## DIA DE FINADOS

## -Hora de recolhimento - Prece de Saiidade

Ano a ano sempre esta data nos recorua a presença espiritual dos hussus mutus, que em nusso co Churam-se, duluriua mente, us parentes ullectos que partirain para Alem-Campa, os amigos do curaçau que derxarau a nussa cumpanhia e cuja recoraaçau nus encne mumento a mumento de sauaade.
e quem parte leva saudades, com certeza deparuu a barreira tria da morte-sauuades levaram do nossu cunvivio, do cantinho que - reservadu tinnaim na Viua, levandu pedaçus da nussa alma, do nusso pensa
do nosso sentir.
Têm saudades, também, os que ficam, saudades dos que detimitivamente paruram para

Umanora cidade em Hocambique A sessenta quilómetros da cidade Muçanb.que,
fundada abura uma
dade ua Arrica Uriental Pur tuguesa. Chamar-se-á Naca do camıuho de ferro até agora imstalado em Lumbo. Nacala ticará ao rundo da baia de feruáo Veloso e te-
rá uin papel mportante, de muilo reievo, na vida das colomitas portugesas.
A uova claade terá arrua-
mentus ampous, aeropor to, muilos e bi lus eaificios como, pur exempio, os du hospital civil, ta maternidade, uo liceu, igrejas, esculas priuárlas e mudustriats, du
ceatro cowercial, do bairro conuercial, do barrro indigena, etc.
$\substack{\text { Dentro }}$ senvolvimento plano de deficará como um dos mellio
res utulos de tado Norv-que tantos e tâu diversos tem merecido-a
nuva cidade ae Natir nuva cidade de Nacoia afir
mará eai Muçambique a pe renidaue sewple woga Purtugal.

## cecencoeius soos00000000

## Banhos de Max.

 0 mar, que esteve magni-fico emo todo lubro, contuo o mes de Undelicias contunua a dazer as banhistas de
Oulono Mergalhando que se regatam Sarenas e tépidas onuae
 de Soulumblas que após o wes estegau de bantios.
Cuaforme os anos antemenos, us nossos banhierios
lem diariamente clientes a

LEDE E PRUPACAI
eternamente; por isso, noje, religiusa e sentidamente remos depor sôbre as suas campas as melhures flores da nossa Saudade.

Martíriosn e «chagas. de saudade, petalas de risàntemus, saudades viyas espalhadas nas luusas trias dos cemitérios, flures, mimos da Vida testemunhus de lágrimas vertiuas sinceramente, encantaduras emissárias da ssa saudade.
Flures, recolhimento Saudade !
E a prece religiosa mística, pelos tempus fu ra sempre ha-de servir de remigeriu e bálsamo para a alma dus que para Eternidade pararam

- Dai-lhes, Senhur, descanso eterno, entre us resplendores da luz per-petua,-lazei que descânsem em paz.


## Duplo ernzeiro

 do cabo de ual cauzeiro de mals de quatro meses, regressou a Portugal o trans: porte-hosptal «Gil Eaties. ranta, puero, a longa camNova prestando daxitio bacalhourros pertanilo ao. Irabaituo exaustivo, que bem se pode avallar pelos seguiutes: o «Gu Eamess, durante o períudo reterido, percorreu 10.250 millas, deu as sistência a miluares de pes soas, distribuiu 3.000 caltas en 800 encumendas euvia das de t'ortugal e expedu lêrca de 8.000 rádius. A burdo do navio-liospital, vieram agorain 14 pescadores, 7 dos quais doentes.
Terminado o seu cruzeiro atraves do Atlantico vorte, aquêle barco recebeu ordew para seguir para Nova lor
ca, onde embarcou mil trezentas toneladas de baca
d permanência do \&Gil Eanes' naqueie pôrto ameri-
cano deu ensejo a expressivas homenagens do Guvê no de Washaugtun no nosso
pais. Yor sua vez, a colonia pais. Kor sua vez, a colonia portuguesa nos Estados Uni-
dus manifestou uma vez dus manilestou uma vez
mais, nesta ocasião, o seu patriutisets, acorrendo a itar o navio e testemuninan do aos seus tripulantes tos afastados, como Pruvi dence, New Bedtord e F'al hossus, a-lim.de visitar
U trausporte-hospital reaizua déste modo uma dupla purtagueses que vao buscat
o bacalliau as anguas da Ter-ra-Nova e aos portugueses que vivem e mo
«Defesa de Fispinho" sença da Pátria

## A \#SCASSHิS DE GEENEROS ALLIMENTICOS

A escâssês de géneros alimentícios está constituindo um verdadeiro tormento para as donas casa e para os Até
Até nós chegau, constantemente, os clamores angustiosos do púico cunsumiaor e nós sentimos que não tsteja na nössd mão dar remédio a todos quantos se queixam O issuades da hura presente.
0 assunto, porén, aparente mente simples, é, tudavia
stante deticado e complexo para o jormalista, bastante delicado e complexo para o jornalista cunscien-
closo que uào tein a pretensão de armar à popularidade closo que uáo tem a pretensão de armar à popularidade,
sobretudo quando para isso seria necessário traf́r a sua consciêucia, couhecendo as dificuldades com que luta o público e o comércio honesto, que niào quer concorrer com a sua atitude para agtavar, ao de leve que seja, a situacão de que nos queixamos e que tem a sua origem na
Para poderernacional.
Para podermos ajuizar melhor das condiçōes da nossa Praça quisemos ouvir armazenistas e retalhistas, pois os consumidores ouvimo-los a toda a hora, sem até sairmos e casa, e cheganos á conclusão do vetho adágio: «Casa onde náu há páo todos ralham e ninguém tem
antes, todos lem razáo mas uão a reconhecem dos outrus
O Armazenista para poder obler os géneros para lear pelus seus citentes é obrigado, voita e wcla, a do car-se em vageus dispendiusis e ainda a dispender co
iniosōes extraorunánas que a iuargew de lucrus legal na compurta e por sisso distribui, de preferêucla, os artiso assim adquiridos por quem o possa conapensar do ónus que contraiu e sem o quai nāu conseguia oblê los.

Retallista, poréu, que nâo quere ir para êsse campo purque esta mass sujeitu as sençues da Lell, ve rôz, etc., e vè-se «grego» para aturar os seus fi
quem não pode fornecer aquilo que precisam.
Ao cabo de repetidas deslocacōos que não the ficam aratas, lá consegue arranjar uma pequena porção do género almejado que chega a vertder ao chente, por ve risom prejuizo. Aqueles que assim não fizerem cor:em squais exigem, passar a clieutela para outros colega apenas or artigos que não encontra uoutios estabele amentos.

E’ uma situação deveras crítica quer para o público quer para o comerclante, honesto e escrupuloso, que nem cados o são, porquanto os gananciosus, uào lêul diticul U consumupulos.
ís à suà aumer, contudo, que vê os géneros indispeu ávels a sua alumentaçáo aumentarem de custo, de semaprincipaimente o operário, o empregado modestu, o tun cionário iufurior e de inedia categoria, o pequeuo pro prielário, os quais continuam a aulerir os mesmos salá rios, ordenados uu rendimentos sem que thes seja possivel las, equilibrarem os seus orçamentus.
U nosso comércio está açamentus.
daf, em parte, a razão das dificuldade desorganisado dar, em parte, a razão das dificuldades com que luta. necessario que se organise quanto antes, dentro dos mol
des corporativos, para poder tiuelhor defender-se e para es corporativos, para poder fuelhor defender-se
elloor se poder habilitar a cumprir a sua missāo.

E uma vez organizado, impōe-se estudar com oridades cotupetentes a forma de se poderem preencher is lacunas que aetuat mente se verıficam en relaçáo á sua unçāo no nosso conselho.
O Novo Matadouro Municipal

## foi pràticamente inaugurado

Na pretérita sexta-feira, 31 entre os assistentes por se do mês findo, foi práticamen- $\mid$ Iratar de uma unisisovação ende iuauyurado o novo Mata. douro do nosso concelho, seira rez 8,30 abatida a priva Sá Reis (Rola)-um belo exemplar de bol que pesava
320 quilus. A segurr abater se outro boi como o peso de
 Gomes do Couto, seguinuose mais bois destinadus aos
estautes lalhus da restantes lalhus da nossa
vila, todos apresentando nagnifico aspectu Kor
algum
Ladus gumas vitelas e eler
Esta últius operacto pertou particular curiosidad

## E UM Problema oifigil

# ISTIRIDI 

 ||IHRIIIII PORIO-HSEINEIOe uma ideia em marcha

Continua a imprensa de E' tal como pondera o au isboa e Pôrtu a ocupar- tor da carta. A estrada que -se dêste magno assuintu se deseja tem uin valor tuOm louvavel insistência $\begin{aligned} & \text { ristuco inportantissimu para } \\ & \text { lôdas as praias }\end{aligned}$ riqueza de argumenta. Porto. Nâu audira por isso cão que denuncia quanto que a gente dessas praias esta ubra se Ihe impoe viva o sontho legitino de ver quer sub o ponto de vista essa obra realizuda, dadus turistico quer pelo ladu os beneficios económicos aristico quer pelo ladu

O Século e e o Diáio de Noticias», de 25 do mês findo, publicam em ugares de caestaque, judiciosos artigus nesta ordem de idelas os quais produziram as mals usunjeiras impressões entre iudus os seus leitures des a regiau e particularmen-

## -

O Jurnal de Notícias e ante-ontem, na sua seção - Jornal do Públı
0 , insere o que, com a devida vénia e muito prazer, a seguir transcrevemos:
-«As palavras que escreemos aqui ácêrca da necessidade da construção da estrada da Beira-Mar), de Gaia - Espinho, trouxeran-nos os mais entusiasticos apiauA.

A campanha a favor dessa estrada generalisou-se a outros orgāos da imprensa, os quais tem publicudo art gos quals curiosos pubitcaao artigys curiosos mostrando a
necessidade inadravel dessa obra.
Dos leitores a quem o assunto interessou lemos recesiuo cartas de louvor ed meitamento, pelo que aqu se disse a respelto do as
sunto. Uma dessas cartas, do sr. N. B. C. da Granja dem o valor dum depormetr to esclarecedor-e convicente:

## Tenho segrido com muito inte



## De lacto nuo se compreende que essa lao amejaza estrada da Bei-

 que ela projectará na vida e 110 progresso das mesmas, acentua que os trespondente estrada que os trabalhos da simpliticado naturalmente mplificados, visto que se truida eté á Grauja, com um alargamento Grabja, com um uma asfallagem moderna rimitandu-se portanto á cunstruçao da parte nova
uenas untre a Grauja e Es pintio
dendo assim, o totai orsamentado descerá muito para baixo, tornandu-se por Perfeitamente de

Nâo seria lempo das Camaras de Gaia e de Espinho se entenderem no sentido de couseguirem o benepládito e a assistencia do Esta bras Publicas e Comunica ōes, para a consliucão de initıva e ansiada da estrada Beira-Mar?
-Nós também temos recebido, de numerosas pessoas desta praia e de lucaliuades limitrofes, palavras de louvor e incitamento a que prossigamos nesta campanha justissima em pról da almejada Estada Marginal.

Nāu desanimaremos, confiauos em que com 0 auxilio do Estado Novo nenhuma obra é irrealizável desde que seja possivel.

## Brrraco da O. P.

O inestético barraco que secção de Via e Obras da junto ao cais da P. V., fo em parte demolido, em virtude da reclamaças da nossa Câmara.

4 preciso que aquilo, porem, nâo tique agora eternamente naquele estado, como que a espera da rúltima mopior a cemenda que o sone. to.

-
Também os industriais de patatias desta vita se quet-
xaiu da falta de fariuha e da ná qualidade da pouca tariuha que consegueu ubter.
0 easo ja toi presente a aul turidade adiosuistrativa de quem se esperam as neces-
sáras providencias.

## 実 $2=$

## |ROUIIS

 S tónio Moreira de Castro Soa-res, António de Castro Lares, António de Castro La-
cerda e José Alves Dias, de Oleires;
Pererra Mousaro D. Ana Pererra Muuıão e D. Sotia Rudigues da Silva, o si. An-
tóno Correia, fitho do sr. tonio Correia, fitho do sr sé da Ciruz G. Boavida, fitho do sr. Joâo da Cruz tho do sr. João da Cruz
Boavida, e o menino Júlio Ramiro, tilhinho do sr. Jú Ito Mateiro;
-en 5, a seuhorinha He len I Godiuho Valente, filha
do sr. Alfredo Ferreira $V_{\text {a- }}$ eate, ausente no Pará a sr. ${ }^{a}$ D. Maria Vatente Martins ue abreu Pererra es pusa do sr. A. Perera; e u sr. Manuel Aives Dras, au - em 6, as or as D. Ferreira Alves de Carvaha e D. Alda Piato Pais, espô sa do sr. dr. António Ferrerra Pinlu, e os srs. dr. Au tustu Braga de Castro Soa-
res e Mário Satus Ramos e a meman Albertina Vieira de Sá, filha da st.a D. Adíla Voira 7 Sa, de Paramos, de Vasconcelos, nosso prezado camarada de reda zado
ção;
-em 8, a sra D. Fernan da Carminda de Amorii esposa do
Amorim.

Tabela de precus dos gelleros (18--X-441)

Para melhor conhecimento dos nossos leitores, pubica mos a tabela dus preçus por que us géneros alimenticios devem ser venuidus
puolico, em todo o país:

## Bacalhau, ingles e porlugues

 iido ve 2.4,
bi $\$ 60$, o quilu.

## esles preços são acrescidos de $\$ 9 \mathrm{u}$, ue lueru du retalhista, do 

Arroz continental


## Artoz colomal

Corrente de 2.a, 3\$2 ; Correute
de 2.a (branqueado pola industria
colviai), $3 \$ 3 \mathrm{~J}$ o qulo. Esies
 E.al wodo o paiz.

Acucar
Cristalisad, extra, $4 \$ 55$; Retina-
4o b.aucs exura, 4\$00; Crisul
do b.auc, exira, 4\$J0; Cristal
braneu, $4 \$ 45$; Refinadu


## Massas alimenticias



Acresciono au trans,
posio Muncto pal, havenio

## Azeite

Extra (até 1 de acldez) $7 \$ 4$;
ino (atéz., 5 de acidez),


## Manteiga

e o trisce é mortal que nós so mos lembra se dia que nós so a um ano estariet vide hoje
freeco ?Pertericericl, quem sabe? daqui por ma.s 365 ulus, a cheio de mislerios insonvid. U.hem que é um grande «canuиu" pensar vigumus $\nu_{c}$


Töиi \& nèno.
 Lial.


O NOSSO PARINASO
O nosso parabém


P'la Sua gente trilha drduo caminho,
Mas nobre, inteligente, da Verdadel Quao devedor's the somos-l'lioidade 1-

Esculapio dos pobres, da Bondade, Seu belo corascao, mago cadinho, Tem oiro do mals fino desta Espinho, Herança de seu Pai-grala saudadeI
Na data, que auguramos perenal, Do Aniversdrio f'liz do Seu Natal, Sauddi-Lo é erguer um canto bem sentido
Ao vareiro iminente, bem Amado, $E^{\prime}$ leoantar, de glória, aitivo um brado
$A^{\prime}$ nossa terra-Seu berco tao querido I
H. V.

## FOSFOOEERA PORTUGUESA

## Estâo quási concluidas a

 obras de reconstrução d orerra Purtaguesa que un nolento incenuio há mese destruia em granue paite Graças á decisãu do seu os nunierusos operarios operátias que na ocasiáo trabaihavam náu sentiram us eteitos du desemplego, puls, que sulteram a aigumas vas que surreram argumas das traba!nos, gankando sempre A fabrica da *Fusforela Portuguesas, que huje ocupa thagar pilmacial ha mo concelas. importanucta economica e pe lu graude numero de pessoas que empiega, ful quási soas que empıega, ful quásı lotalmente reconstiuida rmodelada ew meihores sulamento de umas secicöes para vutras de furma a yue, meendio de hromper nuvo verithgue, cul qualiquer ne lo, o logu nâo se proer ponoutras depenuéncias com

## Mais 4 tor tamílias

Um dos actos mais simples mas, ao mesmo tempo, yue em Lishoal este, cou que em Lisioa, este allu,
so comemuiou a conquista da cidade aos mourv,-lor, tas faluas da serra de munsanto, a mauguraçáo de uim balrto económiea, o da Boa vista, 488 casas alegles e
sautuávers coin saudavers com capacidade pasa 2.000 moradores. que até há pouco vivıam ew turnas e barracas lufectas hus Sete Molutus, ha Lruz
das Ulivelras, hus Hormus aa

Assistiu á inauguração o Citele do Estadu, a yuem as
temfitas belleticiadas cur huvo batro ecouómico sou

## Antiga Casa Camisão

Fábrica de móveis, estofos, col choaria e rếdes de arame. Lulchõ̃as telas $u$ aivans etc.

Agencia de p.pelis pinta.
agonte em Espinho da «Legal \& adoutal Assurance society, L,u.. (-vimpaninia inglesa do segurio, o Pereira de Oilveira

## SOCIEDADE

Partidas, ohegadas, etc Na passada quinta-feira
seguiu para a Capitalo nos so prezado amigo e colabo-
rador sr. João Pimentel. rador 8 . Joâo Pimentel.

- Retirou para a sua -Retirou para a sua ca
sa de Gaia, com sua esposa sa de Gaia, com sua esposa
o nosso prezado assimante e
amigo st. Mário Martins amigo br. Mário Martins,
proprietário da a'Tipografia proprieta
Martins.
-Com sua irmá e sobri-


Casamento
Na cidude de Beja, na re sidencia dos pais du noiva realizou-se no passado dia
15 de Uutubro o enlace ma 15 de Uutubro o enlace matomo Leiria, elementu artislico da Orquestra Almeida Cruz, com a Sr.a Dona Madada fima do Sr. Manuel dada fima do Sr. Manuel
Juaquim das Dôres, benquis. Juaquim das Dôres, benquisde. Yarabita:am, por parte
da noiva o Sr. Antóno Coe tho Sampaio e a Sr. ${ }^{\text {a }}$ D. Ma tla Madaiena Coeiho Furjás de Sampaio, e por parte do
noivo, o professor Sr. Almerda Cruz e sua esposa
Sr.a D. Ulmpia Fial Armeida Cruz.
Aos noiros desejamos as maiores feltciuades.

## Nascimento

 Teve o seu bom sucesso no dia 30 do passado mês, dando á luz uma criança do Aurora de Carvalino Br. Gomes, dedicada espôsa du mes, dedicada espôsa do reira Gumes a quem feliciteltaMāe e filhinho encontram
se bem.

## OS. C. de Espinho

## iuaugurou, colenemente

 a sula lluya sédeConforme haviamos anun de 1 , reanzou-se na noi de 31 de Outubro findo, inauguraça olictal da nor seuu deste presta re culectividaue, lustarada no exce lente editicio onde fuucio huu o Aezo-Ciube de Eispiwho e, auterioriueute, ou tras agremiações, situ Avenida 8.
Para esse fim, a Direcção do Sportugg convidou o ilus tre Director do jornal Os Sportos, sr. Raul de Oliveld, graude aumgo do S .
E. e da nossa terra, para tazer una conferencia sobre cDesportuss, da qual lameutamos que a tatta de lempo e de espaco náo nos permitam resplgar alyuus dus seus mais interessantes tópicos.
Vêrca das 22 horas, o sr . Mureira da Costa presi dente da Direcção do Sporting, convida para presidır á sessão solent, o st. dr. Al. residente da caina, vice pepresentava esta eu, que o seu presideute, sr. Lastro Suares, ausenle em Lisbua, e para lomarem parte na mesa, os srs. Te nente Ribeiro dos Santos, da G. N. K., Silva Junior, veFstima, presidente, Albinu sembiea Geral do S. C. E.. Raul de Oliverra, dr. António Nunes das Neves, presidente da Associaçāo Académica de Espinho, e Benja-
mim Dias, director deste đário.
Depois de ler um breve e surnficativo discurso de
monstrativo da simpatia e vatlunu que o S. C. E. me ece af outhdade, o sr. the iorte Real concede a pala-
ida ao si. haul do Ohveri rue, antes do elitrar prounterêacia, se esprata eal

A distinta famíia em Sra. Dr. Marlu Pas de soun - Defesa de Espinhos, eni a expressáo du sea vivo p.
-Na residencia de seu Iho sr. Mateus Juaquiu da
Silva e Sa, conceltuado co merclante da taleceu nu dia
fiudu, com 72 fudu, com 72
Manuel Juaquir Nanuel Juaquim anos, 0 sri Valural da treguesta de . Vicente de Luuredo, Fer ra. O funeral realleoc-se mo zados os responsus funebre
(Continúa na 3. ${ }^{\text {a }}$ pagina)
a lenaz persistência de Joa. clube deniro do mais ngo. roso espirito de çazo modelar no fao mudetar no conterencia, o or. Raul de uireira recebeu uma gra
de.e prolungada salva palmas, que trauuziam qua apreciauas pela asa A segulr,
Mureira entrega dente da Mesa uuas Grupo de houra do to anso transacto - lue para entreg remauor vo reierido grap vutra ao or. Afuasu Heurf ques, sócio gerente da sua lou cuaturer ma sua tabrikd rereceu medaitas aos thus jogadores, que a uizeram lestemunhar ols dedicados portuug a sua gratida
Finda a sessao solene, Finda a sessao solene, servido um Porto de que serviu de pretexto saüdacō les e o Prestuente 4. y y Prestuenic e. a quem torat
us mals simceros prosperidades sem prosperidades sempre ventes da slmpatioa muçàu despporliva y
ubra meritoria da S. C. E, e] uà podesse estar presealo
uble

 Futebiol
4. Vara Judicial do Pórto Antineto 1.* publicuçāo

Pela 4. ${ }^{\text {a }}$ Secção desta Va ra e por virtude do ordenadu na execuyào de sentença promovida pur Joao Gunçal-
ves doo kels, Francisco fiores des hers, Kers e Manuel Mat U. Lamas 2-Sp. Espinho tionçatves dos Keis, restuen-
tes nu lugas de Caupoliuno,

conirisponinticts






 a sua resuencla na Avenida da vila de Eispinho, corren, edilus ae tinta dias, conta dèste auúncio, pubicaçá aquele Fraucisco Martus, para ficar clente de que, por denaua a peutiora do seguinte prédio, pertencente mesiuo executado e à mes
ma executada Esteâuia FerLeira Lapa, a saber: Uin pré
dio coimposto de casias de habitaçao, quintal e pertenn. 1015 , que controuta do poente com Avenıda Oito, norte com angelina BranNos termos do


## Fábrica

de
artigos




Travessões
Portes-Escovas

Estojos

Espelhos
Ócūlos calçadeiras

Bolas

## Rocas

Moínhos

## Abat-jowrs

 Oandieiros FrisetersGanchos
etc., etc.

Porque razão os homens se apaixonam por esta rapariga Mile. X..., de Bolonha, foi pedida
em casamento, no mês passado, por
dez rapazes de boas famifias, Enire.
vistada, Mile. X.. disse : ©Sou empre-
10 PEDIDOS em CASAMENTO
num mês
 gada de balcão num armazem de novidades, Julgo que a única explicação
para tantos pedidos de casamento é para tantos pedidos de casamento e o
ter tido sempre um grade cuiddado
com o meu rosto. Descobri que oem. com o meu rosto. Descobri que o em-
prêgo de pós de arroz ordinários
seca a pele elo seca a pele e torna-a rugosa, áspera
manchada, $\mathrm{E}^{\prime}$ por isso
P6 Po Tokalon que ests misturado coin
smousse de crèmeo, Esta nāo só ama
cia. cia, protege e embeleza a pele, com
nie dá tambén uma tez esplêndida
que permanect que permanece fresca e encantador
durante todo o dia, Com efeito, mais
de um dos meus pretendentes, con durante todo o dia, Com efeito, malais
de um dos meus pretendentes, con
fessoulme que era o meu rosto ressou-me que
co de raparig.
$A^{\prime}$
 56 impede o ód de secar a pele, nả
fá-lo conservar-se auer tacas yente chuva ou se dance na mais aquecid
das salas de baile. Di aqu
mare das salas de baile. Di aque a a tez de de
maravithosa beieza à qual nentum
honem resiste.

A importancia do leite na nutricão. A-pesar-da formidavel evidenicia dos factos, nâo crê mas fallhas da luberculina!. X14


Silvalde, 29-10-94





e geralmente conh hecuro, dese
seu rapido e estabelecimento.

|  | seu ripido restabelecimento. $\sim x-$ |
| :---: | :---: |
|  |  |
| irigi a | Paços de Branbão, 30 Nova Junta |
| $\begin{gathered} \text { de rêde } \\ \text { odestissi- } \end{gathered}$ | Depois do acto eleitoral no |
| medidas | sado dia 19 do corrente, a nova |
| do que | unta desta freguesia, A constituida: |
|  | Presidente: prof. Joa |

na igreja paroquial foi o fe retro conduzido na carreta dos B. V. de Espinho, para
o cemitério local. Conduziram as salvas com a chave e a toalha, respectivamente, srs. capitāo Jaointo e Ale. A missa do 7,0 dia terá gar na próximá terça-feihoras.

## -Faleceu no passado dia

29 na sua residencia á rua António da Silva Cristo, nalural de Oliveira te Azemeis, e aqui residen
0 extinto contava 53 anos e era casado com a sr.a D. Aurora da Silva Cristo. Rea-lisou-se o seu funeral no dia imediato com regular concurrencia.

- A's familias enlutadas

CASA EII SILVALDE
Situada no Souto. Vende-se ou
aluga-se. Tratar com Jos Do.
Aluga-se. Tratar com José Do-
tagio-S. Paio de Oleiros.
Profensora com ocurso supé ior da Conervatório e longa prítica, lecoio na piano e frances.

## Costo, Joaquim Alves da Manuel de Oliveira Mallo. O.

## Em tubos para toda a espócie de cana- Izacoes em depositos para agua, eto. Em vasos e toreiras para jardins. mals aplicaçós

AGENTE DEPOSITARIO
A. TRINDADR, SUEESSSOR

Armazens deferroeAso Carvão de Forja e outros artigos APARTADO N. $0^{\circ} 4$

TELEFONE, 39

Os homens que compopoer a nova
Junta gosam de gerap estima entre

## 

aque votadses ao fremesia ate
aquars completo
abondono. iirigimos-lhes os nos-
sos cummmenlos.

## Cea置 VIDS

Recuperareis o cabelo sem pomadas nem medicarnentos. Pagamento depois do resultado Escrever: KINOL Monte Estoril.

## Fernando Ferreira Soares

Escritótio na Praça Camôes

$$
\begin{aligned}
& \text { Residência em Nogueira } \\
& \text { da Regedoura }
\end{aligned}
$$

## CIIE TLUTRO MIITIT

APRESENTA, HOJE, A'S tō e 30
A Volta do ho-
mem invisivel
dos os recórds.
0 Filho de Frankensteio

## 0000003000000500000

Modista
Diplomada com o curso de cor-
e recenchegada de Lisboa, exeeuta todos os trabalhos ine,
rentes a sua arte, dando taubèm tabicos e Loterifys
Artigos fotográfioos Ooulos graduados Candietros - mat ofioina de reparagoes
Rua 19 N.os 207 a 301 -ESPINH0 Cuturex,

| A. TRIND ADE, Sucr. Armazens de Ferro, Acos, Cobre, Carviao de Forja e out-os SSO, AOEMDA \& SBE Junto e a retailio aixa Postal n.o 4-Telegramas-PERRO TELEPONE, 39 ESPINHO |
| :---: |

Padaria Primorosa
de - AF(MASO FERREIRA GAIO
Pão de trigo e de milho - Especialidade em fabrico de pão de milho ESMÊ.lO E ASSEIO Rua 14, 863 -Espinho

Penséc do Fbrto
Jose flionteiro de Lima Avenida $8-$-erqui. $\mu$ da rua 25)
1 SP P N H?
Esplíndida messa e bons quarlos. Pensṑes per-

Bernardo Francisco Serralva Heccearia, Cereais Parinhas, Toncimlos e Armazem e esoritório: Rua 14 n. 0890 Espintes


Armazem de Mereearia
V. a de JOAOUIII CARLOSO de SA
Societário da Saboaria Atlantica
Ceriais, Semeas, Farinha, Toucinho e Azeite
RUA DESASSEIS, 791 a 796 Telefone $N .{ }^{\circ} 26$ Espinho

##  - mex minc mivessaty Internas, Semi-internas e externas AVENIDA 24 - TELEFONE 303 - ESHELIN I I D

Jose Tavares de Olivetin \& C. ${ }^{\prime}$ L. ${ }^{4}$ Espinho-Rua 10-1023-Tel. AT Gaia - Rua Bara̋o do Corvo

401-Telefone, 3400
Pörto - Rua da Estaçaco, 103 Telefone, 287

## LOUCAS DE ESMALTE



## PADARIA E CONFBITARIA MODELAR

(A casa mais elegante de Espinho neste género) MATOO \& IRMÃO 953, Rua 18 , 95i-tspinho
Especial fabrico de pão de tôdas as qualidades, com -... Tarinha jina ads methores fabricas Seçcão de pastelaria, fogaças e caladınhos. Compleit sortiao de doces e biscoilos paia chá Especialidade em pão sem formento Aceioelligicae
 Fillis

Pabrica de glarida-sols de espinio
M. P. Moreira

Rua 19, 400 a $400^{\circ}$ - E S P IN II 0 TELEFUNE, 31
Grande sortido de guarda-sois e sombrinhas. Guarda-sois grandes para Prara Campo e Bar.
Depósito das Gabardians \&MILORD, Mhara-Graude novidade,

Serração a Vapor da Ponte de Anti
Prancisco Rodrigues de Castro $\$$ Fiilhos, $\mathrm{L}^{\mathrm{a}}{ }^{\text {a }}$
Soaithos, torros aparelhados,
madeitas para construcäo civil e
caixotaria
TELEFONE, 67
DSEINTHO

DUARTE \& C.A 445, R. 19 n.0 451-ESPIVHO ArMazen de mercearta, Calhiv, cereais, farinhas

## SABOARIA ATLAAIIOA

Societários Gerentes
Depositários em Espinho da Cerveja
ESTRE $L$ Egramas: DUARTINHO-Telef.

Agencia de contribuintes
A. Informadora

Enc irrega-se do todos us assuatos Enc Repartição do Fianças, Càmara,
nusiluto Nacional de Trabalho e:n Insilutu Nacional de Trabalho e:n
Aveiro o Circunscriçao lud ustrial do Averro e Circunscriçao lud estrial
Pôrco.

Depositário da agua du Cruseiro
Distribuidor do eGascidla"
Rua 16-595 Ruà 21-385

Armázem de Mercearia, azeiles, fariulhas e cereais
IIIRIV voirillil will
Depósito de
Açucar, Toucinho e Gorduras
Telefone, $\overline{\mathbf{3 0 5}}$-Espinho
Rud $9 \mathrm{u}^{\text {os }} 433$ a 447

## Padaria Merânica "A Pérola de Éspinho" <br> de FARIA \& IRAMAO

Especialidade em pão sem fermento artificial. Pāo francês, de luxo, bijou, etc. H'abrico esmerado e higiénico pelos mais modernos maquinismos. 0 \&x $x^{\text {mi }}$ púnico deve preferir os seus produtos que se recomendaun pelo asseio e higlene. Entrada livre. para vêr como é feita a
manipulacao. Higıéne é a divisa da «Padarıa Perola» manipulaçao. Higıéne é a divisa da «Padarıa Perol

## * $4 \% न \% \% \%$ Manuel Augusto de Castro * Manu

- Confeitaria e frutas Especialidade em bolo de Aronca

F Fabrico especial de doces e aBolos de Espinho»
(f. pão de ló de 1.a e 2.a qualıdade e Bulo de S. Bernardo.
(f. DEPOSITO: $\quad$ RUA19-N. 196 मे)
f DEPÓSITO:
涹 $+2+2+2+x+2+2+2+2+2+0$ RUA 16-231 TELEFONE. 81-ESPINHO

Especialidade em pão sem fermento artificial - pão sistema es panhol tosta azeda e biscoito tipo eValongo*. Fabrico esmerado pelos naais modernos e higienicos processos. A padaria
mais higienica de Espinho. As melhores instatacões no yénero, $\xlongequal{\text { mais higienica de Espinho. As melhores instatuções no género, }}$ no norte do Pals.

Angulo das ruas 14 e 23


Padaria Ferreira $\begin{gathered}\text { A Padaria matis } \\ \text { central de Se Spilito }\end{gathered}$ M. Nunes da Silva \& C. ${ }^{a}$

Pão tabricado segundo os processos lécnicose higiénicos mais modernos de tôdas as qualidades Especialidade em pāo

- com termento natural Distribilição ao domiollio Rua 19, nt. 243 e 243 Rua 62 , ill.


## CONF: ITTARIA IDEAL

Avenida 8 - (Eँn frente d̀ estacão de Espinho-Praia Telefone, $64-$ ES PIN H O sucursal e depó: ito dos afamados belos da Casa Sameiro, de Olerros, iornecedora há 25 anos das principais a Eap. do Palacio de Cris Casa especial p. do Palacio de Cristal em 193.3 Casa especial em chás finos, primorose serviço
de chá, caé. leite e cacaut.
Séde e., Oleiros-Tel. 20-P. B.
 Fábpica Progresso

Esmallagem, aluminio, Fundiç̣̆o, Serralh cria o Niyuelagen -Ex cuçao perteta e garantuda
TELF. 27 - ESPINHO


## bovinca <br> A mais antiga Companhia

Portuguesa de Seguros wita Aquela qus mais garantias oferece - Os in lhores prénios do meicado AGEN IES
José II. da Silva \& Sobrinho Correspondentes 1Bancarios
Dep 1aitariosde 1abacos e Posforos
$\qquad$
SPINHO

## Cadinha \& coutio

Mercearia, Cereais, Azeiles
ARMAZENISTAS
Armazens a escritório:
Rua 20,456 a 460
Armazens e escritório:
Rua 20,456 a 160
TELEF 52-HUA ESPINHO-

Estima, Valente \& C.a FÁBRICA A VAPOR DE SERRAÇAO E CAIXOTARIA
Espectalldodo em caixas para embatogam do tigo


## Pinho \& Ferreira

 ARMAZEM DE MERCERRIAAzeites, loucinhos,
Farinhas e Cereais Rua 18 ...os 883 a 881

Rua27n.os 行a47
TELEFONE, 53-ESPINHO

## Cante Mraderonad

Rua 19 e Largo da Graoiosa - Oponto mais central de Espinho

Confortável sala de chá. O Lote de café servido à chavena e vendido
a pêso, rivalisa com os melhores.
Pequenos almoços primurosamente servidos. Secção de Tabacos nacionais e estranjeiro
Confortavel Bar montado mas Caves
Leitåo assado, marisoos, bons vinhos, eto.

## THPORBATEA POPUTAR

COSIA DIAS \&e SIIVA Hua 33s n. 486 - ESNINHO
Execugão rápida e perfoita de trabalhos tipográficos em todos os gèneros.

