## A clama viva de Olivenga <br> (Conolusâa)

Ultimamente, em 1935, ao amor e carinho, porque êles, antigo *Terreiro de Santo no íntimo, somos nós, é antigo *Terreiro de Santo me de Avenida de Portu agradecimento ás terras de iquem e além Guadiama, en cujos cunhais dos seus pré dios fôra dado o nome d Olivença, a pedido, a instân eias de algans patriotas, por sugestāo do autor dest simples palestra
Muita ternura na iniciativa?
Certamente que sim. Mas eu, modéstia aos meus es forços de peregrino dêste credo em que ponho todo o contentei nem me dei pur contentei nem me dei pur tamento alegando que uão achava bem o tituto a impôr, haver em Portugal a da do mesmotitulo e havendo um meito the Chaven-rias-iá defendido, mas não cumprido-sugestionavs que devia ser posta de parle qua devia ser posta de parte essa questāo o nome de Luiz de Alentejo e assim não haveri ros de ninguém
As frases azedaram d parte a parte na troca de
officios; êles talvez tivessem razāo, o carcereiro estava presente e bem vincada . 1 uma outra Câmara que fôra convidada a comparecer nas homenagens à Rainha L mio fôra compelida a pagar de multa para o Estado 300 per aceite o convite, fazendo representar na cerimoni pelo oliventino Teofilo Bor irredentista, é que nāo acei tei essa teoria, lavrei o meu mara como padrão das afir mações que a terra é de quem.
O meu protesto foi discutido em 5 sessōes e eu tive pressa de nāo poder voltar mais a Olivença !
Eles esqueceram, eu tambem esqueci. Um ano mais tarde uma das minhas filhas indo em romaria a essa terra sagrada, deixava em mão meu; minha filha podia vio sitar o berco de seu pai, en quanto eu ficava a sua espera na minha terra adoptiya de Mouıão.
6 Deus e eu o sabri nesse
Quando voltou trazia
yença no coração, nas defe das. No intimo era gente do nortugal que se encontrava no mesmo ateeto de ternura, mente, disso tentio provas

Um povo como êsse que viva, tâo ardente, acariciada numa longa jornada de fé em vollar e que nāo quere
trazer outros pergaminhos que náo sejam os da sua meus antepassados, ${ }^{6}$ bem
digno de respeito, do nosso

Nação, é Portugal !
Esta virtude da nossa alna nāo se aprende, nāo se própria espiritualidade, be bida do leite materno em que a alma da mulher deoosita em nós, gota a gota metade da sua vida, dando ros a ser bons, a venerar imagens, a ser fortes, varo nis na desventura, a man ter a bravura pela defesa d horas de angústia como na de alegria, nós nāo sabeınos pedir graças nem orar que Mãi, que é portuguesa!
Que esta pobre pales

$$
\begin{aligned}
& \text { Que esta pobre palestre } \\
& \text { tenha a virtude de desperta }
\end{aligned}
$$ em todos-principalmenta coração da mulher, aqui pre sente-um pouco da sua candura na defesa e lembranca das suas irmās de Olivenç porque são elas as que forfinita à nossa nós a saùdade in finita

gal !

Hoje, como ontem, deemos ter presente que nas horas da independencia, os meiros a dar-nos o seu apoio o o bandeitante dum ver jamos alegremente êste dia, bom é recordar que êles cho ram enternecidos de nāo poderem estar ao nosso lado para sentirem, como nós glorioso da independência

## 1 de Dezembro de 1938.

Ventura Abrantes.

## 

Manitestacão Nasidente do Conse. 1 ho

Realiza se no próximo dia 27 do corrente uma manifestação nacional de homenagem ao sr. Presidente do Conselho, da iniciativa dos sindicatos nacionais e que rial dos organismos corpo rativos patronais.
Dado o entusiasmo que se que esta manifestação atinja o maior brilho e apo teóse, por virtude da mes em relêvo a obra grandıosa do Estado Novo Corporativo e a pedir a integração de tô corporativa nas bases do de creto $n .^{\circ} 29.110$, de Novem bro do ano findo.

## Presidente

substituto
Foi nomeado president substituto da nossa Camara Corte-Real, ilustre notário desta vila e comandante do
de da Legião Portuguesa O sr. dr. Côrte-Real também foi investido nas funçoes de administrador do

# CASIS DIAS PRSCHDORES 

 Orfeão Académico de Coímbra A receppcião na Câmara Municipal-O anunciado sarau de arte, espectáaulo que dexixa saudades
## Por concordarmos, plenamente, com as suas judicio

 sas consideraçoes, com a devida vénia, transcreve\& Seculo de 13 do corrente, o artigo que segue

O decreto que criou as Casas dos Pescadores, a ava liarmos pelas aparências, tem tido laboriosa e difícil aplı cação. Ignoramos quantas Casas de Pescadores há a fun a de Matozinhos, que há dias deu magníficos a não ser ida, as outras levarn tāo apagada e tímida existência que não se ouve falar delas. Pois é pena, porque se tivessem tido a animá-las vontades decididas a insuflar-lhes vida foite e fecunda, talvez nāo fôsse tão dura e tão negra a miséri.

## Nem por um fugidio instante pode admitir-se que a

 criação das Casas dos Pescadores não haja sido acolhida ia aproveitar. Seria absurdo supor que a classe piscatória, tão experimentada nos últimos anos, repudiasse aquilo que podia dispensar-lhe nas horas de maior angústia al dêsse lado. E, não se situando nessa zona interessada temos de ir procurá-lo noutras Quais? Onde desanichá--las, para, estudando-as, se concorrer lealmente para oEm primeiro lugar devem figurar certas disposições
lei que instituiu êstes orgãos da lei que instituiu êstes orgāos de assistência oficial e oficializada, as quais, por nāo corresponderem ás circunstân cias existentes, nāo puderam ser ainda executadas. A exigencia que se faz aos sócios das Casas dos Pescadores
de contribuirem com as suas cotas para a vida dessas de contribuirem com as suas cotas para a vida dessas
instituiçes, sendo duma moral evidente, e absolutamente inexequivel. E escusado se torna dizer porquê, visto ficantes, a quem dificilmente angaria, o necessário para abastecer escassamente o seu lar de pão.

Por outro lado, á benemerência dos armadores e d todos os industriais da pesca, com que se deve ter con tado e muito bem, na grande maioria dos nossos portos e centros piscatorios, encontrou-se em condiçōes de nāo
poder exercer se, tão escassos têm sido os lucros duma ndustria que, tendo sido prospérrima e ajudado a consruir apreciáveis fortunas, se encontra presentemente, se aão em definitiva ruina, pelo menos em transitória e doorosissima penúria. Todas estas circunstâncias, embora acidentais em parte, devem scr ponderadas por aqueles no seu triunfo
nāo sabemos bem se das Casas do Poyos Pescadoresoutro tanto-a Casa de Malozinhos veio abrir aro uin adiosa clareira de prosperidade e de alegre êxito. Com o seu asilo anexo, con os seus serviços de assistência exce entemente montados, com a sua ânsia de ser o mais úti sua séde, o lar acolhedor, a Casn dos Pescadores de ma ozinhos tem de servir de exemplo e de incentivo ds Ma rmãs mais velhas, para que tôdas elas, sacudindo, ape nas lhes seja possivel, o torpor em que caizam, venham prova está tirada. Verificou-se que, desde que nāo faltem nem a vontade nem a dedicação por uma ideia, tudo nar, quando sôbbre êles tomba essa imensa desgraça que é para os pobres a velhice, dias sossegados e fartos que a sombra trágica da miseria não perturbe.
As águas costeiras de Portugal dão a impressão de que cies que constituiam a riqueza de tantos centros urbauo importantissimos, desapareceu. Uma intensa centros urbauos rasto, impunemente exercida nas zonas mais abundantes de sardinha, revolvendo os fundos, destruiu os pastos e que emigrar para outras regiōes oceânicas os cardumes crise que atingiu o capital e o trabalho e para a qual não se vê reınedio fácil. As conservas portuguesas, se a situação nāo mudar, deixarão de abastecer os mercados onde imperavam, secando assim uma das principars fontes de guro

Por quanto tempo durará a fuga da sardinha das indesvendáveis sẫo os mistérios da natureza. Dure porém muito ou pouco, o que é certo é que se torna indispensável minorar-lhe os efeitos até onde for possivel, sobretudo na parte que se refere aos pescadores. E a campanha promover nesse sentido, para ser proficua, deve parti téncia material de que necessita, por ser para isso que dirigindo a utilissima instituicão, the conhecem perfeita mente o mecanismo e o raio de accăo,

Atrazos de viagem que não podem prever-se deram oríCoímbra chegassem até nós um pouco mais tarde da hora
marcada. A's 13,20 horas chegava a primeira camion chepuco depois as restantss quatro carros. Capas negras damente, nobres e tradicio hais capas que albergam mo cos coraçues da vélha cidade
dos doutores. A rapaziada académica de Espinho raziada ada à entrada dos Paços do Conceiho, recebe-os com ale-
gria, numa alegria bem franlegas, simpáticas senhorinhas que pertencem também ao tuda gentil da gente que esos corredores da Cámara, enchendo-os de sorrisos fresos e lindos.
Os académicos ilustres ocu-
pam o edifício. Há saudaços em rodas as bocas,--portu guesissimos e vibrantes hur ras pela beleza da nossa ter ra, pelas raparigas de Esp nho-saudaçores sinceramente pinrespondidas pela malta es pinhease numa satisfação in contida, num ambiente sedu

Entretanto, no gabinete do Presidente da Câmara fa lam-se os cumprimentos de sentes, Achavam-se pre entes, ladeand
Paula de Lima, Jeıónimo Mo Pa, o nosso director e ou de algumas colectividades cais.
O sr. Presidente da Câma a dirige palavras de simpa
ia sr. dr. Raposo ques, distinto regente do Or eāo, pondo em merecido re ro, os bri hantissimos dotes Conjunto académico e tradicional ando por fim o sr. dr. Ra
poso em s. ex. ${ }^{a}$ abraça todo Orfeāo de Coimbra. O sr. dr. Raposo Marques agradee, saúda o sr. Presidente ia Câmara e nessa saudação inho-a praia mais linda de Poitugal.
Terminara a cerimónia da recepão.
O almôço estava à especala que se faz tardels
Teatro Aliança. Pouco pasAmbiente festivo de noite. deração e jovialidade. Lngares -só de pé. Espinho, desta vez, apareceu.

A or 〒uestra Colúmbiax executa, instante a instante trechos escolhtdos e varia-dos-de agrado geral
Cintilantes frizos de senho do; - não muito simpática evidente mente, a sua graciosa pre sença.
-A apresentação do Or Leal éta pzlo sr. dr. Mário Leal, presidente da Dírecção Espinho. Num Académica de vibrante, preciso fala ciaro dicōes do Orfeão fala dastra de Coímba, dos seus 50 anco de gloriosa existência 50 anos da a figura nobre e entecorda a figura nobre e entusias António Joyce, e afirma que atodo o passado e presente do Orfeão năo só tếm coberto e glória a sua bandeira, mas lo (Fortu al». (Fortissimos aplausos). vermina, falando com pra zer do sr. dr. Raposo Marques, como actual regente
daquêle distinto corpo orfeónico, tecendo rasgados louvo res à sua competente direção, ao seu dinâmico sentir e tão excelente conductor de e tāo tradicional conjunto. Depois é a gentil senhori-
na 3. psigima

## Dems MOUHO Pi...

Estamos em plenole lindo faz brilhar periodo carnavalesco ja sabiam

Desde o caixeiro janota ao menino-anjinho, de familia, da costureirinha modesta e tristonha à dama alambicada... e elegante, tudo folga, tudo baila, tudo ri.
O riso balouça-se lânguidamente no frágil barquinho dum mar de efémera ale-
gria; o riso transpor-ta-se, nestes dias en prichosos, no transatlantico sumptuoso da fantasia num ocea-
O Riso impera. A satira comanda.
O Sol aurifulgente
lindo faz brilhar te as lantejoulas cintilantes do arlequim, doirando melhor os braceletes falsos da sensual «pierrette»; a tentadora Noite, no seu manto aliciante. todo o sorriso de máscara encobre, todo o palpitante prazer acalenta e embala
Riso de alguns dias, de poucas horas ja, de minutos apenas
Riso-a mdscara de sempre, a melhor e mais sugestiva mảscara do dia a dia da vilda.
Filho do Sol e da
Noite-o Deus Momo Os nossos cumprimentos. merte o mecanismo or raio de acça

## DEFESA DE ESPINHO

## Grante Biotel te Espinto <br> Unm dos melhores das prias portuguesas Feranamo cheo \& <br> 

Váries notioies


## SOCIEDADE

Fazem anos: Aniversários
$\begin{aligned} & \text { Foje a sr.a } \\ & \text { H. Casimira }\end{aligned}$ Hoje a sr, D, Casimira
Rodrgues Fer reira Bouçon,
eaposa do sr. João Pereira Bougon,
-Em, 20 a a sr. D, Maria
Davin de Castro. Lima, es-
posa do sr. Alexandre de
Castro Lima.
( Eme 21, a sr. ${ }^{*}$ D, Armin-
da Ferreira dos Santos Mon-
 Davim de Castro Lima, es-
posa do sr. Alexandre de
Castro Lima.

- Ema 21, asra D, Armin-
da Ferreira dos Santos Mon-
teiro, esposa do sr. Manoel
Correia Monteiro e a sra. ${ }^{2}$ D.
terga-feira, coun grande pom
 Santidade, Pio XI, onde
aguardará o túmalo definitivo. Na sessão da Assembleia
Nacional de 14 do corrente Nacional de 14 do corrente
tratou-se do problema popu-tratou-se do problema popu
laeional, da mortalidade in fantil e das obras de restauração d
cionais.

0 sr. Presidente da Rèpú bica recebeu recentemente no Palácio de Belem, o sr. sidente da comissão da Coló nia Portuguesa das Come moraçóes dos Centenários, gem que referimos e noticia anterior e em que os orto Seguro, comemorativo do descobrimento do Brasil, peção, da Armada e do Exércilo do nosso País.
D. Manoel Cardeal Patriarca, ante-ontem para Romartiu ante-ontem para Roma, de
a viāo, onde vai participar no concla
Papa.
Passou en 17 do corrente

- $4 .{ }^{\circ}$ aniversário da reeleição do sr. General Garmona para Rèpública.

Parque João de Deus
O infcio dos trabalhos pre-
liminares dêste importante
melloramento causou geral
satisfacão entre a populacão satisfação entre a população desta vila que há mirito as-
pira p lo seu jardim, uma das lacunas que

## sárío preen $h: r$ Descjamoselu

oz uossos leitores referido Parque, ouantes, jar dim, nāo poderáa ser inaugu-re-ba orçamental. Por ago nas, mandar plantar as ấ vores indicadas na planta
proceder à vedação provisó ria do recinto para as perse
verar da verar da
garotada.
Conforme já dissemos,
planta, planta, da autoria do sr: Je
rónimo Reis rónimo Reis, é muito inte-
ressante. Este ressante. Este jovem arquito em todos os trabalhos de que tem sido incumbido,
Entre os Paces do Conce tho e o jardim fica uma larga rotunda para os veiculos poderem dar a volta nos dois
sentídos, e ao centro da rotuoda, abrangendo o actual leito da Rua 19, ficará uma placa própria para se erigir qualguer monu
obra ortamental.
Segundo tôdas as proba bilidades, o parque ou jar-
dim soằ de Deus», howetragem de Espintio ao pedakogo iusigne, deve ficar con-
cluido pira o proximo ano.

Futebol
 da silva,
lia Gomes, a sra, de D. Duliveira Mo-
reita, espósa do s. José
Pinto Moreira; a sra. D. Ma.
ria Rosa Francisca da Silva, ria Rosa Francisca da Silva,
tia do sr. Alvaro Sá de Oli-
veira; o sr. Alvaro Teixeira
de Andrade; o sr. João do
Couto C pela e o sr. José
Loureiro Zenha.
Tem 24, o sr. Angelo
Teixeira de Andrade.
lema 25, a srad. Mada-
lena Braga Dias, esposa do
nosso estimado director, sr.
Benjamim da Costa Dias.

$$
\begin{array}{|cc} 
& \text { Doentes } \\
\text { Encontra-se } & \text { incomodado }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { de saúde o sr, Licinio A. } \\
& \text { Moura Rocha, filho do nos- } \\
& \text { so estimado amigo sr }
\end{aligned}
$$ quim Gil Mendes da Rocha.

## Partidas, chegadas, etc.

De visita a sua famflia, estiveram nestá vila os nossos prezados amigos e assinantes srs. Joaquim e Car-
los Assis Moura da Rocha. Estado junto de le sua famía tem nesta vila, o nosso estimado amigo e assinante sr. Mário
Honorato Ramos.

## Necrolosia





## Mortos ilustres

## Dr. Manuel Laranjeira

No dia 22 do corrente, faz 27 anos que, nesta praia, se
finou o distinto médico, escritor e filósofo dr. Manuel Laranjeira, que após o 5 ado
Outubro foi administrado do nosso conce.ho e lez
da vereação municí al.
Dr. Joaquim Pinto Coelho
A 24 do corrente, passa 2.e aniversário da morte
deste saudoso clínico e honrado republicano que fo
presidente da nossa Câmara após a implantação da Rè pública, e a quem Espinho
ficou devendo inesqueciveis ficou devendo inesqueciveis
serviços. A' memória dêstes dois
grandes amigos da nossa
terra por coll terra, por cujo engrandeci-
mento muito lutaram mento muito lutaram, ren-
demos sentida liomenagem

## 

Mariano Benlliure
Déste ilastre escultor es panhol resebemos a carta que com o m
transcrevemos:

## Maria do Cen Vadiasto da dio sr.a D. D. meida Ferandes e do sr. Autónlo

- ${ }^{\text {Pesesa de diretor do semanári }}$

Sumamcnte reconhecido pelos
cumprimentos amabili simos coue
 minha gratidão por essa gentile-
za, mais uma das muitas quate.
obo recebido neste Portugut peis irmão da minha Espanhatato que
ida, êste Portugal onde nascen
$\qquad$
$\qquad$


## Fornecimento

de paralelipípedos

## Na sessâo de 8 do corren

 te, a Cainara Municipal de-liberou adjudicar of forneci mento de 100.000 paralelipppedos, para o que tíntia aber-
in concurso publico. no sr Th concurso público, ao sr
Pedro Pereira de Pinho, cua proposta foi a mais van

PRIHICLIA DR Seritico
Segunde o horário de trabaTho em vigor, desde hoje até sábado próximo esta de servico per
Teixeira.

WFOA DESPOATHYA
O Carnaval em Espinho
Prometem ser muito animadas as diversobs Harnavalescas nos vários salбes e ca-
sas de espectácules desta Vila, h je e no dia de Entrudo: de e à noite, sessōes cinema togiaficas seguidas de bailies, sendo, nas sessōes da tarde,
distribuldos 3 prémios as crí anças melhor fantasiadas.
Os bailes do \&Alianca, Os bailes do Alianca, se
râo abrilhantados pela or questra ePalácio sob a di Joaquim Toixeira, tendo o piano Fausto Neves (sob.).

- No salăo dos Bombeirns V. d: Espinho, por iniciaticios, dois grandes bailes sob únbiañà e a valiosa cooperato Neves, sendo distribuidos prém
sias.
Nos Bomb iros V. Espibailes carnavalescos qu: pro metem str muito animados.
-A Associação Académica
ferece bailcs, no salâo de festas do antigo Hotel Parti cular, as familias aos seu
erça-feira.
- Também no salăo ane xo á antiga Fabrica de Moa-
gem se realizam bailes dedigem se realizam bailes dedi
cados á ilustre» sociedade
da Mata.
A orquestra ©Colúmbia» tem ultimamente abrilhanta do os importantes bailes rea-
lizados no salão. Esplêndilizados no salã
dos, do Pôrto.

Ontem, ali se deslocou novamente, devendo também actuar amanhã.
mil hubitantes, número su ficiente, quando outras razōes nāo houvesse, para jus
tificar a manutencão de doi distribuidores rurais.
E algumas destas freguesias lem bastante comércio prejudicados pela falta de distribu
Não compreendemos que
certas povoaçōes de some-
nos importância, servidas
por outras estucôes, tenhum por outras estaçōes, tenham distribuição domiciliária de nham as freguesias de Anta Silvalde, Paramos e Nogueida Regedoura.
dá-se um contraste concelho A freguesia de Guation, que que está subordinada à es-
lação da Granja, tação da Graño domiciliária.
buica Porque a nāo podem ter pendentes da povoaçōes depinho, tanto mais que elas nāo ficam muito afastadas desta vila e são servidas por estradas que as ligam entre
si? Desfrutam as ditas íregue-
sias já as principais vanta gens do progresso, como o nāo tem ainda o correio a noine está certo. O boın reius exige que sejam cria jados giros warais.
E' uma aspiração jusla dos povos interessados que por isso, mais uma vez, so Iração G. dos Correios, Tecouversāo em realidade. su
Henrique Almeida

## Giros rurais

 A populaçāo das quatroBombeiros V. de Espinbo

## Assembleia geral ordinária

## Para dar cumprimento à̀ pri- meira parte do artigo $24 \circ$ dos meira parte do artigo 24 a pri- estatutos, convoco a assembloia

 geral para o dia 17 do corrente,pelas $2_{1}$ horas, com a seguinte ORDEM DA NOITE
 da Direcção, referente ao 3.0-Parccer do Conselho Fiscal Espinho, 1 de Fevereiro de 1939.
Presidente da Assemble;a Gera!

## O relatório, livros de escritura-

ão e mais documentos podem ser examinados pelos srs assuciados, desde esta data, até asscia- ves-
pera do dia da assembleia, pera do dia da assembleia, das
21 ás 23 horas, nos dias uiteis, na secretaria da assooiação
 -a pelas 21 horas do dia 24 deste mes, funcionaudo entāo nas con-
dições a que se refere o art, 028 .
dos estatutos.


Venda de peixe no mercado semanal

Devido à desobstrução das li e central da feira, do lado a poengem, ma direccuão da Rua 1 passa-
Como êste local costuma estar
ocupado com as peixeiras, torna-


Festa colegial
Encarrega-se de todos os projectos das elect trotécnic
truçao civil.
fosfation folliblit


Recrutamento militar de 1938

Relactio dos reerutas que
devem ser incorporalo 13 a 15 de Marco próri de da freguesia de Espinho. Afonso Gonçalves da: clia, reg. art, 4; Alberien
Gomes Alves, idem, oues Ferreira; Al prat. de art; Amélio Rodri18; A mparo Santiago Mot Gomes, reg. inf. 18; A nibal de inf.; Anlónio da Crat, Padre, dist. rec. m.ão Costa António Gomes de Sonsa dem: António Jesus Pereira Vieira, dist. rec. ni.ão ntónio Artar Pereira Bartolo, reg rt. 4; Augusto da Silva Chil. , dist. rec. m.āo n.o 18; Ber nardo Freitas Miranda Brandão de Melo, 1. ${ }^{a}$ c. ${ }^{2}$ de saú eg. inf 18; Carlos Conseca ves Paquete, reg. art. cost n. ${ }^{\circ}$ 16 Joaquirn da Costa Coreiro, dist. rec. m.ào n. ${ }^{\circ} 18$ art. 5; José António dos reg dist. rec. m.ão 18; José Augusto Fe eira Ge saúde; José de Oil José de Oliveira Lopes, reg José de Oliveira Lopes, reg.
art. costa 1; José Oliveira Soares, esc. prat. eng.; Jos Manoel Joaquim Gonçalves de Castro Rodrigues, com. adm. nit.; Manoel Jos de Pinho Pinhal, reg. art,
costa n.0 1: Manoel de Oliveira, dir. arma eng.; Manoel
de Oliveira Barbosa de Oliveira Barbosa, bat,
metr 3; Manoel de Pinl Branco Miguel, dist.rec. m.ão
$\mathrm{n} .{ }^{\circ} 18$; Norberto Ribeiro, $\mathrm{n} .{ }^{0}$ 18; Norberto Ribeiro, 2
gr. do reg. sap. min.; Olimpio de Sousa Reis, reg. inf
18; Usvaldo Dias Qures 18; Usvaldo Dias Quaresma
dist. rec. m ão 18; Rogério Tavares da Rocha, Rogéri de saúde; Sebastiāo José de Almeida, $2 .^{\circ} \mathrm{gr}$. reg. sap.
mineiros.

## -0000000000000000020

Roubo
ultima madrugada de quinta-feira ultıma, os gatanos, penetrando
na casa do sr. Manoel Gaudéncio na casa do sr. Manoel Gaudéncio mercearia à Rua Selecimento antiga do-
sa do Juiz de Paze, sa do eJuiz de Paze, efectuaram de roubo no valor aproximado Segundo se presume, um dos
larápios entrou no referido esta-
beloc belecimento por uma janela das
trazeiras, subiu ao 1. andar onde dormia toda a família da cass, r. Ramos, quelsos deixáre casaco do do chave còbre o lo leito, subáre dependu a
entrada da escada, se achava à
ento qual roubou várias joias no valor de cêr-
ca de 20 contos e 9.000 escendos m dinheiro, deixando, todavia, em dinheiro que não viram por
estar dentro duma queijos, carnes de póreo, tabacos
outros géneros no valor aproximado de 1:000 escudose
Pelas circunstâneias em que se
deu o roubo, um dos gatunos detos dar pessoàa que conhece os can-
lias hábitos da famiO sr. Gaudéncio Ramos apre-
ntou queixa ás autoridades locais e requisitou um agente po
cial para investigar o caso.

RUy DE PIDf Domingos
PORTO

Rua Dr, Souza Viterbo 8-1: polito

## Café Nicola <br> 

## Almoeda

No dia 26 do corrente pelas 12 horas, porta do prédio situa-
do na rua 33 e outros do na rua 33 e outros
na rua 12 , da vila e concelho de Espinho prédios êstes perten centes a Manuel Franliberação do conselho de familia no inven tário de menores por meida e Silva, residente que foi na referida rua 12 e em que è ca-
beca de casal Manuel Thedim Campos, re sidente naquela vila, vão pela segunda vez
à praca e como abaà praça e com o abao valor das suas primitivas avaliaçōes, livres para o inventário de contribuição de registo e despesas da praça, vảrios mòveis, automovel marca Renaut, sucata de ferro, maquinismos, tornos, etc., etc.
Pelo presente são
citados quaisquer credores incertos.
Feira, 11 de Fevereiro de 1939.
O chefe da 2.a secção,
Aquiles José Goncalves.
Verifiquei:
O Juiz de Direito,
Viana de Lemos.
O BIOCEL... Novo Alimento Para a Pele Obtido De Nucleo das Células Cutâneas
Faz Parecer As Senhoras Alguns Anos Mais Novas em 28 Dias. Deixe a sua pele comer, para que se conserve fresca, jóvem e rosada Basta de rugas!
"Defesa de Espinho»












## Consilicicião de socielade

Que, por escritura de quotas ficam deavrada hoje nas no- pendentes do consentas do notário da co- timento expresso da marca da Feira com
séde eın Espinho, bacharel Alfredo Themudo Côrte-Real, entre José de Pinho
Faustino, Francisco Faustino, Francisco melindo Augusto Gestosa, se constituiu quótas de responsabilidade limitada,

## clausulas constantes

 dos artigos seguintes:Esta sociedade ado ta a denominação de
«União Comercial de

Espinho, Limitada», tem a sua séde e es tabelecimento na Rua Dezanove, numeros
409 e 421 desta vila de 409 e 421 desta vila de Espinho.
O seu objecto é exercicio do comércio de mercearia e que resolva explorar
excepto o bancário por tempo indetermi nado, e, para todos os efeitos, o seu co
meço se contará dês de o primeiro dia do corrente mês e ano.

O seu capital social de quarenta mil es cudos, em três quo-
tas em dinheiro já totalmente realizadas sendo uma de trinta e cinco mil escudos su-
bscrita pelo sócio Josè de Pinho Faustino outra de dois mil e quinhentos escudos subscrita pelo sócio
Francisco José Bandeira e outra de dois mil e quinhentos es-
cudos subscrita pelo sócio Germelindo Au-

A sociedade serả representada em juizo e tóra dêle activa e passivamente, por
qualquer dos sócios, todos os quais ficam nomeados gerentes com uso de denominação social e sem
caução nem retribuição.

## § único caso algum

nominação social nserá empregada em fianças, abonações, actos ou documentos estranhos a
cios sociais.

## 6.0

Qualquer dos sócios poderá emprestar ou lazer supri-
mentos à sociedade, mediante o juro de sels por cento ao ano, das quantias que forem julgadas indispensáveis pela socie dade.

A cessão e divisão
sociedade, manifesto em título autêntico ou autenticado.
$\mathrm{E}^{\prime}$ dispensada a au torização da sociedaou parcial a favor de qualquer sócio, e papor herdeiros dos sócios.
Desde jà fica autoizado o sócio José de Pinho Faustino a ce-
der toda ou parte da sua quota.

A morte ou interdição de qualquer dos
sócios não importarà a dissolıção da sociedade, que subsistirá com os herdeiros ou representantes do só-
cio falecido ou interdito, os quais exerceão em comum os dito a respectiva quota estiver indevisa.

A sociedade poderá dissolver-se por deliberação de um sò dos sócios, desde que lhe corresponda três quartos de todo o capital.

Em qualquer caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liquidatários, fazendo a sua partilha como então para ela se concertarem, mas desde ja es licitação para o caso de mais do que um querer ficar com o es-
tabelecimento social, que pertencerà com todo o seu activo e
passivo ao sócio que mais oferecer.

Esta sociedade só se dissolverá nos casos taxativamente quarcados no artigo de onze de da lei mil novecentos e um.

## 12.

Anualmente se darà um balanço que será fechado com a
data de trinta e um data de trint
de Dezembro.

Dos lucros liquidos apurados em cada balanço separar-se-há primeiro a percentagem legal para fundo de reserva, enquanto
êste se não achar completo e sempre que fôr preciso reintegra-lo. a remanescente serápara dividendo
aos sócios na proporÇão das suas respectivas quotas

$$
14 .^{\circ}
$$

Em todo o omisso regularão as disposições de onze de Abril de mil novecentos e
um e mais legislacão

## Orfeão Académico

 de Cómbra(Contiruaghio áa $1 . a$ pagina)
dade de Farinácia, que diz duas palavras de saudação ao
orf ao Académico-e fa-lo om muita simpatia, colocan do com muito gosto--afirbandeira, em nome da As. sociacão Académica, e rego-zijando-se por ser a indicada drinha dedicada do distinto agrupamento académice de Coimbra,
0 sr . Dr. Raposo Marques agradece, vivamente reco-
nhecido, ao sr. dr. Mário Leal. à Associação Académica de
Espinho, e saúda a assistência nela saudando cesta lin da terra portuguesa.
O Orfeão, admi àv conduzido pelo seu distintis simo regente, canta, de en-
trada, o Hino Nacional, todos os as istentes o ouvem de pó.Segue se a execuçāo da
Rapsódia Portuguesa n. ${ }^{\circ}$ 2. do saudoso director do Orfeấ, entusiasmo, de surpreenden tes efeitos melódicos. Logo
nesta entrada, nesta entrada, o público aplau
de frenèticamente. ©In Coena Domini , de Palestrina, e seguidamenfe ©O vos Omnes lidades artísticas de soberbís simo agrupamento coral. ${ }^{\text {a }} \mathrm{Li}$. moeiro verden, com delicada
letra de Ant:ro de Quental mú ica de Raposo Mar
obtem grandioso êxito.
vencào dos soli tas com interdas de baritonos e de tenores tem também grande triunfo. As palmas năo cessam, apo feāo canta, entăo grama, o «Coro dos Solda dosp, da opera बFauston, de
Gounod, Execução magnifica, de ritmo encantador.

Na 2.a parte apresenta-se nas: aLinclume 0 , de Gounod com solos do t.nor e do bai
xo, etem cor, tem vida im pressiona muito agradavel mente; đRapsódia Acoreana n. $\cdot 3 \mathrm{~s}$, de Raposo Marques,
ouve-se também, com enor. me agrado; \&Avé-Maria», de Ve agrado; ©Avé-Mariaß, de
Vitória,- felicissimo cântico de ardente misticismo; ©Noite Serenas, antiga cancã̃ d Coimbra, sonhadora e linda depois «Aleluiad, da oratória

- Messias , de Haendel, num Messiasp, de Haendel, num
arranjo muito feliz, encanta domina.
Também extra programa agora nesta 2. parte, os
- Amens, da ópera «Tanhauers (continuação do $\leftarrow$ Fausexplênd Wagner. Outro êxito explêndido.
.0 quintanista de medicina A Jbano Martins da Cūta faz a apresentação dos números Tomam parte nêles os aca démicos Costa Pinheiro ( Fi
tho), Alberto de Castro, Pau o Mendes e Mário Castro. Váo-se exibindo, uns após sos: o solista de concertin-dá-nos a serenata de Schubert; o trio de guitaria e vio-
la; um tango dedicado ás menin रे de Espinhoo; aneũotas, monólogos; a srumbar, cāo da Velha Coimbra; sulos de sacordeons; fados, dois hos dizerem do fado bom, onje do que inferioriza, do que nos expőe mazelas morais, nos fala de baixezas, de bra, limpo, fado supeifor, quási intelectual. Foi princi-


## aplicavel.

Espinho, 21 de Janeiro de 1939

O ajudante do no tário Dr. Córte-Real, Manoel Coelho de

## Mendicidade

Como se não bastassem os Cobres indfgenas, os mendigos de várias procedências vila, periódicamente, importunando a população e os torasteiros.
Principalmente nos dias dos e pedintes de tôda a espécie vêm até nós expôr as suas mazelas num quadro que impressiona desagradàelmente visitantes e locais. Para o caso solicitamos a ôa atenção da digna autoidade administrativa no senido de irrpedir a invasão los mendigos estranhos, já que se não pode, por enquanto, impedir por com-

## 1. corilicho baliva <br> Engenheiro Civit

 Obras públicas. ConstruÇões Civis e industriais. ento armado. Prtos. Cálculos.
RUA 9 I.' 300 - ESPINHO
JoSÉ PEREIRA DE JESUS JONIOR

## Enfermeiro Diplomado

ill prática dos hospitais
Rua 62 n. 694 - ESPINHO

Casp
Aluga-se bem situada, quintal quarco tódoe as conho, agua encanade informa esta redaçā̃o ou Antó-
nio Rebeiro (Baião) Avenida 8

## Prédio

Vende-se boa casa, mobitodo aléctrico para água.
Esta casa está própria para
Informaçōes-Hotel Partiular.

Motor eleetrico
Compra o dr. Adelino Ramos.
Guetim.

Nonte da Prata 15 litros por $1 \$ 20$.
, venda na Rua 19 n. 23
Fábrica de Fiacão de Espiaho
Fios de sêta e algodão
J. Rodrigues Cordeiro \& C. ${ }^{\text {a }}$, $\mathrm{ll}^{a}$
Telefone, 6545-Pôrto
Telefone, 97-Espinho

NICOLA é, incontestàvelmente, o café mals saboroso e mais aromático.
palmente Mário de Castro q'rem o cantou com mimo, emprestando-lhe todos os senidos, dando-lhe arte, emoção, superioridade.

- Uma noite cheia, boa, satisfatória, correspondendo agradàvelmente à interessantissinna organização da Associaçào Académica de Espinho. O Orfeāo Académico de
Coimbra levou os melhores Coimbra levou os melhores
parabens da distinta sociedaparabens da distinta socieda-
de da praia da Costa Verde. A Associação Académica de Espinho também está de parabens, A melhor gente da
nossa terra apresentou-lhos


## COLEGIO DES.LUIZ <br> Avenida 8-Telefone 60 <br> (Filial do Colégio dos Carvalhos) <br> Praia de Espinho

 Curso geral e complementar dos Liceus e admissão ás Universidades, instrução primária e curso comercialo Colegio mais frequentado do Distrito de Aveiro e que maior nùmero de aprovações obteve nos exames ofloiais Do proximo Outubro em diante comegari a funolonar, nêste Coléglo, a Z-* clanse dos Ificeues

Palaria Primorosa
de - AFOASO FEREIRA GAIO
Pao de trigo e de mitho Especialidade em fab
pão de milho.
pão de mino ACEIO
Rua 14 n. ${ }^{\circ} 863$-ESPINHO

## F. TRINDADE

Penfic do Poorto

## Construtor Civil

 mivill iniciso orimik


Inscreva-se no grande sorteto de Indos candtetros na

## Tabacaria Romeu

FRan 19-ESEINHO
Radios Philips-a marca que mareaO vosso Radio receptor deve ser repara-
do na Estacao de servico Phillps Instalada neste estabelectmento

## TALHO ROLA

de MARIA EMILIA DE SOUSA REIS
Carnes verdes de boi, vitela e pôrco. Qualidades garantidas Entrega ao domićlio. Mercado Municipal de Espisho,

José Monteir de Lima
Avenida8-(esqui an da rua 25) Fsplêndida mesa e bons nuartos.
Pensões permanentes e refeicōes avul

## GRANDB PRNSAO MIMOSA

umentous as suas instalações, trans
erindo-ns para antigo Hotel Par -ticular.

## Farmácia HIGIENE <br> (Antiga Farmacia Fontoura)

 Dirigida por Domingos A. de Oliveira Licenciado em Farmácia pela Universidade do Porto Especialidades nacionais e estrangeirasiamento escrupuloso de todo o receituário por pessoal competente
Rua 19, 393 - 393 - Telefone, 92 - E S P IN II 0

PADARIA

## Gaio, Duarte \& C. ${ }^{\text {a }}$

 Especialidade em pão sem fermento artificial -pão de sistema espa nhol, tosta azeda e biscoito tipo - Valongo. Fabrico esmerado pelos mais modernos e higiénicos processos. A padaria mais higiénica e aceiada de Espinho As melhores instalacões do género, no norte do País. Angulo das ruas 14 e $23-\mathrm{RSP}$ I N II 0Armazem de Mercearia, azeiles farinhas e cereais

Depósito de acucar, toucinho e
gorduras. gorduras

IIIRIO FORTLLI COLTO
Telofone, 305 Espinho
Rua 9 n. ${ }^{\text {ss }} 433$ a 447 - ESPINHO -

## CONFEITARIA IDEAL

Avenida

- Em frente 之 estação de Espinho-Praiav

Telefone, 64 -ESPINHO
Sucursal e depósito dos afamados bôlos da Casa Sameiro de Oleiros Casa especial em chás finos, primoroso

Deacleciano Alves Dias
Vinhos de pasto, aguardentes e azeitonas por junto.
Artigos de primeira qualidade
Rua 26-n.0216 a 222-Telef. 301 ESFINVIO

Fábrica Progresso
 Esmaltagem, aluminio, Fundição, Serralheria e Niquelagem-Exe cução perfeita e garantida
TELF. 27 - ESPINHO


## Pinho \& Ferpeira|casa Sllivf PEnfi

ARMAZEM DE MERCEARIA Azeites, Toucinhos, Farinhas e Cereais *** Rua 18 n. ${ }^{\text {os }} 883$ a 88 -Rua 27 n.os 45 a 47


MAHOEL ALCUUSTO de CASTRO
Especialidade em pão podre Bolos de S. Bermardo Confectaria e Frutas Fabrico esmerado em bolos edoces Regionais
Vinhos finos e águas minerais

| 180 小 20.40 |  |
| :---: | :---: |
| A mais antiga Companhia <br> Portuguesa de Seguros | MERCEARIA, CERERIS, FARINHAS Toucinho, Rzeites, Massas e Bolachás |
| aquela que mais oarantas operece AOS MELHORES PRÉMIOS DO MERCADO | OR |
| HENTES | e |
| sé II. da Silva \& Sobrinho | LEF., $52-\mathrm{CAIXA}$ POS |
| Correspondentes Bancirios | ESPINHO |

$\frac{\text { abrica de Rolhas de Corliça }}{\text { Casa fundada em } 1894}$

José Dias Coelho
Discos, Quadros, Palmilhas, Aparas,
Cortica Virgem, e congratulado
Bouchons, Disques et Liège

elef 72 (E. U. A.) $19^{11} 4$
Tegr.: Dias Coelho
Espinho (Portuga)

## CAETH MCODMRNO <br> RUA ${ }^{10}$ LARCOO DA ORACIOSA O PONTO MAIS CENTRAL DE ESPINHO <br> Confortável sala de chá. <br> Lendido a câfo servido à chavena o

Pequenos almocos primurosamente seres.
Licores, champagne, cervejas e laranjadus.

Máquinas
Arainha das máquinas de costura
A melhor, a mais solida, perfeita e mais barata
A todas as pessoas que desejem comprar
máquina de coser pede-se para máquina de coser pede-se para confrontar
as máquinas ePFAFF mais famosas marcas
de 350 a soo escudos
As maiores facilidad
As maiores facilidades nos pagamentos


Econo
Agentes em Espinho e freguesias
circunvisinhas
FAUSTO NEVES \& E. ${ }^{\wedge}$


445, R. 19 n. 451 - ESPINHO
ARMAZĖM DE MERCEARTA,
BACALHAU, CEREAIS, FARINHAS
AZEITES, GORDURAS, ETC.
SABOARIA ATLAMTICA
Societários Gerentes
Deposilírios em Espinho da Cerveja

- ESTRÊLA

Estima, Valente \& C.a
FÁBRICA A VAPOR DE SERRAÇAO E CAIXOTARIA
Especalilidade em calxas para embololgem de fiso

- Aplainadas e marcadas-

Tolefono-RSPIMHO, 28 - Telegramas-RSTIVALEXTB ESPINH O


ESTABELECIMENTOS
BAPIISTA, SUCR
Talho no Mercado -- Vacaria próximo à fonte do Môcho ESPINHO
Carnes de boi e vitela de primeira qualidade

Padaria e Confeitaria Modelar
de Matos \& Irmão
Rua $18 \mathrm{n} \cdot 953$ e 957 Espinho
Especial fabrico de pão de tôdas as qualldades, com farinha fina
das melloreres fabricas do palis, 0 que não receia confronto; fornece
ns bores
as bobas casas particulares, assim não receia confrontoj fornece hoteis e pensoes.
Distributçao ao domicilio
Distributcâo ao domicilio dtáriamente. Fabricos diérios d

| FABRICA DE GUARDA-sOIS DE ESPINHO | Serração a Vapor | Vimhos de Fasto |
| :---: | :---: | :---: |
| M. P. Moreira <br> Rua 19, 400 a 406 - ES P INHI 0 <br> TELEFONE, 31 |  | sé Tavares de Oliveita \& C. ${ }^{2}$ L. ${ }^{2}$ |
| Grande sortido de Guarda-sois, e sombrinhas, Guarda-sois grandes para Praia | \& Filhos, L.a <br> torros aparelhados, | Espinho-Rua 16-1023-Tel. 62 Gaia - Rua Barảo do Corvo, 401-Telefone, 3400 |
| Depósito Cas Gamo e Bar. Bardines ${ }_{\text {a MILORD }}$ e | para construcalo civil e | Pôrto - Rua da Estaçâo, 103 <br> Telefone, 287 |
| ELVIMAR». Impermiáveis para se-nhora-Grande novidade. | telefōne. $6_{7}$ ESpINTIO | Turres Vedras Bairro das Covas |

Secção de Tabacos nacionais e estranjeiro
Confortável Bar montado nas Caves.
Laitão assado, mariscos, bons vinho ${ }^{\circ}$
GALDO VERDE

Estabelecimento de carnes verdes
ANTÓNIO DE SOUSA COUTO Mercado Municipal de Espinho
Neste estabelecimento encontram-se, a venda carnes frescas
de boi, vitela, carneiro, cabrito e suino,

## Internas, Semi-internas e externas <br> REUA 3I-TELEFONE, SSOB



Curso Infantil, Curso Primário e Curso Geral do Liceumboum exames nas reaspectivas escolas oficiais, Lavorres, Desenho e Pintur
Arte aplicada, Educaço fistca Arte aplicada, Educaçåo fisica pelos métodos modernos, Arte Culinária, Música-com exames no Conservatorilo.

Acedendo aos pedidos de alguns Pais, aceitam-se meninos até aos 12 anos) Pedir prospectos A Di.eepão

"A PEROLA DE ESPINHO,"
de FARIA \& IRJCAO
Especialidade em paio sem fermento artificial. Plo francês, de luxo, bijou, etc. Fabrico esmerado e hi giénico pelos mais modernos maquinismos. O Ex, puntico deve preferir os seus produtos que se re comendam pelo asseio e higlene. Entrada livre
para ver como ef faita a maning para vêr como é feita a manipulaça.

