.
As senhorinhas Iracema dos Sahtos, Valentina Miranda, Maria de Lourdes, Herminia Cruz e Nair Cruz, que se encarregaram de vender no XV de Novembro,
Ao Grupo das Margaridas, pelas seuhorinhas lzaura Vianna e Lazinha Horta, e a senhora Anna Cunha da União Militar.
Aos senhores Aleixo Teixeira de Barros e. Eustachio José Alves, presidentes honorario e em exercicio do XV Novembro, os nossos agradecimentos.


## Que mudançal...

Amanhece! Todos segnem para seus affaseres.
O Pedro Pnrunga levanta-se as 7 horas da manhã, espreguiga-se, faz mil carantonhas, lepois de pensar bastante vem ao riacho vivinho, lava o sen rosto em seguida trata de accender o fogo para preparar o sen cafexinlo acompanhado com mavdioca cozidn que the dera o nho Bino.
Senta-se num banquinho á porta do rancho a comega a cantarolar. So alto do morro da Tabira, aos poncos apparece um vulto. 'fue so vem aproximanio do sen rancho. $\mathbf{F}$ o negro velho Bastiaio que vem do sen si tio at villa fazer seus gastos para a semana.

Chegando-se nos portaes do Purnnga the diz:

- Bão dia nho Pedro!
- Báo dia Bastias, este the responden. Mecê já vae faze as compra pra sumana?
- Sim siuhô. Djá tò sem nada em casa, nho Pedro. Catirina tá doente, o Zín Francisco agora th́ ganhano $4 \mathbf{3 0 0 0}$ a recco; eth nảo posso mais trabaíf co o rematismo. Fí perciso ajudá nm poco, mais nåo dá no djeito.
- Mecê é desse tempo Bastiâo? Proque si casó? Agora agnenta o balango!... Eu só sosinho e Deus Nosso Sinhò. Quano a coisa đtá, muito bem, sinio vo viveno ansim metho.
- Ora, nho Pedro! Mecê nåo sabe que neste mnndo a djente é perciso soffré pra dispoi gosá no.Céo?
- Que Céo esse, nho Bastitiol Mece parece que tá se flano no MIRABELI. Credo, nho Podro, nem pro sonho; deixe disso.

Nessa occasiáo, relampejou, os dois se benzeram. O Bastifo despediu-se e lá se foi e o Purunga ficou pensativo.

Foram-se os dias, algum tempo depois, adoecera e nem siquer teve quem lhe viesse soccorrer nas ancias de um mal que the preston no leito por muito tempo.

Só entuio comprehendera o valor da familia, e, ynanto fora indolente. Hoje mudon completamente; tornou-4e nm trabalhador incansavel e dentro em ponco easarí com a Biloca, filha de nha Frosina, a mais bolla cabloclinha da villa.

Moysés Cintra


## amor Ptamo

Amo-te muito, e, no entanto ndo descubro Como posso per ti eu ser amada...
Se lucto contra o fado mau e rubro,
Vejo que apenas sou mais desgraçada.
Inmenso suare como o luar de Outubro $F^{\prime}$ este ainor tão eterno e acrysoludo, Que no intimo do peito ainda enculro Para te der, e vel-o despresado!

Que tristeza profunda, que tristeza
Não comprehenderes nunca de mink'alma A infinita bondade - a ideal grandeza

Este anor é tão grande, eterno e pulchro Que embora vien nesta angustia incalma Nào morrerd uem mesmo no sepulchro!

Loutriles.

## 

## CARIUALDO RIBEIRO

 SAUDADES!...O que temos do maior preciosidada of a aima.

Quando vivemos, nåo só devemos pensar nos affazeres, diversorn e ontros passatempos terrenos; necessario é lembrarmos que temos - mun alma, que mais on menos dias temos sle dejxar o mundo - ao Altissimo temos contas que prestar!...

Qauntos e quantos que jà se foram, quem sabe si daqui ha pouco exfaremos nontra vi-!n, na Eteridade!...

A 16 de Jnneiro filindo, o Club XV Novembro mandon celebrar na Iereja N. S. dos Remedios, as \$ 1[2, nma missa de requiem em suffragio dos sens associados fallecidos a do seupre sandoso Carivaldo Ribeiro em virtude do 1.0 anniversario do seu passamento.

Carivaldo Ribeiro vos o sabeis quem foi; o labntador incansavel, im dos que mais se exforçon para o engrantlecimento dos nossos.

Foram para sempre embora!
Ao sandoso Ubrivaldo Ribeiro e aos associados extinctos do Club XV Novembro, descjamos o descanço eterno emquanto nós aqui ficamos implorando'pelas suas, almas.

Oh morte! Tu constantemente nos asmalta, roubas os nossos amigos, parentes $\theta$ bemamados, mas nos coraçoes piedosos dos que ficam deizas sempre immorredouras saudades...

## Ioferfobilotwato

## A quem me entender

Com forte abalo e laconicamente despren-der-se-ha do meu fiaco enteuter, o que tanto procuro desvendar.
Fui numa risonha tarde em que convida. do polos meas amigos, acompanhei-os a uma simples mas encantadora cenniáo familiar.
Compartilhando dos diversos divertimentos foi onde, ao estar contemplando as galantes personagens senti como nm calafrio, uns parsos que me obrigararam a voltar pira o ladv, onde tive o prazer de admirar alguem que, com o seu enlevo incommensuravel realçava sua amabilidade captivante, fitundo-me com sens olhares tão voluptuosos e perduraveis que mo senti sem forças - dominado pelo epematico Amor.

Pussada aquella ephemera chimera, em чue fiquei totalmente subjngado por seus attrahentes ollos azues, bem poncas vezes a tenho visto. Em compensagio, noticias smus jumais deixei de tel-as, portanto quanto mais trmpo nảo a vejo mais impaciente e com raudades permaneģo.

Aristen Silveira


## a Orguiho

Roupa e nada mais tens,
Outrora quando eramos amigos, exas o mais humilde entre todos da rapaziada. Eras til o men melhor amigo to sempre o dizia.

Chorasamos juntos as nossas dores, e repartiamos as horas de alegres aventuras.

Assim os tempos se foram passando até que nm dia.o destino nos separou. Os annos passaram-se e eu nao exupueci da nossa velha smizade, sinto mens olhos lagrimarem quando evoco aquelles tempos passados.

Depois de tanto tempo, um dia, pela primeira vez te vi; vinhas em minha direogho. Levei a mão an peito para rep:imir a all gria do meut coração. Triste desrngano, passastes ao pé de mim com nm arde desprezo, depois disto, mnitas vezes te vi, sempre com o mesmo orgulho.

Vim dia sonbe que eras empregato de nиu certa familin, yue muito te estimavam, e só por táo puaca cousa despezavas ten vetho amigo e sama:nula,

Hoje to vejo passar roto e humilde como n'outros tempond Eis aqui a demonstraçáo daquelle dictado antigo - o munilo dá nui. tas voltas! - Kempre sao licojes b m merecidas vamon amig:: Foram-se as illusoces, max uma amizade sincera nunca se acaba e $\dot{\text { é procurada e encontrase nos momentos de }}$ amarguras le noska vida.

Leite.
Não deixem de lêr 0 Clarim

## 0 mea Primeiro Amor

Primeiro Amor - Mhase tis) repelicin man tho combatida... que é tempentade e 6 bonanga 6 arvore e galho secco é flor e é urke que tem perfume de magnolin e tristeas de cyprestre; que rescende a incenso; que palpita na terra, no ar, nos ceeves, com auroris de vidas $e$ de sombias de nangue comespantos de al-gria e suspicos de sandades...

Depois vem a ansencia e a separaçio.
Soffrerei asaim nu longo martyrio.
Perdido para nempre uenca mais terei men primeiro amor.

Hoje sem ontra lembranga mais doce, in-clino-me para o passado indago, presernto, iaterrozo, sejo somente a soc bra o deserto e a solidido...
Vivi sem ainar... Ansei sem viver...
Foi somente nm. sombra...
Oh! vós coraços virgens que amais e sois amados, guardai vosso avior debaixo do maior segredo.
Pego a Deus que não tenham a mesma sorte que eu pobre coragio ferido que perdi meu primeiro amor e hoje só tenho a separacio a ansencia o a sanuade.
De hojo em diante men curaçĩo está fechado a tudo quanto for amor, somente reinará́ nelle a dur e a saudades. Triste fim de meu primeiro Amorl...

## M. Lourdes Souza

## 

## Saudades ! ...

A' memoria de José d'Andrade

Eramos creanças quando esta amizade nascen! Não tardon a mocidade chegon, cheia de ciperancas $e$ de fé.
Sonhamos juntos nossas ambiçóes em ter um futurn de grand za; - sen coraçào boudeso tuib tarion a apaixonarse, apezar de ereanga. Este amor por a!gum tempo roubou o men amigo.
Aos 21 annos via-o desposar a sua bem amada, esse dia the parecia ser o homem mais feliz deste mundo, $e$, en tambem no men intimo compartilhava desta alegria.
Bebi a sua saude, e abracei-o pela sua felicidade: e solteiro er-ntinuei sonliando! Tres annos se passaram. Táo pouco tempo; a morte inolvitavel bateu ens sus porta; em vio forma os esforgos para que, esta não entrasse.

- Entrou e fechou os olhos do men meIhor amigo em plenn mocidatie. Porque nonhar neste mul.lo, se a vila "táo curta?
Ter esperanças sim, mas $n$ morte porque exia é certa.
Saio Paulo, 1 - $2-924$.
Tuca.



## 『insteuccero

A instruces̃o a a cultura do nosso espirito quando intellectual e material quando procaramios aprender uma disciplina qua nos auxilie, materialmente como sejam as varias profissócs.
$A$ cultura da nossa intelligencia 6 a instrução intellectualmente faleda. 0 mestre e o sea apregoeiro por excellencia, incumbeso de ensinar as creangas. Man nem sempre principalmente em nossos dias!

Tambem o adulto vae a escola. A escoln e o recinto sagrado onde vamos em communháo -buscar as sciencias, artes, Linsica, etc. E na escola que encontramos os meios precisos para nos fazer entendidos pelos novos irmãos.
Somos seus fleis discipulos e os mestres
sacerdocion amaveis que nos dấo a haz do saber. Para elles devemos a nossa edncaclo em geral. Fata é a perfeicióo da educag lo. A perfeigio da ednoactio é a instrucsho combatida com polidex 60 bem viver - a sciencia unida a virtude.

Oh paes! Mandae vossos fllhos ao templo da instruegho iuteliectual - an eacola, nío os deixeis analphabetos cumo dantes!

Hoje temos tudo, aproveitae as horas nocturuak si os trabalhos vos impei'm. Ides if escola! Aproveitae o precioso tempo para engrandecer a nussa raça e o nosso querido Brasil!...

## Vepsos de um veilho

- Cante rapaz bem jerto da janella
Assinn dizia un pobre cang oner,
Porque no cauto tudo se revela,
Fimyumuto ndo chegar a tua vez.

Noutros lempos cantei tindas cançies fui trorador audaz, chieio de glorias. לjonquistei des donzellas -- coraçuss, graças a boa Santa das Victorias!

Tudo decde - os thronos as bellezas se num dado momento cier a morte. De que vole no mundo ter riquezas? Eis no que se resume a nossa sorte.

Quando rejo dois pares - lindas flores, tào alegres falando seus amores eut sinto renascer a mocidade. Meut coração se cobre de saudadel...

Por isso nenca digas a ninguem qual a razdo que levas a cautar, porque cantando lembraras de alguem; de um coração que te uàn soube amar!...

> J. Agriar:

## Vamos pintar o sete?

Hontem a tardi ha, quando me dirigia á praga dos Correios atim de esperar o bonde para ir á casa, tive a occasiúo de honvir entre os tranzeuntes, uns zu-zuns um tanto estranhos. Olhei para todos os lados, logo $\hat{A}$ minha frente vi cartazes com figuras anninciando o que pretente fazer os Fenianos no carnaval deste anno.
Em seguida fui ao café proximo para me satisfazer com um apefitivo: Quando la cieguei, encontrei um homem de estatura mediana, de olhares vivos. Perguntei ao garcon si o conhecia. Este disse-me esse homem que o snr. está vendo assim passar é o Lord Barão que está incumbida de iniciar os preparativos dos festejos a Dens Momo - no Supremo da folia.
Alertai-vos! J K . it todos os recantos, hou-re-se crianças a mascarada; aos sabbados já se vê os bondes, autos e outros vehiculos perfilareem-se em demanda dos salocs de balles.
Preparemo-nos, portanto, ientre todas as lestas que commemoramos, esta é a de maior brilhantismo empolgante.
E' a festa da liberdado om homenagem ao deus Momo. Para seu brilhantismo coordenaremos com o Cupido, afim de que, esses tres pequenos dias sejam recordados como os ant friores com muitas ssudades!
Espeypmos anciosamente que, os Grupos: Barra Finda e Campos Elyseos, ganhem ap-
planasos de S. Paulo em peso, como nos anno anteriores. Quem sabe si neste anno sppa receŕ́ mais um Grapo de rapazes eaforçadc para ajudarem engrandecer os nossos?
Nao dewanimemos. Pierrot, Arlequim Colombina jú ne acham em scgà.

Preparemo-nom!

## 

## P'ro Compade Thomé

## Nho Thmme mutlo bào dia, Deus the de muita saude? pra rice com sua famia muilos anno de virtude.

Eu ndo posso ansim pensd Mecê muito bem dja sabe. Gosto muito de gosc.... deixe que o mundo desabe.
Mecê deve si alembrá dos lempo dos meas amò. Eu morava en Cuiabì era um rajais sabedò

Meus versinho ben valia, todics movena falava, Das minha quadra que via c dos meu djeito gostava,

Quano eu ia pra festà hacia sempre baruio, Só pra mode das sinha Eu ficava nos imbruio.

Odje ers estava suspirano quano veio na lembransa a fia de nho Caetano - aquella moģa das trança!

Era uma moça bonita
Era ưn anjo sen iguà Nos cabello tinha fita d'um vermeio de invejà

Um dia na freguizia fui festà sumana sunta a festu de mais ralia que a todo chistâo encanta.

Fira grande o rebuliso das moşada e das heata, Nho Venancio pra mode isso quiz robè minha mulata.
Chamei o calra pra fóra quasi putchei a francana nandei o cairra simbóra pra uun tè luta romana.

Otra veis foi nas torada, que fiz um grande sarsero pra mode da cabrocrada que tava num desespero.
Fui chegano, fui chegano. As muiè davam unhada, as criançada gritano.
Os home nas cacetada.
Puchei de minha lapeana gritai -"arriba mosada"! rasguei co'a minha bahiana as barriga da cambada.

A vida que djd passei neste mumlo adsvertido. Nem tudo djà ti contei ira mode sê tào cumprido.
Aperd d'eu td quebrado, indi tenho neste peito, a lembrança do passado, tudo guardei $\infty$ respeito.

## Nho Thomé do coraça Nunce esquega desta phrase: <br> Quew win niucre de paixato

$F^{\prime \prime}$ p'ro ndo te com quem cusel
Eu fui un grande canto
dàs trova de sensaqdo,
diac...."es canto do amo,
que faes a djente chordo.
Agora vo descança
Adeus, to otrit sumana,
Um abraço p'ra acahd
Sodades p'ra nha Fabiana.

## Chico Brenha da Samambaia

## quando o Coraģão falla...

Foi em 1899,-tinha apenas dezeseis annos, quando convidado por alguns amigos, fomos assistir um espectaculo no antigo Polytheama, onde uma companhia italiana representava a linda opereta ©Fatinizzas.

A protagonista dessa opereta era a bella, garbosa o minuscula Cesira.

Extasiava-me as vezes, quando de passagem pelo theatro, em contemplar a sua photographia que se achava exposta n'um grande quadro logo na entrada, mas a minha ensiosidade ora maior, e queria vêl-a em pessoa, de perto e ouvir a sua voz maviosa e encantadora.

Entramos. Após alguns minutos de febril expectativa, deu-se inicio no espectaculo, o qual nîo foi a sensação que provei no vêr que os sens olhares eram insistentemente dirigidos para o meu lado, como si me proencassem.

Pensei de enlouquecer.
s'or conselho de um men amigo, decidi enviar-lhe um lindo ramalhete de flores, ncompanhando breve missiva. O que eserevi nio sei...
Por unica resposta tive o convite de procurala no camarin do theatro, e assim fiz.
No intervallo, lá estava como uma criança, men coração batia fortemente e as manos tremulas, inconsciontemente bateram na porta.

Uma voz sonora, que mais parecia com o toque de uma campainha, convidon-me a entrar, e anthomaticamente entrei.

A encantadora Cesira, debruçada sobre nm divan, descangava, desfolhando entre ns snus mãos pequeninas, uma a uma as petalas de branea rosa.
Nio se mexen, nem siquer mudou de posiçío, convidon-me a sentar perto della e com voz maviosa, continuando a desfolhar a ross, disse-me:

- Náo mo enganava no receber as lindas flores que me enviastes, o meu olhar refleetin em ti o meu pensamento. Ha dias que venho notando em teu olhar de crianga o fogo que se vae apoderando de tua alma, passei muitas vezes perto de ti, cheguei a resvalar-te mas, estavas tha enlevado fitando o men retrato, que nNo percebestes. Eu gozava com isso, porque eu tambem muito te quero... e anciosa esperava por esto momento. Mas tu nada me dizes, teus olhos nio se
fartam de fitar-mel... Nio orts nas minhas palavras?... O que tens, responda-me crianga?
Extatico, fascinado por tanta belleza, fi-tava-a, fitava-a, blla estremecen e levantan-do-se da posigicio em que estava, sentou-se perto, agarrando-me as minos tremulas.

N'um movimento brusco e involuntario, pois eu sentia de obedecer a alguma forga sobrenatural, apertei-a forte entre meus bragos, emquanto abundantes lagrimas risea-vam-me o rosto, quasi solugando, disse:

- Nio, Cesira, nio creio! Vejo que tudo isto $\begin{aligned} & \mathrm{tum} \\ & \mathrm{um} \\ & \text { nonho. } \mathbf{E} \text { ' demasiada felieidade }\end{aligned}$ para miml... Faga-me ouvir com tua voz maviosa, o que ha pouco me dissestes... Nio ereio que tambem tu esperavas por este ins. tante supremo, Repita-me que mrito me queres... F frenetico, acariciava seus porfumados cahallos fios de ouro, beijava.lhe a face encantador, os olhos negros, o pescoso torneado e branco, e... tur-tava a extasiarme titanco-a demoradamente.
Passado a crise, ella sorrin... Sorria, e commigo sorria, mesclando es sorrisos com legrimas de alegrias que tradnziam todo o poema daquelles inatantes dueliciosos...

Um signal convencionsl advertiu-a que hia recomegar o espectaculo, era o terociro e ultimo acto da opereta. Ella temendo per-der-me, nīo quiz que me distanciasse e pe-din-me que a espperasso no camarin ou nos bastidores, de onde poderia aprecial-a.

Ao terminar o espectaculo fez questáo que a acompanhasse ao hotel onde estava hos. pedada. Os meus amigos ao verem-me sahir com ella apoiada om mea breco, commentavam assombrados a minha aventara, que alías era a primcira da minha vida!
Assim por muitos e interminaveis dins durou o nosso hydillio, até que por uma fatalidade fomos obrigados a nos separar.

Dessa data sáo decorridos 24 snnos e, guardo ainda indelevel, na memoria e no corag̣ão, a lembranga desses dias.

Onde estará agora essa graciosa creatura, onde vagarí a estrelia que pela vez primeira brilhon em minha existencia e deixon palpitar este pequenino coraçio, sangrando-o por toda a vida?l...

Hoje, assistindo os espectuculos pela bella Clara Weis, a graciosa Rainha dà opereta, fazem reviver em men intimo esses dian que reevoco com infinita saudade!
Mas... algo me diz que ella voltará e como outr'ora, ainda nos estreitaremos n'um supremo amplexo, oxalá seja o derradeiro, para allivio desta existencia amargurada.

Quando o coraçío falla... nîo mente!
D'artaonan.

## coração de artista

Quantas vezes, deante do espelho, reflectindo a tua imagem divinal e encantadora, te convencestes que és bella, seductora mesma!

E o orgulho apoderando-se de ti, deixa-te neutra as sensaçōes externas, fechando-te por completo o coração.

Para quem, como eu, sabe prescrutar o teu pensamento, sabe comprehender o teu olhar, são baldados todos os estratagemas para acobertar esse teu indifferentismo glacial.

Natural é, que soffres muito com esse continuo fatigar de teu intimo, procurando mostrar o que não sentes, e esconder o que aos poucos té vae ruindo o coração...

Diante do espelho, so podes reflectir a tua seductora imagem, emquanto no intimo, só eu tenho o poder de nelle penetrar e espelhar as mais reconditas emoções, o minimo teu desejo.

Ha momentos que queres ceder, que estás anciada para cahir nos meus braços e n'um demorado e estreito amplexo, dar-me a prova que me comprehendestes, mas...

Ha entre nós um obstaculo terrivel, um abysmo profundo que nos separa: o teu orgitho, porque demasiadamente no espelho te reflectes.

Os annos tambem passam... eoteu soffrer augmenta.

Creia que o melhor ornaments rara um rosto seductor como o teu, só a bondade poderia imperar no teu intimo, e assim lenir as maguas que dilaceram este coração de artista.

Car... Amor.

## Não deixem de lêr 0 Clarim

## GRATIDÃO

Ao snr. Antonio de Jesus, vuigo Frontáo, Joào Theodoro e José Maria Monteiro, aqui depositumos penhoradamente os nossos sinceros agradecimentos em virtude dos alogios que nos fizeram antes da nossa primeira publicaçã, nas sociedades: XV Novembro, Flor das Maravilhas, Unino Militar e Princeza do Sul.
Ontrosim, aprovei amos o ensejo para elo. giar os nossos collegas "Elite" e -Princeza do Norte ${ }^{*}$ pelos sens progressos cres. centes e alternativos; fazendo votos immensos pelas suas amabilidades, que jamais se extinguirá da nossa pobre mas sincera amizade.

Jim de Aragnary \& Leite


## AO KOSMOS

$\mathbf{E}^{\prime}$ com immenso prazer que recebemos a noticia agradavel que o nosso primeiro numero fora bem recebido pelo illustre collega © O Kosmos yornal este quue, está numa perspectiva completa.
Agradecemos de todo o coracho e ao mes. mo tempo pedimos pernissio para elogiar o stn illustre autor do soaeto "A Alguem" pela belleza do sen estylo e demonstraçio que nos apresenta - sendo um medidor de phrases vem expressivas e harmuniosas e de bom senso que fazem prender aquelle que ás lê, proporcionaado-nos immensas recorilações. Nossos parabens.

## 

## Maria de Lourdes Souza

Temos o immenso prazer de apresentar ans nossos queridos leitores os trabalhos que figuram na l.a e 2.a pagina - visto serem de uma senhorinha que se apresenta hoje a publico com suas collaboracóes.
E' dotada de optimos preparativos desde já aproveitamos of ensejo para agradecer a distincta senhorinha Maria Lonrden Sonza pelo sen futuro que serí mais nma gloria ía geracóes fnturas. Esperamos que outras pro curem emital-s...

## Un sconto

Tonico era muito medroso, certa noile sonhára que sen padrinho Timoteo the dissera o seguinte:

- Ali naquella enerusilhada todns as noites passam horrivein phantasmas: cavallos sem cabega, lobs houre, bruxas, sacys e outras coisas que mettem medo. Ea nunca tive receio dessan coisns, tonho o men pataí, figuinha de guiné, reso o aredo e as estaçáo todas as noites, mas naio abuso.
Tonioo onvin tudo quanto the dissera o seu boilatoso pudrinho supersticioso com mnita attencifo.
Pansado mnitos dias, seu pae adoecen e The mandon á villa procurar por um curandeiro para the enra:.
O Tonico, apezar da coragem que possuia, partiu incontinente; apoz haver arreado o Orionlo e posto a expingarda a tiracollo. Quando a tarde já se desaparecia, foi chegando perto da santn crnz dh Esperança.
Faitavam- Ihe ainda duas horas de trotes para chegar em casa do Bibiano o curandeiro! Apion, arranjot os arreios do Crionlo, denThe agua, iez'o keu cigarro o continno a sua viagem. De quando em vez, sentia nm arrepio por todo o- corpo: uma cornja piava e ontros passaro noctnrnos, cansavam-lhe espantos. Foi seguidido, segaindo. De repento o Crioulo ompacon. Den-the exporalas, nada, nada...

Sen cabello comegou a erescer, eahin-the o chapeu da cabeca; suas pernus bambearam sens bracos ficaram sem forças par. suster as redeas, suas manos ficaram paralysadas, e, por completo ficou sen corpo semi morto.
Veiu the a lembranga o que the dissera o padrinho.

Oh momento triste!
De como continuar a viagem? Desceu do Crioulo, muito tremolo, puchou-lhe pelas redeas, em vīo foram os seus esforcos.

Este nem siquer moven-se. Vin bem perto de si; dois lumes vermelhios, que pareciam dois olhos de satana\% enfureciilos, cada vez mais perto de si, aproximavam-se.

0 que seria? Apoz mnitos esforgos, monton no Crioulo, fincon-the as esporas. Sahin em disparada... Cada piar de cornja the parecia mil phantasmas a smn frente 0 em todos os recantos da estrada.

Pegou o caminho da tiguéra do Venancio e seguin a galope. Quando foi as 8 horas da noite, chegou em casa do Bibiano, já sem forcas. Contou-The que vin consas horriveis naquellas redondezas o pedin the um remedio para o sen pae que se achava no leito com maleita.

Este lhe disse: - Vae que ten pae nio terí nada mais; quando lá chegares o encontrarás bom. Rindo-se a valer the dissera:

- Só p'ra móde isso vancê vem cá? Ví s'ipbora!
- Nho Bibiano, disse o Tonico, nem que seja para eu dormir naquelle paiol; en não volto hoje! En passar na encruzilhada?...

Nessa occasiâo o seu irmio not"n o falatorio demesiado e the acordon. O Tonico extasiado, contor-The tudo e disse-The: Nío vá na encruzilhada sem levá o patuá!... Lá tem alma perdida que pros vivo fais má!

## Educaçãa

Os nossos paes saio on primeiros que se devem preoccupar neste sagrado dever, para mais tarde, quando homens, sabermos de como educar os nossos.
A educacio é a cultura do corasino; tem por fim corrigir nossos vicios, reformar os habitos e costumes e polir os males. $E^{\prime}$ necessario esforçarmos! Contra os ignorantes

É que devemos labutar, afim de chegarmos a parfeisio.
E' na nucral religiona que poderemos encontrar bons auxilios; sem os quais, nada conseguremos, $\mathbf{E}$ ' da mbe carinhosa que esperamos, porque ella ह́ o primeiro instrumento de edrecasio.

Porem, ai naio tiver principion solidos baкendos na Religino de Chrinto os neus filhos nio serào verdadeiros; andario sempre no errro e ignorantes serilo por toda a vida.
Portanto appellamos án jovens de hoje, mien de amanhin. Tendes cuidado com os vossos quando os tiverem; educae-os com verdadeiru amor, assim mais tarde nino chorareis. Anjes haveis de lembrar com sandades dos tempos idos das infaucias que fizestes - hoje homens cheios de glorias.:


In nomi da ridaco agradegn a tutos os pissualo qui subero cumprihéndere us nobre principios desto organo, no suó primiero numero.

Mamma mia qui bruto snces. su prus pissualo da ritaçó; quandu vimus U CliARINO na mó di tuta giente. Mr. ne tuto só icualé; arguno lero con satisfacó otras olharo pru furmato piquinino... - Piccolino si má di coraçò grandi; Avemus ispiranga di sere uno gigante arguno dia... piano... piano si va lontano.

## คmore

(SUNETO)
Nun seja boba dunzella iscondi tuo bel surriso atento cuas notes bella, cus olhos qui ten fitiço

Nun vá di noti a janella guarlare pru paraiso, unn dexa nunca a panella ne tambe do tuo sirvico.

Nuñea de bajo damore, pru priméro, qui te pede iscondi sempre esta filure,
espera pro the destino qui sempre Dio te cuncede arguno bello Pipino.

## Telegrammi

Bixiga-Urgente. Nun é pur sere u bairro da ridaçó, qui nois vamus aparlare bene. Noutrus tempus u Bixiga era abitadu pur giente disordieros i outrus maus elimento, ogi as coisas mudaro, só si ve gentes chikis, i tuto trabalhadores, a di andare sempri mais na ponta.

Libertá - (A). U nomi giá dimonstrá suas bella qualitá, tira o chapello pra este bairro batutima.

## Este bairro excellenti da Elite da Libertá mora la bona gienti $u$ mais perto da cittá.

Campos Eliço - Ritardatu. U' bairro chikis du grupu du "Algentino" afamadu pejas suas notas carnavalesca. Tudos moços i moças basta seré dus Campo Eliço podi entrare.

## PELAS SOCIEDADES

A 99 de Dezembro findo, realisou se com toda a pompa o 8.0 festival de anniversario tho ti. S. R. Litsrario Auri-Verde. Este festival esteve bem concorrido, notando-se varias senhorinhas, senhoras e senhores.
Foram troeados varios brindes, falando oradores das sociedades convidadas. Em seguida houve um acto variado que muito nos agradou e a todos que ali so achavam. Os snrs. amadores sonberam arcancar applansos dos snrs, assistentes, principalmente os petizes que demonstraram o que serio para o futiro. Portanto aqui depositamos os nossos elogios e parabens sinceros, fazendo votos ardentess de felicidades n \$ens dirigentes e a todós sens aksociadós.

- Bio Brando. Realisouse a 26 de Janeiro findo a festa das damns dente gr-mio.

Constou de sessiio solemue, acto variado e para finalizar um sumptnoso baile até o romper in aurora. Nossos parabens sinceros.

- XV de Novembro. Frequencin selecta! Orchestra a capricho, sens ensaois tom sidn bem concorridos, gragas nos esforgos de sens directores; esperamos nm pomposo bnile carnavalesco como o do anno anterior da terga feira do carnayal.
- XIII de Mnio. Esta sociednde veterana tem proporcionado nos seus associados bons ensaios, visto os innnmeros esforgos de sua direcefio.
- Uniño Flor da Mocidade. Esta continua como sempre, sendo os sens ensaios bem frequentados; para o carnaval de segundafeirn gorda falta penco!
- Panlistano. Causon-nos surpresa os seng enssios; segundo informações piecisas, snleemos que todos sino hem conctrritos. Nossos parabens ao snr. Jono de Arruda sen D. Presidento o nos demais directores.


## vida Social

Transcorre a 11 do corrente o anniversario natalicio do sur. Antonio Arruda Amaral, muito digno funccionario da Repartição de Aguas e Exgotos.
$-\Delta 15$, a senhorinha Luciola, filha do sauloso professor Benedicto Camargo.

- A 29, o distinto estudante de engenharia da nossa Escola Polytechuica, dr. liaphael Visconti. Ao joven que faz annos do quatro em quatro annos, nossos parabens. - Contracton casamento o sur. Joáo Lncio Affares, funceionario do Palacete Jordào, muito digno secretario interino da Ituana, com a senhorinha Anna Maria da Conceiģào Penteado, filla do snr. Frederico Penteado. Desejamos muitas felicidndes.
- Foi levada a pia baptismal a 6 do corrente a filhinhn do s.:r. Jusé Correia leite, nosso prezado collab rador e amigo e da sura d. Benedicta. Corrếa Leite. Foram pgdrinhus o snr. Manoel Francisco e d. Maria Horta. Apoz esse acto solemne foi serrila aos snrs. conyidados uma lauta meza de doces. Nossos parabens.

