

DE

## BOTANICA BRASLLEIRA

## COMPENDIO

DOS vEGETAES DO BRASLL, TANTO ITDIGENAS COMO ACCLIMADOS REVISTA POR UIA COMMISSIO DA SOCIEDADB VELLOSIAKA, B APPROVADA PELA PACULDADE - DB hedolisa da corte.
contendo:
uma dosoripgāo sciontiflea do cadu familia a quo portencom o outra vulgar ao alcanco de qualquor intelligencia, seu emprego o difforentes donóminaçöes nas diversas provincias do Imperio,
as propriodades medícas e venonosas,
sua utilidado nas artes, industrins, economia domestica
o na vetorinaria

## COORDENADO E REDIGIDO

em grande parte sobre os manuscrlptos do Dr. Arruda Camara
POR

## Soaquim de oflmeida JPinto

Pharmacentico pols Escola especial do Pharmacia do Paris.
o mandado imprimir por sou irmío
O BACHAREL ZEFERINO D'ALMEIDA PINTO.

## HO DE JANEIRO.

Typographia - Parsivinanga - rua do Hospiclo n. 91.

## 1873.



## DJAS PALAVRAS 10 LETTORR.

Tomando o encargo de mandar imprimir o Diccionario de Botantca Brastlarirs, que em manuscripto deixou o seu compendiador, tivemos em vista, além da consideraçĩo de ser elle um irmĩo que muito prezavamos, prestar ao paiz um pequeno mas importante serviç, tornando conhecida uma parte dos trabalhos do fallecido Dr. Arruda Camara.

E sabido o quanto esse illustre finado escreveu sobre diversos ramos da sciencia natural, assim como qual o destino que teve a maior parte de seus escriptos. Aquella, porém, que tinha relação com a botanica foi, talvez que reservada pela Providencia, longos annos depois de sua morte, objecto de uma transacçĩo effectunda por um do seus herdeiros; e 6 d'ahi que vem o Diccionario de Botanica Brasileira.

Empregando os maiores esforços para sua impressão, lutando com muitas e sérias difficuldades, que constantemente surgiam por espaço de mais de um anno, é-ף0s summamente agradavel o dever de declararmos que encontramos apoio tanto da parte do Governo Imperial, como de varios cidadãos, e mais ainda d'essa congregnạ̃o, respeitavel pelas illustrações que contém, conhecida n'esta cidade com a denominaçío de-Sociedade Vellosiana.

D'ella obtivemos o auxilio mais importante que podiamos esperar. A revisáo d'esse trabalho, que embora procedente de outro de incontestavel merito, soffrendo alteração na fôrma e no fundo por mãos que não eram de mestre, tornava-se uma necessidade indeclinavel, como foi desde logo reconhecida.

O desempenho de tīo ardua, como enfadonha tarefa, com a dedicaçío e desinteresse que só o amor á sciencia podia inspirar, encontramos na Sociedade Vellosiana. Uma commissio de cinco membros, que a nosso pedido
ella nomeiou, tomou a si esse encargo que desempenhou com promptidão tanto mais louvavel, quanto 6 certo, que varios e importantes trabalhos pesavam sobre cada um de seus membros, sendo para notar-se que dous, d'entre elles, levaram a sua dedicaç̃o ainda além da nossa espectativa, porquanto obsequiosamente acceitaram a incumbencia de rever as provas, e corrigir os erros typographicos.

Os Srs. Drs. Agostinho José de Souza Lima e Joaquim Montciro Caminhoá, este lente da cadeira de botanica da Escola de Medicina d'esta còrte, e aquelle lente oppositor da mesmn escola, prestaram á sciencia, a cujo estudo se dedicaram, com as suas luzes e vastos conhecimentos, um serviço valiosissimo.

Publicando em seguida o attestado que passou a commissão da Sociedade Vellosiana, o as cartas qué aquelles illustrados lentes da nossa escola de medicina nos dirigiram, pedimos-lhes para que acceitem os votos sinceros da nossa profunda gratidăo.

Mal traçavamos estas linhas, quando um novo e imprevisto incidente veio ainda, e por ultimo, augmentar a serie das difficuldades com que lutamos.

Para a commissĩo que tem de representar o paiz na proxima exposição internacional de Vienna d'Austria, foi nomeado o Dr. Joaquim Monteiro Caminhoá, que, partindo no vapor de 27 do mez passado, não poude por isso concluir a collecec̃o dos erros typographicos.

No estado adiantado da impressão, não nos permittindo circumstancias de ordens diversas, o addiamento, por semelhante motivo, de sua conclusito, tomamos a deliberaçĩo de encerral-a com as corrigendas que se notam no fim, pedindo ao leitor intelligente a necessaria desculpa.

Rio de Janeiro, 2 de Abril de 1873.

Iforino d'ellmeida SRinfo.

# DRELARAGIO DA COMMIISSIO DA SOCIEDADR VBLLOSANA. 

visto incidente m que lutamos. xima exposic̣̆̃o Monteiro Capoude por isso
circumstancias sun conclusĩo, notam no fim,

Nós, abaixo assignados, membros da commissão encarregada pela Sociedade Vellosiana de corrigir o manuscripto intitulado Diccionario de Botanica Brasileira, compendiado pelo pharmaceutico Almeida Pinto, declaramos que se acha quasi terminada a tarefa que nos foi commettida, e que muito nào serào de extranhar as imperfeições de que se houver por ventura de resentir, ao sahir do prélo a obra do Sr. Almeida Pinto, visto ser esta a sua primeira edicção.

Sala etc., 23 de Novembro de 1872.

Ladisha Neto.<br>Dr. J. J. Pizarro.<br>Dr. A. J de Souza Lima.<br>Dr. J. M. Caminhó.<br>Dr. Ramiz Galvìo.

## CARTA DO SR. IR. J. II. Aasinitiof.

Illm. Sr. Dr. Pinto.- Sendo de ha muito reclamado um diccionario de plantas brasileiras, que ao mesmo tempo servisse para os estudantes consultarem, e para esclarecer principalmente os botanicos sobre a infinidade de nomes communs ou vulgares dos vegetaes do paiz, coube nó Brasil, n'estes ultimos tempos, ao incansavel e distincto Dr. Nicoláo Moreira a gloria de começar essa patriotica tarefa.

Seu - Diccionario das plantas medicinaes brasileiras - que, como elle faz ver, é apenas um ensaio, ou melhor a publicação de seus apontamentos particulures, tem prestado valiosissimos serviços; e ainda mais util seria, se elle tivesse podido por sl proprio verificar tudo, e expurgal-o de faltas alheias a sua vontade.

0 Dr. Peckolt emprehendeu um bello trabalho sobre-as plantas alimentares brasileiras -, que será de grande valor quando terminado.

0 Diccionario de plantas brasileiras, (que tambem se occupa das estrangeiras cultivadas entre nós), e que acaba de ser publicado por V. S., é, sem duvida, uma obra digna de encomios; porque n'ella se acham principalmente os trabalhos, que eram julgados perdidos, do Dr. Arruda Camara, nome venerado pelos poucos botanicos brasileiros que temos.

Além d'isso vê-se quanto tempo e trabalhos custou ao seu auctor, para colleccionar taxo grande numero de nomes e propriedades de vegetaes uteis, principalmente das provincias septentrionaes do Imperio, além dos citados por Arruda Camara.

Como sóe succeder nas primeiras ediçoes, esta não poude ser completamente purificada de erros, que entretanto, poderäo ser correctos pouco a pouco.

Muitos nomes scientificos que dera aquelle illustre pernambucano não sta conhecidos pelos classicos, e, portanto, nao estao acceitos; - que é devido à falta de publicidade.

Alguns enganos ha tambem acerca de nomes vulgares e outros, porém que não tiram o merito da obra.

Bem avisado andou V. S. quando recorreu á Sociedade Vellosiana, oriente das sciencias naturaes no Brasil, afim de nomear uma commissao revisora para este trabalho, porque, elle merece muitissimo do publico.

Para que se podesse conseguir mais do que isso, era mister que aquella commissao fosse, com tempo bastante, percorrer as diversas provincias.

Apraza á Deus que, como V. S., outros mais procurem archivar os poucos e esparsos trabalhos de nossos sabios, que nao existem mais.

Seja-me licito aqui render um culto de admiraça e respeito em nome da Botanica brasileira á memoria do venerando naturalista Dr. Custodio Alves Serrão, que acaba de fallecer, e á quem teria V. S. certamente de ouvir a sentenc̣a d'este diccionario, com aquella singeleza, verdade, independencia e profundeza que eram o apanagio d'aquelle vulto, que morreu quasi esquecido em sua pobre cabana na Gavea.

Espero fazer publicar o que for encontrado, e me for confiado, das producçoes filhas dos estudos seus. Continue V. S. á pesquizar, e poderemos talvez encontrar mais trabalhos do Dr. Arruda Camara; com o que, V. S. engrandece tambem a nossa patria.

A grandeza de um paiz não consiste perante a moderna civilisaça na extensa area de que é formado, nem nos milhoes de homens que a povoam; porém no numero de seus sabios nos differentes ramos de conhecimentos humanos.

Rio de Janeiro, 26 de Março de 1873.

Gr. 8. ofl. Gaminthóá

## LARTRA DO ST, DRI. SOTZAZ LIIIA.

Illm. Sr. - É cheio do maior prazer que tenho occasiaxo de feli-citar-lhe em publico, pelo louvavel empenho, com que V. S., affrontando tantas difficuldades, conseguio realizar a publicac̣áo do Drccronamo de Botanica Brasileira ; obra confeccionada pelo finado pharmaceutico Joaquim de Almeida Pinto, de Pernambuco, com o auxilio dos importantes manuscriptos do illustre phytologista brasileiro Dr. Arruda Camara, cujos trabalhos até agora ineditos, e por assim dizer ignorados ou esquecidos, sao uma verdadeira preciosidade, julgada perdida para a sciencia. A parte notavel que tem os escriptos d'aquelle venerando naturalista n'este Diccronamio. constitue o seu maior titulo de merecimento, e pelo qual mais se recommenda a sua leitura a todos quantos prezam e cultivam o estudo de botanica.

A utilidade e importancia pois d'esta obra, ño póde ser posta em duvida, nem precisa ser demonstrada, bastando para isso dizer-se que é ella n'este genero o livro mais completo que ora possuimos apezar de algumas ligeiras faltas e lacunas, que ainda ahi se no, tam, mas que poderão ser correctas e preenchidas em ediçes ulteriores.

Os esforceos por V. S. empregados para levar a effeito a impressão d'esta obra estao acima de todo o elogio, e o tornam credor da estima publica.

Acceite portanto V. S. os parabens de quem se assigna, Seu attento venerador e amigo.
92. Souja Sima.

Rio de Janeiro, 31 de Marc̣o de 1873.


## A

MUI HEROICA

## PROVINGIA DE PERNAMBUCO

O. D. C.


## AOS MELS COMPROVINGIANOS.

O desojo, que sempro tive, e já por mais de uma vez tonho manifestado, de tornar-me util a nossa sempro esforçada e bella provinoia, me impellio a omprohondor o dimill o espinhoso trabalho, que hoje tenho a honra do offerecor-vos.

Aproveitando a idoía e algum matorial deixado pelo nosso finado comprovinciano o muito illustrado Dr. Arruda Camara, organizei o presente DICCIOMARIO DE BOTAMICA BRASLLEIRA - que vor dedico; esperando a coadjuvação, com que sempre soubestes animar aquelles que so afadigam pelo engrandecimento da patria commum.

## ghoaquim ic gilmixa oqinto.

## INTRODUCÇÃO.

Dando á luz o presente Diccionario de Botanica Brasilmera, temos por fim vulgarisar quanto for possivel o conhecimento das plantas medicinaes indigenas e acclimadas no Brasil, despertar o amor pelas cousas patrias, e commemorar o nome de um dos pernambucanos que mais trabalharam n'esse sentido - 0 illustre finado Dr. Arruda Camara.

A vegetação no Brasil é das mais admiraveis. Nos campos, nas montanhas, nas mais elevadas serras, nos areiáes das proprias costas, nas ilhas, por entre rochedos alcantilados, por toda a parte emfim ostenta-se ella vigorosa e em quasi constante primavera.

A Flora Brasilema é talvez a mais rica do mundo pela abundancia e variedade de especies muito importantes, das quaes mais de doze mil já são conhecidas.

Para a construcc̣ão naval e civil acham-se nas mattas do Brasil as melhores madeiras; para a marceneria as mais finas e bellas que conhece a industria.

Para a construcçáo naval temos: Peróba, Genipapo, Oiticica, Cicopira-assú, Páo d'arco, Maçaranduba, Cedro, Louro de cheiro, Páoferro, Jaqueira, etc., etc.

Para a construcẹão civil; Guararóba, Gerimum, Genipapinho, Oiticica, Páo-carga, Páo-pombo, etc.

Para a marceneria: Vinhatico, Páo-setim, Jacarandá, Gonçalo Alves, Condurú, etc.

Para a tinturaria: Páo-Brasil, Tatajuba, Campéche, Páo terras grandes, Páo terras pequenos, Anil, Urucú, etc.

## xVIII

Quanto aos fios e fibras, que substituam o linho, levemos ao distincto Dr. Arruda Camara uma memoria, em que mostrou que, com as folhas dos Ananazeiros manso e bravo, Coroatá, Aninga, Carrapicho, com as Palmeiras e com a estòpa extrahida da Embira, assim como com outras plantas, se podia perfeitamente substituir o linho.

Além d'isto nascem expontaneamente nas nossas mattas, e em grande abundancia, arvores que distillam precioso leite, por meio de incisoes feitas nos troncos ou hastes: por exemplo: as seringueiras, de que se tira a borracha, as mangabeiras, a macarandubeira, de que se extrahe a gutta-percha: arvore prodigiosa, que viria a ser uma das principaes riquezas d'este Imperio, se o governo a mandasse desde já cultivar em nossos vastos terrenos.

A Carnaúba é a arvore maravilhosa! A arvore para tudn! Póde o homem sómente com ella fazer a sua habitaçã, mobilial-a, illu-minal-a; extrahir della assucar, alcool e sal; com ella ainda alimentar seu gado e creaços miúdas. Nenhuma outra producção vegetal foi dotada pela natureza de tantas e tão apreciaveis qualidades! A Carnaúbr tem já hoje mais de quarenta usos e applicaçoes differentes, e póde dizer-se que ainda nảo se acha explorada e applicada a tudo o que é possivel prestar-se. As Myristicas que produzem sebo vegetal; o cacio, a baunilha e outros mutos vegeaes, cujos productos sao de reconhecida e vasta utilidade para os usos da vida, formam objecto de extenso e importante commercio.
o Brasil possue uma immensa e varinda riqueza de plantas medicinaes nas, paragens mais remotas dos seus sertסes. Não se empregam geralmente contra os effeitos das dentadas dos reptis senão vegetaes indigenas.

D'entre os mais estimados e de que o povo faz uso frequente, em numerosas applicaços, apontaremos os seguintes: Batata, (gomma e resina), Caferana, Caróba, Fedegoso, Guaraná, Ipecacuanha branca e preta, Jurubeba, Mata-pasto, Mulungú, Paracary, Salsaparrilha, Vellame e diversas qualidades de Quina. Os mais preciosos balsa mos, uma grande variedade de plantas resinosas, oleosas e leitosas, como - Angico, Andiróba, Copahiba, etc.

Ha tambem nas mattas virgens, nas capoeiras, nos campos e nas costas abundancia de arvores e plantas, que dão variados e saborosos fructos.

Mas para que tamanhos e tio numerosos thesouros sejam convenientemente conhecidos e aproveitados, senao arrancados a uma proxima e inevitavel destruic̣ão, convém quanto antes que se providencie a respeito do aniquilamento das mattas, onde se consomem tantos ve-
getaes destinados sem duvida a uma proficua applicaça na industria futura do paiz, assim como não é menos urgente attender desde já á creaçăo de escolas agricolas, nas principaes provincias, devendo n'essas escolas ensinar-se a agricultura theorica e pratica, afim de que os agricultores percam a pessima rotina, a que estāo acostumados, e que se habilitem a tirar maiores vantagens d'esta tāo rica e prodigiosa vegetação.

E' necessario todo o cuidado na conservaçáo das mattas do Páo Brasil, e estender a sua plantação a uma grande escala.

E' mister repetirem-se constantemente os plantios; escolherem-se sementes de algodao, de canna, chá, café e quina, e de muitas outras arvores, como se praticava nos tempos em que eramos colonos, e de que ainda hoje tão bons resultados colhemos. Facilmente se faria hoje este serviço por meio dos navios de guerra, que nas suas viagens de instrucção podiam trazer excellentes mudas de, sementes; pois o nosso solo abraça qualquer planta exotica.

Na compilação d'esta obra tivemos de consultar as dos Srs. Martius, St. Hilaire, Dr. Moreira, Chernoviz, Dr. Ladisláo Netto e outros.

Terminando esta breve e incorrecta introducção, declaramos, para evitar duvidas, que todo o nosso trabalho consiste simplesmente na ampliação e, em muitos pontos, correcça da obra inedita, deixada pelo finado e illustre Dr. Arruda Camara, na qual trabalhamos ha bastantes annos.

A obra do Dr. Arruda Camara precisava de uma melhor redacção, os seus artigos eram incompletos, deficientes, obscuros e sem ordem. D'ahi sahio o presente Diccionario; e julgue-se por elle da difficuldade e esforços da nossa empreza.

Nao vai esta obra illustrada com maior numero de desenhos, representando mais algumas arvores e arbustos, em razio das difficuldades que encontramos para photographal-os, sendo devidos os originaes das poucas estampas, que illustram o Drccionamio dE Botanica Brasileira, ao talento e actividade do nosso distincto photographo o Illm. Sr. Joío Ferreira Villela, bem como ao Illm. Sr. Joaquim Francisco Bastos, que graciosamenta se presto 1 a dar-nos um grande numero de cópias, habilmente desenhadas a lapis.

A ambos damos publico testemunho de nossa gratida.

## BOTANICA BRASILEIRA.

## ABA

ABA
Abacachi amarello. - Bromelia $\left.\right|^{\text {sarriadas, mucronadas, radicaes, lanceo- }}$

Ananas L., Ananassa sativa, Lind.-Var. pyramidalis aurea, Dony. - Pam. das Bromeliaceas. - Esta variedade de abacachi tem o fructo pyramidal e é de còr amarella; encontram-se matizes vermelhos. A parte carnosa do fructo não é tĩo boa, e o eixo central tem mais resistencia.

Abacaehi brameo.-Var. pyramidalis alba, Mill. - Fam. idem. - A patria do abacachi 6 , sem duvida, a mesma do Ananaz, isto é, as regióes quentes do globo, como a Asia, Africa e America Meredional. Em todo o Brasil ế conhecido debaixo do mesmo nome.
É uma planta herbacea, de cultura delicada e de fórma particular; folhas
ladas e coriaceas. Do centro dellas brota uma haste, e apresenta uma reunifuo de flores, aggregadas em verticillio, de orgũos bem desenvolvidos e cores purpurinas e bellas, e cuja associaçióo dá nascimento ao fructo, o qual varia de 2 a 3 y decimetros de extensuão.
0 abacachi e de uma fórmn pyramidal, corôado de um ramalhete de folhas, o qual 6 a haste, que o sustinha no estado de fior; sun cor varia de branco, roxo, esverdinhado, amarello, amarellado e vermelho. A sua superficie é tuberculosa, acompanhando symetricamente umas escamas palheosas, signaes das flores preteritas ; o fructo fórma uma baga carnosa, de substancia branca, macia e aquosa,
de sal or doce acidulado, muitissimo agradavel, de aroma activo e delicioso: cortada a casca, deixa ver umas vesiculns, que sío os fragmentos dos orgãos floraes.

Esta planta 6 semelhante ao aranas, da qual é variedade, differe na fórma do fructo e no sabor, que é melhor; quanto no mais ha pouca differença. Depois de descascado o abacachi, parte-se em rodellas, e ha quem the ajunte vinho.
Segundo o botanico Richard, 6 o abacachi a melhor fructa conhecida.
Depois da provincia do Amazonas, Pernambuco é a que mais a cultiva, especialmente na cidade de Goyanna, o primeiro lugar que a adquirio, pelos esforços do nosso fallecido naturalista Dr. Arruda Camara.

Na Europa cultivam quatro variedades d'esta fructa.

Caractrres da pammia.-As bromeliaceas sũo plantas das regioes quentes do globo, cujas folhas, muitas vezes reunidas na base do caule, alongadas, estreitas, espessas, inteiriçadas, dentiadas e espinhosas nas margens, fazem lembrar até certo ponto as Liliaceas.

As flores formam espigas escamosas, cachos ramosos, que terminam em globos juntos, em cujos cachos ellas se acham as vezes de tal sorte juntas, que acabain por adherir umas ás outras.

0 seu calice é tubuloso, adherente no ovario, repartido em cima em scis divisoes dispostas em duas ordens, tres das quaes interiores são maiores e em fórma de pétalas.

0 ovario tem tres lojas, é provido de um estylete e de um estigma de tres divisöes agudas.

0 fructo é geralmente uma baga trilocular, coroado pelos lobos do calice.

A planta mais util d'esta familia 6 o Aranaz, cujas bagas unidns formam um syncarpo, ovoide-agudo, elegantemente imbricado na superficie, cheio de uma substancia carnosa acidula, aromatica e doce, que o colloca no numero dos fructos de mesa mais estimados.

Abaeachi roxo. - Var. pyramidalis violacia macrocarpa, Dony. - Fam. idem. - A fructa é mais volumosa, tem ás vezes $41 / 2$ decimetros de comprimento, é cercada de muitos gamos (olhos); o eixo central é tăo tenro quanto a parte carnosa da fructa.

Abacachit de tingiv.-Bilbergia tinctoria, Mart. - Fam. idem. - E uma planta da ordem dos caroatís, que fornece uma tinta amarella, empregada na tinturaria.

Ahacachi vermelho. - Var. pyramidalis rubra, Dony. - Fam. idem. Esta é outra variedade cujos fructos tomse modificado. Todos elles sẵo comestiveis, sendo o branco o mais estimado pela sua docura e delicadeza aa polpa. Come-se em talhadas no estado natural com assucar ou com vinho, fazendo-se tambem d'elle um dôce de muito apreço.

Com o succo faz-se uma limonada agradavel, e que pela fermentação produz um vinho fortificante e agradabilissimo.
As folhas fornecem fios texteis que no commercio europeu é materia de algum consummo; entre nós já foi ensaiada essa industria pelo fallecido naturalista Dr. Arruda Camara.

Abacate.- Laurus persea, Linn.Persea gratissima, Gaertuer. - Fam. das Laurincas.-Planta cultivada de ha muito no Pará, Maranhão, e hoje em varias provincias do Imperio. Alguns escriptores dĩo-n'a como oriunda da America Meridional ; sua patria porém, 6 a Persia.

É um arbusto de mediana altura, ramoso, casca parda, folhas oblongas, alternas, luzidias, e um tanto estreitas, de cor verde pallida; suas flores nascem em feixes nas axilhas das folhas: são amarelladas e quasi sem cheiro; o fructo abacate de 1 a $1.1 / 2$ decimetro de comprimento mais ou menos, 6 de figura pyriforme, e de cor verde amarellada, na maturidade.
0 tegumento externo 6 membranoso; tenue e luzente; a massa é um pouco espessa, macia, aquosa, esverdinhada,
de pouco sabor. Tem uma semente grande no centro é é coberto por uma membrana parda, contendo uma amendoa carnosa e compacta.
A massa, desfeita com assucar, adquire um excellente sabor, e o mesmo succede quando se the ajunta limano, vinho ou sal. O lenho é branco e molle. A casca póde dar fios proprios para a cordoaria.

Propriedades mbdicas.-Póde ser empregada com vantagem contra a dysenteria em clysteres: \% de um caroço é sufficiente para dois pequenos clysteres. A amendoa diz-se ter propriedades aphrodisiacas tomada na dose de 4 grammos tres vezes por dia: não é prudente porém usar-se d'eates meios, que sǐo prejudiciaes em virtude da grande quantidade de tanino que contêm.

Caracteres da pamilia.- Esta familia, posto que pouco avultada, e umn das mais interessantes por causa do grande numero de productos aromaticos que fornece á pharmacia, á economin domestica cás artes.
Ella comprehende arvores ou arbustos, de folhas alternas, algumas vezes apparentemente oppostas, de ordinario espessa3, firmes, persistentes, aromaticas e pontuadas; estipulas nullas; flores hermaphroditas, monoicas, pertencentes a diécia, ou polygamas; periantho calicinal gamosepalo de quatro ou seis divisoes imbricadas; disco carnoso unido no fundo do perianthio; persistente, nugmentando muitas vezes com o fructo; estames perigynicos, inseridos em varias ordens na margem do disco, em numero quadruplo, triplo, duplo ou igual as divisбes do envoltorio; os flletes sū̃o livres, os interiores providos na base de duas glandulas pedicelladas, que são estames rudimentares; as antheras são unidas, de duas a quatro lojas que se abrem debaixo para cima por meio de valvulas ; ovario livre, formado de tres foliolos soldados, unilocular, não contendo mais que um ovulo pendente.
0 fructo é uma baga monospermica
acompanhada na base pela parte interna do perianthio que persiste.

A semente é invertida, coberta por um perisperma, de hilo transversal, de raphe dirigindo-se obliquamente para o tuberculo situado na extremidade opposta. Ella encerra um embryão sem perisperma, orthotropo; composto de duas grandes cotyledones carnosas e oleosas ; a radicula é muito curta, retrahida, e sobreposta ao germe.
A familia das Laurineas comprehende hoje mais de quarenta generos, a maior parte dos quaes foi primitivamente comprehendidas no genero laurus: taes siono, por exemplo, os generos Sassafras, Ocotea, Nectandra, Persea, Cimuamomun, Camphora.

## Ahagerui. - V. Guagerí.

Abaremo-temo. - Minosa cochliacarpus, Gomes.-Fam. das Leguminosas.Rsta arvore vegeta no Rio de Janeiro, é oriunda do paiz; seu porte 6 semelhante no de um Ingazeiro, suas propriedades analogas as do Barbatimão. À dóse é de 8 grammas para 450 grammas d'agua fervendo.

Caracteras da pamila. - Familia muito natural, na qual estão reunidas plantas herbaceas, arbustos e arvores muitas vezes de dimensöes collossaes.

Suas folhas sॉ̃o alternns, compostas, algumas vezes compostas, e n'este caso raras vezes os foliolos se mostram, e só fica o peciolo que se dilata, e forma uma especie de folha simples. Na base de cada uma d'ellas, existem duas estipulas muitas vezes persistentes.

As flores offerecem uma inflorescencia muito variada: geralmente sio hermaphroditas.
0 seu calice é muitas vezes um pouco tubuloso, de cinco dentes desiguaes, outras vezes de cinco divisóes mais ou menos profundas e desiguaes. No exterior do calice encontra-se uma ou mais bracteas,ou as vezes um involucro em fórma do calice.
A corolla, quealgumas vezes falta, com-
pJe-se de cinco pétalas, geralmente desigunes, das quaes uma superior, maior, que involve as outras e que se denomina estandarle, duas lateraes, chamadas azas, e duas inferiores, mais ou menos soldadas, formando a carena; outras vezes a corolla é formada de cinco pétalas iguaes.
Os estames são geralmente em numero de dez, nlgumas vezes mais numerosos. As mais das vezes seus filetes sūo diadelphos, raras vezes monndelphos ou inteiramente livres, perigynicos ou hypoginicos.

0 ovario é mais ou menos agudo na baze: em geral é alongado inequilatero, de uma só loja, contendo um ou mais ovulos unidos na sutura interna.
0 estylete é um pouco lateral, muitas vezes recurvado, terminado por um estigmn simples.

0 fructo é vagem ou legume.
As sementes são geralmente desprovidas d'endosperma.

## Abati-ilmbuliy.-V. Jatahy.

Abiegnas--Licoroleosoque, segundo Pison, exsuda de uma Cecropia, pertencente á tribu das Artocarpeas, (fructa de pão.) Goza da propriedade de apressar a cicatrisaçĩo das feridas.

Abio, elnrysophyllum.-Caimito, Liun.-Acras Cainel, Ruis.- Pam. das Sapotaceas. - Arbusto do paiz, das Antilhas e de Cayena, onde recebe este nome; o fructo é de 6 centimetros de comprimento; de ordinario arredondado, oblongo, amarello e ponteagudo; a casca fina, dura e viscosa, contem uma massa viscosa e branca, e caroços arredondados, que sũo escuros e lisos; come-se a fructa que é de gosto agradavel. Os Abios cultivados sino melhores e maiores do que os silvestres. Segundo Mart. Lucuma, Cainito Labatia reticulata.
Os fructos dizem ser empregados nas affecções pulmonares.

Caracterrs da familia. - Calice inferior, ñ̃o adherente ao ovario, dividido superiormente em quatro, cinco ou oito
lobos imbricados, persistentes; nlgumas vezes acompanhado de escamas exceriores; corolla hypoginica, gamopetala regular, dividida em tantos lóbos quantos tem o calice.

Estames de filamentos desiguaes, inclusos no tubo da corolla, umas vezes em numero duplo dos lobos ferteis; outras vezes em numero igual e oppostos aos lobos, porém separados por linguetas alternas que representam outros tantos filetes de estames estereis.

0 ovario é supero com varias lojas, contendo cada um a um ovulo fixo na parte superior ou inferior do angulo central.
As sementes são cobertas de um tegumento quasi osseo, excepto no hylo ou umbigo que é inferior ou lateral; as vezes muito grandes.

0 perisperma é carnoso ou oleoso, algumas vezes nullo. As Sapotaceas são arvores ou arbustos de succo lacteo, cujas folhas sto alternas, inteiras, coriaceas, penninerviadas, curtamente pecioladas, privadas de estipulas.
Existem e são cultivadas muitas d'ellas nos paizes intertropicaes, quer peli madeira, que em geral é muito dura, quer pelos fructos succulentos, que sũo muito estimados, ou pelas sementes oleosas, ou pelc succo lacteo, que fornece uma especie de borracha.

## Abobora d’agua. - Lagenaria.-

Fam. das Cucurbitaceas. - Planta originaria da Azia, cultivada em todo o Brasil; 6 herbacea e o fructo varia em comprimento de $\%$ a 1 metro.

É uma planta de caule regoado, pellos hispidos, folhas quasi redondas, patentes, de um verde claro, cobertas de pellos asperos; flores de pedunculos longos, sem cheiro, corolla campanulada, com cinco lobos; monoicas ou dioicas; 0 fructo 0 de cór verde, ainda quando maduro. Seu tegumento externo é crustaceo, mas nĩo rigido; tem internamente uma massa branca, aquosa, insipida e frouxa, deixando um espaço no centro do fructo, o qual 6 occupado por muitas sementes mais ou menos brancas.

Este fructo é usado para doce e para cozinhar-so com a carne, como verdura.
Quanto ás suas propriedades medicinaes, 6 refrigerante e antiphlogistica: applica-se em talhadas a polpa sobre a parte inflammada.

Caracteres da pamilia, - Grandes plantas herbaceas, muitas vezes voluveis, cobertas de pellos curtos e muito asperos.
Suas folhas saio alternas, pecioladas, com divisбes mais ou menos em forma de lóbos. Suas estipulas que sĩo simplices on ramosas, nascem no lado dos peciolos.
As flöres sañ em geral uni-sexuaes e monoicas; mui raramente hermaphroditas.
0 calice é gamosepalo: as flores femeas offerecem um tubo globuloso adherente ao ovario infero. Sua extremidade, mais ou menos campanulada e de cinco lóbos, ć confundida e intimamente soldada com a corolla, e d'ella so se distingue no apice dos lobos.
A corolla é formada de cinco petalas reunidas entre si no meio da extremidade calicinal, representando assim uma corolla gamopetala.
Os estames, em numero de cinco, teem seus filetes monadelphos ou reunidos em tres feixes, dous formados cada um de dous estames, e o terceiro de um so.
As antheras suro uniloculares, lineares, atravessadas em fórma de $0 s$ collocado horisontalmente, cujos ramos fossem muito approximados. Nas fiores femeas, a extremidade do ovario, que é supero acha-se coroado por um disco epigynico.

0 estylete é espesso, curto, terminado por tres estigmas espessos e muitas vezes bilobados: este ovario é de umn só loja nos dous generos Sicyos e Gronovia; contém um so ovulo pendente; mas em geral offerece tres trophospermas parietaes, triangulares, muito densos, contiguos uns aos outros por seus lados; preenchendo assim toda a cavidade do ovario, e dando inversío aos ovulos no seu ponto de origem sobre as membranns do ovario.

0 fructo carnoso e umbilicado no apice, é uma peponide (abobora).

As sementes no fructo maduro parecem espalhadas no meio de um tecido cellular filamentoso ou carnoso.
0 tegumento proprio é assís denso e cobre immedintamente um grande embryão homotropo desprovido de endosperma.

As propriedades da familin das Cucurbelaceas sino alimentares e purgativas.

Abobora amarella.-V. Gerimú.
Abobora carneira. - V. Cabaco amargoso.

## Abohorachiln.-Variedade da abo-

 bora menina.Ahobora Gerimui. - V. Gerimú.
Abobora do mato. - Nome com que geralmente sĩo conhecidas muitas Cucurbitaceas, bem como Taiuya, Guardião, etc.

## Abohora do mato. - Trianosper-

 ma ficifolia, Mart. - Fam. das Cucurbitaceas. - A raiz é um poderoso drastico empregado nas hydropesias e derramamentos.Dá-se em pó na dóse de 6 decigrammos a $11 / \not$ gramma e em cozimento na de 4 grammas d'agua.

Sendo a raiz fresca, duplica-se a dóse.

## Abobora do mato de Goyaz.

-Racomosa, Manso.-Fan. idem.-Esta planta, pequena e rasteira, tem as propriedades purgativas da Trianosperma. Synon Trianosperma glandulosa (Mart.) e Bryonia glandulosa (Pepig.)

## Abohora do mato de Minas. -

Wilbrandia drastica, Mart. - Fam. idem. -Esta especie tambem goza das mesmas propriedades.

Ahohora mentna. - Cucurbita pepo, Linn. - Cucurbila maxima, Duch.B o mesmo Gerimu; mas uma variedado monstruosa. Tem os mesmos usos, porém é mais insipida.

6
ABR

## ABR

A. corolla, que algumas vezes falta, é composta de quatro ou cinco petalas regularmente dispostas.

Os estames em geral são em grande numero e distinctos.

0 pistillo apresenta varins modificač̃es; umas vezes é formado de uma ou de mais carpellas inteiramente livres e distinctos, collocadas n'um calice tubuloso; outras vezes essas carpellas estĩo reunidas pelo lado exterior com o calice; ora estão assim soldadas, não só com o calice, mas entre si; ora estão reunidas n'uma especie de capitulo dentro de um receptaculo ou gynophoro. Cada uma d'essas carpellas é unilocular e contem um, dous ou mnior numero de ovulos, cuja posiçĩo é muito variavel.

0 estylete é sempre mais ou menos lateral, e o estigma simples.
0 fructo é extremamente polymorpho: umas vezes 6 uma verdadeira noz; outras vezes um pomo; ora é constituido por um ou mais akeníos, ora por uma ou mais capsulas dehiscentes, ora formando um capitulo sobre um gynophoro que torna-se carnudo.

As sementes teem seu embryño homotropo, desprovido de endosperma.

Abried do Parí. - Mammea americana, Linn.-Ram. das Gulliferas.-Arvore natural do Amazonas, das Antilhas e do Mexico.

É uma arvore de folhas oppostas e grandes, com os peciolos vermelhos e nervuras transversaes; suas flores são solitarias ou oppostas 2 a 2 ; são um tanto grandes, e as petalas têm muitas nervuras principalmente no centro; 0 fructo 6 carnoso e drupaceo internamente, com quatro sementes: come-se e ha tres especies d'este genero.

0 succo leitoso do caule e do fructo, misturado com agua e sal, ó util nas picadas de insectos e nas ulceras.

0 fructo bem maduro 6 agradavel, e a amendoa é anthelmintica.

Caracteres da famlia. - Esta familia compбe-se de arvores ou arbustos, algumas vezes parasitas, e. cheios de
,ilin composte do vegetaes Grade Cilin composta de vegetaes herbaccos, de arbustos, ou arvores, attingindo gran des dimensбes.

Suas folhas são alternas, simplices ou compostas, acompanhadas na baze de duns estipulas persistentes, algumas vezes soldadas com o peciolo.

As flores offerecem differentes modos de inflorescencin; compбem-se de um calice gamosepalo, de quatro ou cinco divisoes, algumas vezes acompanhado exteriormente de uma especie de involucro ou caliculo, que faz corpo com o calice, de modo que este parece ter oito ou dez lobos.
succos proprios, amarellos e resinosos. Suas folhas, oppostas, são coriaceas e persistentes.
Suas flores dispostas em cachos axilares, ou em paniculos terminnes, sío hermaphroditas ou unisexuaes e polygamicas.

Seu calice 6 persistente, formado de duas a seis sepalas redondas, muitas vezes coloridas.
A corolla é composta de quatro a dez petalas: os estames muito numerosos, raras vezes em numero definido, livres: o ovario é simples terminado por um estylete curto, que falta algumas vezes e que traz um estigma discoide e raiado ou de yarios lobos.
0 fructo é ora capsular, ora carnoso ou drupaceo, abrindo-se algumas vezes em valvulas, cujns extremidades, geralmente reintrantes, se fixam em uma placenta unica, ou em varias placentas espessas.
As sementes compбe-se de um embryão homotropo sem endosperma.

Absinthio.-V. Losna.
Abutua.-V. Bulua.
Acajaiba.-V. Cajweiro.
Aeaju-elea.- É a resina do Cajueiro, empregada no Norte pelos encadernadores, como excellente preservativo contra os insectos.

Propaiedades medicas.-Emprega-se contra a hemoptysis e mais affeccoces que reclamam substancias gommosas e levemente adstringentes.

Acajurama. - Fam. das Legumi' mosas.-E' uma planta do Pará, por este nome conhecida.

A casca é amarga e de cheiro nauseante.

Aeapú. - Audira Aubletii.- Ê uma arvore sylvestre do Pará, cujo lenho 6 negro mas algumas vezes com veios brancos; essa madeira é muito dura;
comparam-na em rigidez ao Páo-férro, tanto na marcineria como na construccĩo; é empregada em vigas para casas e em outros misteres.

Applidaçós medicinabs.- A casca é adstringente, segundo informaçסes que temos.

Acaricoha.-Hydrocotyle wnbellata, Linn. - Hydr. bonariensis, Lamark. Fam. das Ombelliferas. - 0 succo desta planta quando fresco em dóse forte 6 emetico, e em pequena é aperitivo e diuretico.

0 seu cheiro é agradavel e o sabor um tanto acre: a raiz é um poderoso desobstruente das visceras abdominaes; a agun destillada d'esta planta 6 empregada contra as sardas.

## Aeataya. - V. Herva de bicho.

Acayá ou Cajá, - Spondias ventrlosas, Mart. - Fam. das Terebinthaceas.A casca de seus ramos novos é empregada contra as ulceras da garganta, e contra as diarrhéns e blenorrhéas uretraes e palpebraes.
Os carocos pisados, na dóse de 4 grammas para 450 grammas de agua, em cozimento, são uteis á leucorrhéa.

Açafrão. - Crocus, salicus, Liun.Fam. das Iredaceas. - Esta planta é natural das Indias Orientaes e do Meio-dia da Europa. Arbusto de quasi um metro de altura, folhas roixendas e compridas; a fior e seus tegumentos são amarellos, purpurinos, e avermelhados. Quando secca tem grande consummo na Europa para a tinturaria; desprende de seus orgãos uma tinta amarella e um oleo voIntil. Póde cultivar-se no Brasil.

Na arte culinaria e nas confeitarias costuma-se empregar o açafrĩo para dar uma cor agradavel a muitas iguarias e confeiçöes.

Propriedades medicas, - 0 açafrão é empregado com muito proveito nas epilepsias e ainda como emmenogogo e


#### Abstract

8 AC̣A anti-spasmodico. A raiz é bom diuretico e digestivo. Em dóse forte produz embriaguez, somnolencia e delirio. Dá-se em infusão na dóse de uma gramma para 450 grammas d'agua, e em pó de uma a duas grammas; em tintura de umn a quatro grammas e em xarope de 15 a 30 grammas.


Caracteres da familia. - Vegetres herbaceos de bulbo carnoso, providos de folhas alternns, planas, eusiformes, muitas vezes disticas; fiorea envoltas em espathas; perinnthio tubuloso de seis divisסes profundas, dispostas em duas ordens; tres estames livres ou monadelphos; oppostos ás divisбes externas do perianthio e ligados na base; ovario infero com tres lojas multiovuladas; stylete simples terminado por tres estigmns em fórma de cornetas chatas, de margens franjadas, tomando muitas vezes uma apparencia petaloide ; fructo capsular de tres lojas, com tres valvulas septiferas.

Acafroeira de Perninmhuco. -Melasanthus tinctorius.- Fant. das Verbenaceas. - Arbusto de tronco esbranquicado, ramoso e quadrangular nas partes superiores; folhas oppostas, pequenas, ovaes e asperas; flores brancas, laciniadas nos bordos da corolla; aromaticas.

0 fructo é unn capsula com duas sementes chatas. Seccam-se os tubos das corollas, e depois de reduzidos a pó, serve este para dara cór amarella aos guisados.
Esta planta é exotica, e,cultivase ha muito no Brasil.

Sobre esta asa/rocira havin-se crido entre nós que fosse o Carthanius tinctorius, que é o acafrão bastardo do Egypto, mas nem ha semelhança nos caracteres da nossa planta com o genero Carthamus, que pertence a familia das Compostas, nem na facies da planta.

- Asafrāo bastardo é planta herbacea; a flor tem com effeito o tubo da corolla avermelhado ou nlaranjado. Dous principios immediatos compōe esta côr, o amarello é soluvel n'agua, e o vermelho


## ACA

soluvel tanto n'agua como no alcool; mas soluvel nos alcalis donde o precipitam os acidos.
A semente é oleosa e violentamente purgativa, convindo notar-se que não exerce esta acção sobre os papagaios, e é esta a razío porque lhe chamam grão. de papagaio. Sua patría é o Oriente e Meio-din da Europa.

Caractrres da familia. - Os vegethes comprehendidos n'esta familia apresentam mui grandes relaçes com as Labiadas. Aasim, o caule e os ramos, quando sĩo herbaceos, sĩo geralmente quadrangulares ; suns folhas oppostas, algumas vezes verticilladas, raras vezes alternas, umas vezes simples e inteiras ou talhndas, outras vezes compostas.
Suas fiores stuo completas, muitas vezes irregulares; o calice é tubuloso, persistente, de divisões iguaes ou desiguaes; a corolla é inseridn no receptaculo tubuloso, de extremidade quadri ou quinquefidn, as mais das rezes bilabiada.
Os estames acham-se inseridos no tubo da corolla, as mais das vezes em numero de quatro didynamos.
Ovario livre contendo ordinariamente quatro ovulos, em uma, duas ou tres lojas; estylete unico terminado por um estigma simples ou bifido, obliquo ou unilateral de duas lojas uni-ovuladas.
0 fructo é uma baga coberta de polpa succulenta, contendo um caroço de duas ou quatro lojas muitas vezes monospermas.
A semente compõe-se, além do tegumento proprio, de um endosperma muito delicado que encobre um embryão recto de radicula infera.

Açafroeira da India.- Curcuma longa, Linn. - Pan. das Amomaceas. Planta da India, de raiz bolbosa, esse bolbo é grande, oblongo palmado, de e0r alaranjado no interior; folhas longas, fidres brancas com mesclas amarelladas.

Caracteres da pamilia. - As Amomaceas suio plantas vivazes, de um as-
pecte
appr
raiz
as fo base algu:
As acom gas, ou p
pecto inteiramente particular, que as approxima um pouco das Orchidaceas : a raiz é muitas vezes tuberosa e carnosa ; as folhas simples são torminadas na sua base por uma bainha inteira ou fendidn, algumas vezes munida de ligula.
As flöres raramente solitarias, sino acompanhadas de bracteas bastante largas, o formnm em geral espigas espessas ou paniculas.

0 calice é duplo; o exterior, algumas vezes tubuloso e mais curto, é de tres divisбes iguaes; o interior tem seu limbo duplo, as tres divisões externas são em geral igunes; das tres internas, uma é maior e dissemelhante e fórma uma especie de labello; as duas lateraes são mais pequenas, e muitas vezes quasi abortadas.

Ha um só estame, cujo fllete é muitas vezes dilatado e como pétaloide. A anthera é de duas lojas, algumas vezes separadas e distinctas; 0 ovario é de tres lojas polyspermicas, o estylete simples terminado por um estigma concavo e em fórma de taç.

Na base do estylete achn-se um tuberculo bilobado, que póde ser considerado como formado de dois estames abortados.

0 fructo é uma capsula de tres lojas, abrindo-se em tres valvulas, cada uma das quaes traz uma divisão no meio da face interna.
As sementes algumas vezes acompnnhadas de um arillo, se compōem de um embrỹ̃o cylindrico situado em um endosperma farinnceo, e tendo a radicula voltada para o hilo.

Açafroelra da terra ou indi-gena.- V. Urucui.- ஜ́E por aquelle nome conhecida na Bahia.

## Achite. - V. Cad Tiguí.

Açolisa eavallos. - Luhea grandiRora, Mart. e Zucc.-Fam. das Tiliaceas.Arvore agreste. E conhecida em Minas Geraes e no Rio de Janeiro por este nome, tem grande altura, folhns um tanto grandes, obovaes e claras: flöres grandes, brancas ou rosadas.

0 fructo lenhoso, redondo, oblongo, compartido em cinco lojas, com sementes aladas.

A madeira d'esta arvore é empregada no Rio de Janciro para fazer coronhas de espingardas e palmilha para calcado. Florece em Fevereiro.

Propriedades medicas.- É empregada em friceçes contra os tumores arthriticos, e em clysteres combate a diarrhén.

Caracterars dA pamilia:-Sío arvores ou arbustos, um pequeno numero, plantas herbaceas. Tem folhas alternas, simples, acompanhadas na base de duas estipulas frageis.
As fóres sũo axiliares, pedunculadas, solitarins, ou diversamente grupadas.
0 calice é formado de quatro a cinco sepalas, approximadas, de preflorescencia valvular; a corolla tem igual numero de petalas, que faltam raramente, e são muitas vezes glandulosas em sua base.
Os estames sīo em grande numero, soltos e com antheras biloculares. Achnse muitas vezes em frente de cada petala uma glandula pedicellada.
0 ovario apresenta de duas a dez lojas, contendo cada uma diversos ovulos ligados por duas ordens á seu angulo interno.
0 estylete é simples, terminado por um estigma lobuloso.
0 fructo é uma capsula de varias lojas, contendo diversas sementes, e algumas vezes indehiscente, ou um nucleo carnoso monospermico por aborto.
As sementes contém um embryão vertical, ou algum tanto curvo em um endosperme carnoso.

## Açita cuvallos. - Tuhea panict-

 lata. Mart. e Zuce.-Fann. Idem.- Arvore silvestre de Minas-Geraes e das margens do Rio de S. Francisco. É de mediana altura, com a folhagem aloirada, folhas ovaes; as flores em cachos, menores que as da precedente, sito de cor rosada, ou branca.A casca d'esta especie é empregada
nos sertōes para cortir couros. Florece em Fevereiro.

Prophiedades mbdicas. $-\hat{E}$ adstringente e empregado nas hemorrhagias em banhos, injecçoes e em clysteres contra a dysenteria.

Acoita eavillos brancos.- V . Ivalingi.

Acucenn. - Amaryllis princeps, Vel. - Fam. das Amarillidaceas. - É uma fior graciosa, originaria do Brasil.

Caracteres da familia. - Planta de raiz bulbifera ou fibrosa, de folhas radicaes, de flores solitarias, as mais das vezes mui grandes ou dispostas em sertulas, ou umbrellas simplices envolvidas antes da anthese em espathas membranosas.
0 involucro 6 gamosepalo tubuloso, adherente pela base ao ovario, com seis divisoes igunes ou desiguaes.
Os estames em numero de seis, tem os filetes soltos ou reunidos por meio de uma membrana. .
O ovario é de tres lojas; o estylete simples, e o estigma de tres lobulos.
O fructo é uma capsula de tres lojas e de tres valvulas septiferas; algumas vezes é uma baga que por aborto só contém de uma a tres sementes. Estas, que offerecem com bastante frequencia um apendice carnoso ou caruncula cellulosa, contém em um endosperma carnoso um embryĩo cylindrico e homotropo.

Agoniada. - Plumeria lancifolia, Willd.-Fan.das Apocynaceas.-E uma arvore importante das provincias do sul, muito usada, principalmente como emmenagogo e anti-febril.

Agouteguepe. - V. Araruta.
Agrião. - Sisymbrium. Nasturlium, Liun.- Officinale, Duch.- Fam. das Crsciferas. - Herva cultivada, natural da Europa, geralmente conhecida por tal nome no Brasil; dá em terrenos humidos.

É uma pequena e delicada planta, cujo caule se estende á flor da terra, as folhas sũo serriadas, e na parto superior mais largas. Temnas summidades floresinhas brancas, miudas, que dĩo em resultado umas pequenas siliquas; desprende naturalmente suas sementes miudissimas de cor castanha. Usa-se em salada.

Propriedades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ estimulante e aconselhado nas affeccōes scorbuticas e molestias de pelle em tisana, ( 8 grammas para 450 grammas d'agua, tres vezes ao dia), e o xarope é sobretudo usado pela medicina popular; nas affecçũes do figado e pulmonares chronicas, e ainda contra a propria phtysica; na dóse de quatro a seis colhéres por dia: Contém notavel proporcão de iodo.

Caracteres da familia. - É uma das mais naturacs do reino vegetal, composta de plantas herbaceas ou algumas vezes subfructescentes, e que pela maior parte são oriundas da Europa.
As folhas sũo alternas, simples ou mnis ou menos profundamente cortadas.

As flores dispostas em espigas ou cachos simplices ou paniculados.

O calice é formado de quatro sepalas frageis, duns das quaes são algumas vezes concavas em sua base.
A corolla se compঠe de quatro petalas unguiculadas oppostas em criaz, d'onde The vem o nome de Cruciferas.

Os estames em numero de seis são tetradynamos, isto 6 , quatro maiores, approximados dois a dois, e dois mais curtos e oppostos. Na base dos estames existem duas ou quatro glandulas.
O ovario é mais ou menos alongado, com duas lojas separadas por uma falsa divisào. Cada loja contém um ou diversos ovulos unidos no bordo da divisũo membranosa, que nĭo é mais que um prolongamento dos dois trophospermas suturaes.
0 estylete 6 curto ou quasi nullo, e parece uma continuação da separação; elle termina em um estigma bilobado.

O fructo é uma siliqua ou uma ailicula
de forma variavel, indehiscente, ou que se abre por duns valvulas.
As sementes estr̃o pegadas em cada lado da separaçĩo. O embryăo é immediatamente coberto pelo tegumento proprio, e é mais ou menos curvo sobre si mesmo.

Agrião do Parí. - Spilanthes oleracea, Línn.-Fam. das Compostas.-Esta planta, indigena do Pará, 6 cultivada nn Europa de ha muito, debaixo do nome de Agrião do Pard́ os do Brasil. Elle 6 herbaceo de folhas oppostas, fiores em pequenos capitulos, amarellas e muito miudas.

Propriedades medicas. - É excitante, antiscorbutico, (infusīo, 8 grammas para 450 grammas d'agua). No Pará empregase como alimento, cozinhado e mesmo crú. (Fig. 1.)

Caracteres da pamilia.-Plantas herbaceas, por excepc̣̆̃o, arboreas; fiores em capitulos; receptaculo plano ou conico, ou mais ou menos espherico, sempre carnoso, guarnecido de diverso modo pela sua parte externa.
Calice gamosepalo, adherente: o limbo do calicé, chamado papus, umas vezes nullo ou reduzido a um bordo marginal, outras vezes escarioso, dentiado ou lobado, outras, e muito mais frequentemente, transformado em sedas ou pellos quer simples quer ramosos, ou plumosos, dispostos n'uma ou mais series.
Corolla inserida na parte superior do tubo do calice, gamopetala, dividida em cinco e menos vezes em tres, quatro ou dois lobulos; mas cada lobulo com duas nervuras quasi marginaes que parecem augmentar o numero das divisठes dn corolla: cinco estames, raras vezes abortados nas flores femeninas; filetes alternando com os lobos da corolla, soldados com ella na base, ordinariamente livres entre si, articulados comtudo na parte superior por uma especie de connectivo; antheras soldadas entre si fazendo uma especie de tubo dentro do qual passa o estigma, ovario com um só ovulo, es-
tilete simples nas fiores masculinas, dividido em dous lobulos; nas flores femininas e nas hermaphrod itas glandulas estigmaticas (verdadeiros estigmas) situadas em duns series na parte superior dos lobulos dos estyletes; pellos collectores em varios sentidos no alto do estylete das flores hermaphroditas.

0 fructo 6 um akenio terminado pelo papus.

Aguai. - $\dot{\mathrm{E}}$ uma arvore, dn qual se acredita provir o balsamo chamado Ca boreira, Caboreiba ou Cabureiciba.

Aguapé. - Villarsia nympheoides. Fam. das Nympheaceas. - Herva que nada sobre as aguas; folhas redondas 0 o fructo capsular.

As flöres d'esta planta sŭo brancas e aromnticas.

Os fructos sũo comestiveis.
Propriedades medicas. - Os banhos feitos com o cosimento d'esta planta são anti-hemorrhoidarios. E' tambem anaphrodisiaca.

Caracteres da pamilia.-Hervas com folhas oppostas, inteiras e sem estipulas; corolla regular, ordinariamente com cinco divisões comoo calice: prefloração imbricada; estames cinco, alternos com as divisóes da corolla; ovario livre, estilete inteiro ou fendido em dois; estigma simples ou bilobado; fructo capsular, unilocular, parecendo algumas vezes bilocular pela approximaçáo dos bordos das valvulas que se dobram.

Aguape. - Nymphea Nelunbo, Spl. -Nelumbium speciosum, Willd. - Fam. das Nympheaceas:- É uma especie aquatica, vegeta em Santa Cruz e nos pantanos de seus arrabaldes; suas flores brancas, seu fructo 6 uma noz.

Propaiedades medicas.-As folhas sĩo mui empregadas nas erysipelas e no chamado formigueiro.

Caracterestda famila. - Grandes o

## AGU

bellas plantas que fuctuam á superficie das aguas, c cuja haste forma uma raiz rastejante subterranea.

As folhas alternas inteiras são cordiformes ou orbiculares, sustentadas por mui compridos peciolos.

As flores são muito grandes, solitarias e sustentadas por compridissimos pedunculos cylindricos.

0 calice 6 formado de um numero variavel, e algumas vezes grandissimo de sepalas dispostas em varias ordena, de maneira a representar de algum modo um calice e umn corolla polypetalos.
Os estames sĩo numerosissimos, insertos em diversas ordens abaixo do ovario, ou sobre a membrana externa, que se achn nssim coberta pelos estames e pelas sepalas interiores, que não são provavelmente mais que estames transformados, o que prova a dilatação gradual dos filamentos, á medida que se observam mais exteriormente.
As antheras sũo introrsas e de duas lojas lineares.
0 ovario é livre e sessil, dividido interiormente em varias lojas por separaç̃es membranosas, sobre as pelliculas das quaes estão inseridos numerosos ovulos pendentes. 0 apice do ovario 6 cercado de tantos estigmes radiados quantas lojas tem o ovario. A reuniño d'estes estigmas fórma uma especie de disco que circumda o ovario.

0 fructo é indehiscente e carnoso interiormente, com varias lojas polyspermicas.
As sementes tem um tegumento espesso algumas vezes desenvolvido em fórma de reticulo, contendo um grosso endosperma farinaceo; embryão irregularmente globuloso ou napiforme, cuja radicula está voltada paira o hilo.

Aguarasinnha-nçú. - Tiaridium medicum? Pison.- Heleotropium indicum? Linn, - Pam. das Borragineas. - Esta herva, do porte da Crista de gallo, é natural da India e congenere do Fedegoso de Pernambuco.

Propriedades medicas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um bom
abstergente e modificativo das ulceras; tambem 6 applicada nas queimaduras.

Agraraponda. - $V$. Gervão ou Orgeoão.

Agura quia.-Solantm oleraceum, Dunal. - Fam. das Solanaceas.-Tambem é conhecida esta planta por Jequirioba. Podemos confrontar, mnis ou menos, esta planta com a Jurubeba.

Propaiedades medicas.-E calmante, applicada sobre as feridas das pernas e as rachas do bico do seio.

Aguará quiya-açu, - Solanum pterocaulum, Dun.- Fam. Idem.- Planta congenere da precedente.

Propribdades medicas.-E' emoliente, anodyna e diuretica, applicada em cataplasmas é util nas retenc̣̃es de urinas ; os fructos são uteis contra as dores de dentes.

## Aguaxima.-V. Periparoba.

Agulha do matto.-Clitoria linea-ris.-Fan. das Legwminosas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecida por este nome nas Alagòas, uma planta herbacea, trepadeira que alastra; vegeta pelas capoeiras; tem o caule cylindrico, delgado, as folhas em trinos, ovaes; as flores brances, com macula roixa, imitando uma borbolêta ; dá uma vagem estreita e recta, de cor escura, e que termina em ponta aguçada.

Agutiguepo oht.-Thalia genicutata, Linn.- Fam. dos Amomaceas.-Bsta planta é do porte do Merí e outras de igual genero. A raiz come-se assada.

Propriedades mbdicas.-Pisada em-prega-se em emplastro, como modificatica das ulceras.

Ahouni.-Cerbera Ahouai, Linn.Pam. das Apocynaceas. - Arvore do Brasil, de folhas leitosas, fructos redondos ou trigonos : as nozes d'esta planta servem
de ort digen de rui

Pro
toso
como
bera 2
produ enven

Car
nacea
-variad
vas 0 mente

As inteir: naes, nidas. gamos rollng muito appen nasce unem

Este livres, anther que vezes

As
pollen n'aque de ma estam. 6 term gland pollini
Dois umdis terno offerec numer tura ir
Os d em um mais cylind 0 fr duplo hiscen
de ornar os cinturdes que os nossos indigenas trazem, e agitadas fazem grande ruido.

Propriedades medicas. - 0 succo leitoso d'esta planta é um forte veneno, como tambem o de sua congenere Cerbera Thevetia. (Linn.) Em dóse pequena produz vomitos; deitando-se no rio envenena os peixes.

Caracteres da pamila. - As Apocynaceas apresentam um aspecto muito -variado. Sũo plantas herbaceas, arbustivas ou arvores muito altas, e geralmente leitosas.
As folhas sino simples, oppostas, e inteiras; as flôres axilares ou terminaes, solitarias ou diversamente reunidas. Em cada uma acha-se um calice gamosepalo, de cinco divisoes; umn corolla gamopetaln, regular, de uma fórma muito variada, offerecendo ás vezes cinco appendices petaloides, coneavos, que nascem da garganta da córolla, e se unem em parte com os estames.
Estes, em numero de cinco, são ora livres, ora reunidos pelos filetes e pelas antheras, e formam uma especie de tubo que cobre o pistillo e se pega muitas vezes no apice com o estigma.

As antheras são de duas lojas e o pollen que encerram é pulverulento n'aquellas cujos estames são livres, e de massas solidas n'aquellas em que os estamessão unidos; cada massa pollinica 6 terminadn em sua extremidade, por uma glandula, que se liga com a da massa pollinica ao lado da qual está collocada.

Dois ovarios livres, applicados sobre um disco hypogynico, presos pelo lado interno ou sómente pelo cimo ; cada um offerece uma loja que contém um grande numero de ovulos situados em sua sutura interna.

Os dois estyletes se soldam ás vezes em um so, e terminam em um estigma mais ou menos descoide, outras vezes cylindrico e truncado.
0 fructo é um folliculo simples ou duplo; raramente é carnoso e indeshiscente.

As sementes, unidas a um trophosperma sutural, săo nuas ou cercadas de um penacho sedoso; ellas contém em um endosperma carnoso ou corneo um embryão recto.

## Aipim. - V. Machaxera.

## Ajulatipita. - V. Jabetapitd.

Albaras. - Canna anguslifolia, Limn. - Fam. dos Anomaceas. - Planta que tem rhysoma; seu caule se eleva a uns 2 metros, as folhas largas, como as da bananciras são amplexi-caules, flores em cachos grandes e bonitas; o fructo de tres gomos, ericado de pontas asperas; sementes pretas esphericas.
As folhas são empregadas como vulnerarias, d'onde the vem o nome de Herva dos feridos, pelo qual é vulgarmente conhecida.
Os pretos comem a raiz d'esta planta, diz-se ser maturativa que faz suppurar tumores. Segundo Pison o nome de Albara pertence ao Imberi.

Aleaçaz bravo. - V. Boi gordo.
Alcaegaz da Europas. - Glycirrhiza glabra, Linn. e Spl. - Fam. das Leguninosas - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto europeo, cujas folhas sũo dispostas em palmas ovaes, dá flöres que são còr de rosa roixeada, em cachos; seu fructo 6 uma baga oblonga comprimida, contendo tres on seis sementes: deita uma raiz cylindrica, ennegrecida e amarella por dentro, tem sabor adocícado.

Propriedades medicas.-E' emolliente e diuretico, empregado nas molestias inflammntorias. Internamente em infusũo, ( 10 grammas para 1000 ditas d'agun.

Aleaguz de S. Ranio e ML-nus.-Piriondria dulsis, Marl.-Fam. idem. - Tem as virtudes do Alcagus oulgar.

Aleaẹz da terra. - Glycirrhita
americana.-Fam. idem.- Bsta especie é do paiz, mas só vegeta espontaneamente nas Catingas ou nos sertoes.
$\mathrm{F}^{\prime}$ um arbusto de 2 a 3 metros de elevaçio, mais ou menos; o tronco engrossa até 12 centimetros mais on menos de diametro, a casca esbranquiçada, os ramos como articulados de distancia om distancia, as folhas em palmas pequenas, o fructo é uma vagem. A raiz é semelhante ao da Europa no aspecto, cor e gosto. (Fig. 2).

## Propriedades medicas.-Idem.

Aleanforeira. - Croton perdicipes, St. Hilaire. - Croton antysyphiliticus, Mart.-Fam. das Euphorbiaceas.-Arvore de, Minas Geraes.

Propriedades medicas. - E' empregada como diuretica, antisyphilitica, e contra as mordeduras de cobra.
As folhas seccas e pulverisadas poemse nas feridas e as fazem cicatrizar, e a cataplasma feita das folhas frescas é de proveito nos bubJes e tumores brancos.

Aleornoeo. - Bondichia major, Mart. - Fam. das Leguninosas. - Arvore do paiz, de folhagem miuda e de flores azuladas, tem por fructo um legume com duas ou mais sementes.

Propribdades medicas. - A casca d'esta arvore é um pouco amarga e adstringente, empregada no rheumatismo syphilitico e nas hydropesias.

Aleertm bravo.- Ilypericum laxiusculum, St. Hil. - Ram. das Hyperi-caceas.-Planta agreste do Brasil, conhecida em S. Paulo, Minas Geraes e Rio Grande do Sul pelo mesmo nome.
E' uma planta de flores em cachos dispostos nas summidades dos ramos, de folhas ensiformes.

Propriedades medicas.-Emprega-se contra as mordeduras das cobras, 0 cosimento d'estas folhas.

Caracteres da pamila. - Plantas herbaceas, arbustos ou arvores muitas vezes resinosas cheios de glandulas transparentes, tendo folhas oppostas, rarissimas vezes alternas, simples, fiores axillares ou terminaes, diversamente grupadas.
0 calice é de quatro ou cinco divisões mui profundas, um pouco desigunes; a corolla se compбe de quatro a cinco petalas, enroladas em espiral antes de sua evolução.

Os estames sio muito numerosos; reunidos om varios feixes pela base dos filetes, algumas vezes monadelphos ou livres.
0 ovario é livre, globuloso, sobreposto por diversos estyletes, ás vezes unidós e soldados em um so: offerece tantas lojas polyspermicas quantos estyletes. 0 fructo é uma capsula, ou uma baga de lojas polyspermicas. No primeiro caso, ella se abre em tantas valvulas, adherentes por suas extremidades dos repartimentos, quantas lojas tem.
As sementes numerosissimas e mui pequenas, contém um embryão homotropo sem endosperma.

Aleerim do Campo. - Lantana microphylla, Mart.-Fam. das Verbena-cias.-Esta planta, do porte do Camará, é empregada nos mesmos casos em que é empregado o Chí de Frade.

Alecrim de jardim. - Rosmarinus officinalis Linn.-Fam. das Labiadas. -Planta indigena da Europa, acclimada ha muito no Brasil; cresce de 1 a 2 metros em terreno apropriado; suas hastes sio lenhosas, as folhas estreitas, com as bordas voltadas para dentro, verde-escuras e approximadas.

As fiores axillares e pequenas, cor de lyrio, e labiadas: os fructos sĩo pequenas capsulas.
Esta planta aromatica 6 medicinal. Ella presta-se a perfurmar roupas, quartos e habitações empestadas de miasmas maleficos; serve nos defumadores domesticos, e como ornamento dos altares, etc., etc.

## catarrh

 muitas ndulas postas, flores tegruivisōes guaes; cinco tes de
## arosos,

 baso elphos eposto unidos tantas yletes. a baga o caso, adheos ree mui homoPropaibdades madicas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ excitante, aromatico e applicado em friccóes; o seu oleo é empregado em varias preparações pharmaceuticas: entra na composição do vinagre dos sete ladroes, da agua da Rainha da Hungria e da Agun de Colonia, etc.

Caracteras da pammia.-As Labiadas formam uma das familias mais naturaes do reino vegetal; sũo plantas herbaceas ou arbustivas, cujo caule 66 quadrangular, com folhas simples e oppostas.
As flores são grupadas nas axillas das folhas, em espigas ou cachos ramosos.
O calice é gamosépalo, tubuloso, de cinco dentes desiguaes.

A corolla gamopetala, tubulosa e irregular, 6 bilabinda.
Os estames sũo em numero de quatro e didynamos; fis vezes os dois mais curtos abortam.
0 ovario, applicado sobre um disco lypogynico, é profundamente quadrilobado, muito deprimido no centro, d'onde nasce um estylete simples no qual se sobrepõe um estigma bifido; cortado transversalmente, o ovario offerece quatro lojas contendo cada uma d'ellas um ovulo erecto.
0 fructo se compore de quatro akenios monospermicos encerrados no interior do calice que é persistente.
A semente contém um endosperma carnoso, algumas vezes muito delgado.
Aleerim do matto.-Baccharis
sylvestris.- Fam. das Compostas.
Propriedades medicas. - Esta planta É aromatica e uzada em banhos como excitante, nos rheumatismos, e nos catarrhos, em infusĩo.

Aleerim da praia de Pernambueo. - Schinus arenaria. - Pam. das Cyperaceas. Pequena planta que vegeta nas areias da praia, eleva seu caule a $2 \%$ decimetros: é muito ornada de folhas estreitas, luzentes, em cujas pontas tem um aculeo picante; dá
as flöres em uma espiga densa e branca; seus fructos săo pequeas caryopses. Florece no verão e conserva-se sempre vicoso.

Propribdades medicas. - E' recommendada a infusão em banhos contra as affecç̃es rheumaticas.

Caracteres da pamila. - Vegetaes herbaceos crescendo em geral nos lugares humidos, of margem das aguas.

0 caule é ordinariamente triangular, com alguns nós ou sem elles.

As folhas sū̃o invaginantes, e a bainha é inteira e não fendida, as mais das vezes guarnecidas no orificio de uma orlazinha membranosa chamada ligula.
As fiores formam espiguetas escamosas, compostas de um numero variavel de flores; cada flor consta de uma só escama, na axilla da qual geralmente se acham tres estames, um pistillo formado de um ovario unilocular e monospermico, terminado por um estylete simples em sua base, trazendo em geral tres estigmas filiformes e felpudos.
Os estames tem o filete capillar; a anthera 6 terminada em ponta no apice cume, bifido sómente na base.
0 fructo 6 um akenio globuloso comprimido ou triangular.
0 embryão é pequeno, collocado em direcçío à base d'um endosperma farinaceo que o cobre por uma membrana muito delgada.

Alecrim du praia (de Santa Catharina). - Polygala. - Fam. das Polygalaceas. - Esta planta differe da de Pernambuco, é porém a mesma do Rio de Janeiro.
Herva de 3 a 6 decimetros de altura, folhas estreitas, carnosas, de cor verde azulado; a inflorescencia se faz no fastigio do caule.
Vegeta á beira mar; o fructo tem a fórma de um coraçĩo.

Propribdades medicas. - Raizes e folhas amargas, tonicas e adstringentes.

Caractrres da pamma. - Plantas herbáceas, ou arbustivas, de folhas alternas, simples e inteiras, de flöres solitarias, axillares ou em espigas. Cadn uma se compбe de um calice de quatro a cinco sépalas, imbricadas lateralmente antes do desabrochar da flor, e duas das quaes, algumas vezes mnis internas, sĩo petaloides e coloridas.

A corolla $e$ formada de duas a cinco petalns, umas vezes distinctas outras vezes reunidas por meio dos filetes estrminaes, que formam um tubo fendido de um lado.

Os estames, geralmente em numero de oito, ș̃o monadelphos; seu androphoro 6 dividido superiormente em duas phalanges, cada uma com quatro antheras uniloculares, e abrindo-se em geral pelo apice. Mui raras vezes os estames são em numero de dois a quatro, e livres.

0 ovario 6 as vezes acompanhado em sua base de um disco hypogynico e unilateral, ou formado de dois appendices lateraes e laminosos; offerece dois, mui raramente um só ovulo.
0 estylete é comprido, ordinariamente curvo, com estigma concavo, bilobado ou unilateral.
O fructo é uma capsula ou uma drupa. No primeiro caso, $夭$ de duns lojas monospermicas, e se abre em duas valvulas septiféras; no segundo caso, 6 unilocular, monospermico e indehiscente.
As sementes sĩo pendentes, geralmente acompanhadas de uma especie de caruncula ou de arillo de fórma variada.
0 embryĩo 6 ora collocado em um endosperma carnoso, e ora desprovido de endosperma.

Alecrimi de S. José.-Portulaca lanuginosa.- Fam. das Portulacaceas. Herva pequena, conhecida por este nome em Alagõas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ rasteira, com folhas miudas, carnosas, dispostas em cruz; as flores săo roixa3, pequenas e caducas.

0 fructo ê uma capsula polysfermica e a planta serve de ornamento nos jardins.

Foi achada no telhado da igreja de
S. José da Coróa Grande de Pernambuco, d'onde se origina seu nome segundo a voz popular.

Cabactrres da faymila.-Plantas herbaceas, raras vezes arbustivas, tendo folhns oppostas, algumas vezes alternas, espessas e carnosas, sem estipulas; flores geralmente terminaes.
0 calice é em geral formado de duas sepalas mais ou menos soldadas tor-nando-se elle por isso tubulado na base.
A corolla se compõe de cinco petalas livres, ou ligeiramente unidas entre si.
Os estames são do mesmo numero que as petalas inseridos em sun base, e lhes sũo oppostos; raramento são mais numerosos.

O ovario é livre ou quasi semi-infero, com uma so loja, contendo um numero variavel de ovulos, nascendo immedintamente do fundo da loja, ou presos a um trophosperma central.
0 estylete 6 simples terminado por tres ou cinco estigmas filiformes.

0 fructo é uma capsula unilocular, encerrando tres ou varias sementes, e abrindo-se quer em tres, quer em duas valvulas sobrepostas.
As sementes debaixo de seu tegumento proprio, incluem um embryĩo cylindrico que é enrolado em um endosperma farinaceo.

Aleerim da serra on de Ta-boleiro.-Dichiptera aromatica.-Fam. das Acanthaceas.-E um arbustosinho que vegata nos taboleiros e nas Ca tingas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de pouca elevaç斤̃o, tem o caule delgado, cylindrico; folhas pequenas, crespas, aromaticas, ovaes, em feixes e pelludas; flores axillares; folhas, pequenas á semelhanẹ das do alecrim de jardim; o fructo é uma pequena capsula.

Propriedades atedicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ aromatica ; applicada no rheumatismo, em banhos.

Caracterazs de pammia. - São hervas
ou arbustos, de folhas oppostas, de flores dispostas om espigas, acompanhadas de bracteas em sua base.

0 calice é gamosépalo, de quatro ou cinco divisбes, regulares ou irregulares.
A corolla é gamopetala, irregular, ordinariamente bilabiada, os estames em numero de dois ou quatro, são didynamos.

0 ovario $e$ de duas lojas que contem dois ou maior numero de ovulos; elle © applicado sobre um disco hypogynico annullar.

0 estylete é simples, terminado em estigma bilobado.

0 fructo é uma capsula de duas lojas, algumas vezes monospermicos, abrindo-se com elasticidade em duns valvulas, que levam comsigo cada uma metade do septo.

As sementes são em garal sustentadas por um podosperma filiforme e seu embryão, collocado immediatamente debaixo do tegumento proprio, é desprovido de endosperma e tem geralmente a radicula voltada para o lado do hilo.

Alface. - Lactuca salioa, Lim, Fam. das Compostas. - Planta herbacea, annual, cuja caule ergue-se com folhas grandes de verde claro obovaes e oblongas; as flores são amarelladas e em cachos, e formão um capitulo de pellos macios e brancos, que voão com o vento.
Esta planta, cuja patria ignoro, é cultivada em todas as hortas, sendo do mais trivial conhecimento entre nós.

Propriedades medicas. - A agua da alface é frequentemente usada na medicina como antispasmodico.

Alface de cordelro. - Heroa Benta.

Alfavaen brava. $-E^{\prime \prime}$ a Jaborandi no Pard.

Alfavaen do campo.- Occimu incannecens, Mart.-Fam. das Labiadas.

Propriedades medicas.-E' sudorifica, aromatica e empregada nos mesmos casos do Jaborandi. Faz-se com ella um xarope bom para o tratamento da coqueluche na dose de 30 a 40 grammas por dia.
As folhas fritas emoleo e postas nas verilhas e sobre o pubis, são uteis na ischurin. (Fig. 3.)

Alfavaca de cheiro. - Occimun incanum. Occimuн fuminense. Vell.-Kam. das Labiadas.-Esta planta é por este nome conhecida em Pernambuco, e na Bahia por Santa Maria. Sua altura regula de 6 a 8 decimetros; folhas oppostas ovaes e serriadas; flores em espigas densas, pequenas, brancas, tocadas de roixo; o fructo é uma pequena capsula preta.
Applicam-n'a raramente como adubo.
Propriedades medicas. - E aromatica, emprega-se em banhos nos rheumatismos.
As sementes applicadas ios olhos, que tem argueiros, attrahem-nos a si, e facilitam a extracceão.

Alfavaca de cobra. - Monnieria trifolia Aubl. - Fam. das Rulaceas. Esta herva em Pernambuco é conhecida por este nome, mas em outras partes do Brasil por Jaborandi.
Pequena herva ramosa, suas folhas trifolioladas, florinhas brancas, miudas, formam um froco de folhinhas no cimo, um tanto pelludas, e tem aroma, quando submettidas a compressão.

0 fructo 6 umn capsulasinha palheosa.
Propribdabes medicas. - A raiz além de outros prestimos é muito util, na diabetis; emprega-se o decocto como sudorifico e diuretico. Tambem aproveita nas inflamações de olhos.

Caractrres da familia. - Grande familia composta de arvores, de arbustos ou de plantas herbaceas tendo folhas oppostas ou alternas commummente cheias de pontos translucidos, com ou sem estipulas : fiores geral-
mente hermaphroditas; mui raras vezes unisexuaes; um calice de tres a cinco sépnlas, unidas pela base; corolla de cinco petalas, algumas vezes soldadas, raramente nulla.

Cinco ou dez estames, alguns dos quaes abortam ás vezes e offerecem fórmas variadas.

0 ovario compoe-se de tres a cinco carpellas, e formando outras tantas arestas mais ou menos salientes.
Cada loja contém quasi sempre dois, raramente um so, ou grande numero de ovulos inseridos em seu angulo interno, e n'elle formando duas ordens.

Os estyletes sũo livres ou soldados. Essas carpellas acham-se om geral applicadas sobre um disco hypoginico mais ou menos saliente, e algumas vezes formam por sua reunião, um ovario gynobasico, cujo estyleto parece nascer de uma depressióo muito profunda e contral.

0 fructo 6 ora simples, formando uma capsula; que se abre em tantas yalvulas septiferas, quantas lojas tem, ora, e as mais das vezes, separa-se em outras tantas cocas ou carpellas, quasi constantemente monospermicas, indehiscentes $e$ as vezes ligeiramente carnosas ou seccas, e abrindo-se om duas valvulas incompletas.

As sementes cujo tegumento proprio É muitas vezes crustaceo, se compõem de um endosperma carnoso ou de consistencia cornen, contando um embryão de radicula superior, raras vezes virada para o hilo que é lateral; em alguns easos o embryũo é desprovido de endosperma.

AIfavaen sylvestre. - Occimum syleestre.-Fam. das Labiadas.-V. Atfavaca de cheiro.

Affazema de enboclo. - Hyssopus cryspapylla. - Fan. das Labiadas.E um dos nomes porque no norte das Alagoas esta planta 6 conhecida. Tambem a chamam Sambaild.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que cresce at 2 metros, pouco mais ou menos.

Propribdades medicas.-Com o succo d'ella curam-se belidas da cornea; a decocão das folhas serve para modificar as dôres de dentes.

Alfazema da Europa. - Lavandula spicata. Linn. - Fam. idem. - Planta cultivada no Brasil, natural do Meio Dia da Europa, mas conhecida geralmente entre nós.
E' uma herva de caule estriado, mui esgalhado; as flöres arrumadas em circulos, e violaceas amarellas; toda a planta é aromatica; a folkngem miuda e os frutinhos sío a semelhanç do cuminho com oqual tem affinidade fnmiliar.

Ella contém um olco volatil, muito usado nas perfumarias.

Propriedades medicas. - E' excitanto, empregada principalmente em banhos.

Alfazema da terra ou do matto. - Hoslumdia Alfacoma. - Fam. das Labiadas. - E' um sub arbustosinho esgalhado, de caule quadrado; vegeta não só nos mattos, como tambem nos taboleiros e nas vargeas; folhas aromaticas, miudas e oppostas; flores em cachos formando uma espiga pyramidal, abastecida de pevides palheosas e miudissimns, de cor roixo violeta; o fructo 6 excessivamente pequeno.

Propriedades medicas. - Serve para banhos aromaticos.

Alga.-Alga. - Fam. das Hydrophytas. - As algas sĩ̃o plantas que crescem ordinariamente nos lugares humidos, sobre tudo nas aguas doce e salgada. Algumas sĩo compostas de vesiculas isoladas, constituindo cada uma um individuo isolado e completo. Outras apre-sentam-se debaixo da forma de utriculos reunidos, enfiados como as contas de um rosario, e encerradas n'uma especie de membrana gelatiniforme amorpha.
Outras ainda sũo filamentos simples on ramosos, continuos ou articulados, lategos variados na fórma, consistencia
e côr ou expansб̃es membranosas já simples, jálobadas.
Algumas têm na base uma especie de pé ramificado como umn raiz, outras apresentam orgãos repartidos por um caule simples ou ramificado, com folhas alternas. Todas as algas sino formadas de utriculos.

Os orgĩos da reproduccĩo sio variados; ora sũo pouco distinctos e constituidos por corpusculos reproductores, ora os esporulos sũo contidos nos esporidios, especies de utriculos reunidos em grande numero em conceptaculos ocos ou salientes.

Os esporulos de certas algas quando sahem dos esporidios, executam movimentos rapidos e variados ; 6 a transicão da serie animal que acaba nos infusorios, em que se observam movimentos analogos, para a serie vegetal, que começa com estas plantas.
A ordem das algas cra antigamente dividida em duas tribus; uma d'ellas formada pelas algas, que crescem na agua salgada e que se denominam fucus, ou varechs: a outra formada pelas que vegetam n'agua dóce e chamadas confervas.

A alga vesiculosa, bodelha, sargaco ou botilhão vesiculoso ou carvalinho do mar (Fucus vesiculosus.) Esta planta adhere aos rochedos por um curto pediculo, que se alarga cm uma fronde plana, forquilhosa com nervuras dorsaes, provida de vesiculas distribuidas por par.
Todas as algas contem em seus tecidos soda e iodo; aproveitam-se por isso para d'ellas extrahir estas substancias. As que o mar arroja em abundancia sobre a terra, empregam-se em adubar as terras.
Algumas especies sŭo vermifugas, outras são applicadas nas escrophulas, outras em que existe um principio nutritivo, servem de alimento. As confervas que vegetam n'agua doce nũo tem applicação conhecidn.

Algodĩo. - Gossypium, Linn.- Fam. das Maloaceas. - As folhàs sũo alternas, pecioladas, cordiformes, palmati-
nerviadas, tri ou quinquelobadas, sendo os lobos agudos.
As flores sũo grandes, vistosas em formn de taça de cinco lobulos, e notaveis por sua corolla de bella cor amarella ou avermelhada.
Os fructos que vulgarmente sũo chamados maçŭs, tem a fórma de uma capsula ovoide de vertice ponteagudo, abrindo-se no termo de seu amadurecimento em 3 ou 4 valvas (depiscencir loculicida) ; cada fructo 6 dividido interiormente em 3 ou 4 compartimentos (lojas) por outras tantns folhetas (septos), e cada compartimento ou loja contem 3 a 7 sementes pretas, ovoides, envolvidas por um froco de filamentos, mais ou menos longos, muj finos, de cor branca ou arruivaseada.
Estes frocos de filamentos têm por origem uma formação de pellos, emanados do episperma ou tegumento proprio da semente. e constituem a substancia textil conhecida pelo nome de algodĩo.

0 algodão 6 esta porç̃o filamentosa da semente do algodoeiro; de todas as substancias vegetaes de utilidade para a industria, o algodĩo 6 incontestavelmente o que occupa primeiro lugar.
Se o trigo faz a base da alimentaç̃̃o dos animaes, 0 algodão faz a base do trajar.

0 algodociro é cultivado em todo o Brasil; o de Pernambuco era o mais estimado nas fabricas de Inglaterra, e mais paizes manufactureiros. nĩo só pela sua qualidade, finura e tenacidade dos fios, como principalmento pelo lustre e brilho que possuia.

Estes predicados the davam muito merecimento, e valor superior a todos os algodбes importados.

Concorreram para o descredito d'este nosso producto os agricultores, pois so attenderam á quantidade na producçũo e desprezaram a principal condic̃̃o: a qualidade. D'isto resultou o deixar de ser procurado nos mercados de seu consumo e ser vendido por inferior preço.

Outras occurrencias se deram para que o algodão do Brasil degenerasse:
a exportaçio annual dos Estados Unidos, que foi enorme em consequencia de vender-se alli o algodĩo por preço muito mais baixo do que o do Brasil, que chegou a vender-se a $5 \$ 000$ 16 kilgr.

Os ultimos acontecimentos dos Estados Unidos paralysaram por alguns annos as consideraveis remessas que d'alli se faziam de algodũo para os mercados d'Eurupa; o do Brasil encontrou, pois, novamente um preço extraordinario, visto como chegou a venderse por 32\$000 16 kilgr .
0 algodão de Pernambuco tem sido apreciado por sua boa qualidade e ó de esperar que brevemente tonhamos de concorrer sem desvantagem de especie alguma nos mercados d'Europa, e isto porque os nossos agricultores tratam de aperfeicoar todos os dins a cultura e os processos de preparação e o acondicionamento de seu producto.

Cumpre ao nosso governo concorrer quanto estiver a seu alcance para a abertura de boas estradas que facilitem os transportes d'este producto, porque os terrenos apropriados no plantio do nlgodĩo de Pernambuco distam muitas dezenas de leguas da cidade do Recife.

Os algodociros sĩo geralmente arbustos mais ou menos altos e podem distinguir-se em duas classes extremas quanto á altura, isto 6 em algodoeiros arborescentes e em algodoeiros herbaceos.

A historia botanica dos algodoairos apezar dos excellentes trabalhos de Parlatore ainda nŭo é completamente conhecida, podendo fazer-se em geral a mesma observaçío relativamente aos outros vegetaes uteis submettidos a uma longa e cuidadosa cultura.

Não se conhecem com toda a precisão as differentes especies de algodoeiros actualmente cultivados em muitos paizes, nem tão pouco de modo exacto o paiz natal de cada especie ou variedade; póde-se dizer um geral que este yegetal cresce naturalmente nos paizes quentes; mas conseguiram acelima-lo em muitos paizes temperados, de modo
que a distribuic̣̃̃o geographica do algodoeiro é hoje muito extensa.
Não sómente elle cresce nos paizes tropicaes de ambos os hemispherios, como tambem em regiбes onde a temperatura desce abaixo de 13 a $14^{\circ}$. Reaumur ou 60 a $84^{\circ}$ Fahr.
Todnvia ha certos paizes onde as circumstancias climaticas temperando os rigores do inverno, pormittem a cultura do algodoeiro, como acontece na Crimea.

0 limite da vegetaç̃o do algodociro na Europa é o $45^{\circ}$ de latitude norte, e como se sabe, elle é cultivado em alguns pontos da Hespanha, e da Sicilia, ete.
Na Asia cultivam-no até Astracam, na China, e no Japão até $41^{\circ}$ de latitude norte; na America do Norte até uma latitude norte igual, e na parte meridional do continente americano até $30^{\circ}$ de latitude sul no litoral oriental, e 'até $33^{\circ}$ nas costas occidentaes.
As diversas especies de algodociros estrio distribuidas em toda a Asia, no Cabo da Boa-Esperança no Senegal, nas costas de Guiné, na Abyssinin, nas margens do Niger, do Gambia e do Zembere, em Serra Leoa e nas Ilhas do Cabo Verde, na Syria, no Egypto, em torno do Mediterranco, na Hespanha, na Sicilia, no Brasil, na Columbia, nas Guyannas, Antilhas, em muitos Estados da União Norte Americana, taes como Virginia, Luisiana, Georgia, as Carolinas, Alabama, Mariland, Delaware, e finalmente nas ilhas do Oceano Indico.
0 continente e as ilhas da Asia podem ser considerados como a patria do maior numero de especies e variedades do genero Gossypium.

A China, as Grandes Indias, 0 im perio do Mogol, os reinos de Siam e Pegu, Bengala, etc., ainda produzem hoje immensas quantidades de algodão. 0 algodociro cresce igualmente na Persia, Arabia, Syria, Palestina, Asia menor, Anatolia, Alepo, Smyrna, etc.
Sabe-se com toda a certeza que o algodoeiro foi cultivado desde tempos
immemorines na Persin, na Arabia e no Egypto.

Herodoto diz que os habitantes da India já de muitos seculos faziam uso dos tecidos de algodĩo.
Arriano confirma a narraçũo do pae da historin e menciona o nome indico do algodociro, que e Taka.

No tempo de Strabão, isto é, quatro seculos e meio depois de Herodoto, o algodociro jú cra cultivado na entrada do Golpho Persico.

Meio seculo mais tarde, Plinio nos diz que esta planta, denominada gossypion ou xylon, era conhecidn no alto Egypto e na Arabia; Theophrasto citava entre as producçóes da ilha de Taylor, no Golpho Persico, uma planta que pela sua descripçio e o proprio algodociro.

Se os gregos e os romanos não se apropriaram de uma planta preciosa que encontraram nos paizes conquistados pelas suas armas, isso foi devido a que esses povos pouco industriosos e pouco versados nas sciencins naturaes, desdenharam enriquecer os seus respectivos paizes com uma producceño que lhes offerecia a via do commercio, ou por pensarem que o algodociro sendo uma planta exotica, ñ̃o era susceptivel de ser cultivado em climas menos quentes do que aqueles onde o acharam.

Os arabes, pelo contrario, com menos gosto da litteratura e das bellas artes, excederam aos gregos na arte agricola, e pelo menos, igualaram aos romanos.
Como quer que seja, os monumentos da historia, os factos e as provas ainda existentes attestam que esses povos, hoje trio atrazados, melhoraram a cultura na Europa, e introduziram em toda a parte, aonde chegaram, muitas producções exoticas até entĩo desconhecidas.

0 commercio dos tecidos de algodão remonta igualmente a epocha mui antiga.

Arriano no seu periplo do mar de Erythréa, refere que os arabes traziam algodão da India até Adulea no mar Ver-
melho; que Baygara (hoje Baroche) era - centro desse commercio.

Masalia (Masulipatum) possuià entāo, segundo esse autor, as mais afamadas fabricas e as casas de Bengala gozavam então da mesma reputacĩo que hoje.
Foi sómente no principio da éra christã que o commercio dos tecidos de algodão se estendeu do Oriente para a Grecia e o Imperio Romano.
No decimo terceiro seculo o Turkestan, fazia com a Criméa e a Russia um commercio activo em tecidos d'algodão, e na Armenia se fabricaram esses tecidos, cuja materia prima vinha da Persia.

0 algodoeiro foi introduzido na China pouco mais ou menos em 1368, epocha da invasão tartara, nũo obstante a viva opposição dos operarios da lã e da seda.
Deve-se á invasĩo musulmana a cultura do algodociro na Africa, e a fabricaç̃o dos tecidos de algodño.
Sabe-se que no decimo tercairo seculo existiam florescentes fabricas de tecidos de algodão om Fez e Marrocos, e que no fim do decimo sexto se importaram em Londres varios artefactos de algodĩo fabricados em Benin.
Finalmente as fazendas de algodĩo que servem para vestir as nacoes da Africa central sĩo frabricadas alli mesmo.
Naio obstante as asserçũes contrarias, se dermos credito ao historiador Solis, os habitantes da America já usavam de fazendas de algodão antes da conquista, e elle cita os presentes enviados ao Rei de Hespanha, mantos, lenços, tapetes, etc., de algodío.
Parece que em alguns pontos do Brasil, essa industria já era conhecida muito anteriormente a descoberta.

A introduccĩo do algodoeiro ma $\mathrm{Eu}-$ ropa remonta ao nono seculo, e sua cultura foi devida á invasão dos sarracenos na Hespanha. Os primeiros algodoeiros que se viram na Europa, foram cultivados nas planicies de Valencia. Cordova, Sevilha e Granada foram celebres pelas suas fabricas de algodão no decimo quarto seculo, e Barcelona já era conhecida no commercio como

## ALG

exportadora de fazendas de algodĩo desde o decimo terceiro.
Os mouros não somente introduziram a cultura d'essa util planta, como ensinaram os meios de fabricar os seus diversos productos entre os quaes o do papel de algodão, cuja fabricacĩo elles haviam aprendido em Samarcanda na setimo seculo.
No decimo quarto já se fabricavam tecidos de algodĩo na Italin, e pen-sa-se que foi na mesma epocha que os turcos importaram essa arte na Albania e na Macedonin.
Veneza e Milão exerceram essa industrin e foram celebres pela fabricacīo de fazendas mui solidas com o algodno importado da Syria e da Asia Menor.
Um pouco mais tarde a industria da fabricac̣ío dos tecidos do algodão se introduzio na Belgica, que em breve se tornou o emporio d'essa industria e manteve durante quasi tres seculos a supremacia commercial.
No começo do decimo quarto seculo os. venezianos e os genovezes levaram para Inglaterra alguns fardos de algodĩo, cujo unico emprego no principio foi o de fazer tecidos. Im 1430 alguns tecelбes dos condados de Chester e de Lancaster começaram a fabricar fustoes a imitaçio dos de Flandres e de Bristol e começaram a importar algodĩo do Levante.
Henrique VIII e Eduardo VI favoreceram essa industria, e no meado do decimo setimo seculo havia em todas as parochias teares de algodão afim de occuparem os agricultores durante o inverno.
No reinado de George III, a industria do algodão já occupava quarenta mil pessons e produzia quinze milhбes de crusados.
A fabricação dos tecidos de algodão sempre altamente favorecida pelo governo, e sempre om progressivo aperfeic̣oamento, e que apresentava em 1701 uma exportação de fazendas apenas no valor de pouco mais ou menos milhão e meio, tres annos depois elevada a mais
de cinco milhбes, subio em 1833 a quasi 500 milhóes e occupava os braços de perto de dois milhoes de individuos.

Em 1786 os Estados Unidos receberam pela primeira vez e cultivaram na Georgia o algodociro de Bahama de longas sedas, a que deram o nome de algodoeiro de ilhas (Sea Island.)

A nova planta prosperou de tal modo em diversos estados da Unit̃o Americana que, de 170,600 libras exportadas para Inglaterra em 1791, se elevou em 1839 a 300 milhōes de libras. Os tecidos de algodão fabricados nos Estados da Uniño produziram em 1833 mais de doze miIhóes de cruzados.
Tem-se feito muitos ensaios na Europa para introduzir a cultura do algodão, mas, si exceptuarmos a Hespanha e a Sicilia, esses ensaios nĩo surtiram effeito, pelo menos em ponto graide.
Não aconteceu o mesmo com a fabricacino dos tecidos de algodĩo, porque essa industria é commum, e mais ou menos prospéra em todas as naçes do velho mundo.
A França é o segundo paiz da Europa na ordem da producẹão do algodño.
Em 1668 Marseille importou do Levante 400,000 libras de algodão em rama, e $1,400,000$ libras de algodño fiado. Em 1750 a importação foi sete vezes maior. Muitas cidades sǔo manufactureiras de tecidos de algodĩo; suas fabricas occupam de 800 a 900,000 pessoas, subindo o seu valor a mais de 170,000 milhões de francos.
A industria do algodão hoje se pratica em todas as nações européas, principalmente na Belgica, Suissa Allemanha e Inglaterra.

Os botanicos consideram os diversos algodoeiros, cultivados ou silvestres, como simples variedades de pequeno numero de especies; nem todos estão porém de accordo quanto ao numero certo das especies.

Assim Linneo menciona 5 especies. Lamarck 8; de Candolle 13; ao passo que Rohr admitte 29 , e o Dr. Royle só-
mente 4. Citaremos aqui, unicamente, as especies mais importantes:
1.• o algodociro herbaceo ou de Malla (Gossypium herbaceum).
2.0 o algodociro arboreo ou arborescente (Gossypium arboreum).
3.० o algodociro da India (Gossypium indicum).
4.0 o algodociro felpudo (Gossypium hirsutum).
5.․ o algodociro religioso ou de tres pontas (Gossypium religiosum).
6. - a algodociro folha de videira (Gossypium vitifolíum).

Algodio manufacturado. -Seria para desejar que so encontrassem em nossa provincia fabricas de tecidos de algodiuo, de todos os estabelecimentos fabrís os de maior utilidade e vantagem para o commercio e agricultura. Já houve aqui uma que infelizmente succumbio por ter fallecido o seu proprictario; tentou-se ainda levar a effeito outra fabrica de tecidos, mas aterraram por tal fórma os poucos espiritos emprehendores, que não teve lugar a associação nem de um seitil, de sorte que nenhuma fabrica temos de fiação; consta, porém, que nos sertסes da provincia existem alguns pequenos teares que fabricam diminuta quantidade de tecidos, os quaes alli mesmo são consumidos, pois que só exportam d'essas localidades redes lisas e layradas.

Em Alngoas e Bahin fabricam o tecido do algodroo, que exportam para as de mais provincias do Imperio.
0 caroço do algodão é excessivamente olcoso, e a industria tem-se aproveitado d'elle para obter um oleo muito proprio para luz, fabrico de saboes e uso de machinas, e que tambem 6 empregado na medicina. O processo de extracecũo d'este oleo é analogo ao que se pratica com a mamona.

Propmiedades e usos do algodio. Nas immensas producções do reino vegetal, talvez nĩo se encontre uma só que se possa comparar com o algodociro quanto á utilidade.

0 homem tem apropriado ás suas necessidades um grande numero de arvores, de arbustos, de plnntas alimenticias ou de ornamento; existe porém um numero mui limitado de vegetaes que the forneçam materias para cobrir a sua nudez. Entre estes, o algodoeiro 6 ́ som contestaç̃o, o primeiro.
0 canhamo, o linho e outras plantas texteis lhe fornecem na vardade grandes recursos para vestir-se e para o exercicio de muitas artes. Mas a casca gommosa d'estas plantas exige, para se transformar em fios teciveis, muitas e diversas preparaçóes longas e penosas.
A cultura da seda reclama grandes cuidados, e muitas manipulações, para se converter o seu producto em materia tecivel. Entretanto o algodĩo offerece ao homem uma materia já preparada pelas mãos da natureza e prompta a transformar-se em tecidos finissimos ou grosseiros, á vontade.
E quasi ocioso enumerar a variedade de tecidos que se fabricam com o algodão, porque todos sabem o que são cassas, flos, morins, panninhos, chitas, madapolסes, fustסes, veludos, belbutinas, pannos ordinarios ou grosseiros, linhas, rendas, meins, bonés, etc., etc.

Misturando-o com canhamo, linho, IĨ e mesmo pellos dos animaes, fabri-ca-se uma grande variedade de tecidos. Os fabricantes de vellas de sebo, cêra, spermaceto, stearina, etc., empre-gam-no em fórma de pavio.
Nas lampadas domesticas o algodão 6 empregado tecido do um modo particular e sem costuras; os alfniates usam d'elle em forma de pastas, etc. Admira-se a finura ea belleza dos pannos e tecidos de algodão que o commercio traz da India.

Todos conhecem as soberbas chitas, com as quaes as da Europa nino podem competir. A excellencia d'esses tecidos attesta a excellencia das preparações, quaesquer que ellas sejam, que os fabricantes indianos dão ao algodão, e que ainda não poderam ser imitados pelos fabricantes dos paizes os mais industriosos.

As famosas cassas do Decam sã̃o tecidns com fios tīo delicados, que sete dobras ou sete pannos não silo sufficientes para cobrir a nudez de uma mulher.

De que grossura devem ser os fios d'essa cassa, quando até na Europa, onde não se trabalha n'este genero com tanta perfeição, consegue-se reduzir os fios á grossura do cabello o mais fino, de maneira que 500 grammas de algodão podem dar 162,500 varas de comprimento, quasi 27 leguas?!

Do algodão amarello, que se cultiva principalmente na China e em Siam, 6 que se fabrica a verdadeira ganga da India.

Da synopse que acima fizemos se conclue, quanto os mercados Europeus, que os Estados Unidos produzem os mais estimados algodóes de longa e curta seda; segue-se o Kgypto, a Guyana e o Brasil, começndo por Pernambuco e Parahyba.

Os algodбes de longa seda servem para confercionar os tecidos mais finos; os de seda curta para os tecidos de finura mediann ou grossciros.
O Brasil forneco algodão de longa seda mui estimado, que se emprega de ordinario nos tecidos de valor mediocre que exigem solidez e boas cores.

Os algodóes de longa seda da India sŭo proprios para a fabricação dos tecidos mais finos; e servem-se dos de curta seda estes paizes para fabricar tecidos grosseiros e obras de sirguciros.

Os algodóes de longa seda do Levante tem iguaes empregos, assim como os de curta seda.
0 algodão oxportado no anno financeiro de 1869 a 1870 foi de 639 fardos e 101,734 saccas com 7,901:298 kilogrammos, pagando $362: 834 \$ 318$ de impostos.

A importacĩo dos tecidos e outras manufacturas de algodōes pagou de direitos na alfandega d'esta provincia no mesmo anno financeiro a importancia de $10,154: 927 \$ 731$ pela forma seguinte :
Grä-Bretanha, 9,461:783\$731.
França, 681:765\$520.

## ALG

Belgica, $575 \$ 994$.
Cidades Hanseaticas, 20:799\$134.
Portugal, 4:080 $\$ 881$.
Estados-Unidos, 27:115\$167.
Portos do Imperio, 8:807\$001.
Total 10,154:9278731.
Propriedades medicas. - O algodĩo emprega-se no curativo das queimaduras, feridas e erysipelas.
A decoccão das folhas e das flöres é procurada para dòres de dentes, e nas inflammações por ellascausadas, na razão de 16 grammas para 500 grammas d'agua.
As sementes contuzas são com vantagem applicadas sobre os tumores, e nos abscessos como maturativo, na dóse de 8 grammas.
A infusio das sementes em 500 grammas d'agua, tomada tres vezes no dia, é muito usada na dysmenorrhéa.
A raiz 6 diuretica; 16 grammas para 500 grammas d'agua, tres vezes ao dia.

Caracteres da familia. - Esta familia encerra ao mesmo tempo plantas herbaceas, arbustos e mesmo arvores de folhas simples, alternas, munidas de duas estipulas na base.
As flores são solitarias ou diversamente unidas, formando especies de espigas.
0 calice 6 muitas vezes acompanhado exteriormente de um caliculo formado de folhinhas variaveis em numero, e diversamente unidas. 0 calice é gamosepalo com tres ou cinco dentes approximados em forma de valvas antes de desabrochar.
A corolla se compбe geralmente de cinco pétalas alternas com os dentes do calice, contorneadas em fórma de espiral antes de sua producçito, muitas vezes soldadas na base por meio dos filetes estaminaes, de maneira, que a corolla cahe como uma só peça e simula uma corolla gamopetala.

Os estames são geralmente mui numerosos, raramente no mesmo numero ou em numero duplo das petalas.

Seus filetes são monadelphos, as an-
theras reniformes e constantemente uniloculares.
0 pistillo se compбe de varias earpellns, ora verticilladas a roda d'um eixo central e mais ou menos soldadas, ora reunidas n'uma especie de capitulo; essas carpellas são uniloculares, contendo um, dois ou maior numero das sementes presas ao seu angulo interno.
Os estyletes sulo distinctos ou mais ou menos unidos, terminados cada um por um estigma simples.

0 fructo apresenta as mesmas modificaçర̃es que os orgãos elementares, quero dizer, que estes estão ora reunidos circularmente á roda de um eixo material, ora agrupados om capitulo, ora formando por sua solda uma capsuln plurilocular, que se abre em tantas valvas quantas lojas mono ou polyspermicas encerra; outras vezes as carpellis sc abrem sómente pelo seu lado interno.

Os grios cujo tegumento proprio 6 algumas vezes coberto de pellos felpudos, compõem-se de um embryĩo recto geralmente sem endosperma, tendo os cotyledones membranosos dobrados sobre si mesmos.

Algodĩo dos Baixos.-Suas sementes tem um lado plano, e outro convexo, e sũo pretas; a lu é de bóa qualidade, fina e de fio comprido.

Algoatĩo bravo. - Hibiscus bifurcatus, Will. e Cavan. - Fam. des Malva-ceas.- Planta brasileira, do Pará, com o aspecto de quiabeiro, de folhas alternas recortadas; tem espinhos e flores um tanto grandes, o fructo é uma capsula polyspermica.

Algodño do Brasil. - Differe do algodão felpudo por formarem as sementes uma pyramide mais curta e mais larga.

Esta especie cultivada no Brasil, não ha nem na Guiana, e nem. nas Antilhas.

Algodão de Carthagena, -Distinguem-se duas especies, de pequenos frocos, e de grandes ou grossos frocos.
Algodĩo de coração.- A semente 6 pequena, coberta de pello curto; a lã é muito fina e muito alva.

## Algodão felpudo.-Gossypium hir-

 sutum, Linn. e Cavan.-Fam. das Malraceas. - Este algodĩo procede de uma planta herbacea de $1 / 2$ a 1 metro, oriunda da America Meridional.Esta especie se distingue das outras por seu caule herbaceo annuo ou bisannuo; 6 ramoso, semelhante ao do outro; as fiôres amarollas e o fructo dí um capulho que sahe fóra da capsula pendendo com um comprimento de 24 centimetros.

## Algodão de follıa vermelha.

 - As sementes são bem cobertas de lĩ, tem as folhas, os peciolos e as nervuras das folhas de um vivo vermelho; a $1 \pi$ é muitissimo fina.
## Algodĩo indiano. - Sementes

 pretas lisas e venosas.$\dot{E}$ muito fina a la d'esta especie, mais ainda que a da Guyana; é tambem muito alva.

AIgodĩo da Martiniea. - E coroado de verde. Dá o pello, que se acha sobre a ponta do grão, fresco e verde; o fio 6 fino, alvo e estimado.

Algodĩo do mato. - Cochlospernum strigosum:- Fam. das Ternstrentia-ceas.-E um arbusto agreste e indigena, conhecido por este nome em Pernambuco.
É de2 a $4 \%$ metros de alto, e no porte assemelha-se ao algodociro manso.
Seu caule é pouco ramoso e mui vertical; 6 nodoso e castanho.
As folhas longamente pecioladas são palmadas, recortadas em cinco pontas, de verde paleaceo e duras.
As flores em pequenos feixes, sĩo grandes, de um bonito amarello cor de gemma
d'ovo com fórma circular, com um feixe de filetes amarellos no meio, sem cheiro.
0 fructo 6 umn capsula ovoide, paleacea, dividida por dentro, e contendo uma porc̣̃o de sementes envoltas em uma lã loura, macia, imitando a seda.

Caracterres da pamilia. - Arvores ou arbustos de folhas alternas, sem estipulas, muitas vezes coriaceas e persistentes; de flores algumas vezes grandissimas, axillares ou terminaes, tendo um calice formado de cinco sepalas concavas desiguaes e imbricadas; uma corolln composta de cinco petalas ás vezes soldadas em sua base, e formando uma corolla gamopetala; estames numerosos muitas vezes reunidos peln base de seus filetes e ligados com a corolla.
0 ovario 6 livre, sessil, muito geralmente applicado em um disco hypogynico; elle 6 dividido em duas a cinco lojas, contendo cada uma dois ou maior numero de ovulos pendentes no angulo interno de cada septo.
0 numero dos estyletes 6 o mesmo que o das lojas; termina cada um por um estigma simples.

0 fructo offerece de duas a cinco lojas; elle é ora coriáceo, indehiscente, um tanto carnoso interiormente, outras vezes é capsular, abrindo-se por meio de outras tantas valvas.

As sementes, muitas vezes em numero de duns sómente em cadn loja, tem seu embryão nú ou coberto de um endosperma carnoso frequentes vezes muito delgado.

A1godño mussulina. - Ha quatro variedades.

AIgodão mussulina de Remire. - A lã 6 grossa $e$ de branco sujo ou trigueiro.

AIgodño mussulina de sementes grossas ou grandes; 0 fio 6 duro e branco.

Algodĩo mussulina verme1ho. - 0 fio ế fino e encarnado.

## Aggodão mussulina da Tein-

 dade. -0 fio 6 extramente fino, $e$ de grande alvura.
## Algodão de Porto Rico. - A

 somente 6 disposta em pyramide, alongada e estreita, como a da Guyana, tendo demais ser toda coberta de pello.AIgodão deS. Domingos, Coroado. - A semente é oblonga, pouco densa de pello, lĭ muito fina e muito alva.

Algodĩo de S. Thomaz.-Tem a semente semelhante aos precedentes; 6 muito estimado, porque sua lã é muito fina, alva e mui compridos os fios.

Dá umaso colheita no anno e cerca de 90 a 105 grammas de lĩ.

AIgodño de Siam branco.-Semente lisa, preta, quasi globosa. Reune de mais as seguintes qualidades: alvura brilhante, finura, comprimento de fio e elasticidade. \& extremamente procurado.
Dá duas colheitas por anno, e cerca de 180 grammas de lã em cada colheita.

AIgodĩo de Slam excuro ecoroado. - É de cór de nankim pallida, seu fio é fino e elastico; a cultura nĩo é extensa, porque fornece apenas por anno 90 grammas de lĩ por colheita.

Ha outro d'esta mesma especie, cuja lí é amarellada, fina, forte e elastica.

AIgodão de Slam Hiso, tri-guelro.- A lã 6 muito fina, de cor do nankin. Dá por colheita, de lĩ limpa, cerca de 90 grammas.

Algodāo Sorel verde. - 0 grão é duro, preto e aspero, a lin tem partes verdes, e alguns fios claros semeados so prolongam do casulo. É boa variedade.
Dá por colheita, de lĩ limpa, cerca de 120 grammas.

Algodão Sorel vermelho. -

Confundem-no nas Antilhas como outro; mas elle distingue-se do precedente peln cor do caule e por serem as folhas vermelhas.

Dá duas colheitas por anno; a lĩ é finn e alva, produz om terreno secco e saibronoso cerca de 210 a 240 grammas.

AHio. - Allium satioum, Linn. - Fam. das Liliaceas. - Herva cultivada natural do meio dia da Europa; cresce naturalmente nn Italia e na Sicilia; conhecida por todo o Brasil, e talvez por todo o Orbe; 6 de pequeno porte, suas folhas estreitas e planas arrumam-se em molho na face da terra, deita um caule, na summidade da qual brotam as flórinhas brancas quasi sem cheiro, reunidas em umbrella; tem no centro o rudimento de casulosinhos em que se contém as sementinhas pretas; a raiz d'essa planta é um bulbo, isto é, um corpo ovoide composto de partes, (gomos) cuja reuní̃o compб́e a esphera dita; cada parte é dividida naturalmente por uma tunica peliculosa e roixa, e a massa do centro compacta, aquosa, de um cheiro activissimo; revestem-lhe geralmente o oxterior uma ou duas membranas delgadas, finas e brancas.
0 alho na economia domestica tem emprego commum como adubo.

Proparmades medicas. - Applicado externamente produz uma inflammaçĩo na pelle seguida de ampolas e ulceraçues; mistura-se ás vezes com cataplasmas maturitivas e com sinapismos para tornal-0s mais fortes.
Internamente 6 empregado como vermifugo, é recommendado na febre intermittente, arêas e pedras na bexiga, escorbuto, cholera e hydropisias.
Dá-se internamente em dose de duas a oito grammas em chá, caldos ou comido cru com pūo, ete. Externamente administra-se em clysteres cosido com leite ou só com agua, contra as ascarides.

Caracteres da familia. - Plantas de raiz bulbifera ou fibrosa.

As folhas algumas vezes todas radiosas, stio lisas, on cylindricas e concavas, ou espessas e carnosas. 0 caule 6 em geral nú; raras vezes tem folhns.
As flores sŭo ora solitarias e terminaes, ora em fórma de espigas simples ou cachos ramosos ou sertulas; são as vezes acompanhadas de uma espathn que as envolve antes do seu desabotoamento.
0 calice é colorido e petalóide, constituido por seis sépalas distinctas ou unidas pela sua base, e formando ás vezes um calice tubuloso.
Estas seis sepalas são dispostas em duas ordens, sendo tres interiores e tres exteriores.
Os estames em numero de seis, inseridos na base das sépalas quando estas são distinctas, ou no alto do tubo quando ellas são soldadas.
0 ovario é de tres lojas, e offerece tres lados salientes; cada uma d'ellas contém um numero variavel de ovulos apegados no angulo interno e dizpostos em duas séries.
0 estylete 6 simples ou nullo, terminado em um estigma trilobado.
0 fructo é umn capsula de tres lojas que se abre em tres valvas septiferas no meio de sua face interna.
As sementes são cobertas de um tegumento ora preto e crustaceo, ora simplesmente membranoso.
0 endosperma é carnoso, e encerra um embryĩo cylindrico, cuja radicula está voltada para o hilo; raramente este embryão é curvo sobre si mesmo.

Aho grosso de Mespanha. Allium Scorodoprasum, Liin. - Fam. idem.- Planta de Hespanha, cultivada no paiz; parece-se com o alho maior; as folhas planas, o bulbo maior tambem.

Alho do mato do eampo.Marica paludosa, Wild.- Cipura paludosa, Aubl. - Familia das Iridaceas. Tambem chamam Coqueirinitho ow alho de Canpina em Pernambuco e Alagoas.

E agreste; nasce com mais frequencia nos lugares charcosos e humidos.
Herva de $2 \%$ decimetros de altura pouco mais ou menos; sahe da terra em molho de tres ou quatro folhas ascendentes, sulcadas longitudinalmente e estreitas; do meio d'essas folhas sahem uns pequenos caules ou pedunculos, dos quaes brota uma fior azul, em forma de globos, com tres azas, tendo no fundo um casúlo folliaceo contendo grĩos pardos ou pretos ; não tem aromn; a raiz é como uma cebolinha, de casca parda, e o miolo compacto, aromatico, amarello.

Propriedades mbdicas.- Esta planta tempregada contra as escrophulas interna e externamente e tambem contra as gonorrhéns.

Alleluin.-Mikania drastica.- Fant. das Compostas. - Herva agreste conhecida em Pernambuco por este nome e nas Alagoas por Camara.
$\dot{\mathrm{E}}$ herbacea, cresce de $y$ a 1 metro mais ou menos ; suas folhas oppostas, ovaes, crespas, bonitas e aromaticas; as flôres em cachos nas pontas dos ramos sũo como pequenas belotas de roixo lyrio; sióo muitas florinhas reunidas em um receptaculo commum.

0 fructo é uma pequena baga coberta de pellos palheosos.

Ptopribdades medicas.-É purgativa e emmenagoga : sua accaio sobre o utero 6 muito violenta, na dose de 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Almecegño. - $\dot{B}$ a resina da Icicariba.

Almeceguelro. - Hedroigea balsamifera, Sibarls - Bursera gumifera, Linn. - Fam. das Terebinthaceas. - Esta arvore cresce até a altura de 10 a 14 metros; vegeta no interior das provincias de Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Pará e Amazonas.
Pelas incisões que se praticam na sua casca deixa emanar uma substan-
cia resinosa, liquida, transparente, acre, amarellada, a qual quando se expre ao ar, ze solidifica sob a fórma de stalactites de uma cór branco-amarellada, a que dũo o nome de Incenso brasilciro.

Esta preciosa resina, diz o professor Martius, é muitas vezes empregada nas igrejas, em lugar de incenso.
Tambem costumam servir-se d'ella na preparação de emplastros, como acontece na Europa com o elemi.

Damos a esta resina o nome de Incenso brasileiro, por ter clla as mesmas applicaçoes, que o verdadeiro fucenso ou olilano, o qual póde ser por ella substituido em relaçĩo no Brasil.

Propriedades medicas.-Emprega-se interiormente, om emulsĩo ou pilulas, no tractamento das molestias dos orgĩos da respiração, em que o uso dos medicamentos balsamicos póde aproveitar.

Caracteres da famila. - Arvores ou arbustos muitas vezes lactescentes ou resinosos, tendo folhas alternas geralmente compostas, sem estipulas; flores hermaphroditas ou unisexuaes, pequenas, e em geral dispostas em cachos; cada uma d'ellas apresenta um calice de tres a cinco sepalas, algumas vezes soldadas pela base, e com o ovario, que é infero.
A corolla, que falta ís vezes, com-poe-se de um numero de petalas igual aos lobos do calice, é regular.
Os estames sino commummente de numero igual, rarissimas vezes duplo ou quadruplo do das petalas; no primeiro caso, elles alternam com as petalas.

0 pistillo se compōe de tres a cinco carpellas, ora distinctas, ora mais ou menos unidas entre si, cercadas em sua base de um disco perigynico e annular; algumas vezes varias carpellas abortam, e d'ellas só resta uma, da qual nascem diversos estyletes: cada carpella é de uma só loja contendo ora um ovulo situado no apice d'um podosperma fi-
liform
ora 11 deitac
liforme, que nasce no fundo da loja, ora nm ovulo deitado, ora dois ovulos deitados on collateraes.
Os fructos são seccos ou drupaceos, contendo ordinariamente uma só semente : esta encerra um embryão desprovido de endosperma.

Amecegueiro da heira do Fio. - $\dot{\mathrm{E}}$ umn planta que tem virtudes anti-rheumnticas, e é applicadn contra as ulceras.


#### Abstract

Almeceguefro bravo. - Amyris sileaticus. - Fam. das Terebinthaceas. Arvore resinosa; folhas alternas, pinnidas, impares ; differe essn especie da subsequente, em serem menores as folhas, e o fructo nĩo ser vermelho.


Aimecegueiromanso das Alagoas. - Blaphrium Alagoense. - Fam. idem. - Arvore selvatica do Brasil e conhecida nas Alagoas pelo nome acima.
É ramosa, folhas distribuidas em palmas oppostas elustrosas, de verde fixo, flores miudas de cor verde esbranquiẹada; a flor estrelladn, o fructo pequeno, roliço subtriangular, com dois caroços dentro, envoltos em uma massa que se come.
Esta arvore verte de todas as suas partes um succo resinoso, de cheiro activo; o succo do lenho coagula-se e torna-se resina aromatica.

Propaiedades medicas. - 6 empregada no curativo das ulceras, e applicada em pachos ás fontes contra a cephalalgia.

Almecegueiro manso de Pernambinco. - Amyris ambrosyaca, Will. - Amyris pernambucensis, Arr. C. Fam. Idem. - E uma arvore muito semelhante af precedente; suas folhas em palmas ovaes e pequenas, tem pouco brilho; as flores em cachos e esverdinhadas; o fructo 6 uma capsula oval, vermelha, com uma só semente.
Nas Alagóas é chamada Almecegueiro vermelho.

Althea do Brasil. - V. Maloaisco das Malvaceas.

Alvacana. - Planta herbacea de caule roxeado, de pouca altura, até y metro, formando um circulo ; as folhas cordiformes, quasi de 24 centimetros; repicadas, sem lustre, o de peciolos maculados, alternas; as flores sĩo em feixes quasi sesseis; semelham bogaris, na fórma e no cheiro, porém sĩo menores e de aroma desagradavel.

A corolla é de lobos redondos e imbricados; tem um pequeno tubo, 6 branca com matizes de cor de carne, e zonas rosadas; nunca vimos os fructos.

Amansa-besta. - Eucalyptus for-ruginosa.-Fam. das Myrtaceas.-Arbusto agreste por este nome conhecido nas Alagons.
E um vegetal ramoso desde a base, de folhagem densa, e altura mediana; suas folhas são quasi redondas, espessas, oppostas e cobertas de uma lanugem vermelha no extremo dos ramos, as flores brancas, pequenas como rosinhas, e em cachos, com algum cheiro; seus fructos abortam quasi todos.

Este arbusto à primeira vista parece coberto de ferrugem.

Caracteres da famimia. - Arvores ou arbustos com folhas pontuadas ou glandulosas; flores amarellas ou brancas.

Calice tubuloso com quatro ou cinco lobulos; pétalas em numero igual ás divisões do calice, raras vezes nullas.
Estames em numero duplo, ou multiplo do das petalas, inseridos na parte superior do tubo.
Filetes livres, ou monadelphos, recurvados para o centro: carpellas cinco, raras vezes seis ou quatro, ou menos ainda, soldadas entre si e com o calice: estyletes e estigmas soldados: fructo varinvel.

Amupá. - Fam. das Apocynaceas.Planta do paiz e que das incisбes do caule e ramos exsuda um succo leitoso e branco; a casca é levemente amarga,

AME
as folhas causam prurido no corpo, quando se lhes toca.

Amarello.- Omphalobitun lutuosum. - Fam. das Leguminosas. - Arvore dns mnis importantes do Imperio, e natural das provincias do Norte, especialmente do Parí até Alagoas.
$\grave{k}$ um vegetal bonito, colossal, folhagem miuda disposta em palmas; flòres aromaticas, em grandes cachos verticillados, sũo como pequenos jesmins de um branco amarellado; dá um fructo que 6 uma vagem pequenn, roliça, parda, com dois ou tres grãos vermelhos de cor viva.
Esta arvore é uma das mais ricas producçées do solo brasileiro.
Como madeira de construceño naval, é pelo governo do Brasil prohibido o seu córte sem prévia licença da authoridade competente; e tambem 6 madeira de construcç̃̃o urbana, e optima para marceneria.
É de muita duração, não soffre com n acẹ̃o do ar; perde a cor amarella com o tempo, mas aplainada revive; a madeira da raiz 6 ainda mais bella que a do tronco, porque offerece o tracado dos mais bonitos veios, e substitue completamente o mogno.

Amarello flor de algodĩo.Fam. idem. - É outra especio de amarello, cuja madeira 6 de uma cor clara, mas que facilmente desbota, 6 conhecido dos marcenciros por este nome.

## Amarelio on vininatico. $-V$. Viatico.

Amaryllis. - Amaryllis formosissima, Linn. - Fam. das Amaryllidaceas. Esta planta 6 natural da America Austral, mas cultiva-se no Brasil.
Herva de bulbo na raiz, folhas rasteiras planas; a flor 6 labiada, de cor vermelha purpurina aveludada.

Chamam na Europa Lis ou Croix de Saint Jacques, Lyrio ou Cruz de S. Jacome.
Ha o Lyrio de Güernesey Amaryllis sammiensis, Lìm. e o Lyrio da China
amarello Amar. aurca, etc. 0 fructo 6 umn capsula.

Ambauva mansa.- Pourouma cecropie folia, Mart. - Fam. das Uritcaceas. - É uma arvore que vegeta no Amazonas, 0 seu fructo é acido, doce e mucilaginoso, de sabor aprecinvel.
Ha d'ella duas especies: Pourounta acuminata, Mart. e Pourowma bicolor.

Ambanva de vinho. $-V$. Ambavea mansa.

Ambé. - É uma parasita do Pará e supponho que é o mesmo Imbé de Pernambuco.

Diz-se que essa planta dá as cordas com que se amarram os feixes de salsaparrilha; suas folhas e o cipó produzem um prurido extraordinario nos labios, quando se poe em contacto com elles.

Ambira - $V$. Pindahiba on Embira.
Amibú.-V. Imbusciro ou Imbin.
Ambuia-emho. - Aristolochia labiosa, Mart.-Fam. das Aristolochiaceas.Planta do aspecto do milhomens. Tres especies d'ella encontrou Martius: Aristolochea rumecifolia, Arist. theriaca e Arist. antihysterica.

Ameixa preta. - Prunus paranaen-sis.- Fam. das Rosaceas. - E uma planta semelhante á Ameixeira da Europa. Pruuns domestica. 0 fructo 6 preto, acido e refrigerante.

Ameixeira da terra. - Ximenia americana, Linn.- Pam. das Olacineas. - Bsta planta 6 indigena, mas cresce tambem nas Antilhas; nas provincias do Sul é conhecidn por este mesmo nome. 0 fructo é de um aroma muito agradavel.
Arbusto espinhoso de folhas pequenas, quasi redondas, com espinhos na base ; as flores em fórma de roseta, pelludas e amarelladas; seu fructo, quando ma-
duro ó de 3 a 6 centimetros de comprimento, mais ou menos redondo e cylindrico; o exterior pelliculoso, amarello, lustroso, e dentro a massa 6 molle e tem um só caroço.
A de Minas Geraes differe um pouco nas folhas e na floração. Come-se a amendoa do caroço.

Caracteres da pamilla. - Esta pequena familia, é formada a custa das Auranciaceas.
Compõe-se de vegetaes lenhosos de folhas simples, alternas, pecioladas, e sem estipulas; flores pequeninas, axillares ou terminnes.
Estas offerecem um calice pequeno, gamosépalo, persistente, inteiro ou denteado, tendo muitas vezes muito crescimento e tornando-se carnoso.
A corolla é formada de tres a cinco petalas corinceas, sessei3, valvulares, soltas ou soldadns pela base.
Estas petalas sino reunidas muitas vezes duns a duns, so separadas no apice.

Os estames geralmente em numero de dez, alguns dos quaes abortam ás vezes e tem a fórma de filamentos estercis.
Estes estames sũo immedintamente hypogynicos ou sustentados pelas petalas.

0 ovario é livre, unilocular, contendo em geral trez ovulos pendentes do apice de um trophospherma contral e levantado.

0 estylete é simples, terminado em um estigma pequeno e tribolado.

0 fructo 6 drupáceo, indehiscente, frequentes vezes coberto pelo calice carnoso, e contendo uma só semente.

Esta se compõe de um grosso endosperma, carnoso, no qual estí contido um embryãosinho bazilar e homotropo.

Amendion (da Europa). - Amygdalus communis, Linn. - Fam. das Rosaceas. - A fructa que o Brasil importa com o nome de Amendoa da Europa, 6 originada de Argel, Mauritania, e do meio-dia da Europa.
A planta 6 uma arvore de folhas al-
ternas lanceoladas com flôres solitarias ou oppostas, seu fructo 6 umn noz oval carnosa por fóra; dentro ha outra nóz porosa, deprimida, com uma amendoa de côr loura, de casca pelliculosa; é branca, oleosa, saborosa, e as suas amendoas vão ás nossas mesas como boa fructa.
Ellas tem um gosto agradavel, doce, mas não tom cheiro.
0 oleo contido n'ellas extrahe-se por meio de expressão.

Propriedades medicas.-Stio nutrientes, emollientes e calmantes, empregadas nas affecç̃̃es do tubo digestivo, vias urinarias e orgãos respiratorios, nas inflammaçoes, espasmos, hemoptyses, gonorrhćas, pedras, e catarrhos da bexiga, etc.
Ordinariamente como amendoada ou emulsiono, serve de vehiculo a outros remedios.

Amendoa (da Indin). - Terminalia (catappa?) Linn. - Fan. das Conbretaceas. - A amendoeira é uma arvore oriunda das Indias Orientaes, elevada e elegante; tronco vertical, ramos ou galhos dispostos em varios verticillos em umbrella de distancia em distancia; as folhas ovaes, ís vezes obvaes, reflexas, corinceas, e um tanto grandes; as flores em espigas longas, são miudas, á maneira de estrelinhas; o fructo é uma noz, no interior de 3 a 6 centimetros, em forma de coração por fóra: tem um tegumento carnoso, roixo, e um pouco molle; dentro é quasi lenhosa, divi-dindo-se em quatro ou cinco loculos ou lojas, aonde oncerra as sementes. Não 6 boa ao paladar.
Pernambuco talvez fosse a primeira provincia que a adquirio. Na capital serve de ornamento nas praças e ruas da cidade.

Caracteres da pasmila. - Sũo aryores, arbustos ou fructices, de folhas oppostas ou alternas, inteiras e sem estipulas, e com flores hermaphroditas
ou polygamas, diversamente dispostas em espigas axillares ou terminaes.

0 calice 6 adherente pela base com 0 ovario, que 6 infero. Seu limbo, muitas vezes tubuloso, 6 de quatro ou cinco divisōes, e articulado com o apice do ovario.
A corolla falta om varios generos, ou se compre de quatro a cinco petalas inseridas entre os dentes do calice.
0 numero dos estames 6 em geral duplo das divisбes calicinaes : entretanto este numero não 6 rigorosamente determinado.

0 ovario é de uma so loja contendo de dois a quatro ovulos pendentes de seu apice.

O estylete é mais ou menos comprido, terminado em estigma simples.

0 fructo 6 constantemente unilocular, monospermico (por aborto) e indehiscente.

A semente, que é pendente, se compб̃e de um epispermn que cobreinmediatamente o embryão, e é de ordinario uma samara.

Amendoim. - V. Mendobi on Mandobi.

## Amimifu. - V. Algodociro.

Amongeaba. - Panicum spicatum, Linn.-Famodas Graminapeas.-Estaplanta 6 das chamadas Capins e congenere do Capim de planta.-Panicum maximum.

Propriedades medicas. $-\dot{\mathrm{E}}$ emoliente util contra dores e tenesmos. É empregada em banhos, e em decocto internamente.

Amor erescido. - Portulacca pilosa, Linn.- Fam. das Portulacacceas.E uma plantasinha do Pará, de caule molle e torta; as folhas alternas e finns; flores purpurinas e pequenas.

O fructo é uma capsula pequena.
Proprisdades medicas. -0 succo é empregado nas inflammaços erysipeIntosas. Contem muita mucilagem.

Amor dos homens. - Hibiscus mulabilis, Limn. - Fam. das Maloaceas. - $\dot{E}$ originaria da India esta planta, cultivada na Brasil como ornamento.
É um arbustosinho, cujo caule sobe at6 2 ou 3 centimetros; esgalha pouco, é nodoso, e o tronco é esbranquiçado: folhas alternas, sub-cordiformes, angulosas e de um verde desmaiado ; flores grandes, sem cheiro, de corolla rosacea simples, com os estames formando uma columna no centro.

Depois de meio dia esta flor de cór de rosa passa a ficar vermelha, sendo de manhã branca; ao meio din torna a cor de roas, e a tarde vermelha; d'esta volubilidade é que the deram o nome que tem; mas não sabe-se de que sexo foi quem a baptisou.

Amor perfeito. - Viola tricolor, Lim.-Fam. das Violariaceas. - E uma planta das mais elegantes da Europa, em cujo solo nasce espontaneamente; é tambem cultivada nos jardins, apezar de ser propria d'aquella regiño; alguma especie entre cllas occupa um distincto lugar nos nossos jardins pela belleza da flor.

Stao flores um tanto grandes de cor violeta, (purpurina) roixa e no centro amarella e bordada de branco; tem por fructo uma capsula pequena.

A principio as folhas são redondas e depois crescendo ficam compridas, com as bordas repicadas.

Esta planta é conhecida por violeta de tres cores ou Herca da Trindade.

Propribdades agdicas. $-\dot{\mathrm{E}}$ usado como depurativo; a raiz é emetica na dóse de duas grammas para 180 grammas de agua. E' peitoral.

Caracteres da fammia. - Hervas ou fructices de folhas alternas, mui raras vezes oppostas, munidas de duas estipulas persistentes.
As fiores são axillares, pedunculadas.
0 calice compõe-se de cinco sépalas livres, ou ligeiramente unidas entre si na base, que se prolonga algumas vezes
abaix iguae
A. desig longa mena rolla lares Os quasi guos locul locad offere pend dorse 0 tende a tre nicul parte estig do u cular
abaixo do ponto de união, e que são iguaes on desiguaes.
A corolla se compбe de cinco petalas desiguaes, das quaes a inferior se prolonga na base em um esporão mais ou menos alongado; mui raramente a corolla é formada de cinco petalas regulares.
Os estames, em numero de cinco, são quasi sesseis, approximados ou contiguos lateralmente entre si, de dois loculos, introrsos; os dois que são collocados em direcç̃̃o da petala inferior offerecem bem frequentes vezes um appendice curvo que nasce de sua parte dorsal, e se prolonga pelo esporão.

0 ovario é globuloso, unilocular, contendo grande numero de ovulos ligados a tres trophospermas parietaes.

0 estylete 6 simples, um tanto geniculado na base, entumecido para a parte superior, que se termina em um estigma um pouco lateral, e offerecendo uma pequena depressão semi-circular.
$O$ fructo o uma capsula unilocular, abrindo-se em tres valvas, das quaes cada uma tem um trophosperma no meio da face interna.
As sementes contémum embryão erecto em um endosperma carnoso.

Amora. - Morus rubra, Lim. Fam. das Urticaceas. - Fructo agreste indigena do paiz, proveniente da amoreira; arvore media, copada, folhas oblongas, escuras nas extremidades dos ramos, reunidas e cotonosas; flores de aspecto irregular, em cachos ou em espigas, que se compoem de muitas florinhas, com visos de sementes, e d'ahi desenvolve-se o fructo; sendo cada um composto de uma pellicula roixa (externamente) e flna; dentro uma massa aquosa, com um ou mais grĩos; sua peripheria apresenta algumas proeminencias escamosas, cada uma correspondente a uma semente que envolve um carocinho (fructo aggregado) cuja superficie exterior é roixa.

Haoutra branca, por consequencia duas especies. Seu sabor 6 acre-doce.

Esta arvore é umn das que alimentam o bicho da seda.

Caractrres da familia. - Plantas herbaceas, arbustos ou grandes arvores algumas vezes lactescentes, de folhas alternas, em geral munidas de estipulas, tendo flores unisexuaes, mui raras vezes hermaphroditas, solitarias ou diversamente grupadas, e formando amentilhos ou reunidas em um involucro carnoso, plano ou pyriforme e fechado.
Nas fiores masculinas acha-se um calice formado de quatro a cinco sepalas, ou uma simples escama, no fundo da qual ellas estrio collocadas.

0 ovario é livre, de uma só loja, com um so ovulo pendente, e tendo por cimn quer dois longos estigmas sesseis, quer um so estigma sustentado por um estylete mais ou menos longo.

0 fructo se compбe sempre de um akénio crustaceo envolvido pelo calice que algumas vezes torna-se carnoso ; outras vezes, o involucro que encerrava as flores femeas, cresce e se desenvolve como na figueira, na dorstenia, ete.
A semente além de seu tegumento proprio, consta de um embryão geralmente curvo, muitas vezes encerradono interior de um endosperma chrnoso, mais ou menos delgado.

Amoreifa dasilva. - Rubus brasiliensis, Mart. - Fam. das Rosaceas. Os fructos gozam das mesmas propriedades que as amoras.

Propriedader medicas. - Tomado em jejum diz-se que aproveita nas dysenterias.

Amores. - Snithia dormiens; Smithia sensitiva, Ait. - Fam. das Leguminosas. - Sub-arbustosinho, ou mesmo herva agreste, indigena, e por este nome conhecida nas Alagoas.
Tem o caule fraco, e tão fraco que ordinariamente se deita sobre outras plantas; folhas compostas de pequenos foliolos.
Flores pequenas quasi solitarias, e amarellas, de corolla papilionacea.

0 fructo é uma vagem pequena, estreita, de bordas onduladas; as sementes sĩo como as de feijão; es escura a vagem, e pega-se a roupa como carrapicho.

Anabi. - Potalea resinifera, Mart. Fam. das Gentianaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ oriunda do Pará e Rio Negro : planta resinosa e amargosa.

Propriedades medicas. - 0 cosimento das folhas é um anti-ophtalmico e resolutivo.
Ananaz de agulha. - Bromelia muricata, Arr. Cam.-Bromelia Karatas, Linn. - Fam. das Bromeliaceas. - Esta planta indigena é semelhante no Avavas.

Differe porém; em lugar das bracteas em forma de escamas, que tem o Ananaz manso e o fructo dividido em bagas distinctas como aquelle, este tem espinhos pungentes de 6 a 12 centimetros de comprimento, de fórma que é preciso muito geito para pegal-o.

Anamaz manso. - Ananassa saliea, Mart. - Bromelia, Ananaz, Lins.Fam. tdem. - Planta indigena do Brasil e tambem dos paizes quentes da Asia, segundo alguns naturalistas.
Os caracteres d'esta bella planta, mui semelhante ao Abacachi, que acimn ficou descripto vulgar e botanicamente, não necessitam ser apresentados aqui.
Mostraremos sómente as differencas mais, sensiveis que por ventura existam entre as duas plantas.
0 Ananaz differe do Abacachi em ser um pouco cylindrico, de extremidades igunes, sem fórma conica; a cor varia nas especies; a parte carnosa da fructa mais aspera, menos doce, e no centro o eixo 6 fibroso; produz menos renovos que o Abacachi.
Na Europa cultiva-se em grande escala nas estufas.

Propriedades mbdicas. - 0 Ananaz quando maduro é empregado como diuretico e emmenagogo; e quando verde como desobstruente e epispasti-
co; póde promover o aborto; segundo Labat o succo do Avanas, unido ao oleo de amendoas doces, 6 um bom carminativo.

Andr-assui. - Anda Gomesii, Anda brasiliensis, Joahunesia princeps, Vell.Alenturites brasiliensis. (?)-Fam. das Ethphorbiaceas. - A esta arvore tambem chamam Purga do Geutio.

E' arvore agreste, alta, de folhas em palmns reunidas na ponta dos ramos; fiores em cachos, umas quasi roixas e outras amarelladas.
$O$ fructo 6 uma capsula de 9 a 12 centimetros de diametro, redonda, muito dura, com duas fossetas no apice e uma na base; offerece duas cavidades, dentro de cada uma das quaes se aloja uma semente ovoide, de 3 centimetros ou mais: a amendoa é olcosa; tem um tegumento pouco espesso semi-corneo; a casca 6 venenosa.
Os pescadores indios embebedam com este fructo os peixes dos rios e tanques.

Propriedades medicas. - Internamente se emprega como purgante; para isto dio-se duas a tres amendoas, ou com ellas se prepara uma amendoada: do oleo, oito a vinte e quatro gottas.

Caracteres da familia.- As Euphorbiaceas sino hervas, fructices ou arvores grandissimas que crescem em geral em todas as regioes do globo; a maior parte contém um succo lacteo e muito irritante.
As folhas commummente alternas, algumas vezes sĩo oppostas, acompanhadas de estipulas ou nã̃o.

As flöres sĩo unisexuaes, geralmente mui pequenas, e offerecem uma inflorescencia muito variada.
0 calice é gamosepalo, de tres, quatro, cinco ou seis divisoes profundas, munidas interiormente de appendices escamosos e glandulosos.

A corolla falta no maior numero dos generos, ou se compбe de petalas ora distinctas, ora reunidas; mas esta corolla
nĩo abort
Na
mero
Ma
tado,
sider
se ac
estes
As
ovari
acom
uma
pens
tend
lojas
osses
angu
apoir
coluı
siste
nîo parece formada senão de estames abortados e estercis.

Nas flores mnsculinns contn-se um numero bastante grande de estames.

Mais raramente este numero é limitado, ou mesmo cadn estame por ser considerado como uma flor masculina (como se admitte para o genero Euphorbia) ; estes estames sũo livres ou monadelphos.

As flores femininas se compбem de um ovario livre, sessil ou estipitado, ás vezes acompanhado de um disco hypoginico.

0 ovario é em geral de tres lojas, cada uma contendo um ou dois ovulos suspensos.

Do apice do ovario nascom tres estygmas, ís vezes sesseis e alongados.

0 fructo é secco ou ligeiramente carnoso; compбe-se de tantas coccas contendo uma ou duns sementes, quantas lojas ha no fructo: estas coccas que são osseas interiormente, se abrem pelo seu angulo interno e são elasticas; ellas se apoiam por seu angulo interno sobre uma columella central, que muitas vezes persiste depois da dispersão das sementes.

Estas que saio crustacens exteriormente, e apresentam uma pequena caruncula carnosa na visinhança do ponto de inserçĩo, offerecem um endosperma carnoso no qual estái encerrado um embryão axil e homotropo.

Andaea. - V. Capim andaca.

## Audaya-assui ou Indayá-assú

 -Attalea compacta, Mart., Humb., e Bomp. - Fam das Palmeiras. - Palmeira do Norte do Brasil, conhecida dos habitantes das regioes Amasonicas por Palma almendron, que quer dizer Amendocira.É uma palmeira pequena, de folhas semelhantes ás de mais suas congeneres.

0 fructo, que dí em cachos, 6 fibroso, com tres nucleos dentro.
Dizem ser semelhante ao Dende; os indigenas fazem muito uso tambem do caroço, e at $\neq$ o comem.

Caracteres da familla. - Grande e bella familia, taio notavel pelo porte dos vegetaes que a compõem, como pela or-
ganisaçũo interior de suas diversas par tes

As palmeiras sino de ordinario grandes arvores de estipite (espique) cylind rico e nú, coroado em seu apice de um penacho de folhas grandissimas, pecioladas, persistentes, pinnadas ou compostas de um numero mais ou menos consideravel de foliolos de forma variada. As flores süo hermaphroditas ou frequentissimas vezes unisexuaes, dioicas ou polygamas, formando amentilho, ou um grande cacho, envolvido antes do seu desabrochar em uma espathn coriacea e ás vezes lenhosa.

0 periantho 6 de sois divisões, tres das quaes internas e tres externas, de maneira a simular calice e corolla.

Os estames sĩo em numero de seis, raramente de tres.
0 pistillo 6 simples ou formado pela reuniño de tres carpellas distinctas ou unidas.
Cada carpella offercece uma sós semente.
Tem um estylete terminado por um estigma mais ou menos alongado.
0 fructo 6 as mais das vezes uma drupa carnosa ou fibrosa, contendo um caroce osseo muito duro, de uma ou tres lojns monospermicas.
A semente, além do seu tegumento proprio, se compóe de um endosperma carnoso ou cartilaginoso, offerecendo algumas vezes uma cavidade central ou lateral.
0 embryão pequenino, 6 cylindrico, posto horisontalmente em uma pequena depressino lateral do endosperma.

## Andira albuiariba. - V. Unari.

Andirababajari. - V. Angeliont.
Andiroba. - Carapa guyanensis, Aubl. - Porsoomia guarcoides, Willd. Fam. das Meliaceas. - Arvores silvestres do Brasil, especialmente do Pará, hoje cultivadas em todo o Imperio.
Seu porte 6 elevado e gracioso; a madeirn 6 molle.
Folhas compostas de preciolo longo.
As flores são terminaes nos ramos,
(sete ou doz) engastadas om um pedunculo commum: sūo como angelicas amarellas; de máo cheiro; outras sũo vermelhas e algumas esverdinhadas.

0 fructo dá em caixos pequenos; 6 uma nóz de 15 a 18 centimetros, rolica, reniforme, no apice aguda, e tendo uma sutura de metade de seu tamanho na parte convexa; o tegumento componente 6 espesso, corneo, de cor rubra viva quando o fructo está maduro, dentro de uma pellicula purpurina e rugosa; dá quatro a cinco sementes ellipticas quasi rolicas cinzentas, presas a essa sutura; ellas tèm um corpo esbranquiçado e frouxo, e após uma massa dura, e castanha; no centro está a amendoa, branca, e muito oleosa; esta amendoa comem-n'a mas 6 purgativa quando se excede a conta.

No Pará fazem azeite d'esta amendoa, que passa por um dos melhores combustiveis, e lhe dão muito uso.

Propuiedades medicas. - Sua casca 6 muito amarga, e emprega-se em cosimento como febrifugo e anthelmintico, (oito grammas para duzontas grammas d'agua).

Externamente o mesmo cosimento serve para loç̃̃es nas ulceras.

0 oleo é muito usado quando fresco em frieçoes contra as inchaços causadas pelas erysipelas.

Caracteres da pamilia. - Arvores ou arbustos de folhas alternas sem estipulas, simplices ou compostas; de flöres quer solitarias e axillares, quer diversamente grupadas om espigas ou em cachos, tendo um calice gamosépalo, de quatro ou cinco divisбes mais ou menos profundas.

Uma corolla de quatro a cinco petalas valvares.

Estames geralmente em numero duplo do das petalas, raras vezes do mesmo numero ou de numero mais consideravel.

Estes estames são sempre monadelphos, e seus filetes formam um tubo que
traz as antheras ora no apice, ora na face interna.

0 ovario insere-se n'um disco hypogynico e annular; offerece quatro a cinco lojas, contendo geralmente dois ovulos collateraes e sobrepostos.

0 estylete é simples, terminado em um estigma mais ou menos profundamente dividido em quatro a cinco lobos.
0 fructo é, ora secco, ora capsular, o abre-se em quatro a cinco valyas septiferas ; umas vezes é carnoso e polposo, e outras vezes unilocular por aborto.
A semente contém um embryão, algumas vezes envolvido por um endosperma delgado ou carnoso, que falta om outros generos.

Andorinlin. - V. Tonga Tonga.
Andrequiteé.-V. Camará de cavallo on Malmequer grande.

Angelien (de jardin).-Angelica Archangelica, Linn. e Spl. - Fam. das Um-belliferas.-Bella planta da Europa acelimada no nosso solo desde tempos immemoriaes; herbacea, folhas compridas, decompostas e estreitas.

As flores desabrocham em um caule tubuloso, d'onde saem em grupos, as flores sũo brancas, corpulentas, de bordos lancinados e cheiro agradabilissimo.
0 seu fructo é uma capsula ordinaria.
Propriedades mbdicas. - A raiz 6 de sabor amargo e acre; 6 usada como tonico, sudorifico, estomachico; 6 tambem anti-scorbutica e anti-scrophulosa.

Como excitante, se administra em infusío na dóse de 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Caragteres da famidia. - Uma das familias mais naturaes do reino vegetal.
As Umbelliferas são vegetaes herbaceos, raras vezes subfructescentes, cujo caule 6 frequentemente oco.
As folhas alternas, invaginantes na base, geralmente compostas, de um grandissimo numero de segmentos au de foliolos.

## titue

lucell
das
Cac
adher
cujo
teada
pétal
cinca
as p conte
coroa
nico
mina tigm: 0
riadi dures reun sinhs

As flores, sempre pequenissimas, brancas ou amarellas, são dispostas em umbrellas; ás vezes acham-so na base da umbrella foliolosinhos cuja reunitio constitue o involucro, e chamam-se involucellos quando sĩo collocados na base das umbellulas.
Cada fior se compre de um calice adherente ao ovario, que é infero, e cujo limbo 6 inteiro ou apenas denteado; de uma corolla formada de cinco pétalas mais ou menos patentes; de cinco estames epigynicos alternos com as pétalas; de um ovario de duns lojas contendo cada uma um ovulto deitado, coroado no apice por um disco epyginico e bilobado; de dois estyletes, terminado cada um d'elles em um estigmasinho simples.
0 fructo é um diakenio de forma variadissima, separando-se quando amaduresce em dois akenios monospermicos reunidos entre si por uma columellasinha filiforme.

A semente é deitada e contém dentro de um endosperma bastante grosso um pequenissimo embryão axil.

Angelica mansa. - Guellarda Angelica, Mart.-Canthium febrifugum.Fam. das Rubiaceas. - Arbusto agreste, indigena do paiz, habitante do litoral.

E de mediana altura, ramoso, páo duro, casea escura, folhas oppostas ovaes e duras.

Flores em cachos, como angelicas pequenas, amarellas, com algum cheiro.
0 fructo 6 uma drupa globosa, pequena, coroada por uma cristasinha circular no apice, e branca quando madura; dentro tem duas sementes; o corpo do fructo é molle, doce, aquoso, e comese.

A raiz é muito dura e acastanhada.
Propriedades medioas. - A raiz 6 um dos melhores tonicos e febrifugos da nossa materia medica; por occasióes da epidemia da febre amarella, a medicina popular lançou mão d'ella com muita vantagem, na dóse de 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Caractbrus dA familia. - Acham-8e n'esta familia plantas herbaceas arbustos e arvores de grandissima altura.

As folhas são oppostas ou verticilladas; no primeiro caso, ollas offerecem de cada lado uma estypula intrapeciolar, que muitas vezes se une com os lados do peciolo, e fórma uma especie de bainha.
As filores sũo axillares on terminaes, algumas reunidas em capitulo.
0 calice adherente pela base como ovario infero, tem o limbo inteiro ou dividido em quatro ou cinco lobos mais ou menos profundos e persistentes.
A corolla 6 gamopétala, regular, e pigynica, de quatro ou cinco lobos.

Os estames são em numero igual ao dos lobos da corolla e alternos com elles.

0 ovario é infero, terminado por um estylete simples ou bifido.
Este ovario apresenta duas, quatro, cinco ou maior numero de lojas, cada umn das quaes contém um ou varios ovulos erectos ou presos ao angulo interno das lojas.
0 fructo é muito variavel. Ora com-poe-se de duas pequenas capsulas monospermicas e indehiscentes; ora ế carnoso, e encerra dois nucleos monospermicos ; em certos generos, é uma capsula de duas, ou mais lojas que se abrem por outras tantas valvas, on um fructo carnoso e indehiscente. Este fructo é sempre coroado no apice pelo limbo calicinal.
As sementes algumas vezes aladase membranosas na beira, contém em um endosperma duro e, carnoso, um embryão axil e recto, ou ás vezes collocado de través relativamente do hilo.

Angeltea do mato. - Gentiana rubra.-Fam. das Gentianaceas. - Esta planta 6 natural do paiz, conhecida em Minas Geracs por este nome.

A raiz 6 mui amarga e um tanto aromatica.

No Brasil póde substituir a Genciana da Europa.

## 38

ANG
Angelicó.- Aristolochia glandulosa. Aristolochia trilobata, Willd. - Ram. das Aristolochiaceas.- Bsta planta tem recebido diversos nomes botanicos, e é conhecida em Pernambuco pelo nome dado acima.
É uma planta silvestre e trepadeira.
Tem o caule rolico e escuro.
Folhas trilobadas, tambem escuras.
As flores exquisitas, parecem um jarrinho.

0 fructo 6 uma capsula que tem seis faces ou angulos, (valgo gommos) e dentro muitas sementes.
A raiz é tuberosa, rugosa, escura e de cheiro um tanto activo.
Quasi todas as plantas d'este genero têm mais ou menos as mesmas propriedades.

Propriedades medicas. - A raiz 6 um poderoso antidoto contra as mordeduras das cobras, e muito empregada pela medicina popular contras as febres intermittentes e perniciosas, na dóse de 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Caractrress dA pamila, - Familia composta dos dois generos: Aristolochia e Asarum.
São plantas herbaceas ou fructescentes voluveis de folhas alternas e inteiras, flores axillares.
0 calice 6 regular, de tres divisões valvares, ou irregular, tubuloso, e formando uma lingueta ou labio de fórmas muito variadas.
Os estames sĩo, em numero de dez ou doze, inseridos no ovario, ora livres e distinctos, ora unidos intimamente com o estylete e o estigma, e formando assim uma especie de mamillo posto no apice do ovario.
Nas partes lateraes, este mamillo traz as seis antheras que sino biloculares, e no cimo termina em seis lobulos que podem ser considerados como estigmas.
O frueto é uma capsula, ou uma baga de tres ou seis lojas, contendo cada uma d'ellas um grandissimo nu-

## ANG

mero de sementes, encerrando um pequeno embryăo collocado em um endosperma carnoso.

Angelim amargoso. - Geoffroa vermifuga, St. Hil. - Andira anthetmintica, Mart. - Ram. das Leguminiosas. Arvore oriunda do paiz; vegeta nas proximidades do litoral.
É copada, de folhagem bonita e lustrosa.

As flores em densos cachos, são roixas, de quasi nenhum aroma; parecem borboletinhas.

0 fructo que 6 um legumedrupaceo verde, ainda quando maduro, asseme-lhn-se a uma manguinha; tem um caroço grande relativamente ao fructo; a amendoa branca e amarga: o caroco 6 viscoso.

A madeira d'esta arvore 6 procurada para as obras internas de construccão urbana e especialmente para assoalhos e portas; 6 bastante porosa, amarga, e absorve muita tinta. (Sald. da Gama).

Propriedades medicas. -0 po do $A$ gelim tomado na dóse de 5 decigrammas a $1 \%$ gramma com leite 6 considerado como um excellente vermifugo, em maior dóse obra como drastico energico.

## Angelimeseo.-V. Urarema.

Angelim doee. - Skolemora pernambucensis, Arr. C.-Audira vermifuga, Mart. - Fam. das Leguininosas. - Arvore indigena do paiz, a qual nĩo 6 facil achar-se nas proximidades do litoral como a outra, que até se encontra nas capoeiras. Esta especie s 6 se encontra nas mattas virgens.
0 tronco d'esta arvore 6 inerme, ramos com casca grossa, folhas oppostas. foliolos ellipticos ; glabros por cima.
As nervuras da face inferior dos foliolos são cor de ferrugem e avelludadas.

As flores paniculadas, e os calices roixos escuros e lanuginosos.

0 fructo $e ́$ uma drupa oval com uma amendoa quasi de 3 centimetros de comprimento, branco quando fresco, e ama- 1 endos-

Geoffroa theiminnosas. ans proa e lussão roiparecem
rellado quando sêcco, de sabor amargo e acre.

Propriedades medicas.-As sementes sūo anthelminticas, e uteis no curativo das ulceras; mas devem ser empregadas com cautela e com muita prudencia, por que dadas em alta dóse podem causar a morte.
Internamente 3 decigrammas a $1 \%$ gramma do pó para os menores de tres a dez annos, em meia chicara de leite, adoc̣ado com assucar.

Angelin pedra. - Andira spectabilis, Sald. - Fam. idem. - Arvore do paiz, vegeta nas provincias do sul do Imperio.

As folhas são compostas, imparipenadas, o peciolo commum 6 um tanto convexo, expesso, flexivel, coberto de pellos de pouco mais de 15 centimetros de comprimento, poucas vezes glabro e canaliculado.

Os peciolos parciaes são rigidos e extremamente curtos.

Os foliolos em numero de onze ou treze para cada folha sũo sempre oppostos com um terminal no maior numero de casos.

A forma dominante 6 a elliptica, raras vezes sũo obovaes, mas sempre coriaceos, lustrosos e asperos no dorso ; pelludos e de um verde menos intenso; a manifesta saliencia das nervuras na pagina inferior de cada foliolo contribue efflicazmente para que esta superflicie seja rude no tacto.
Flores rosadas, de cinco dentes, dos quaes tres são iguaes e mais distinctos, e dois menores agudos e apenas perceptiveis; a superficio externa d'este orgão 6 semeada de pellos inclinados e deitados longitudinalmente, que com-municam-lhe um brilho assetinado.
0 fructo 6 uma vagem ou drupa, indehiscente emconospermica; encerra uma polpa branca não comestivel.
No interior d'esta massa existe uma semente (amendoa) que é luzidia e carnosa.
A madeira emprega-se em algumas
obras externas e em todas as internas. (Fig. 4).

Angelim Rosa. - Perallea. Brythrynofolia - Sald. - Fam. idem. Esta arvore habita nas provincias do sul do Imperio: 6 conhecida nos municipios de Campos e S. Fidelis por Folha larga, no municipio neutro por Mangoló e Angelim rosa, e na Parahyba do Sul por Catagod.

Eleva-se a prumo, depois decresce tornando-se um pouco curvo.
As folhas são compostas, trifolioladas e imparipennadas, os foliolos em numero de tres cada folha, sino vistosos; dois oppostos e um terminal, de forma oval e cor verde pouco intensa, sŭo esbranquicados no dorso onde as nervuras são mais salientes, e póde-se observar a disposiçũo regular das nervuras principaes.
As flores sũo arroxeadas, em panicula pouco regular.
Calice escuro, amarellado, irregular, um pouco bojudo na base com cinco divisōes desiguaes; dois dentes sĩo reflexos e correspondem á maior petala da corolla.
Corolla arroxeada e papilionacea, o estandarte 6 reflexo, ligeiramente unguiculado, dobrado transversalmente, emarginado, inteiro, branco do meio para a base, esverdinhado no centro, e violaceo em dois terços, da sua superficie; o angulo reintrante do apice tem o seu vertice no ponto em que começa a mancha esverdinhada do limbo da petala.
As duas azas são igualmente coloridas, obovaes e sustentadas por um pequeno unguiculo, de alguma consistencia, curvo e lateral.

Pistyllo simples, ovario livre, deprimido um tanto luzidio; estyllete curvo e em estigma linear; uma loja e quatro ovulos.

0 fructo 6 um legume de 24 centimetros de comprimento, e de 4 centimetros de largura.

As sementes sino em numero de tres, unidas á placenta, cada uma por um
curto podosperma, são curvas, anatropas, e a micropyla corresponde ao lado concavo.

A amendoa 6 carnosa, adocicada e comestivel; e encerra um embryăo epispermico, cujas cotyledones são planas e feculentas.

A madeira 6 vermelhn, leve, visivelmente porosa, de tecido pouco consistente e de um aroma agradavel. E empregada nas obras internas. (Fig. 5.)

Angico. - Piptadenia colulbrina, Bth. - Acacia virginalis, Pohl. - Acacia Angico, Mart, - Fam. idem. - Arvore sylwestre, originarin do paiz, e habitante das proximidades das catingas.

Indubitavelmente é uma das bellas arvores que ornam as selvas brasileiras; seu porte $e^{\text {elevado, tem uma casca par- }}$ da, e folhagem miuda, em palminhas ; ramagem bem disposta, com innumeras flores brancas, globosas, pequenas, e com algum cheiro.

Scus fructos são pequenas vagens chatas, pardas, de sementes pequeninas.

0 Angico é do numero das arvores que perdem as folhas, quasi sempre entre o outono e o inverno; os ramos ficam em completa nudez.

É considerada como uma das madeiras melhores de construccaio, em-prega-se ordinariamente para esteios não so nas obras expostas ao ar, mas tambem nas internas, na confeccão de navios, e moveis, etc., etc.

Propriedades medicas. - A casca do Angico 6 amarga e adstringente, o seu cosimento 6 empregado em banhos contra as leucorrhéas, inchnę̃es das pernas, ulceras, etc.
A tintura feita com as folhas 6 um remedio energico nas contusбes, talhos, e dizem que nas commoções cerebraes.
A gomma 6 muito usada e applica-se nos casos em que costumn-se empregar a gomma arabica, já fazendo-se soluçóes analepticas, e já trazendo-se na boca, nas molestias de peito e em geral contra todos os soffrimentos das vias respiratorias. (Fig. 6.)

Angico de Minas.-Pilhecollobtum gummif(crum. - Fan. idem.

Proprikdades medicas. - As mesmas acima mencionadas.

Angiroha. - $V$. Andiroba on Gendiroba.

Anguay. - Mirospernum, guaraniсісum. - Fam. idem. - V. Caboreiba.

Anguria. - V. Melancia.
Angustura.- Beodia febrifuga. $-\hat{\mathrm{E}}$ a Larangeira do malo da Bahia e de Sergipe.

## Anhangapa.-V. Aninga-pari.

Anil trepador. - Cissus tinctoria. Mart. - Tam. das Ampelidaceas.-E usado na tinturaria; resiste a acção dos alcalis.
Acha-se nas montanhas e planicies dos sertJes.

Anileira da India. - Indigofora Anil, Linn., Sp. e Lanick. - Fann. das Leguminosas. - Planta originaria das Indias Orientaes, naturalisada nas Antilhas e no Brasil.
E uma planta herbacea sublenhosa, ramosa, de cor verde esbranquiçada e pelluda.
As folhas são em palmas, de figura elliptica e compridas.
As flores em cachinhos, miudas, vermelhas, misturadas de verde.
Os fructos são vagens um tanto cylindricas, curvadas; acabam por uma ponta aguda ; semente como a do feijão.
Esta planta tem o principio corante azul, do qual se extrahe o anil do commercio.

Anifelfis de Pernambuco. Indigofera pernambucensis.-Fam. idem.-Contam-se 27 especies de arbustos que dūo uma substancia vulgarmente conhecida com o nome de Anil.
A maior parte é indigena e propria dos climas intertropicaes.

A situaçáo topographica do Brasil e tal que o Anil dá natural e espontancamente.
Foi o Anil já um ramo importante de exportação no Brasil; a plantação e fabrico d'esta substancia corante fez grandissimos progressos om varias provincias, e com especialidade na de Pernambuco, no lugar de Beberibe, e na do Rio de Janeiro, e nas visinhancas de ĆaboFrio; e se este ramo de industria tão proveitoso e util veio a decair, não deu n isso occasitio nem a má qualidade das anileiras indigenas do Brasil, nem a despeza proveniente da colheita das folhas e fabrico do Avil em pasta; mas sim a desgraçada e mal entendida cobiça dos lavradores e fabricantes, que, para the augmentarem o pezo lhe juntavam substancias estranhas diversas, falsificaçĩo que redundou em detrimento d'elles e em menoscabo do Anil do Brasil.

Conhecem-se em Pernambuco duas especies d'esta planta que passamos a descrever.
Subarbustosinho de $1 / / 2$ a $2 \%$ metros, no maximo; folhas em palmas de um verde desbotado e embaciado; flores dispostas em cachinhos pyramidaes, pequenas, de cor amarella ou encarnada.

Os fructos pegados em feixes pequenos, sũo vagens de 3 centimetros, roliẹas curvadas, ponteagudas, com sementes como o feijão.

Eis-aqui a primeira especie; porém na segunda dá-se o seguinte: 6 baixa, os ramos sũo angulosos em sua summidade.

As folhas alternas pinnadas de quatro a seis pares, impares, subovaes, mucronadas.
Kstipulas na base do3 pedunculos communs.
Flöres de calice campanulado, de cinco dentes pouco pelludos, estandarte revirado para cima, oval, oblongo, estirado, de cor encarnada do apice para o centro, azas oblongas auriculadas, vermelhas, carinas de duas petalas na base, fendidas no apice, unidas em capuz, de bordas vermellias.

Nove estames em duas phalanges, antheras com duas lojas, de 1 a 8.
Estylete recto, e estigma subcapitado.
Bstas plantas tem o principio corante azul, nos seus tecidos, que desenvolve na maceracão com ou sem trituração.

Anil dos pobres. $-V$. Arruda do matlo.

Animin membeea-Maranta aqua-tica.- Pam. das Marantaceas.- $\hat{\text { E }}$ uma planta paraense, do porte das pequenas bananeiras, quasi sempre de flores brilhantes.

Aninga. - Arun Leniferum, Arr. Cam. - Fam. das Araceas. - Arbusto de 2 a 3 metros de comprimento de 6 a 9 centimetros de diametro, direito cylindrico, de cor verde acinzentado, marcado de cicatrizes deixadas pelas folhas que tem cahido, a substancia esponjosa, sumarenta, molle.
N'esta substancia se acham numerosas fibras longitudinaes, compridas, grossas como a crina da cauda dos cavallos brancos.
As folhas tem um pouco mais de 36 centimetros de comprimento, e a mesma largura na base.

Peciolos amplexicaules de $\%$ metro de comprimento, accumulados desde a base até o meio onde o canal acaba em um appendice de 6 a 9 centimetros; o resto 6 cylindrico.

Flores axillares e solitarias.
Calice e a espatha mais longa, que o espadice, tem quasi 36 centimetros de comprimento.
Estames numerosos.
Pericarpo, varios bagos ma base do espadice.
Esta planta encontra-se em Pernambuco abundantemente nos pantanos, dos quaes muitos estróo quasi cobertos d'ella.
A substancia do caule da planta é esponjosa e cheia de um tecido acido que reage sobre os metaes; os camponezes se servem d'elle para limpar
facas, canos de espingardas, e qualquer metal em estado de oxidaçĩo.

0 nosso illustrado comprovinciano, Dr. Arruda Camara, extrahio d'elle bom cordame que 6 dotado de uma grandissima força; as fibras teciveis estão postas longitudinalmente na polpa, e n'ella não estão fortementes pegadas; separam-se com facilidade pelas operaçes do debulho e da lavagem.

Propriedades medicas.-Osucco d'esta planta 6 acre e empregado como mondificativo das ulceras atonicas.

Usa-se em cataplasmas machucandose as folhas.

0 cosimento feito com 30 grammas de folhas para 500 grammas d'agua om banhos ou fomentaçóes é util nas dores rheumaticas; 3 decigrammas a $11 / 2$ gramma de raiz de Auinga secea tem dado bons resultados no hydrothorax.

Aninga d'agua. - Caladnum Spinescens. - Fam. idem. - Planta de aspecto semelhante ao Tinhorão, ou Taioba.

Propribdades medicas. - As folhas d'esta planta sĩo com proveito applicadas nas ulceras grangrenosas; as sementes cosidas ou assadas, comem-se.

Aninga-iba. - V. Aninga.
Aninga-pari. - Melastoma paroiMora, Lamek.-Concinea. (7)-Fan.das Me-lastomaceas.-Arbustosinho de folhas oppostas, ellipticas, flores cor de rosa e que tem por fructo uma capsula de muitas sementes miudas.

Propriedades medicas.- As folhas seccas e pulverisadas aão uteis no curativo das ulceras; tambem frescas e pisadas applicam-se para o mesmo fim.

Caracterrs da fammian. - As Melastomaceas são grandes arvores, arbustos, fructices ou plantas herbaceas, tendo folhas oppostas, simples, munidas geralmente de tres a cinco, e mesmo
até de onze nervuras basilares, donde parte um grandissimo numero de outras nervuras transversaes e parallelas muito approximadas.
As flores, algumas vezes mui grandes, offerecem de alguma maneira todos os modos de inflorescencia.
0 calice é gamosepalo, mais ou menos adherente ao ovario, que é infero ou semi-infero.

Seu limbo as vezes 6 inteiro ou denteado, ou emfim de quatro ou cinco divisces mais ou menos profundas; rarissimas vezes elle fórma uma especie de capsula ou operculo.

A corolla se compóe de quatro a cinco petalas.

Os estames são em numero duplo das petalas.
Suas antheras apresentam as formas mais variadas e mais singulares, e se abrem no apice por um orificio ou póro commum ás duas lojas.

0 ovario é algumas vezes livre, frequentissimas vezes adherente ao calice; elle offerece de tres a oito lojas cada uma contendo um grandissimo numero de ovulas.
0 apice do ovario 6 muitas vezes coberto de um disco epigynico.
0 estylete e o estigma sĩo simples.
0 fructo 6 ora secco, ora carnoso, offerecendo o mesmo numero de lojas que o ovario; fica indehiscente, ou se abre em outras tantas valvas septiferas no meio da face interna.
As sementes são reniformes e contêm um embryão levantado ou ligeiramente curvo; mas sem endosperma.

Aninga-uva. - Philodendron arbo-recens.- Fam. das Araceas.

Propriedades medicas. - As mesmas que as da Aninga.

Annu Pinta, - Cayaponca globoza. - É em Minas a purga de Carijo.

Aperta Ruño. - Piper aduncum, Vell.-Fam. das Piperaceas.

ARA
Propribdades medicas. - Como adstringente 6 muito empregado em banhos.

Internamente obra tambem como desobstruente.

Apogitagoaris. - Esembechia intermedia, Mart. - Fam. das Rutaceas. S. Paulo.

Propriedades mbdicas. - A casca d'esta planta é anti-febril.

Apostemelira. - Furnera fotida.Tam. das Turneraceas. - Esta especie é do Maranhũo.

Propriedades madicas. $-\dot{\mathrm{E}}$ empregada para apressar a suppuraçio dos tumores.

Apotiacornoa - Fam. das Euphorbiaceas. - É uma planta do Pará.

Ha duas especies.
Propribdades medicas.-Uma 6 empregada na tosse secea, outra nas inflammaçoes de olhos.

Apoya :- $\dot{\text { E }}$ a Psychotria omelica no Espirito Santo.

Apuy. - Ficus. - Fam. das Urticaceas.

- Planta do Pará.

Propriedades medicas. - 0 succo leitoso e as folhas sino empregadas como calmante.

Araçá, - Psidium Aracá, Psydium pomiferum, Linn.- Fam. das Myrlaceas.Na Bahia este arasi 6 chamado Aracimirim.

B em todo o. Imperio conhecida esta fructa, e existe em todo o seu terreno com este mesmo nome.
Provém de um arbusto medio, de casca liza, esbranquig̣ada, folhas oppostas ovaes, quasi redondas, grossas, um tanto pelludas, com cheiro quando comprimidas.
As flores são reunidas em pequeno numero branens, com algum cheiro;

ARA
43
e como uma rosap equenasingela com um feixe de filetes, brancos no centro no p é da flor ha um engrossamento: ver de com o cimo dividido em cinco laminas; ahi se desenvolve o fructo que é oval, amarello quando maduro, coroado de cinco palhetinhas, contendo muitos grĩos reniformes, envoltos em uma polpa acre-doce.

O Araçá é util nas artes, onde os grelos servem para a preparação de tintas. Com elle faz-se geléa, doce, aguardente e licores.

Propriedades medicas.- Na medicina popular empregam-se as cascas, as summidades e tambem as folhas como poderoso adstringente na dose de 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Araçá bravo. - Angofora psevdo-carpa.- Ram. idem.- É um arbusto de nosso paiz, de caule liso esbranquicado, folhas oppostas; flores em espigas ; corolla branca de quatro petalas; estames numerosos; antheras de duas lojas redondas; estyletes simplices.

0 fructo, baga ovoide trilocular, monospermica, contém muitos grãos reniformes com polpa doce.
A madeira d'esse arbusto 6 procurada para encaibramento de nossas casas, e para estacas de cercas; ellas suĩo dotadas de uma duração enorme.
As variedades de Aragis produzem fructos comestiveis, insignes pela sua materia saccharina e pela união da mucilagem com o principio adstringente, o que os torna nutritivos e corroborantes dos intestinos.

Araçá do eampo.- Psydium mediterraneum. - Fam. idem. - E um aracaseiro que em Sergipe tem este nome, e nas Alagoas o de Arasi do mato e tambem Cumati, designaçĩo porque tambem o conhecem em Pernambuco. Para o sul de Sergipe dio-lhe o mesmo nome.
0 arbusto é mais clevado que o Arasa mirim; no mais éo mesmo excepto a fructa, que é menor, mais doce e de cor

## ARA

pallida；verde amarellada；suas fiores săo brancas e cheirosas；folhas miudas．

Araçí cagão．－Psydíum．－Fam． idem．－Fructo agreste e tambem culti－ vado na Bahia por tal nome，e em Per－ nambuco comprehendido na especie de Arasdi assí，porque elle é semelhante a este，differindo sómente em ter a base mais despontada e ser menor．

Todos os Arasais possuem a propriedade de ser mais ou menos adstringentes．

Araçá das Catingas．－Psydium， －Fam．idem．－Esta especie，indigena， tambem é semelhante á precedente，mas distingue－se porque o fructo quando ma－ duro，torna－se amarello cor de gemma d＇ovo；as folhas miudas e lanceoladas， o fructo muito doce．

## Aracá Congonha do campo．－

 Psydium suaveolens，St．Hil．－Fam．idem． －É outra especie de Araçd que dá nas mattas de Minas Geraes，com o nome de Congonha do campo（？）；differença－se em ter as folhas mais longas que o ordinario．As flores sto solitarias e cheirosas．
0 fructo é pequeno，como o do Araçá mirim，até menor．

Tem unicamente tres sementes dentro．
A cor do fructo 6 amarella．

## Araçá guaçú．－V．Goiaba．

Araçá do matto．$-V$ ．Araci do Campo．

## Araçá mirim．－$V$ ．Aragd．

Araçá de Minas Gieraes．－ Psydium albidum，St．Hil．－Fam．idem． －C．idem．－Esta especie nasce em S．João d＇El－Rei，em Minas ；tem as folhas mais pelludas，ellipticas ovaes， e reviradas．
As flores sã́o solitarias，e os fructos ovaes，esbranquicados，pelludos．
Fructifica em Março e Junho．
Araçá de Minas Geraes．－Psy－
dium incanescens，Mart．－Fam．idem．－

E est＇outra especie do mesmo lugar －S．João d＇El－Rei．
$\dot{\text { E }}$ um arbusto de folhas oppostas como as outras，ovaes，reviradas，quasi sem peciolo．
0 fructo quando novo é obovoide．
Flores não vimos．
Araçá de Minas Geraes．－Psy－ dium microcarpum，St．Hil．－Fam．idem．－ Est＇outra especie do mesmo lugar acima dito，é um arbusto mui seme－ lhante ao precedente．
0 fructo globoso，de gosto agrada－ vel ；de cor verde，ainda quando ma－ duro．
Segundo St．Hilaire é maior que os outros．

Araçá de Minas Geraes．－Psy－ dium cirneatum，St．Hil．－Fam．idem．－ Fste Arasi 6 do mesmo lugar que os outros，e d＇elles pouco differe；suas folhas porém são mais oblongas，e o fructo pyriforme，liso e de gosto agra－ davel．

Araçá de pedra．－Psydium oli－ gospermum，Mart．－Fam．idem．－Bste Aracd，assim chamado na Bahua，é somelhantissimo no arbusto do Arasi－ mirim ou ordinario；mas o fructo ordi－ nariamente $\hat{6}$ mais redondo，e com a superficie ondulada，muitas vezes com um ponto lateral preto，indicando putre－ faccaio；tem um caroço grande，ondu－ lado；offerece pouca polpa，mas essa mais doce que a do ordinario．

Araçá da praia．－Psydíum litlo－ rale，Raddi．－Fam．idem．－Arbusto de Minas．

Este Araca é muito semelhante ao Aracá ordinario．
Vegeta na cidade de Mariana，em Minas Geraes；e S．Paulo．

Araçá de S．Paulo．－Psydium multiforum，St．Hil．－Fan．idem．－ Esta especie cresce na provincia de S．Paulo．
$\dot{\text { E }}$ um arbusto de folhas ellipticas， as, quasi
voide.
s. $-P_{s y}-$ idem. o lugar ii seme-
agradando ma-
que os
8. - Psy-idem.-- que os ; suas gas, e o sto agra-
dium oli1. - Este Bahua, é - Aracicto ordie com a zes com do putree, ondumas essa
tum litlobusto de
tante ao
ana, em

Psydium idem. incia de nlipticas,
pubescentes ; flores em cachos; fructo nĩo examinado.

Araçá-rama. - E arvore que nasce pelas margens dos rios, no Pará; suas raizes servem de alimento ais tartarugas.

Araçázinho do mato. - Davia fragrans. - Fam. das Melastomaceas. E um arbusto elegante, e indigena do paiz, conhecido nas Alagoas por este nome.
E ramoso, casca fina, folhas ovaes, lisas e oppostas.

Flores em feixes, por todas as partes da planta, as quaes são brancas e mui cheirosas.

0 fructo $\widehat{e}$ uma baga globosa, coberta de uma pellicula e contém dentro uma polpa aquosa, com muitos grīosinhos na parte central.

Come-se esta polpa, que é boa.
Quando está florida, esta planta derrama pelas suas visinhanças um bello aroma.

Apaçázinho on Araçá do mato. - Psydium. - Fam. idem. - B um arbusto, ou arvoreta, conhecida em Pernambuco por tal nome.

A sua casca cinzenta 6 lisa, a folhagem miudn, as flores pequenas e brancas.

A madeira é dura, excellente para estacas, esteios, carvũo, e lenha.

Arncui. - $V$. Arari. - E o nome que se dá ao Angelin em varias provincias.

Araranin. - V. Curatatina.
Arapabaca. - $V$. Lomb̄rigucira:
Arapiraca. $-\hat{B}$ uma arvore de Sergipe, de lenho indestructivel.

Arapoea amarelia of Gurataiapoen. - Galipea dictoma. - Fan. das Rutaceas. - Arvore que vegeta nas provincias do sul do Imperio.

Suas folhas saro simples e alternas, vistosas e de formn variavel ou indeterminada, oblongas, algumas obovaes oblongas, e um tanto coriaceas.
As flores de grandeza regular.
0 fructo é uma pequena capsula coriacea, com cinco depressões e cinco lojas.
A madeira 6 branca, com um ligeiro brilho assetinado, e o tecido é frouxo, - seu emprego é muito limitado; apenas 6 procurado como elemento assás secundario em algumas obras internas, que nũo exigem maior solidez. ou que sino creadas para satisfazer nccessidades de momento. (Fig. 7.)

## Arafiba. - خे. Raioinha.

Araroba. - Fam. das Leguminosas. - O po d'esta planta 6 muito usado na arte de tinturaria, e o mesmo pó 6 empregado nas molestias herpeticas, friccionando-se a pelle.

Afarita. - Maranta arundinacea, Linu. e Willd.-Fam. das Marantaceas. $\dot{\text { É uma herva oriunda do paiz, conhecida }}$ em todo o Imperio por tal nome.
A Araruta (farinha) 6 uma fecula extrahida das raizes d'esta planta.
As folhas da planta süo estreitas, oblongas, engastadas n'um pequeno caule.
As flores brancas, á semelhança de borboletinhas.
0 fructo 6 uma capsula com alguns grĩos.

É, como já dissemos, da raiz, que se extrahe a fecula, a Araruta do commercio propria para uso dos doentes, convalescentes, etc.

Tambem presta-se para engommar a roupa.

Aratienm apé ou do mato. Anona siloatica, Sl. Hil. - Fam. das Aronaceas. - Arvoreta silvestre; seu nome 6 quasi geral.
Tem o páo branco e a casca escura, folhas alternas grandes e ellipticas.
Flöres carnosas, desmaiadas, como a flòr do Araticum panan e outros.

ARA

0 fructo 6 uma baga gloqulosa, cuja superficie é composta de escamas achatadas, molles, de corverde, amarellado na maturidade ; dentro 6 composto de bagos de massa brañea, com um caroço cada uma ; é muito boa ao paladar.
A casca dá excellente corda, cuja duraçĩo é admiravel.

Propribdades arbicas. - As folhas e fructos do Araticum siono bechicos: 2 grammas do fructo fervido em 250 grammas d'agun tomado fis chicaras, 6 um excellente remedio na diarrhén e dysenterin. Usam-se tambem em clysteres, e ap-plicam-se as folhas sobre o ventre.

As folhas pisadas e misturadas com oleo sĩo maturativas.

Dos fructos se póde extrahir vinho.
Caracteres da familia.- As Anonaceas sino arvores ou arbustos de folhas alternas simples, desprovidas de estipulas, earacter que as distingue sobre tudo das Magnoliaceas.
As flores ordinariamente axillares, sño algumas vezes terminaes.

0 calice é persistente de tres divisões profundas. A corolla 6 formada de seis petalas dispostas em duas ordens.

Os estames são muitonumerosos, formando varias fileiras.

Os filetes curtos, e as antheras quasi sesseis.

As carpellas, em geral, em grande numero reunidas no centro da flor, são ora distinctas, ora soldadas entre si ; cada uma d'ellas offerece sómente uma loja que contem um, ou diversos ovulos ligados á sua sutura interna e formando muitas vezes duas fileiras longitudinaes.

Estas carpellas constituem outros tantos fructos distinctos (raras vezes um so em consequencia de abortarem os outros; ás vezes elles se pegam todos entre si, e, formam uma especie de cóne carnoso e escamoso.

As sementes têm seu tegumento formado de duas laminas.
0 endosperma, em forma de chifre é profundamente sulcado, contendo um

ARA
pequeno embryão recto, collocado na base do perisperma.
-Araticum dinrên. - Anora arenaria. - Fam. idem. - E umn especie semelhante fis outras; arbusto ramoso; casca lisa, esbranquiçada, folhas grossas oblongas : da flöres caulinares como as das outras especies já descriptas.
0 fructo tom as proeminencias da casea, pouco sensiveis.
As sementes sũo pretas, o eixo central occupa grande espaço.
Do páo fazem-se arcos de barril, e da casca cordas.

Aratieum do brejo. $-V$. Araticum panan ou do rio.

Araticuma do emmpo. - Arona cornifolia, St. Hil. - Pam. idem. - Esta especie vegeta nos sertoes do Rio de S. Francisco, S. Paulo, Minas Geraes, etc.
Semelhante ís suns congeneres, tem comtudo, as flores um tanto pelludas.

O fructo é escamoso, globoso ou oval.
Tambem é conhecida esta especie por Araticum das Caatingas.

Arntienm engão.- Anona furfuracea, St. Hil. - Fam. idem.- 0 tronco d'esta especie esgalha quasi sempre, desde a base formando uma touceira.
As folhas oblongas, cobrem-se muitas vezes de uma poeira esbranquiéada e tem máo cheiro.
A flor o o fucto nas mesmas condiços; mas as sementes são amarellns.
A amendoa, pisada com aguardente, mata os piolhos da cabeça; o cheiro da fructa 6 bom.
Tambem dá corda e madeira para arcos de barril.

Araticum panan. - Anona palus tris, Linn. - Fam. Idem. - Esta especie cresce nos paúes e brejos. $\mathrm{E}^{\prime}$ ramosa; as folhas menores do que as já citadas; e as flores tambem.
llocado na

Inona arean especie sto ramoda, folhas caulinares es já desencias da eixo cenbarril, e
-V. Ara-
. - Anona cm. - Esta 10 Rio de Minns Ge-
neres, tem pelludas. loboso ou
specie por
ona furfu-- O tronco sempre, touceira. n-se muianquic̣ada
mas cono amarel-
cuardente, - cheiro eira para
ona palus. ista espes. E' raque as ja

0 fructo 6 uma baga; tem sementes de um vermelho escuro, e não se come. A raiz tem o lenho frouxo, serve de cortica, 6 muito porosa, optima para afiadores de navalhas, para rolhas, etc.

Aratienm ponhé.- Anona Marcgravii, Mart. - Fam. Idem.- Este Araticume tem as mesmas qualidades do Araticum do mato, cultivado.

Araticum do rio.-Anona spinescens, Mart - Fam. Idem. - Tem as mesmas propriedades dos outros; mas seu fructo 6 mais empregado em cataplasmas para limpar as ulceras, e amadurecer os abscessos.
As sementes em pó, combatem a ptiriasis infantilis, isto $e, 0$ bicho superficial, polvilhando-se a parte affectada.

## Araticum de Santio Cathari-

 nn.- Rollinia salicifolia.- Tam. Idem. -Tem os caracteristicos das outras especies.Areunann.-Bignonia echinata, Jacq. e Sreart.- Fam. das Bignoniaceas.-Arbusto natural do paiz, por este nome nas Alagoas conhecido, e tambem por Arraia do mato.
É uma planta trepadeira, que sobe galgando as mais altas arvores.

Os caules são lenhosos; seus ramos săo cruzados; folhas brilhantes e ovaes.

As flores de cor rosea viva.
0 fructo 6 uma capsula lenhosa de quasi 21 centimetros de comprimento, e 10 centimetros de largura, de cor parda, ossea; a sun superficie ericada, de protuberancias conicas agudas ; dentro forma uma pellicula branca assetinada, com uma divisĩo no centro e cheia de muitas sementes cercadas de azas membranosas.
E uma das bellezas do campo este arbusto ; porque do alto dos cimos das arvores pendem seus festres de flores cor de rosa com seus exquisitos fructos.

Caracteres da pamilia. - S̃̃o arvo-
res, arbustos, ou rarissimns vezes plantas herbaceas, cujo caule 6 muitas vezes sarmentoso; 6 guarnecido de gavinhas.
As folhas ordinariamente oppostas ou ternadas, săo raramente alternas, as mais das vezes compostas.
As flores, que sŭo terminaes ou axillares, diversamente grupadas.

Tem um calice gamosepalo, frequentes vezes persistente e de cinco lóbos.
Uma corolla gamopetala, mais ou menos irregular e de cinco divisoes.
Frequentissimas vezes quatro estames didynamos, acompanhados de um filete esteril, que 60 indicio de um quinto estame abortado; em alguns generos, os cinco estames são iguaes ou dois sómente sĩo ferteis.
0 ovario sustentado por um disco hypoginico apresenta uma ou duas lojas contendo ordinariamente varios ovulos.

0 estylete simples termina por um estigma bifido.
O fructo é uma capsuln de uma \& duns lojas, que se abre por duas valvas oppostas ou parallelas ao caule; raras vezes o fructo é carnoso, ou duro e indehiscente.
As sementes, muitas vezes cercadas de uma aza membranosa em todo o seu contorno, encerram debaixo do tegumento proprio um embryão erecto, desprovido de endosperma.

Argemonia. - Argemone mexicana. Linn.- Fam. das Papaveraceas.- É uma planta herbacea, natural do Mexico e do Brasil, cujo porte 6 semelhantissimo ao nosso Cardo-Santo de Pernambuco.

Propriedades medicas.- Os nossos indigenas, empregam as folhas da $A r$ gemonia no curativo das ulceras, sobretudo syphiliticas.
0 oleo 6 considerado purgativo como - de ricino, bastando trinta gottas para o effeito cathartico, que se manifesta cinco horas depois da ingestro do remedio.
0 succo é antiherpetico, e o cosi-
mento das sementes 6 empregado contra a quéda dos cabellos.

Cabacteres da pamitia. - Plantas herbaceas ou ainda raras vezes subarbustos, de folhns alternas; simples, mais ou menos profundamente recortadas, cheias em geral de um succo lacteo branco ou amarellado.

As flores são solitarias ou dispostns em cimas, ou em cachos ramosos.

0 calice é formado de duas, rarissimas vezes de tres, sepalas concavas - fragilissimas.

A corolla, que falta algumas vezes, se compбe de quatro, mui raramente de seis petalas singelas, comprimidas e enrugadas antes do seu desabrochar.

Os estames, em grandissimo numero, sũo livres.
0 ovario 6 ovoide ou globuloso, ou estreito e tambem linear, d'uma so loja, contendo grandissimo numero de ovulos unidos a trophospermos salientes sobre a forma de petalas ou falsas divisoes.

0 estylete, curtissimo ou pouco distincto, termina om tantos estigmas quantos trophospermas.
0 fructo é uma capsula ovoide coroada pelo estigma, ou abrindo-se em póros simples abaixo do estigma; ás vezes 6 alongada em fórma de siliqua abrindo-se por duas valvas, ou rasgan-do-se transversalmente por articulaçoes.
As sementes, ordinariamente pequenissimas, se comprem de um tegumento proprio, trazendo ás vezes uma especie de carunculasinha carnosa, de endosperma igualmente carnoso, no qual está collocado um pequenino embryăo cylindrico.

Arguelro. - Arvore da altura de uma oliveira, e é uma das mais lindas do Brasil.
$\dot{E}$ espinhosa; seu fructo é uma vagem contondo umas sementes escarlates, ou manchadas, empregados pelos indigenas em objectos de ornato como braceletes, etc.

Aficori on coquelfo dicort. -Cocos coronata, Marl. - Pam. das Palmeiras. - E uma palmeira indigena do paiz, muito frequente nas provincias da Bahia e Alagoas: tem tambem o nome de Dicori e Nicori.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte medio, o tronco ericado de fragmentos das velhas folhas, no alto com o molho de folhas de eixo comprido, e os foliolos dispostos em dois sentidos e azulados; as flores em cachos, como o geral das palmeiras; os fructos são de 3 a 6 centimetros, ovoides, com escamas na base, cor amarella, quando maduro; no centro um caroço duro; a polpa é saborosa, - sua amendoa dá bom azeite.

Arnacan.- V. Junta de cabra.
Arnolta. - V. Uruci.
Aroeiras. - Schinus aroeira, Vell. Fam. das Terebentaceas.-

Propriedades medicas. - A casca d'esta arvore 6 adstringente e empregada pelos pescadores para fortalecer os fios das redes.

0 estracto pode supprir o cato.
Dá-se o extracto em pilulas, e a casca em cosimento (4 grammas para 500 grammas d'agua.)
De suas folhas frescas se póde preparar uma agua distillada propria para - toucador.

Tambem 6 tida esta planta por antifebril.

Aroeira do eampo. - Astronium graveolens, Jacq. - Fam. das Terebentha-ceas.- E uma arvore resinosa, de folhas compostas: vegeta no Alto-Amazonas: suas flobres encarnadas e seus fructos redondos, formando uma estrella.
Derrama um succo glutinoso, incolor, analogo ao da Terebenthina.
A madeira é pesadissima e industructivel.

Propribdades medicas.-Tem as mesmas virtude da Aroeira acima descripta.

Aroelra da Capoelra. - Schinus meleoides, Vell. -Fam . das Terebinthaceas. - A casca serve para tingir.

Os fructos e folhas são muito aromaticos.

Aroeifa du mata. - Schinus Aroira, Linn. - Fan. das Terebinthaceas. Arvore colossal e importantissima, natural do paiz; seu tronco resinoso e aromatico, engrossa e cresce muito; folhas distribuidas em palmas; as flolhas em cachos miudos, de sexos separados.
0 fructo é pequeno, globoso e monospermico.

0 lenho d'esta arvore $e ́$ de uma rigidez ferrea; enterrada tem uma duraģão admiravel, é empregada nas construcç̃es e edificações campestres; tem-se achado em edificios seculares a Aroeira ainda perfeitissima.

Propriedadis medidas.-A entrecasca 6 empregada nas diarrhéas.

Aroetra de Minas. - Schinus mul. cromulatus. Mart. - Fan. Idem.-Esta planta de Minas Geraes está nas condiç̃̃es das mencionadas.

Aroeira da pratas.- Pistacia Lenticks, Linn. - Fam. das Terebinthaceas. Esta arvore, tũo aclimada entre nós, 6 todavia natural da Barbarin e das proximidades do Mediterraneo.
$\hat{\mathrm{E}}$ uma arvore de porte pequeno, sempre verde e revestida de sun folhagem, que é disposta em palmetas.

Todas as suas partes são resinosas, principalmente a casca; flores em cachos, miudinhas, esverdinhndas.

Os fructos são como grãos de chumbo grosso, vermelhos e como machucados: dentro tem uma semente.
Habita no litoral do Brasil.
A resina, que escorre do tronco, entre nos nenhum uso damos, pelo pequeno apreço que se dá em nosso paiz ás riquezas naturaes d'este abençoado solo; mas na Europa o producto de suas congeneres e o mastique, o terebintho do commercio, muito empregado.

Propriedades medicas. -0 cosimento das folhas tambem serve para usos domesticos medicinaes, e da ontrecasca faz-se applicacio nas hernias inguinaes, com proveito, mormente se suo recentes.

## Aroelra do Rio de Janeiro.-

 Schinus terebenthifolius, Raddi. - Ram. Idem.- Diacia Decandria, Linn.-Arvore mediana, do Rio, semelhante ás já descriptas, e provavelmente com as mesmas propriedades.
## Arrain do mato. - V. Arcunan.

## Arrebenta cavallo. $-V$. Melan-

 cia da praia.Arrependido. - Fam. das Rhamraceas. - Por este nome é conhecido em Alagoas um arbusto agreste, nintural do paiz; inclinam-se uns sobre outros e sũo flexiveis.
0 lenho é esbranquiçado e sulcado longitudinalmente ; tem o uso do sipopáó, e 6 muito semelhante a este.

Arringa-iba. - Caladium arborescens, Linn.- Pam. das Aroideas.-Esta planta 6 semelhante ao Tinhorão, porém mais elevada.
É natural da India.
Propriedades medicas. - Arbusto muito acre. Suas folhas sĩo empregadas em cataplasmas resolutivas.
Sua raiz fornece uma substancia amyglacea.
0 cosimento d'este vegatal feito em ourina é empregado nas dores articulares.
Arroz.- Oryza saliva, Livn. - Fam. das Grantineas.- 0 genero Oryza comprehende só quatro especies, mas subdivididas em grande numero de variedades.
D'estas quatro especies sómente uma e que se cultiva para alimentação do homem; mas que comprehende muitas variedades.
Desoana classifica o Arroz, cultivado

## ARR

em differentes regióes do globo, em seis variedades botanicas, que podem ser consideradas como outras tantas racas, nas quaes se incluem naturalmente todas as subvariedades distinctas na cultura, e cujo numero é tal, que Lechenaull de Latourt menciona trinta cultivadas nas visinhanças de Pondichery; e Heine, cita vinte e ùma, cultivadas em Mysore.

As varicdades, por structura externa, podem dividir-se em duas classes : Arroz barbado (oryza satica), e Arroz sem barba (oryza mutica).
Entre as variedades barbadas Desvaux menciona como mais notaveis : a Oryza satioa pubescens, cultivada na Italia, a Oryza rubribarbis, cultivada na America Septentrional ; a. Oryza S. Marginata, cultivada na India, e a Oryza elongata, cultivada no Brasil.
Entre as não barbadas distinguem-se a Oryza mutica denudata, cultivada na Italia e a Oryza sarghoidea, cultivada na India.

Quanto is corres, em ambas as classes se encontram o Arroz branco, amarello, cor de rosa, vermelho, triguciro, etc.

0 celebre Poiore introduzio na llha de Franca a cultura de uma variedade de Arros branco da Cochinchina, cultivavel nos terrenos seccos, a que se deu o nome de Arros perenuc ou de Arros da montanha.

Mas esta especie, que requer, como as outras, um terreno humido, nĩo exige todavia a submersĩo, como as especies geralmente conhecidas; basta que na localidade as chuvas sejam regulares, ou que se possam irrigar artificialmente os arroznes, não exigindo a sua cultura señ̃o terrenos analogos aos dos outros cereaes.
Esta especie divide-se om duas variedades: umn longa e outra redonda.
A primeira tem uma pellicula vermelha, que communica uma parte de sua corao grä́o, sem todavia communicar-lhe máo gosto.

A segunda produz sobre as montanhas e collinas, mas sómente nos paizes onde as chuvas são regulares e abundantes.

Fallaremos adiante d'esta variedade.
As variedades mais estimaveis da In-
dia sũo as denominadas benapeli e yundalt.
O Arroz imperiat, cultivado na China, parece ser o mais temporīo de todos, porque exige para amadurecer menos a terca parte do tempo do que as outras variedades de Arros.
No Japão existe uma variedade de grão mui pequeno e mui branco, que dizem ser a melhor especie conhecida.

O trigo por excellencia, o trigo Sarraceno, o centeio, a aveia, o milho, a mandioca, o Arroz, e póde-se accrescentar, as batatas, são as principaes plantas alimentares: o pão do genero humano.
0 Arroz sustenta talvez mais das duas tercas partes das raca humana disseminadas em todos os pontos do globo, e povos ha que quasi exclusivamente se nutrem com Arroz, ou pelo menos que com elle formam a base principal da alimentação, taes como os Chins, a maior parte dos habitantes da Indin, do Jaрйо, etc.
Durante muito tempo considerou-se o Arroz como planta originaria da Indin ou. da China, mas sabe-se agora que em diversos pontos da America e da Africa existem variedades de Arroz indigena, no estado selvagem, susceptivel de melhorar muito pela cultura.
Pouco a pouco a cultura d'este cereal se propagou nũo sómente nas regives tropicaes, comotambem em muitos paizes temperados, na Hespanha, na Italia, em Franca e ultimamente em Portugal e atध́ em algumas partes da Allemanha; pódese dizer que ella prospera nas regiōes do Sul das quatro partes do mundo.

Sabe-se que a cultura do Arroz na America Septentrional, que apenas começou no fim do decimo setimo seculo, tomou um immenso desenvolvimento.

Os estados da Carolina do Sul e do Norte, da União Americana cultivam particularmente uma variedade considerada como de qualidade superior a todas as outras, excepto a do Japão que acima mencionamos.
0 Arroz 6 uma planta annual, cujo caule é uma vergontea fina, de quatro decimetros a um metro, revestidas de fo- , que dizem idn. trigo Sarrarilho, a manrescentar, as plantas alihumano. nis das duns nana disses do globo, e ivamente. se menos que principal da uins, a maior dia, do Ja-
isiderou-se o da Indin ou. que em die da Africa indigena, no 1 de melho-
d'esto cereal mas regites nuitos paizos in Italia, em rtugal e até anhas podenas regioes mundo. roz na Ameaas começu culo, tomou to.
lo Sul e do altivam parconsiderada r a todas as que acima
nnual, cujo , de quatro stidas de fo-
lhas longas abarcantes e estreitinhas, de verde mui lindo; na epocha propria sahe um cacho, com flores nas summidades, que parecem umas pevides; formamse os fructos que sĩo cariopses, cobertos de um envoltorio paleaceo, de fórma ellyptica, sulcado longitudinalmente ; dentro ha umn semente branea, rica de uma substancia amylacen, que é a parte usada como comestivel em todo o mundo.
No Imperio do Brasil, nos terrenos baixos, nas margens dos seus rios, e na costa maritima e sobretudo nas provincias do Maranhĩo e Amazonas, cultivam - Arroe, e exportam em grande quantidade.
0 Arroz cada din se torna mais importante como artigo de consumo, tanto por seu uso alimenticio, como por empregarse na producçĩo da gomma, usado ou para alimento ou outros fins domesticos.
Usa-se na Europa o Arroz para d'elle se extrahin o amido. A gomma é muito usada para imbuir fazendas de linho e de algodão, e preparal-as para servir depois de lavadas.
Para este fim se faz immenso consumo de amido, e o Arroz é uma das substancias maiz extensamente empregadas para d'elle se extrahir este principio.

Propaiedades medicas.-Éemolliente, frequentemente empregado nas inflammaçes do tubo digestivo, e em cataplasmas, contra as inflammações, abcessos, etc.

Caracteras da pamilia.-Plantas herbaceas, annunes ou vivazes, raras vezes subfructescentes, de apparencin toda particular e muito caracteristica, tendo um caule geralmente fistuloso, offerecendo de distancia em distancia nós cheios, d'onde partem folhas alternas e invaginantes.

Rsta bainha que póde ser considerada como um peciolo alargado, 6 fendida em todo o seu comprimento, e apresenta em seu ponto de juncecão com a folha umia especie de collo membranoso, on formado de pellos, que se chama collura ou ligula.

As flơres são dispostas em espigas ou om paniculas mais ou menos ramosas. Estas flores são ou solitarias, ou reunidas, varias juntamente, formando gruposinhos que tom o nome de espiguetas.
Na base das espiguetas ou das flores solitarias, acham-se duas escamas : uma externa, outra interna formando a lepicena; raramente a escama interna falta e a lepicena 6 univalvular.
Cada fior se compōe de duaa outras escamas formando a glumn, de estames geralmente em numero de tres, ís vezes menos, raras vezes mais.
Os filctes são capillares.
As antheras bifidas em suas duas extremidades.
Pistillo formado por um ovario uniflocular, monospermico, marcado por um sulco longitudinal em um dos seus lados, por dois estyletes, e dois estigmas pillosos e glandulosos; rarissimas vezes o estylete 6 simples ou bifurcado na parte superior.
Fóra do ovario na face opposta ao sulco observa-se om um grande numero de generos duas pequenas palinetas de forma variada que constituem a glumella.
0 fructo é uma cariopse, mui poucas vezes um akenio liso ou envolvido nas valvas da gluma, que se desprende e cahe com elle.
0 embryĩo tem uma forma discoide, e 6 applicado na parte inferior d'um endosperma farinaceo.

Arfoz do mato.- Oryza subulata, Mart. - Fam. idem. - E uma especie de Arroz, que vegeta expontaneamente no Parí e nas Alagòas; dí um grīo mais graúdo e menos aaboroso, porém tem as mesmas propriedades, do Arroz communt.

## Areoz do mato das Alagoas.

 $-V$. Taquari de cavallo.Arroz Sylvestre. $-V$. Arroz do matto.

Arruda de Campina. - Indigo-

## ART

fero campinaria.- Fam. das Leguminosas. - Esta especie indigena, que nasce no solo pernambucano e em outras provincias, é a que tem o nome em Pernambuco de Arruda da Campina; pois ha uma confusĩo n'este nome: a de S. Paulo não é esta; a do Rio de Janeiro, tambem não, segundo a classificaçũo da Flora do Brasil.

Quanto á de Pernambuco é uma herva rasteira; ergue as pontas dos ramos, vestidas de folhas dispostas em palminhas, iguses ás da Arruda da Buropa, de cór verde-azulada, e cobertas de lanugem, florinhas rouxas em cachos abastecidos; dá fructos em cachinhos; sŭo vagens roliças, pequeninas, com duas valvas e com duns ou tres sementes a semelhança do feijão.

Propriedades medicas. - E muito uzada na dóse de 30 grammas para 500 grammas d'agun tres vezes ao dia nąs gonorrheas e retençes de ourinas, 0 cm banhos nos ataques, hemorrhoidaes e nas inflammaçơes das vias urinarins.

Apridas de Campina do Rio de Janeiro. - V. Carrapicho de beico de boi.

## Arruda do Campo, ou de

 S. Paulo. - Hypericum tereliusculum, St. Hil. - Fam. das Hypericaceas.- Esta planta herbacea nasce naturalmente no Brasil e recebe o nome acima em S. Paulo.E de ramos ascendentes; nas partes superiores de quatro gommos ou faces, folhas pequenas, compridas; flores em cachos.
0 fructo 6 uma capsula de forma allongada.

## Arruitia da Europa- - Ruta gra-

 veolens, Linn. e Sp.- Fam. das Rutaceas. -Vegetal cultivado no Brasil. É natural da Europa; se bem que acclimada ha muitos annos esta planta entre nós, com tudo nos nega a sua florescencia, que raras vezes se observa.É nm subarbustosinho elegante, at

1 metro e 12 centimetros de altura, pouco mais, ramoso, suas folhas dispostas em palmas, miudas; todas as suas partes săo de um verde azulado.
As flores que se reunem em cachos, săo amarellas e pequenas; todas as partes da planta derramam um cheiro mui activo mas pouco agradavel.
Os fructos sĩo pequenas bagas de cinco cocas ou lojas.

Proprirdades medicas. - É estimulante, anthelmintico, emmenagogo, empregado na amenhorrea, chlorose, e hysterismo.
Internamente 4 grammas para 400 grammas d'agua, para infusĩo.

Arruda do mato. - Pelocarpus officinalis, Abl. - Fam. idenu. - E uma plantn que recebe este nome no Ma ranhĩo.

Propriedades medicas. $-\hat{E}$ empregada como excitante em banhos.

Arpada do mato ou Anil dos pobres.-Indigofera similerula.- Ram. das Leguminosas. - É um arbusto pequeno de Pernambuco; seu comprimento é de 1 \% a 2 metros, esgalha pouco; de cor acinzentada; folhas dispostas em palmas, miudas, de verde azulado, mui semelhantes á primeira vista com a Arruda exotica; as flores em cachos miudinhos.

0 fructo 6 uma pequena vagem de poucos centimetros de extensĩo, roliça, curva, com poucas sementes, á semelhanca do feijão.
0 principio corante d'esta 6 em maior proporção.

Propmedades medicas. - 0 cosimento feito do succo d'esta planta é empregado contra o veneno das cobras, e aproveita nas dores de dentes.

Arthemisa. - Artemitia oulgaris. Linn. e Lamch. - Fam. das Compostas. Herva natural da Europa e acclimada nos nossos jardins; 6 uma planta quasi
s de altura, 5 folhas disas; todas as erde azulado. m em cachos, as; todas as m um cheiro radnvel.
ins bagas de
$-\hat{E}$ estimuaenagogo, emchlorose, e
las para 400 cusĩo.

- Polocarptes m. - E uma 1ome no Ma -
- E empregamhos.
u Anil dos lerula. - Ram. rbusto pequecomprimento galha pouco; dispostas em azulado, mui vista com a n cachos miu-
na vagem de ensĩo, rolic̣a, tes, if seme-
ta 6 em maior
- 0 cosimento ata 6 empreas cobras, e entes.
uisia oulgaris. Compostas. e acclimada planta quasi
rasteira entre nós, pois não eleva seus ramos a mais de 12 ou 24 centimetros do chão.
Ornada de folhas recortadas, e elegantes ; a parte inferior é esbranquiçada e pubescente.

As flores em cachos, que ás vezes sĩo grandes ; botбesinhos amarellos, coroados de palhetinhas foliaceas, brancas, com cheiro activo.
Os fructos sĩo pequenas bagas pretas.
Esta planta serve de ornamento de jardins, e como tal a apreciam.

Propairdades mirdicas. - E emmenagogo e anti-hysterico.
Internamente 10 grammas para 1000 grammas d'agua, em infusão.

Arvore do Alino. - Cerdana alliodora, R. - Fam. das Borragineas. É uma arvore alta, oriunda do Perú, Chile e do Brasil ; suas folhas alternas oblongas e ovaes ; as flores cm cachos.

Esta planta exhala um cheiro de alho mui pronunciado; as formigas gostam de comer suns folhas, principalmente uma certa especie de formiga miuda.

Propriedades medicas. - É usada em banhos como estimulantes.

Arvore de Cêra. - Myrica cerifera, Linn. - Fam. das Marantaceas. Esta arvore vegeta nos Estados Unidos da America em abundancia.
E de pequena altura, tem a casca acinzentada, as folhas alternas e lanceoladns.

As flores em espigas cobertas de escamas, sũo de sexos separados.
0 fructo é redondo, do tamanho de uma pimenta do reino (pimenta da India).
Fervem em agua os fructos, e com uma espumadeira tiram a cêra da agua; coagula-se essa cera que fica de cor esverdeada, depois tornn-se consistente e amarella, e com ella fabricam-se vellas, que exhalam um
cheiro mui agradavel durante a combustão.

## Arvore din lin. $-V$. Barriguda:

## Arvore de Prina. - Choritia spe-

 closa, St. Hil. - Fam. das Bombaceas. - $\hat{B}$ uma arvore agreste, conhecida no Rio de Janeiro, Minas Geraes e suas visinhanças.$\hat{E}$ de porte alto; folhas digitadas.
Suas flores sĩo um tanto grandes, brancas, com muitos filetes no centro.

0 fructo é uma capsula, cujas sementes sĩo envoltas em uma especie de lif, da qual se usa para encher colchōes e travesseiros.

Caracteres da pamilia. - Stio aryores ou arbustos, originarios dos paizes intertropicaes, de folhas alternns, simples ou digitadas, munidas na base de duas estipulas persistentes.
0 calice algumas vezes acompanhado exteriormente de algumas bracteas, $\widehat{6}$ gamosepalo, de cinco divisões imbricadas antes do sen desabrochar, outras vezes inteiro.
A corolla, que falta ís vezes, se compóe de cinco petalas regulares.
Os estames, em numero de cinco, dez, quinze ou mais, sũo monadelphos e formam superiormente cinco feixes, que trazem, cada um d'elles, uma ou varias antheras, uniloculares.
0 ovario é formado de cinco carpellas, ora distinctas, ora ligadas entre si, e terminadas cada uma em úm estylete e um estigma; algumas vezes se soldam em um só.

Os fructos stio em geral capsulas de cinco cocas polyspermicas, abrindo-se em cinco valvas, ou sĩo coriaceas, carnosas interiormente, e ficam indehiscentes.

As sementes, muitas vezes cercadas de pellos ou de penugem, tem algumas vezes um endosperma carnoso, cobrindo um embryǐo cujos lobulos stão lisos ou com asperesas.
0 endosperma falta as vezes.

## 54

 ASSArvore do papel. $-V$. Páo papel.

## Arvore de pão. - $V$. Frucla pão.

Arvore da pireza.- Yucca gloriosa, Linn. - Fam. das Liliaceas. - Ar busto exotico, acclımado no Brasil. É das Americas Meridional e Septentrional. Cresce no Canadá e no Perú. Assim a chamam em Pernambuco.

E' ornamento de jardins, tem o aspecto do nosso Coroatd, folhas radicaes grossas e grandes, em forma de espadas agudas; eleva-se no centro um caule escamoso e verde, lançando do meio d'essa touceira, umn haste que termina em ponta, e dá inflorescencia em forma de espiga, sendo as flores de cor branca e elegantes.

## Arvore triste. - $V$. Agafrocira,

Assneci. - Hura cropilans, Linn. e Lamk. - Hura brasilicusis. - Pam. das Euphorbiaceas. - Esta planta é natural do paiz; vegeta espontancamente pelas Cayennas, Mexico e Antilhas, no Pará e Amazonas.
É uma arvore collossal, de folhas subcordiformes, ovaes, igual e miudamente denteadas.
Flores masculinas, dispostas em amento oblongo, femininas e solitarias.
0 frneto 6 uma capsula, lenhosa, multicocea, com uma 36 semente em cada loja.

Do tronco d'esta arvore escorre por incisões um succo leitoso, branco e acre.

É este leite que se acredita ser um remedio efflcaz, para a cura da elephantiasis dos gregos; mas das experiencias e observaçes feitas tanto no Pará como nas demais provincias, e ainda na Europa, o leite do Assacui perdeu esta reputaçũo ; oxalá que assim nŭo acontecesse.
Os indios empregam este leite como vermifugo, e tambem serve para embringar os peixes. (Fig. 8.)

Assahy. - Buterpe edulis, Marl. -

## AVA

Fam. das Palmeiras. - Hexandria Trigynia, Limn. - Monadelphia.-Esta palmeira, a que no Maranhĩo chamão Jussíra, é natural do paiz especialmente das provincias do Norte.
É de mediana altura; seu tronco (stipe) fino e erecto sustenta no apice o leque de suns folhas como as demais palmeiras.
Deita para os lados uns cachos, dos quaes pendem pequenos fructos, á maneira de azeitonas.
St̃o de 3 centimetros ou pouco mais; ovaes ou redondos, de cor roixa escura quando maduros, com uma pellicula fina exterior ligada a uma massa pouco espessa da mesma cor, e um caroço no centro, duro; logo depois da polpa ha um tegumento fibroso antes do caroço.
No Pará os Caboclos fazem um vinho d'este fructo e reputam-no bom.

Havia esta palmeira no Jardim Botanico de Olinda.

Assa-peixe - Bohemeria caudata.Fam. das Urticaceas.- B uma herva de folhas oppostas e ovaes.

## Flöres em longas espigas.

$\dot{E}$ oriunda da America Meridional.
Propriedades medicas. - E empregada em banhos contra as hemorrhoidas, e como diuretica na dóse de 2 grammas para 500 grammas d'agua, em cozimento.

## Assa-peixe. - V. Pitiá cafd.

## Assucenar - V. Agucena.

Atehá. - Begonia, Bynes. - Arwm, St. Hil. - Fam. das Begoniaceas. -D'esta planta os Botocudos apreciam muito as raizes assadas, porque tem o gosto da Machaxera.

Avaramo. - Mimosa unguiscati, Linn. e Pison. - Fam. das Leguminosas.

Propribdades medicas.- A casca é amarga e dessecativa; empregam-na contra as ulceras antigas, cancro, e internamente nas affeccoes febris, na dose de 8 grammas para 500 grammas d'agua, em infusão.

AVE

## Avaty. - V. Milho grosso.

Avenea brasiliense.-Adiauthum risophorwm, Willd. - Fan. dos Fetos, tribui das Polypodeaceas.-Este vegetal é do Rio de Janeiro; tem as mesmas virtudes da Capillaria.
Ha d'elle muitas especies. Na Bahia se empregam as especies dos generos Acrosticum. Acros. Calomelanus, Acros, aureum; hoje chamadas pelos botannicos - Gynogramum calomelanos, e G'ynogramum sulfurea.

Caracteres da familia.-Plantas herbaceas e vivazes, tornando-se algumas vezes arborescentes nas regióes tropicacs, e elevando-se entāo á maneira das palmeiras.
As folhas (frondes) sũo ora simples, ora mais ou menos profundamente recortadas, pinnatifidas ou recompostas. Estas frondes offorecem um caracter commum; o de serem enroladas ou envolutadas, no momento em que começam a desenvolver-se.

Os orgãos da fructificaçio estão ordinariamente situados na pagina inferior das folhas, ao longo das nervuras ou na sua extremidade.

Os esporulos são contidos em especies de capsulasinhas ovoides ou deprimidas, sesseis ou estipitadas, cercadas algumas vezes de um burlete em fórma de annel elastico; outras vezes, ellas se abrem por uma fenda longitudinal, ou se despedaçando irregularmente.
Estas capsulas, grupando-se, formam montesinhos que se chamam soros, e que săo cobertos ou de escamas, cuja fórma é muito variadn, ou pela mesma beira da fronde, diversamente enroscada em fórma de escamas orbiculares, reniformes, sesseis ou estipuladas.
No genero Pleris, as capsulas estĩo postas debaixo da beira retorcida das folhas, a qual fórma uma linha nĩo interrompida.
Nas especies de Adianto ellas constituem placasinhas salientes e isoladas, por causa da extremidade dobrada das folhas.

Em certos generos, sĩo isoladas; em outros, grupam-se e formam linhas mais ou menos allongadas.
Os soros começam a desenvolver-se debaixo da epiderme, a qual levantam de maneira a ficarem cobertas por ella.
Chama-se induzio á porcão de epiderme que serve assim de involucro aos soros.
Em alguns fetos como as Osmondeas, e as Ophioglcsseas, etc., os orgãos da fructificaçĩo sã̃o dispostos em cachos ou em espigas.

Avenca dia terra. - Polypodium aurewn, Willd. - Fam. idem. - Dĩo este nome em Alagòas e em Pernambuco a uma planta trepadeira, cujo caule 6 coberto de pellos densos, macios, castanhos ou louros esbranquicados.

Avenquinha. - Achrosticum calomelants. - Fan. idem. - É peitoral esta planta.

Ayapana. - Bupatorium. Ayapana. Vent. e Litm. - Fan. das Compostas.Planta do Brasil de caule ascendente, quasi lenhosa na base, ramos roliços, folhas oppostas, quasi rentes, lanceoladas, trinerviadas e accuminadas, quasi inteiras e glabras; fiores em capitulos, formando corymbos.

Propriedades medicas. - A planta 6 amarga, aromatica e diaphoretica; 6 considerada na medicina popular como bom remedio contra a mordedura de cobra.
Na India, para onde foi levada, 6 em pregada contra a cholera-morbus.
Internamente, o aucco expresso recente da planta, é tomado ás colheres, como sudorifico; usa-se a infuss̃o na dóse de 8 a 16 grammas para 500 grammas d'agua, e bebe-se ás chicaras.
Externamente a planta contuza poe-se sobre a mordedura da cobra; o succo expresso 6 empregado para limpar feridas antigas.

Ayapans cotonosa. - Buphorbia cotinifolea, Linn. - Fam. das Euphorbia-
ceas.-Subarbusto do Brasil; suas folhas são oppostas.

Propribdades medicas. $-\hat{E}$ usada em cataplasmas contra os condylomas syphiliticos.
0 succo é um forte veneno com que os indios do Rio Negro embebem as settas.
Tambem serve para embriagar os peixes.

## Aypim. - 7 . Mandioca.

Ayri ou Coquelro. - Ayri, Astrocaryum Ayri, Mart. c Mayer. - Ram. das Palmeiras. - E uma palmeira do norte do Brasil, cujo tronco é eriçado de muitos espinhos.
Dá fructos que são bagas orbiculares carnosas, com o coco (vulgarmente chamado) osseo, como o de quasi todas as palmeiras.
Os indigenas usam dos espinhos d'essa palmeira como de pregos.

## Aza de morcego, de folha grande. - Bossiaca tnüugata. - Fam. das Leguminosas. - Monadelphia. Decandria, Lín. - Arbusto agreste por este nome conhecido nas Alagoas. <br> Suas vergonteas frageis inclinam-se sobre os outros vegetaes. <br> Flores em cachos, pequenas. <br> 0 fructo 6 uma vagem de quasi 24 centimetros de comprimento, lisa, po-

 lyspermica.As sementes acham-se unidas a um corpo glanduloso.

Aza de morcego, de follin mituda. - Pam. das Rubiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do paiz, (trepadeira on por outra cipó).
0 caule 6 quadrangular, as folhas oppostas, ellipticas, luzidias, pequenaa e coriaceas.

As flores sino reunidas em feixes esphericos on hemisphericos, com um pé tubuloso campanulado.

0 fructo é uma baga vermelha, oval, coroada de fragmentos da filor.
Sementes achatadas.

Azedis. - Rumex aceloza, Linh. Fam. das Polygonaceas. - Esta herva 6 cultivada nas provincias do Sul.
Snas folhns sã̃o umns radicaes outras caulinares e abarcantes.
Flores pequenas.
As folhas comem-se.
Propmiedades aredicas. - As folhas empregam-se em medicina para facilitar a acc̣ão dos medicamentos purgativos; neutralisa o effeito das substancias acres.

Caracteres da familia. - Plantas herbaceas, raras vezes subfructescentes, de folhas alternas, invaginantes na base, ou adherentes a uma bainha membranosa e estipular, enroladas pela parte inferior sobre a sua nervura mediana quando novas.
Flores algumas vezes unisexuaes, dispostas em espigas cylindricas ou em cachos terminaes.
Calice gamosepalo, offerecendo de quntro a seis segmentos, ás vezes dispostos em duas ordens e imbricados antes de sun evolução.
Estames de quatro a nove, livres e com antheras abrindo-se longitudinalmente.
Ovario livre, unilocular, offerecendo um so ovulo erecto.
0 fructo frequentes vezes triangular, é secco e indehiscente, algumas vezes coberto pelo calice que persiste.

A semente contém, em um endosperma farinaceo, ás vezes mui delgado, um embryño deitado e outras vezes unilateral.

Azedinha do brejo. - Bignonia acida, Vell.- Bignonia ulmefolia, Linn.Fam das Bignoniaceas. - Esta planta 6 da familia e do mesmo genero da Caroba e Carobinha de Pernambuco.
Ha ainda as especies seguintes: Bignonia bidentada, Raddi. - Beg. sanguinea, idem.-Big. cucullata, Willd.-Big. hirtella, Link.-Big. undulata, Otto.-Big. platanifolia.

Propriedades medicas - 0 succo 6 acidulo refrigerante e antiscorbutico; e
za, Lint. Esta herva é do Sul. dicaes outras

- As folhas para faciliontos purgadas substan-
. - Plantas ructescentes, ntes na base, ha membrapela parte ira mediana
exuaes, disicas ou em
endo de quaes dispostos los antes de
livres e com dinalmente. offerecendo
triangular, zumas vezes iste.
endosperma ado, um em8 unilateral.
- Bignonia olia, Linn.ta planta 6 ro da Caroba
uintes: Big. sanguinea, - Big. hir-Otto.-Big.
-0 succo 6 corbutico; e
empregado nos catarrhos da bexiga e nas dysenterias.
Tambem a planta fresca cozida 6 comestivel.

Azeitona da terra. - Cuphea nitida. - Fam. das Lythrareas. - Rsta especie vegeta no nosso solo, d'onde 6 indigena; conhecem-na em Pernambuco e Alagoas por este nome.
$\dot{\text { E }}$ um pequeno arbusto que cresce até 2 metros, pouco ramoso; ramos erectos, casca parda-escura.
Folhas alternas, ovaes, um tanto alongadas e coriaceas.
Flores em espigas, quasi sem cheiro, de côr de rosa viva, são como rosinhas simples, com um pé tubuloso; do meio d'ellas sahem seis filetes longos.
0 fructo parece-se com uma azeitona; é uma baga de 3 centimetros, oval, cuja pellicula externa 6 fina; liga-se a uma massa aquosa, roixa-escura como a pellicula, e no centro tem um caroço unido a esta massa, a qual se come, posto que não seja muito saborosa.
Ha outra especie a que chamnm brava; differe apenas pela fructa que e mais oval, oblonga; e por ter coberta a sua periferin de pello curto e aspero, que ao menor contacto solta-se; tambem se come.
Ambas tingem os labios de roixo; seu saboré acidulo e pouco doce.

Caracterrs da pamilia. - Hervas ou arbustos de folhas oppostas ou alternas, de fiòres axillares ou terminaes.
Um calice gamosepalo, tubuloso ou urceolado, denteado no apice.
A corolla de quatro a scis petalas, alternas com as divisбes do calice, e inseridas na parte superior do tubo.
A corolla falta em alguns generos.
Os estames silo em numero igual ou
duplo do das petalas, rarissimas vezes em numero indefinido.

0 ovario é livre, simples, de varias lojas, contendo cada uma d'ellas grande numero de ovulos.

0 estylete 6 simples, terminado em um estigma ordinariamente capitoso.
0 fructo é uma capsula, coberta pelo calice, que é persistente, de uma ou varias lojas, contendo sementes unidas ao angulo interno.
Estas sementes se compбem de um embryão desprovido de endosperma.

Azongue dos pobres. - Раиах quinquefolium, Linn. - Fam.das Araliaceas. -Esta planta é tambem do territorio do Brasil, bem como da America do Norte.
E de caule herbaceo com cinco folhas em palmas, inseridas nas pontas de peciolos communs.

Suas flores pequenas, em cachos umbellados, são de sexos diversos.
0 fructo é redondo e achatado, com dois caroços dentro.

Caracteres da familia. - As Araliaceas constituem um grupo pouco distincto das Umbelliferas.
São vegetaes herbaceos, ou algumas vezes arvores elevadissimas.
As flores, igualmente pequeninas, são dispostas em umbrellas simplices ou em umbrellas paniculadas.
0 calice é do mesmo modo adherente e denteado.
A corolla, formada de cinco a seis petalas.
0 ovario apresenta de duas a seis lojas monospermicas, e tem outros tantos estyletes, que terminam em estigmas aimplices.

0 fructo 6 ora carnoso e indehiscente, ora secco, e separando-se em tantas cocas ou lojas monospermicas quantas lojas ha no ovario.

## B.

Babă. - V. Coquinho.
Baba de boi de Campina. Acharia babata, - Fam: das Malvaceas. - Herva agreste que vegeta pelas campinas, reptante, de caule fino, roixo, pelludo.

Folhas alternas, obliquamente cordiformes, pubescentes, nos bordos recortadas.
Flores solitarins, amarellas, grandes como rosas simples, com o centro purpurino escuro, e sem cheiro.
0 fructo é uma capsula conica e coberta de pellos, que se divide em cinco compartimentos, cada um com uma semente.
Esta planta tem este nome em Alsgoas; tambem duxo-lhe em Pernambuco o de Coracuáasinho.

Propriedades medicas. - É muitissimo mucilaginosa, e empregada nas diarrhéas de sangue e hemorrhoidas.

Baba de bot (coquinho). - Cocos gommosa, Mart. - Fam. das Palmeiras. -E uma palmeira baixa, do paiz.
Seu espique 6 pequeno e cheio de cicatrizes que indicam o ponto d'insercẽ̃o das folhas.
0 fructo-Baba de boi-6 uma baga de seis centimetros, oval, com escamas na base, de cor amarella, coberta de uma granulaçũo preta; a polpa é amarella, mucilaginosa; tem bom sabor.
A amendoa do caroco come-se. E mucilaginosa e gommosa.

Baboré. - V. Bambord.
Babosa. - V. Herva babosa.
Babunha on Coqueiro Babunha. - Guilielma insignis, Mart. Fam. das Palmeiras. - $\dot{E}$ uma palmeira da Bahia.

Seu caule 6 coberto de espinhos, o a madeira é negra.
Os fructos são bagas, de polpa doce, de muito bom sabor, e passa por um dos melhores cocos; mesmo seccos são mui apreciados.

Bneabs. - Oenocarpus bacaba, Mart. - Fam. das Palmeiras. - Esta palmeira é do Pará, 6 elegante; seu tronco ele-va-se a vinte e tantos metros.
As folhas reunidas em um feixe terminal.

As palmas são rectas.
Os fructos são em cachos, de tres centimetros de grandeza, ellipticos, roixos quando maduros, e listrados de branco.
A massa 6 tambem roixa, e adhere aos veios brancos.
0 carocco coberto de fibras lisas, flexiveis, come-se, e os indigenas fazem com elle umn bebida.
0 fructo da Bacaba é mucilaginoso, e, quando maduro, os indios usam d'elle como seu unico alimento.

Quando se cosinha este fructo elle deixa um sedimento que secco ao sol torna-so durissimo.

Este sedimento serve de recurso aos indios para o tempo de fome, porque amollecido com agua, forma um alimento nutritivo.
Ha duas especies d'esta palmeira.
Bacamarte.- E uma planta aperitiva, desobstruente; tambem appli-ca-se externamente.

Baeate. - T. Abacate.

## Baceharida on Bacehanta.-

 Baccharis brasiliana, Linn e Spl. - Fam. das Compostas. - Fallamos de uma das especies do Brasil.Planta herbacea, de caule quadrado, folhas ovaes, obtusas, um pouco venenosas, asperas e sesseis.
espinhos, e polpa doce, passa por esmo seccos caba, Mart. ta palmeira tronco eleos.
um feixe
os, de tres ellipticos, strados de , o adhere ras lisas, enas fazem
cilaginoso, lios usam anto.
ructo elle
cco ao sol
ecurso aos e, porque a um ali-
almeira.
lanta apem appli-
hanta. -
pl. - Fam. uma das
quadrado, pouco ve-

Flores em cachos, alternas, grandes e de dois sexos.
A fructinha 6 coroadn por uma especie de penacho simples.

## Baceharisgaudichaudiana.-

Tem as mesmas propriedades da antecedente.

Baccharis articulata. - Baccharis articulado. - Baccharis articutata.Fam. das Compostas.- É uma erva amargosa, resinosa e aromatica: ella é succedanea da Losna.

Propribdades medicas. - $\dot{E}$ empregadn contra a dyspepsia, debilidade intestinal, ou mesmo geral, e anemia consecutiva á perdn de sangue.
Administra-se em pilulas com o amarello da casca de laranja.

Bacopari do Campo. - Calypso
campestris, St. Hil. -Gynandria monandria, Linn. - Fam. das Hippocraticeas.

- Arbusto que vegeta nas plagas de S. Paulo e Goyaz.

É ramoso, de casca lisa, folhas médins e oblongas.
Flores em cachos.
Fructo carnoso, globoso, com um carocoo dentro; raramente dois ou tres.
Floresce em Agosto, e dí as fructas em Sotembro e Fevereiro.
Caractrres da pamilia. - Fructices ou arbustos geralmente glabros e sarmentosos, trazendo folhas oppostas, simplices coriaceas, inteiras ou denteadns.
Flores pequenns, axillares, fasciculadas, ou em fórma de corymbos.
0 calice ô persistente, de cinco divisoes.
A corolla se compбe de cinco petalas iguaes.
Os estames sĩo em geral em numero de tres, raramente de quatro ou cinco, tendo os filetes reunidos pela base; e formando um androphoro tubuloso.
0 ovario 6 trigono de tres lojas, contendo cada uma quatro ovulos inseridos no seu angulo interno.

0 estylete é simples terminado em um ou tres estigmas.
0 fructo 6 ora capsular de tres angulos membranosos, ora carnoso.
Cada loja contém commumente quatro sementes.
Estas tèm um embryão erecto, desprovido de endosperma.

## Bacopart de Capoeira.- Fam.

 das Guitiferas. - Arbusto romano; vegeta nas Alagoas, onde the dĩo este nome.Folhas oppostas, oblongas.
Flöres de côr branca.
Dá um fructo á semelhança de um ovo de galinha; uma parte é coroada pelos restos do antigo tegumento floral, tornando-se a outra parte baca, de cor amarella barrenta.
O pericarpo é aspero, grosso, coriaceo, de espessura de $y$ centimetro; dentro é branco e com duas lojas contendo uma porcão de sementes redondas, com uma parte convexa e outra plana, de substancia cornea semi-transparente parecendo cêra branca; ellas são envoltas em polpa amarella, doce e comestivel, porém um pouco enjoativa.

Bacopari da matta. - Fam. idem.- Fructa agreste conhecida nas provincias de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Pará e Alagoas.

E proveniente de uma arvore Bacoparisciro; tem folhas regulares, e flores brancas.

0 fructo do tamanho de 3 a 12 centimetros, de fórma oblonga arredondada, cor amarella de gemma d'ovo, na maturidade, compбe-se de um corpo carnoso no interior, esbranquiçado, com tres caroços pretos, cobertos de uma substancia albuminosa e doce.
Come-se uma e outra cousa.
Tem um succo leitoso, que queima os labios.
Os de Capoeira differem pouco, s6mente em ser menores, e menos abundante de succo leitoso.

BAG

## Bacorío. - $V$. Apotiacodida.

Biseury,-Moronobia coccocinea, Aubl-- Syphnonia globulifcra, Linn, filho.Pam. das Guttiferas.- Arvore nlta, lactifera, das mattas do Maranhŭo e Pará, aonde é conhecida por este nome.

0 tronco é grosso, de folhas regulares.
As fiores brancas ou vermelhas, nũo pequenas, a semelhança de um copo.
$O$ fructo de 12 contimetros de grandeza, redondo oval, de casca amarellada, grossa e aspera; os caroços dentro em numero de tres a cinco, que sĩo propriamente convexos de um lado e plano de outro; sũo de um amarello fusco.

Esses caroços estão entre pevides molles e brancas, que nĩo fazem parte d'elles.

A massa é de sabor acre-doce; dá excellente doce, que passa n'aquellas provincias por um dos melhores; do caroço extrahe-se um bom azeite para luz.

Ha outra especie que differe da supra por ter o fructo mais oblongo, porém menor.

Breary membeen.- Arvore que cresce nas margens dos rios e nos lugares humidos.

Os fructos sĩo azedos, mas os indios não os regeitam.

Baerri.- Platonia insignis, Mart.0 mesmo Bacuri.

Bacuripari. - V. Bacuripari ou Bacuri.

## Bafureira. - V. Carrapateira.

Baga dia prain. - Coccoloba nvifera, Linn. e Spl.-Fam. das Polygalaceas. Arvore alta da America Meridional, de folhas grandes cordiformes, e flores em cachos grandes, pendentes, pequenas, e avermelhadas.
Os fructos ovaes e vermelhos, acidos, comestiveis, e carnosos; comem-se com assucar ; tambem se póde preparar com elles um vinho.

## BAM

Propriedades medicas. - Os fructos fornecem um extracto adstringente que pode empregar-se nas diarrheas e lencorrheas.

## Bainilhn.- V. Baunilha.

Ralsamo on coral. - Curcas multifida, Endl.- Fam. das Euphorbiaceas. - A seiva da arvore passa por vulneraria; as sementes, descascadas e seccas, fornecom um oleo purgativo, que em-prega-se na dose de 4 até 8 gottas, sem possuir a qualidade corrosiva do oleo de croton.

Balsamo, pé de perdiz. $-V$. Herva mular.

Bambão. - V. Melancia da praia.
Bamboré. - Solanum papilosum. Fam. das Solareas. - Chamam-lhe tambem Bambord ou Laranginha do matto, nas Alagôas e Pernambuco.
E. uma fructinha agreste e indigena proveniente de um arbusto elegante, de casca alvadia e lisa.
Folhas grandes, luzidas, ovaes e oblongas.
Flores como estrellas esverdinhadas.
0 fructo $e$ de 3 a 6 centimetros de grandeza, e de forma conica; o pericarpo 6 amarello-esverdeado, eriçado de protuberancias flexiveis ; dentro ha uma polpa aquosa, amarella, semeada de muitos grãos reniformes, como que dividida em quatro alojamentos; essa polpa se come, e 6 muito boa ao paladar.

Bambuí. - Guada angustifolia, Kaunt. - Banibusa guada, Humb. e Bonp. - Fam. das Gramineas.- Os Bambús são plantas das regioes quentes: sun patria mais lata é a Asia ; mas nem por isso deixa de possuil-os a regita equatorial; o nosso Amazonas, e algumas das provincias do sul possuem-nos ; entre essas especies que ornam aquelle abençoado terreno ha tambem os Bambuis (Guada.) ingente que heas e len-

Curcas mulphorbiaceas. por vulnelas e seccas, o , que em68 gottas, orrosiva do
rdiz. $-V$
da praia.
apilosum. m -lhe tama do matto,
e indigena legante, de
pvaes e oberdinhadas. timetros de a ; 0 peri0 , eriçado dentro ha a, semeada , como que ontos ; essa oa ao pa-
olia, Kaunt. onp. - Fam. sĩo plantas atria mais isso deixa untorial ; 0 3 das proentre essas abençoado is (Guada.)
í de um porte arboreo, e póde cha-mar-se o Gigante das Gramineas.
Seu caule toma as proporços de um tronco de altura immensa, com um diametro de mais de 12 centimetros, apresentando nós de distancia em distancia, á maneira de taboca; é Oco ou tu. buloso e ramoso.

As folhas, grandes em proporç̃̃o, sũo palmas.
As flores em cachos grandes, cujos fructos siño carnosos segundo a organisaçĩo das Gramineas.
Dos nós que existem no tronco d'estas Gramineas se extrae um licor gommoso e doce, que se acha concretado na cavidade do tubo e que é conhecido pelo nome de Tabaxir.
Mas 6 só na Asia aonde este licor é celebre por lhe attribuirem maravithosas propriedades.

Os nossos indigenas no Pará servemse dos gommos do Bambis para guardar liquidos, pondo-lhes uma tampa, servin-do-lhes de potes para agua e outros misteres.
No Rio de Janeiro as escadas de mũo para as armaçరes dos templos são feitas do Bambí porque ficam muito altas e pesam menos do que as de outra qualquer madeira.

Bambú da India.- Bambusa armndinacea, Rhecd. e Rump. - Fam. idem. Ha Bambhis cultivados entre nós que são adquiridos da India, sua origem, d'onde passaram ao nosso paiz.

E' um arbusto de caules em touceira com o porte do Taquari; mas sua folhagem nĩo é de um verde claro como o d'este, sim de um verde escuro não embaciado, porém com a superficie lisa.
Cada planta de per si fórma um grupo tal, que parece uma reunifio de muitas plantadas no mesmo lugar.
0 caule á como está descripto no Guada.
As folhas oblongas e lanceoladas, abraçam o caule.
As flöres dispostas om ramos esgalhados, parecem sementinhas, como são
as de todas as Gramineas, em que con-fundem-se as fiores com os fructos.
Na Asia, patria por excellencia dos Bambús, vêem-se grandes extensठes de terrenos cobertos de Banbuts, que com os ventos se agitam uns sobre outros de tal maneira, e cujo estrepito é tĩo forte, que muitas vézes assusta nos viandantes; até asseveram pessoas de criterio que ja tem pegado fogo pelo desenvolvimento do calor, quando a fricção chega a certo gráo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ d'estes caules que os chins e outros asiaticos fabricam tantos objectos d'arte, curiosos e de valor.
Da pellicula da casca fabrica-se o papel da China.
As folhns envolvem as caixas que nos conduz o chá da India.
Os gommos servem de vasos, bengalas, conductores, lanças, flechas, pennas de escrever e para construcçĩo de casas e moveis.
Entre os chinezes as venezianas são feitas de Bambis.
Os cacadores apoderam-se de um pedaco que tenha o nó no centro, de um lado introduzem a polvora, e do outro o chumbo.
Finalmente presta-se a ser fendida em tiras para fazer-se esteiras, balnios, cestos, etc., e nos navios utilisa-se para vergas, cabos, etc.
Com as fibras fazem-se mechas para vellas.
A dureza do Bambéé é tal que os indios quando querem fogo, batem dois pedsços de bambús um no outro, immediatamente produz innumeras faiscas, e appro-ximando-se um pedaço de papel este incendeia-se immediatamente.
Do nó de seu caule tira-se um assucar branco chamado tabaxir; pela fermentaçĩo dá um licor conhecido por Arak.

Banamelra anũ. - Hexandria mowoecia, Linn. - Musa (Nana). - Fam. das Musaceas. - D'esta especie de vegetaes alguns sío originarios da India, e cremos que outros săo do Equador, e por consequencia do Para.
São plantas reconhecidas pelos natu-

## BAN

ralistas como os gigantes das plantas herbaceas; com effeito, ellas tem um bolbo maior ou menor, como raiz ; ve-se elevar-se d'elle um caule de dois a quatro metros pouco mnis ou menos de altura, e de diametro proporcional; seu tecido é de fibras do malhas largas, composto de cellulas, e todo nquoso; no apice abre-se um feixe de folhas longas, de dois metros pouco mais ou menos, ellipticas, oblongas, no centro percorridas por um corpo da natureza do caule, que a elle se prende, e que é a nervura mediana, continuaç̃̃o do peciolo; o limbo du folha é membranoso; rom-pe-se em tiras pelos ventos, e 6 de um verde bonito; sua parte inferior revestida de um pó cinzento esbranquiçado.

No tempo da fructificação, deita uma vergontea do centro das folhas, da qual sahe um cacho com os rudimentos das fructinhas em grupos distinctos; na parte superior cada fructinha tem no seu apice uma flòr, que fecundada pelas outras, vai-se desenvolvendo progressivamente; o mesmo acontece a todas as fructas do cacho.

Na parte superior do cacho prolon-ga-se o eixo nú, formando um aggregado de membranas carnosas, roixas, compondo um corpo conico, liso.
Cada dia levanta-se um envoltorio d'esses, e deixa ver um grupo de flores a que chamam favos, e que vĩo operando as importantes funcẹões da fecundaçũo.

Estas flöres tôm um nectario, que produz uma substancia liquida, albuminosa, doce e agradavel.

Acabada'a serie d'essa funcẹĩo, estão os fructos desenvolvidos com varios tamanhos, como havemos de notar.

Este de que fallamos tem de comprimento 24 centimetros, e 6 de forma subtriangular; apresenta um pequeno umbigo no apice, e uma cor amarella na maturidade; é aromatica.

A casca um tanto grossa, flexivel, internamente cheia de fibras longitudinaes, que desprendem-se; une-se a uma massa compacta, tenra, doce e agradavel.

No centro d'essa existem tres divisues distinctas, mas adherentes á mesma massa, na qual se divisa sementes mindissimas, inseridas nos angulos d'essa cruzeta.

Esta especie de bananeira, porém, é a de estatura mais pequena, que cresce até dois metros de alto. As folhas novas arroixadas, 0 as fructas quasi vermelhas quando novas, sũo depois avermelhadas; o sabor nĩo é dos melhores.

As bananciras são especies ou exemplos gigantes das plantas herbaceas, de um porte elegante, inteiramente particular, que lhes dão as largas folhas de um bello verde-claro.
Todas as bananeiras nabitam os paizes tropicaes dos dois mundus, ellas gostam dos lugares baixos e humidos e das margens dos regatos; tambem 6 ordinariamente em semelhantes localidades que se plantam bananeiras.

A importancia das bananeiras as tem feito notar em todas as idades, collas parecem ter sido cultivadas desde a origem das sociedades.

Assim nós as vêmos dar lugar a uma serie de fabulas e de conjecturas.

Certos escriptores professaram que era a bananeira um d'esses vegetaes que formava a arvore com a qual o primeiro homem se cobrio de sua nudez, e que esse enorme cacho (de uvas) trazido a Moysés, da terra promettida, não era outra cousa mais que o cacho de uma bananeira.

O Olaus e Celsins designam os fructos d'este vegetal como sendo a famoza Dosdaim da Rscriptura Santa.

Theophrasto e Plinio fallam das bananeiras.
Avicensc, Seripião e Phages fazem d'ella um grande elogio; singulares supersticóes reinaram e existem ainda a respeito do seu fructo.

Bernardin de St. Piérre diz: que os portuguezes que chegaram primeiro ás Indias Orientaes, não a cortavam jámais pelo meio, porque julgavam vêr no interior uma especie de cruz, no lugar que
m tres divi. ntes á mesma ementes miumgulos d'essa
ira, porém, 6 in, que cresce . As folhas fructas quasi , sũo depois to 6 dos me-
cies ou exemis herbaceas, inteiramente as largas folaro.
bitam os painundus, ellas s e numidos tos; tambem nelhantes lo1 bananeiras. meiras as tem idades, c.ellas das desde a
dar lugar a de conjectu-
saram que era etaes que for1l o primeiro nudez, e que as) trazido a ida, não era cho de uma
m os fructos I famoza Dos-
m das bana-
sfazem d'ella tres superstida a respeito
diz: que os primeiro ás tavam jámais n vêr no inno lugar que
occupam os restos das cavidades ovaricas.
Refere-se que na Grecia o povo supersticioso está persuadido de que a bananeira se abate sobre aquelle que the arrebatar o fructo antes da maturidade.
As Lananeiras sĩo cultivadas em abundancia nas tres partes do globo, por onde passam as linhas tropicaes; e no Brasil póde-se dizer que ñ̃o ha lugar nenhum que não as produza, e com muita abundancia as differentes qualidades.

Os seus caules encerram mucilagem e amido.

Os egypeios aio-nas aos elephantes nas Indias, assim conto aos carneiros e ás vaccas.

As fibras que ellas contém servem para far r cecidas ou cordagem.

Os naturaes de certas ilhas, principalmente das Philippinas, e os habitantes $\mathrm{d}-\mathrm{s}$ Indias Orientaes, d'ella fazom diversos estojos que elles tem debaixo d'agua.
As folhas das bananeiras são empregadas para mbirir as cabanas; alguns selvagens se vestem d'ellas, outros se servem d'ellas como especie de esteiras para descançarem.
Suas nervuras fornecem tambem fios de que se fazem tecidos, assim como cordagene e redes.
Os fructos da bananeira come-se de mil maneiras; na America, na Africa e nas Indias elles alimentam cortas classes da população.
Em algumas Antilhas os habitantes nutrem-so com elles, e realmente por todo o Brasil éa fructa da sobremesa.
Pisando-as obtem-se uma especie de pão muito nutritivo, e que se conserva por muito tempo.
Na Granada reduz-se esses fructas a farinha, que se embarca como provisĩo nos navios; póde-se obter d'ellas uma bebilla agradavel.
Em summa, as bananeiras prestam immensos servicos no homem.
Humberto, sabio agricultor de Mascareigne, e Humboldt apreciaram as vantagens que pode offerecer a cultura d'estas plantas.

Este ultimo calculou que um terreno de, 100 metros quadrados póde fornecer mais de 4,000 bananeiras, e que a producçáo da bananeira estil para a do trigo como 133 está para 1, e para a da batata como 44 está para 1.
Na Europa um meio hectare de terreno nũo basta para alimentação de dois individuos, ao passo que esse mesmo terreno sustenta cincoenta, sendo plantado de bananeiras.

Propriedades medicas.- A seiva das banciras 6 empregada como adstringente.

0 seu fructo, quando maduro, é peitoral, emolliente e nutritivo.

Misturado com azcite de dende é supurativo para os tumores.

Caracteres da fammia. - Plantas herbaceas ou vivaces, desprovidas de caules, ou algumas vezes munidas de um bulbo em fórma de caule.
Folhas longamente pecioladas, abarcantes pela base, muito inteiras.
Flores grandissimas, muitas vezes matizadas das corres mais vivas, reunidas em grande numero, e encerradas em espathas.
0 calice é irregular, colorido, petaloide, adherente pela base com o ovario.

0 limbo é de seis divisões, tres das quaes exteriores e tres interiores. (No genero Musa, cinco das divisões são externas e formam de algumn sorte um labio superior; uma só 6 interna e constitue o labio inferior).
Os estames, em numero de seis, sióo inseridos na parte interna das divisoes calicinnes.
As antheras sūo lineares, introrsas, de duas lojas, e sobrepostas em geral i um appendice membranoso, colorido, petaloide, que é a terminaçio do filete.
0 ovario infero é de tres lojas, contendo cada umn d'ellas um grande numero de ovulos inseridos no angulo interno.
No genero Heliconia, nũo ha mais que um só ovulo em cada loja.

0 estylete simples se termina em um

## BAN

estigma algumas vezes concavo, mas rarissimas vezes de tres lobos.

0 fructo 6 uma capsula de tres lojas polyspermicas, de tres valvas, trazendo cada uma um septo no meio da sua face interna; ou um fructo carnoso e indehiscente.

As sementes, algumas yezes collocadas em um podosperma, e corcadas de pellos dispostos circularmente, se compoem de um tegumento ís vezes crustaceo, e de um endosperma farinaceo, contendo um embryão axillo, allongado e direito.

Bamaneifa de bico verde. Mrusa bicolor. - Fam. idem. - Esta qualidade de bananeira só differe da precedente no cacho ser menor, e os fructos tambem menores: mas o arbusto é como o ordinario d'ellas; é semelhantissima a de $S$. Thomé, com a differença de ser menor 8 centimetros, e ter o umbigo verde, e o corpo do fructo amarello; - que lhe dá um realce encantador.

0 gosto é como o da de S. Thomé.
A estructura e descripção botanica das differentes especies de bananeiras são como as já feitas da bananeira anũa, com as differenças que as narraçбes vulgares exprimem.

Bananeifa brava. - Heliconia bravia. - Fam. Idem. - $\hat{E}$ uma bananeirinha indigena, chamada assim nas Alagoas e Pernambuco.
Esta especie, semelhante á bananeira do matto, differe em suas folhas serem mais agglomeradas nas divisбes, no fructo ser em forma de pera ou oval, e ter mais sementes.

Bananeira de Cayennas. - Musa - Fam. Idem.-Nas mesmas condiços das outras plantas acha-se esta; o vegetal 6 e mui semelhante ao da bananeira comprida, em virtude dos peciolos e folhas serem mais luzidas, o cacho grande, os fructos do tamanho de 21 centimetros, ora mais ora menos.
A polpa da fructa mais dura e mais
fastidiosa, de cor amarella alaranjada forte.
Cumpre dizer que no caule das bananciras, os tegumentos mais exteriores seccam e rompem-se longitudinalmente, e servem de corda; bem como as folhas seccas servem de ènchimento de cochins, almofadas, etc., e para calẹar vidros e impedir de se quebrarem no transporte, etc.

Bananeira comprida. $-V . B a-$ naneira da terra.

## Bananeifa curta. - V. Banancira

 de S. Thome.Bananel ra maçã.-Musa.-Fam. Idem.- $\dot{\mathrm{E}}$ esta bananeira semelhantissima a de $S$. Thomé, mas o fructo é mais roliço, de 24 centimetros de comprimento; não mostra quasi as arestas dos tres angulos.
A casca mais fina e lisa, e a massa mais macia e de bello paladar; 6 mesmo mais saudavel e agradavel que as do: mais.

Banameira de Madagasear.Urania Ravenalia. Madagascarienses. Poir. - Musacea U. Urania. - A copiosa seiva que escorre, quando se corta as nervuras das folhas d'esta bella bananeira, fornece aos viajantes uma excellente bebida; por isso tem-se-lhe dado o nome - Arvore dos viajantes.
As sementes são nutritivas e farinaceas.

0 involucro (massa) da semente dá um excellente sebo vegetal.
A planta cresce muito bem no Brasil, e merece ser cultivada em grande escala, por causa de sua utilidade. Chamamos para isso a attenção dos nossos agricultores.

Bananeifa do Maranhão. Musa. - Fam. Idem. - 0 fructo d'esta banancira é de casca roxa, e grande.

Bananelra do mato.- Heliconia syloestris. - Fam. Idem.-Esta bananeira
caule das bamais exterio-longitudinalla; bem como de ènchimento etc., e para se quebrarem

Ida. $-V . B a-$
-V. Bananeira
-Musa.-Nam. a semelhantisnas o fructo é metros de comquasi as ares-
lisa, e a massa ladar; 6 mesmo vel que as do:
dagasear.gascarienses. ia. - A copiosa do se corta as sta bella banaintes uma exsso tem-se-lhe dos viajantes. tritivas e fari-
da semente dá tal.
uito bem no cultivada em a de sua utiliisso a attenção

Iaranhão. 0 fructo d'esta xa, e grande.
ato. - Heliconis - Esta bananeira
brava é indigena, conhecida em Alagòas e Pernambuco por este nome.
Tem um caule quasi rente, com folhas semelhantes á das especies acima mencionadas, porém menores que todo o vegetal.
Terá de um a dois metros de alto; do centro das folhas sahe uma haste ou pedunculo, composto de escamns vermelhas, chatas, de figura elliptica, abrindo nas bordas, successivamente, flores quasi da mesma estructura.

0 fructo ó uma bagasinha carnosa, oval, trigona com tres grãos dentro. Não se come.

Eananelfa do mato. - Canna brasiliensis, Liun. - Fam. das Amoma-ceas.- Planta que 6 indigena, com bulbo na raiz, folhas grandes, flores em cachos amarellos e vermelhos; parece uma bananeirinha.

Esta planta dá tinta vermelha; das sementes fazem-se contas para rosarios.

Propriedades medicas. - A raiz é diuretica e antiblennorhagica.
Das folhas pisadas e cozinhadas faz-se uma cataplasma emolliente.

Bamanela mela pataca. Mrusa. - Fam. idem. - E $\mathrm{E}^{\prime}$ uma bananeira rara hoje om Pernambuco, onde lhe dino este nome.
E' alta, e seu cacho tem 1 metro e 12 centimetros de comprido; é preciso o esforco de dois homens para o carregar.
$O$ fructo 6 grande.
Bananeira de moreego. - Indigena e silvestre; conhecida no Rio de Janeiro e S. Paulo por este nome.

E' producto de um arbusto, que dá uma espiga estreita, mas de 18 centimetros de comprimento; 6 amarellada, com um eixo no centro, e tem periferia chein de fructinhas a semelhança de grãosinhos, que estando maduros, incham.

Produz uma especie de gelatina, que é boa de chupar-se.

Os morcêgos gostão muito d'essa fruta é d'onde the vem o nome.

Bananeira de ofro.-Musa. Fam. Idem. - Cls. Idem. - E' uma bananeira que cresce muito como a bananeira prata; o fructo é liso e cheio, de 21 centimetros de comprimento.
A casca por fóra 6 roixa com manchas rosádns.
A massa ou polpa por dentro 6 de um amarello cor de gemma d'Ooo; solta os filamentos no descascar.
0 sabor assemelha-se ao da banana da terra ou compridn.

Bananeira de papagnio. - Cameraria Jasminiflora. - Fam. das Apocyneas. - Arvore agreste, natural do paiz, chamada assim em Alagoas.
E' de bello porte ; tronco esbranquiçado, leitoso e de grandes dimensóes.
Suas folhas obovaes, oblongas, grossas, grandes e lustrosas.
Suas flores são brancas, om cachos nus pontas dos ramos, tendo cheiro activo, e suave; seus frutos, de 1 a 2 decimetros, sũo em forma de fuso capsular, cheios de sementes dentro, envoltas em uma camada de fios sedosos, brilhantes; tudo isto lhe dá realce.
É leitosa em todas as suas partes.
Do peciolo da folha exsuda um leite copioso.

Bananeifa prata. - Musa ar gentea. - Fam. Idem. - Esta bananeira tem o porte da bananeira da terra, ou comprida, mas o fructo é muito mais pequeno que a da terra; regula com a de S. Thome.

A sun polpa è alva, d'onde parece virlhe o nome que receben; o seu formato é triangular e bem distincto.
0 seu sabor é agradavel; tem a casca grossa.
$\hat{B}$ mui susceptivel de degenerar, junto com outras especies de seu genero.

Bananeifa samburá. - Musa Angulosa, - Fan. Idem. - Esta espe-
cie de bananeira é semelhante a Añ̃, sendo mnis elevada.
Seus frutos são de 24 centimetros e mais; é a mais grossa das de seu genero, tendo os angulos mui salientes.
A.còr da polpa é de um amarello escuro ; nũo 6 muito saborosa.

Banamefra de S. Thome ou curtis. - Musa paradisiaca, Linn.-Fam. idem. - Esta banana ha tempos passados, assim como a comprida ou da terra era uma das mais communs, ou para melhor dizer, a mais conhecida e vulgar em Pernambuco, porque a de Cayenna pouco apparecia no mercado; entretanto hoje está um pouco escassa, tomando o seu antigo lugar a banana prata. Ella 6 quasi lisa, um pouco grossa, cheirosa e saborosa; tem as folhas mais agudas, e o fructo mais macio que a da terra ou comprida.

Esta banana, como todas, nem so se come crua, como cozida, verde ou de vez, isto 6, quasi madura, com peixe salgado, com mel, em doce secco, ou de calda, ou mesmo secen ao sol.

Ella contribue muito como alimento nas fabricas on engenhos de assucar e outras fazendas ruraes.

0 cacho d'esta bananeira só dá tres pencas de bananas.

Propribdades medicas. - As folhas sĩo empregadas em banhos na urticaria, nos engorgitamentos dos testiculos e inchaçes chronicas das pernas.

A seiva misturada com agua 6 util nas aphtas das crianças.

Banameifa do Taiti. - Fam. das Mrusaceas, Lins. - Esta bananeira tem o dorso das folhas cor de violeta, e a casca da fructa quasi preta.

Bananeira da terra on comprida, - Musa sapicntium, Linn.-Fam. ident.- Esta 6 a que se chama na Bahia - bananeira da terra-impropriamente.

Tem os caracteres da precedente, elevando porém o seu porte a maior altura. Rompem-se muito as suas folhas.

0 cacho 6 grande, o fructo cresce até 36 centimetros, tem os angulos salientes; curva-se mais e mancha-se muito de preto, na maturidade.
A casca é a mais grossa; a massa 6 mais compacta que na de S. Thomé, mais resistente ao tacto, e a que melhor se torna quando assada on cozida : tem todos os mais usos das outras.
Esta 6 a especic que os povos antigos julgavam ser o pomo do Paraizo, que Adĩo comeu.

Barahú. - Arvore do Brasil, cuja madeira 6 estimavel, para construcç̃o e varios prestimos.

Barahuma ou Guaraunas. - Melanoxilon Brauna.-Fam. das Leguminosas. - É uma das arvores que ennobrecem a vegetaçĩo do Brasil; a Barahuna é conhesida nas diversas provincias do Imperio como tal ou Guarauna.
Nas Alagôas é mais conhecida por Maria Preta da Matta.
E' arvore colossal, muito copadn, sua folhagem 6 miudn e lusida, destribuida por palmas.
Suas flores, em cachos, sũo amarellas, e dí uma vagem comprida como a de feijũo.
Esta arvore tem o interior (cerne) roxo escuro, e durissimo, e tanto serve para utensilios de marceneria, como para quaesquer outras obras de machinas de engenho, vehiculos e construcção urbana.

A importancia da Barahuna é notavel pela duração secular que tem, mesmo embebida na humidade da terra.
Fornece uma tinta rubra-fusca.
Barba de bode.-Cactaria pallens. - Pam. das Granineas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de capim cujas hastes sĩo sulcadas longitudinalmente, as folhas mui estreitas em feixes, e as flores em grupos.

Propriedades medicas.-E' aperiente e diluente; usa-se tanto interna como externamente, e neste caso applica-se em cataplasmas sobre a região do figado.

## BAR

Brirba de bode de Pernambueo. - Fam. das Cyperaceas. - E' uma especie de capim indigena, cujn vergontea recta, sem nós e sem folhas, 6 cheia de uma materia esponjosa.
E' muito elastica: tem no apice do caule um feixe de folhas, onde ha um aggregado de palhetinhas que envolvem as flores.
E' mui procurada para gaiolas de passaros.
Nas Alagôas a Barba de Bode 6 outra especie; não cresce tanto e serve de pasto.

Barba de Bot. - Remirea marilimia, Awbl. - Fam. das Cyperaceas. - E' uma especie de capim de caule rasteiro, nodoso, com ramos que elevamse, nos quaes tem feixes de folhas mui estreitinhas e duras.
As flores tem a estructura da dos capins; vegeta nas praias.

Ella foi achada pela primeira vez na Guyenna por Asblet.
-Propriedades medicas. - E' sudorifica e diuretica.

Barba de Velho. - Tillandsia usneoides, Linn. - Fam. das Bromeliaceas.E' uma planta do paiz, parasita.
Cresce sobre troncos, o dá filamentos.
E' mui aproveitada para ninhos de aves, e pode servir para confecção de cordas.

Propribdades medicas. - Esta planta pisada e misturada com um pouco de banha fresca, constitue um bom unguento anti-hemorrhoidal, topicamente applicado.
Como adstringente o povo emprega a planta em saquinhos nas hernias, col-locando-os e mantendo-os sobre o annel inguinal.

Barbas de barata. - (No Rio de Janoiro chagas.)

Propriedades medicas.- No Norte se faz uso d'esta planta em cosimento

BAR
6
contra as anginas tonsillares, e dores de dentes.
A infusio das flores 6 purgativa.
A raiz é anti-febril, propria para combater as febres tercins.

Barbaseo. - Buddleja brasilionsis, Sroart.- Buddleia australis, Vell. - Fam. das Bscrophularcas.- E um arbusto da America Meridional ou somente do Brasil ; de caules erectos, folhas pequenas, ovaes, oppostas, flo res em cachos, amarellas, om fórma do angelicasinhas, tendo por fructo uma capsula, com varias sementes dentro.

Propriedades medicas . - Mucilaginosa o levemente amarga, esta planta 6 empregada nas affeceçes peitoraes.

Os clysteres de Barbasco ou os banhos feitos de seu cosimento são anti-hemorrhoidaes.
Raiz ou folhas, 4 grammas para 500 grammas, de infusão.

Barbatimño. - Mimosa virginalis, Arr. Cam. - Stryphnodendron. Barbatimüo, Mart. - Acacia virginalis, Phol.Fam. das Leguminosas. - E uma das mais bellas arvores indigenas.
É elevada, de casca aspera, folhagem em palminhas miudas; as flores dispersas pelos ramos, nas axillas e pontos terminaes, sã̃o reunióes de florinhas delicadas, formando frocos que parecem bolotas; o fructo 6 uma vagem deprimida; sementes if semelhança de grī̃os de feijão. (Fig. 9.)

Propriedadrs medicas.- Esta planta gosa de uma grande reputação.
É frequentemente usada nos casos que exigem os tonicos ou adstringentes; taes como gonorrhéas, hemoptisis, atonia, ophtalmias chronicas, e affecções scorbuticas.

Barriguda. - Bomban ventricosa, Arr. Cam. - Fam. das Bombaceas. Arvore agreste do paiz, vegeta no centro, raramente no littoral ; hoje porem 6 raro encontrar-se em qualquer matta.

A arvore 6 grande ; seu tronco tem no meio um bojo similhante ao da Macaibeira.

Suas folhas em forma de palmas, sino cinco a sete folhetas dispostas no apice do peciolo commum.

As fiores são brancas, não pequenas; o fructo é um casulo membranoso.

Do tronco d'esta arvore se fazem pirogas, e d'ellas se servem os Botocudos para preparar pedaços de páo, que introduzem nos beiços e nas orelhas.
0 fructo 6 uma especie de pepino. que quando se abre deixa ver uma como que bellissima lã de cór branca, que se emprega em enchimento de travesseiros e colchões.

Barriguda do sertão. $-V$. Bm biratanha.

Barú. - Dipterix pteropus, Mart.Kam. das Legwminosas. $-\mathbb{E}$ uma arvore das provincias centraes do Brazil, do genero do Cumarí.
É uma especie cujas sementes tem muita anologia e tem os mesmos usos quasi como o Cumaría.

Bassoura.- Budlleja comata, Mart. e Pisson. - Fam. das Bscrophularineas.E uma planta herbacea com as mesmas propriedades do Barbasco.

## Bassonfinin on Vassonft-

 nhan.-Tupeicava.-Buddleja australis.Fan. Idem. - Herva semelhante í precedente, cujas flores e folhas costumam-se empregar em cosimentos, e em clysteres nos soffrimentos hemorrhoidarios.
## Batianí ou Coqueifo Batanú.

 - Denocarpus Bataná, Mart. - Fam. das Palmeiras. - E indigena esta planta das regioes do Alto Amazonas. entretanto o pará é a sua especial patria.Ella é semelhante á Bacaba, com as mesmas dimensoes, dá um fructo tambem semelhante, pouco mais ou menos, de cor nvermelhada na maturidade.
Come-se, e faz-se umn bebida a que d̃o o nome de vinho.

Batastas - Convoloulus Batata, Liun. - Fam. das Convolvulaceas.-Esta serve como typo das batatas.
Planta indigena da America Meridional, e da India, vivaz; isto é, que vai sempre reproduzindo-se por ficarem raizes na terra.
E herbacea, e alastra-se pelo solo: é lactifera.
Tem follias alternas, e os caules, que são rasteiros, enraizam no chão em diversos pontos, e nhi brotam tuberas, que são as batatas.
As folhas são cordiformes.
A flòr como uma campana rôxa. .
0 fructo é uma eapsula ovoide, com quatro sementes.
As tuberas sũo de todos os tamanhos e fórmas; sua casca é uma membrana fina, da côr da proprin massa interna, que 6 frouxn, um tanto leitosa, fresea, dóce, e de bom sabor.
Come-se cosida, e assada; d'ella tambem se faz doce.

- A casca é as vezes arroxeiadn, e a massa 6 branca.

Caracteres de pamilia.-Plantas herbaceas ou subfructescentes, muitas vezes voluveis e trepadeiras, tendo folhas alternas, simplices, ou mais ou menos profundamente lobadas.

Flöres axillares ou terminaes.
0 calice gamosépalo, persistente, de cinco divisбes.
A corolla gamopetala, regular, igualmente de cinco lobos crespos, ou cinco estames inseridos no tubo da corolla.

0 ovario é simples e livre, sustentado por um disco hypogynico; elle offerece de duas a quatro lojas, contendo pequeno numero de ovulos.

0 estylete é simples ou duplo.
0 fructo 6 uma capsula, offerecendo de uma a quatro lojas, contendo ordinariamente uma ou duas sementes, inseridas na base dos septos; ella se abre em duas ou quatro valvas, cujas bordas sũo applicadas sobre as divisбes que ficam no seu lugar; mui raras vezes a capsula conserva-se fechada,
ou abre-se em duas valvas sobrepostas.
0 embryão, cujos cotyledones ou lobulos sũo machucados, é enrolado sobre si mesmo, e collocado no centro de um endosperma molle e como que mucilaginoso.

Batata anmarellis ou Gerimú. - Convoloulus. - Fan. das Concoloulaceas. - Especie semelhante á precedente; porém seu tecido ou substancia é amarello, com as mesmas propriedades.
Tambem a chamam Batata Gerimum.
Batatue coração magòado. Convoloulus. - Fam. Idem. - E semelhante í outra, mas a pellicula extorior é roixa, a massa é branca, e no centro fórma uma substancia roixa.

Por este nome é conhecida nas Alagôas.

Batata inglezn.- Solanum tuberosum, Linn.- Fam. das Solanaceas.- Esta planta, originaria da America Septontrional, é o vegetal mais precioso que a Europa tem tirado do novo mundo; e é lá muito cultivado.

É o producto de uma erva, de porte pequeno, esgalhada, ramos erectos, fothas lobadas, e flores esbranquicadas.

Na raiz formam-se fibras, que se tornam em tuberas redondas, de cor aloirada, pellicula fina e superficie lisa, contendo algumas depressoes redondas ; a massa é loirn e de bom sabor.
Os pontos deprimidos ou cieatrizes da superficie, săo os pontos por onde rebentam os grelos.
Suas tuberas, extremamente riens de amido, são o alimento do rico e do pobre; ella 6 tambem cuitivada em todo o Brasil.
O amido extrahido das batatas, a que dĩo o nome de fecula, é misturado em grande escala com a farinha de trigo.

Batata do mare. - Ipomea mari-tima.- Fan. das Conooloulaceas.- É o mesmo que a Salsa da praia.

Proprigdades medicas.- As folhas, as flóres, e as bagas sino sedativas, narcoticas, uteis nas nevralgins e rheumatismos.
Emprega-se tambem nos catarrhos chronicos.
0 tuberculo é emolliente e analeptico; raspado ou triturado serve para cataplasma, que se applica sobre as queimaduras.
0 po bem secco applica-se sobre as ligeiras escoriaçōes, e no intertrigo das crinncas.
A batata 6 um poderoso antiscorbutico, quer crua quer cosinhada; sendo crua, melhor.

Batata de purga. - Concolotulus operculatus, Gom. - Piplostegia Gomesii Mart. - Fam. das Concoloulaceas.- Planta herbacea do Brasil, caule trepador sem gavinhas, quadrangular, de angulos membranosos.
Folhas ovaes, um pouco angulosas, inteirns, um pouco acuminadas, obtusas, mucronadas, molles, quintipenninervens, na base formando um angulo reintrante, verde escuras na face superior, e esbranquiçadas na inferior.
Flores solitarias, pedunculadas, de pedunculos axillares.
Corolla infundibuliforme e amarella.
Fructo capsular, raiz tuberosa fusiforme, de 36 centimetros mais ou menos de comprimento, lactescente, contendo na raiz uma resina que 6 bastante purgativa, conhecida pelo nome de Resina de Batata.
A fecula, que contém a raiz conhecida pelo nome de Gommia de Batath, tem a cor branca acinzentada.
É ordinariamente um medicamento incerto, pelo que sempre convem usar-se da resina purificada.

Propriedadis medicas. - Essa batata conhecida no Rio de Janeiro pelo nome de Raie de Jeficucí, é usada como purgativa.
Internamente a gomma, de 2 decigrammas a 1 grammae 7 decigrammas, e a re-
sina de 1 gramma a 2 grammas e 2 decigrammas.

Batata bainha. - Concolondits edic lis, Linn e Twmb. - Fan. das Coneolvulaceas. - Esta planta, introduzida hn poucos annos no Brasil, 6 natural do Japão.

E uma herva de $\%$ metro de altura, estendendo o seu caule com folhas divididas em tres lobos ou lacinias, e peciolos compridos.
As flôres são roixas, como as das outras batatas.
0 fructo é uma pequena capsula, n tubera tem semelhanç com a da batata propriamente dita; a casca porém 6 mais amarellada, e a massa mais enxuta e saborosa. $\dot{E}$ alimenticia.

Batata de rama on Inhame farinha. - Fam. Dioscoraceas. - Nas Alagóas 6 conhecida esta batata por este nome.
$\dot{\mathrm{E}}$ uma planta trepadeira de folhns ovaes, coriaceas, de tres lobos.

As flores não observadas; offerece pelos ramos uns tuberculos escuros, de 12 centimetros de comprimento, de fórma angulosa, com a superficie um pouco cheia de protuberancias.
Se bem que a casca seja lisa, offerece tambem na raiz umas tuberas de casca grossa, cheia de radiculas capillares, que tem chegado a $4 \%$ kilogrammos de peso; acha-se uma massa branca, e farinacea; depois de cosida, 6 enxuta, doce e muito boa para comer-se.
Dá esses tuberculos acima referidos, que representam bolbos reniformes, de cor parda-acinzentada, verrugosos, e que reproduzem a especie.

Batata roixa. - Convoloulus. Fam. das Convoloulaceas. -Esta especie é como a primeira batata, a branca.
A differenca consiste em nũo crescer muito ou tanto, e em que a casca e a massa são roixas.
$\hat{\mathrm{E}}$ das melhores ao paladar, e excel-
lente para doce, mas muito rara, e diz-se que é a que mais flatulencia produz.

Batatinhas.-V. Contra-herva.
Bate-testa. - V. Cantapú.
Batinga. - Eugenia durissima. Tam. das Myrlaceas.- Arbusto de mediana proporção; tronco liso e madeira mui dura; 6 do paiz, conhecido em Pernambuco e Alagoas por este nome. As folhas são miudas, oppostas.
As flores de cor branca e com cheiro.
0 fructo pequeno, ovoide de cor roixa na maturidade, coroado por quatro palhetinhas foliaceas no apice.
Depois da pellicula externa tem uma polpa aquosa, acredoce, agradavel, da mesma cor do fructo; e um carọco, no centro, esbranquicado.
A madeira d'este arbusto 6 prestimosa, muito dura e avermelhada, muito apropriada para esteios e outras obras d'esta natureza.
Os fructos sĩ̃o temperantes, segundo affirmam.

Batiputá bravo.- Gomphia ca-duca.- Ram. das Ochnaceas.- Arbusto médio, de porte bonito, mórmente na epocha da floraçio; vegeta no littoral. É ramoso, de folhas meio compridas, luzentes.
As flores sato, em eachos grandes, amarellas e fragrantes.
Os fructos sắo uma especie de tuberculos vermelhos, reunidos por grupos, de cinco ovulos, erectos, como encravados em um disco, cujo corpo é tambem vermelho e suculento.
Dentro de cada coca d'estas ha uma semente que é muito oleosa.
Este oleo tem usos medicinaes, assim como tem o Batiputá manso.

Caractrres da pamilia. - Vegetaes ligneos, mui glabros em todas as suas partes, tendo folhas alternas, munidas de duas estipulas na base; fiores pedunculadas, rarissimas vezes solitarias, as mais das vezes dispostas em cachos ramosos.

Os pedunculos são articulados no meio de sua extensão.

Ellas tem um calice de cinco divisōes profundas, imbricadas lateralmente antes de seu desenvolvimento.
Uma corolla de cinco a dez petalas patentes, e imbricadas na epocha da prefloracĩo.
Os estames variam de cinco a deze mesmo mais, tendo os flletes livres, inseridos, assim como as petalas, abaixo de um disco hypogynico salientissimo, onde está implantado o ovario.
Este é deprimido no centro, e parece formado de varios pistillos distinctos, collocados em redor de um estylete central, que parece nascer immediatamente do disco. O estylete é simples, e sustenta no apice um numero variavel de lobos stigmatiferos.

0 fructo se compōe das lojas do ovario, que se separam umas das outras e que formam outras tantas carpellas drupaceas, sustentadas pelo disco ou gynobasio, que cresceu.

Estas carpellas, algumas das quaes abortam ás vezes, sĩo unilocullares, monospermicas e indehiscentes; ellas parecem, de algum modo, articuladas sobre o gynobasio do qual se separam facilmente.
A semente encerra um grosso embryão erecto desprovido de endosperma.

Batiputá manso.-Gomphia jabotapilá, Linn. © Will.-Fam. idem.- $\dot{E}$ um arbusto semelhante ao precedente, e com o qual quasi se confunde.

Propribdades medicas. - 0 seu oleo 6 applicado nas dores rheumaticas, erysipelas, feridas do utero e outras ulceras.

B usado tambem na arte culinaria.
Baunilha. - Vanilla aromatica, Sivart. - Fam. das Orchidaceas. - Bpidendron vanilla, Lins.- Planta herbacea dis Indias Orientaes.

Cresce tambem no Mexico, no Perú, na Colombia, na Guyenna e nas provincias do Norte do Brasil; mas no Parí é onde mais abunda.

Ella é sarmentosa e trepadeira, tem os caules verdes, cylindricos, nodosos, da grossura de um dedo, munidos de gavinhas ou antes raizes adventicias, que se implantam na casca das arvores visinhas, e servem tanto para alimental-a como para sustental-a, visto que a planta continúa a vegetar depois de separada da terra.

Folhas rentes, alternas, distantes, ovaes-oblongas, agudas, lisas, um pouco espessas, com nervuras longitudinaes.
Flores dispostas, no apice dos ramos, em cachos axillares pedunculados; 0 periantho ou envoltorio dos orgãos sexunes, é de um verdo amarellado por fóra, branco interiormente, formado de seis sepalas.
0 fructo é uma capsula carnosa, verde a principio e depois de cor roixa escura, comprida e siliquosa.
Sementes numerosas, pretas, globulosas, repletas de um succo roixo, espesso e balsamico.

Colhe-se o fructo antes de estar maduro, para evitar que se rache, e deixe escorrer o succo que contém; faz-ge seccar á sombra, cobre-se com uma camada de azeite; emfim fazem-se molhos com 50 ou 100 capsulas, e mettem-se em caixinhas de folhas.

No commercio ha tres especies:
1.a Baunilha legitima, é do comprimento de 16 a 20 centimetros, da grossurn de 7 a 9 milimetros, enrugada e sulcada no sentido do seu comprimento, mais estreita nas extremidades, e curvada na base; um pouco molle e viscosa, de cor roixa escura; cheiro forte, agradavel.
Conservada n'um lugar secco, e n'um vaso que nĩo seja hermeticamente fechada, esta baunilha se cobre de cristaes de acido benzoico; ó a mais estimada.
2.4 Baunilha baslarda, 6 mnis curta, mais delgada, mais secea, de cor menos carregada; é menos aromatica e nīo efflorece.
A 3. especie, chamadn Bawnilhäo, tom vagens de 14 a 19 centimetros de comprimento, e de 14 a 21 millimetros de lar-
gura ; é mui escura, quasi preta, molle, viscosa, de cheiro forte e menos agradavel que a das duas primciras especies, e parece ter ultrapassado o sen ponto de maduresa; julgam alguns que năo é fornecida pelo mesmo vegetal.

Propriedades medicas.- $\hat{\mathrm{E}}$ um dos excitantes mais agradaveis da materia medica.
É aphrodisiaca, emmenagoga, e diuretica.
E muito usada, sobre tudo pelo seu aroma na composicão do chocolnte.
Internamente dá-se o pó na dose de 15 grĩos até 1 oitava.
Tintura de 4 a 8 grammas, em uma pocão.
Xarope, 16 a 32 grammas.
Caracteras da familia.-Plantas vivazes, algumas vezes parasitas, tendo uma raiz composta de fibras simples e cylindricas, muitas vezes acompanhada de um ou de dois tuberculos carnosos, ovoides ou globulosos, inteiros ou digitados.
As folhas sū̃o sempre simples, alternas, invaginantes.
As fiores muitas vezes grandissimas e de uma forma particular, são solitarias, fasciculadas, á mancira de espigas ou panicula.

O calice é de seis divisões profundas, tres das quaes interiores e tres exteriores.

Estas, frequentissimas vezes semelhantes entre si, estiro á vista ou aproximadas umas das outras na parte superior da flor, onde formam uma especie de capacete (calix galeatus).

Das tres divisões internas duas sĩo lateraes, superiores, e semelhantes entre si: uma é inferior, d'uma figura toda particular, e traz o nome de labello ou avental.

Elle apresenta ás vezes em sur base um prolongamento concavo chamado esporio (labellum calcaratum).

Do centro da flor se eleva no apice do ovario uma especie de columella denominada gymnostemio, que é formada pelo estylete e pelos filetes estaminaes soldados, e que traz na face anterior e supe-
rior uma depressũo glandulosa que é o estigma, e no apice uma anthera de duas lojas, abrindo-se quer por uma sutura longitudinal, quer por um operculo que fórma toda a parte superior d'ella.
O pollen contido em cada loja está reunido em umn ou varias massas, tendo a mesma fórma que a cavidade que as encerra.

No apice do gymnostemio sobre as partes lateraes da anthera, acham-se dois tuberculosinhos, que são dois estames abortados, e que se chamam estaminodios.
Estes dois estames sĩo pelo contrario, desenvolvidos no genero Cypripedium; ao passo que o do meio aborta.
$O$ fructo é uma capsula unilocular, contendo grande numero de sementes pequeninas, inseridas em trez trophospermas parietaes, salientes e bifurcados do lado interno.
Estas sementes tem o tegumento oxterior formado de uma redezinha ligeira, e se compбem de um endosperma, no qual existe um pequenino embryão axillar e. homotropo.

Bannilha da Bahia. - Vanilla palnarnm.-Fam. idem.

Propriedsdes medicas. - Applica-se nas febres adynamicas e nas nevrozes.

Baunilha bravas.-Gymbidium Vanilla. - Fam. idem. - Herva ou pequeno subarbusto, parasita, voluvel, de caule cylindrico; vegeta exclusivamente sobre as palmeiras de Aricory.
E uma planta verde sempre, de folhas earnosas, duras e lanceoladas.

As flores amarellas e grandes, sem cheiro, em peneas.
0 fructo é uma especie de vagem, tendo dentro uma substancia branea, esponjosa; contendo muitas sementes pequenas e pretas, cuja substancia interna se emprega contra os pannos ou ephelides da cutis, com feliz resultado.

Baxiaba ou Coqueiro Baxtuha. - Sriartea ventricasa, Mart. -

Fam. das Palmaceas. - 0 fructo é comestivel.
Ha mais tres especies: Iriarlea exorrheza, Iriartea delloidea, Iriartea seligera.

Bayueurí. - E uma planta herbacea do Rio Grande do Sul, que tem um bulbo, que passa por especifico contra as hydropesias.

Beijo do mato.-Phascolus rubrus. - Fam. das Leguminosas. - Herva indigena, conhecida por este nome nas Alagoas.
E uma trepadeira, de caule fino, folhas ternadas, de figura elliptica e estreitas.
Flôres como a do feijão, porém de côr vermelho-rubra.
0 fructo é uma vagem estreitissima, cujas sementes assemelham-se ás do feijũo; süo rajadas de cinzento.

Reijo de mòea. - Cosmos bipinatus, Cao. - Fam. das Compastas. - Flor de jardim, exotica, natural do Mexico.
Herva que chega até $11 / 2$ metro de altura.
Folhas em fórma de palmas, com as flöres no cimo dos ramos; formam um circulo de laminazinhas rosadas, que tem no centro o aggregado de florinhas amarellas.
Dá um fructo preto, de figara pyriforme, tendo por cima dois aguilhōesinhos.

Propriedades medicas. - Usado contra a ictericia, e affecções biliosas.

Reijo de palma. $-V$. Velludo.
Beijoeiro. - V. Bstoraque.
Beifoim. - Laurus Benzoin, Linn. Styrax Benzoin, Rich. - Fam. das Slyracaceas. - E uma arvore que dá com abundancia na parte Merídional de Sumatra, de Java e no reino de Syũo; tambem se encontra nos sertoes do Brasil.

Suas folhas são alternas, ovaes, cheirosas, como tambem a madeira.
Flores amarellas.
Os fructos são bagas vermelhns, que se tornam escuras com o tempo; o succo resinoso e balsamico corre por incisбes, que praticam n'arvore.
Este succo é branco, mas pelo contacto do ar se solidifica e se torna escuro.

0 Beijoim que nos trazem os sertanejos é muito mal preparado, e por essa razūo se vende por preço muito inferior ao que nos fornece o estrangeiro.

O Bcijoim queima-se nas igrejas, lançado nas brasas, misturado com o incenso,

Propriedades mbdicas. - Emprega-se como estimulante nas bronchites, asthma, atonia de orgãoz digestivos.

0 Bejuoim entra na composição do Balsamo catholico muito usado nas contuzoes, quedas e cortaduras.

Na preparaçio do leite virginal, 6 empregado como objecto de toucador.
Em loçes nas manchas da pelle. sardas, etc.

Caractires da pamilia. - Esta familia encerra arvores ou arbustos de folhas alternas, sem estipulas, de flöres axillares, algumas vezes terminaes.
0 calice é livre ou adherente no ovario infero.
0 limbo 6 inteiro on dividido.
A corolla 6 gamopelata, regular. Os estames, cujo numero varia de 6 a 10 , são livres, ou monadelphos pela base.
0 ovario, ora supero, ora infero, tem ordinnriamente quatro lojas, separadas por divisбes membranosas e delgadissimas; cada uma d'estas lojas contém commumente quatro ovulos inseridos no angulo interno da loja, dois erectos e dois deitados.
0 estylete 6 simples, terminado em um estygma pequeno e singelo.
0 fructo é ligeiramente carnoso; contém d'um a quatro caroços osseos, e mais ou menos irregulares.

## BEQ

A semente é formada，além do tegu－ mento proprio，d＇um endosperma car－ noso，que encerra um embryão cylin－ drico；tendo a mesma direcção que a semente－

Beldroega，－Portulacca oleracea， Linu．－Fam．das Portulacaceas．－Esta herva 6 originaria de ambos os hemis－ pherios，e conhecida em todo o Imperio do Brasil．
$\hat{E}$ de pequeno porte，quasi rasteira； ergue seus ramos de 24 a 48 centime－ tros，seus caules são carnosos e succu－ lentos．

As folhas oppostas，ovaes e tambem succulentas．
As flores，reunidas nas axillas das fo－ thas e no apice dos ramos，sito ama－ rellas．
0 fructo 6 uma capsula pequena，co－ nica，que se abre por uma especie de tampa，chein de sementes mui pequenas， pretas e luzidias．

A Beldroega 6́ planta muito util；serve de sallada，etc．，e faz parte dos ca－ rurús，etc．Ha duas especies：Portulaca radicans，Mart．e Portulaca patens，Vell．

Propriedades medicas．－Suas folhas， applicadas sobre as ulceras，obram como detersivas；cosidas formam um appo－ sito ante－hemorrhoidal．
Seu decocto 6 diuretico o lactifero．
0 succo é anti－ophtalmico，e as se－ mentes anthelminticas；administra－se em fórma de xarope，para este fim．

Belota da folha decotada．－ Liatris inciza．－Fam．das Compostas．－ Delicada plantinha herbacea e sylves－ tre；dano－lhe este nome nas Alagoas．
E uma erva de 4 a $6 \%$ decime－ tros，de caules sulcados e roixeados．
As folhas fendidas em lacineas．
As flores em cachos no apice dos ramos，formando como um jarrinho folinceo，e tendo no seu centro uma reunifo de florinhas quasi imperceptiveis e roixas．

Belota da folha intelra．－Lia－
tris spatulifolia．－Fam．Idem．－E uma especie semelhante a precedente．
Ista porém tem as folhas em figura de espatula，e a face inferior da folha é esbranquiçada；em tudo o mais é como a precedente．

Bemmequer．－Calendula officina－ lis，Linn．e Sp．－Fan．das Compostas．－ Erva cultivada entre nós e oriunda da Europa，que em alguns lugares cha－ mam Malmequer e em outros Saudade．
É uma planta quasi rasteira；ergue porém a summidade dos ramos，e tem as folhas um tanto grossas nas pontas dos ramos．
As flores são constituidas pela reu－ nião de muitas linguetinhas estreitas reguadas，dispostas em um recepta－ culo commum，formando como que uma rosa branca ou amarella．
D＇esta cor são as mais lindas；tom um cheiro um tanto pronunciado se－ melhante ao da Macella．

Propribdades medicas．－É usada nas affecec⿱一𧰨⿻儿口一己

Benc̣ão de Deus．－Abutilon escu－ lentum，St．Hil．－Fam．das Mralvaceas． －Subarbusto das provincias do Sul do Imperio，por este nome conhecido．
É agreste；suas folhas são um tanto pelludas e cordiformes．

As flores como rosas purpureas．
As flores sĩo colhidas pelos habitantes d＇esses lugares，e ate os fructos ainda verdes，porque se prestam a＇ser comidos com carne．

Beque eheiroso．－Piper aroma－ ticum．－Fank．das Piperaceas．－Esta planta é indigena e conhecida em Per－ nambuco por este nome．

É um subarbustinho pouco esgalhado； seu caule de distancia em distancia of－ ferece um nó．

As folhas conservam－se sempre verdes em todo o tempo；sũo ovaes e tem um pequeno prolongamento，if semelhança de um esporĩo，na base．

As flores são engastadas em uns cor－
pos semelhantes ao sabugo do milho, roliços e esbranquiecados.
A planta é aromatica.
Propriedades medicas.- É sedativa, e por isso sua decoccão é empregada em banhos contra o rheumatismo.

Bergamota. - Citrus Limelta. Fam. das Auranciaceas.- A arvore tem os ramos espinhosos, folhas grandes, ovaes, arredondadas, sustentadas por peciolos longos e alados.
Os fructos sũo pequenos, arredondados, um tanto mamillosos no apice; a casca dos fructos é delgada, de um amarello dourado, lisa, cheia de um oleo essencial suave e picante, que 6 muito procurado na arte da perfumaria.

Bergamota de jardim. - Limetta vulgaris.- Tam. das Aurantiaceas. - Chama-se assim em Pernambico a uma herva exotica, cultivada em jardins, delicada, quasi rasteira, de folhas oppostas, pequenas, semi-redondas, levemento serreadas; de cheiro activo e agradavel ; nunca floresce em Pernambuco.
Serve de ornamento de jardins.
Beringela. - Solanum melongena, Linn. - Solan. macrocarpun, Maeg. Fam. das Solanaceas. - Esta planta 6 originaria da America Meridional. É herbacen, sobe al ou $1 \%$ metro de altura; 6 succulenta, de folhas alternas roxeadas, oblongas e pendentes.

Flöres esverdinhndas á maneira de estrellas.

0 fructo è oblongo, arroixeado, de superficie lisa e brilhante.

A substancia interna 6 aquosa, com quatro repartiçóes cheias de sementes chatas; sũo pouco distinctos os septos.

A Beringela come-se preparada de toda a maneira.

Tambem faz activar a secreção urinaria, e 6 util contra as arèas da bexiga.

Bertriçò.-V. Maruriç.

Bertallia. - Bazella rubra. - Fam. das Atripliceas.- Esta planta 6 originaria de Malabar, introduzida em nosso paiz, e conhecida por este nome até as provincias do Sul.
E um vegetal herbaceo, trepador, enlaca-se nas cercas e latadas: seus ramos são molles succullentos; as folhas ovaes.

Suas flores parecem antes botoes.
As fructinhns são esphericas, roixas, molles ao tacto, com uma pellicula fina, cheias de um succo aquoso, colorido em roixo forte.

Este succo combinado com o acido de limão fica rubro, mas a cor nĩo persiste.
É comestivel; ha duas especies, branca e amarella.

Applica-se como emolliente e refrigerante.

Caracteres da familia , - Plantas herbaceas ou ligneas, de tolhas alternas ou oppostas, sem estipulas.
Suas flores sĩo pequenas, algumas vezes unisexuaes, dispostas quer em cachos ramosos, quer grupados no fundo das folhas.

0 calice gamosépalo, ás vezes tubuloso na base, 6 de tres, quatro ou cinco lobos mais ou menos profundos, persistentes.
Os estames variam de um a cinco; são inseridos, ou na base do calice, ou debaixo do ovario; estes estames stio oppostos aos lobulos do calice.
0 ovario é livre, unilocular, monospermico, contem um só ovulo erecto e sustentado algumas vezes por um podosperma mais ou menos comprido e tenue:
0 estylete, que 6 raramente simples, é de duas, tres ou quatro divisōes, terminadas cada uma em um estigma sovelado.
$O$ fructo 6 um akenio ou umn bagasinha.
A semente se compб̃e, alem do tegumento proprio, d'um embryīo cylindrico, tenue e curvo sobre um endosperma farinaceo ou enrolado em espiral, e varias vezes sem endosperma.

Betontea. - Betonica brasiliensis Fam. das Labiadas.-Pequeno subarbusto conhecido no sertĩo por este nome, donde sem duvida, parece ser natural.

E' semelhante, com pouca differenca, ao genero Betonica da Europa, (Betonica officinalis, Linn).
Seu caule traz de ordinario poucas folhas, e estas ovaes, denteadas, com cheiro; munidas de peciolos longos e finos.
As flores reunidas em capitulo globuloso, sustentado por um pedunculo comprido, sino tubulosas, abrem-se em dois labios recortados, de cor purpurea, roixa.
0 fructo 6 hispido, e n'elle acham-se as sementinhas pardas, lusidias, pyriformes.

Betre. - V. Betys.
Betys.-Piper encalyptifolium.-Fam. das Piperaceas. - Arbustinho de ramos nodosos e folhas lanceoladas, largas.

Flores em especies de espigas, comoo Maleaisco.
Vegeta no Amazonas.
Propriedades medicas. - 0 cosimento d'esta planta, isto 6 das suas folhas e da raiz, 6 um excellente calmante contra as colicas flatulentas.

Bico de Papagato.-Etuphorbiaincaruata. - Fans das Buphorbiaceas.-Plnnta exotica, conhecida em Pernambuco e Bahia por este nome.

Kste arbusto é de uma elegancia notavel pelo brilho de suas bracteas purpurinas.

Serve de ornamento dejardim.
Bicoraplá-Fructo agreste do Parí, de 6 centimetros de diametro, redondo, de cor almranjada; casca tenue e fragil.
Dentro encerra uma massa branea, aquosa, muito doce, na qual existem muitos caroços redondos e vermelhos.

Bieutha. - Myristica officinalis. Fam. das Myristicaceas.-Arvore que vegeta nas provincias do Sul do Imperio.
Suas folhas são simples, alternas, lan-
ceoladas, oblongas e inseridas com toda a regularidade nas duas faces oppostas dos ramos.
As flores sū̃o unisexuaes, dioicas.
A organisação do fructo é tăo curiosa, que merece uma descripgão minuciosa.
Assemelha-se a uma drupa, indehiscente, bivalve, e de formn ellyption; o pericarpo torna-se coriaceo, e encerra na sua unica cavidade uma semente envolvida por um arillo, (massa carnosa contendo uma substancia oleosa conhecida por oleo de Bicuiba); e cuja superficie achn-se revestida de uma membrana vermelhn assetinada, toda recortada, e, em alguns fructos, dividida em lacinias.

0 episperma 6 mais coriaceo do que membranoso, e o embryão endospermico.

Segundo o sabio botanico Martits, se n Myristica officinalis, que faz objecto d'esta descripcũo, fosso cultivada convenientemente, o seu fructo poderia ser equiparado ao da Myristica moschata ou aromatica, originaria das Molucas.
A madeira da Bicuiba 6 branca, empregada em vigamentos e assoalhos; a frouxidão do seu tecido tornn-a impropria para certas obras.
Dando-se golpes sobre seu tronco, escorre um liquido extremamente fluido, cor de sangue.
A trasformaçĩo da cor vermelha que se observa logo que se expoe ao contacto do ar, póde ser explicada pela accĩo oxidante do mesmoar. (Fig. 10.)

Propmedades medicas.- E applicada contra as dores rheumaticas, e os tumores arthriticos, e considerado como efficaz nas colicas e dyspepsins.

Caracteres da pamilia. - Arvores todas exoticas e crescendo debaixo dos tropicos, tendo folhas alternas, não ponctuadas, inteiras.
Flores dioicas, axillares ou terminaes, diversamente dispostas.

0 calice, gamosépalo, é de trez divisöes valvares.
com tode oppostas

## ioicas.

## tāo cu-

 pção mi-indehispticn ; o encerra semente cssa caroleosa , e cuja de uma la, toda os, divi-
o do que ndosper-

Nas flores machos, se acham de tres a doze estames monadelphos, cujas antheras approximadas, e muitas vezes soldadas, se abrem por um sulco longitudinal.
Nas flores femeas, o ovario é livre, de uma só loja, contendo um só ovulo erceto, e anatropo; mui poucas vezes lia duas.
0 estylete é curtissimo, terminado em um estigmn lobado.
0 fructo 6 umn especie de baga capsular, abrindo-se por duas valvas.
A semente 6 coberta por um falso arillo carnoso, dividido om grande numero de filamentos.
O endosperma é corneo e durissimo, marmoreo, contendo na sua base um pequenino embryão erecto.
Esta familia tem por typo a Moscadeira (Myristica).
É distincta das Lauraceas pelo calice de tres divisöes ; pelos estames monadelphos, abrindo-se por um sulco longitudinal ; pela semente erecta, arilhadia, pelo embryão pequenino, encerrado n'um endosperma duro e marmoreo.
Alguns authores approximam esta familia das Anonaceas, entre as Polypetaleas. Mas é uma affinidade que parece pouco real; só existe a semente que offerece, com effeito, alguma analogia entre estas duas familias, no mais tão differentes.

Bicuiba ou Bequiba. - Myristica sebifera, Lamck. - Fam. das Lauraceas. - E uma arvore alta natural dos terrenos do Equador; tambem dá na Bahia.
Suas folhas sĩo alternas, oblongas e cobertas inferiormente de um pello avermelhado.

As flores em cachos, miudissimas e avermelhadas.

- 0 fructo globuloso, de 4 a 6 centimetros, quasi secco, de duas valvas com umn ou duas sementes, que sũo envoltas em uma materia sebacea.
Serve para fazer velas esta materia, que se colhe do tronco por incisбes.

Bilimbi. - Averrhoa Bilimbi, Limn. - Fam. das Oxalidaceas. - Bonito arbusto originario da India.

Seu tronco tem a grossura de 12 centimetros de diametro.

Suas folhas, de verde gaio, dispostas em palmas.

As flores em cachos ou feixes distribuidas, são cor de rosa; nascem nas axillas e continuidade dos ramos.
Tem por fructo uma baga de 9 a 12 centimetros, de figura oval-oblonga, afinando para as extremidades, de cor verde pallida, mesmo na maturidade, e coberta por uma pellicula fina; o interior é occupado por uma polpa aquosa, bastante acida, quasi transparente; contem duas sementes ellypticas, deprimidas e esbranquicadas.
0 fructo 6 acido agradavel, refrigerante e usado em limonadas.
E tambern applicada para tirar nodoas de fazendas, nas tinturarias.

Bilfos.- Cartoleta speciota, Arr. C. - Fam. das Liliaceas.- B uma planta do sertão, classificada pelo Dr. Arruda Camara.

Tem um bolbo que se come no sertũo.
Suas flores sūo vermelhas e mui bellns.
Ha outras differentes especies.
Biribí.- Anona.- Fam. das Anonaceas. - Fructo do Pará e do Maranhão onde tem este nome.
É uma especie de Pinha; provém de um arbusto; que pela structura de seu fructo se assemelha muito ás Anonas.

Esse fructo é de 12 centimetros mais ou menos, figura conica, superficie composta de escamas bem como a Pinha.
Internamente a massa 6 branca, resultado da reunião de muitos bagos, cada qual com um caroço preto, ellyptico, luzidio.
Diz-se que nĩo tem máo gosto; e 6 bem analoga ì Pinha ou a fructa da Condega.

Boas noites. - Vinca rosea, Linn.-

Fam. dus Apocynaceas.- A Boas noites é oriunda do Mnlabar e Mndagascar.
Nas Alagoas assim como em Pernambuco é conhecida por este nome.
$\hat{E}$ uma herva tūo aclimada no paiz que já não se cultiva; nasce por toda a parte, nas proximidades das habitaçues, etc.
E ramosa, o caule e os peciolos das folhas purpurinos.
As folhas oppostas, obovaes, lustrosus.
As flores offerecem um tubo verde, e o. limbo de cór roixa ou branca, dividido om cinco lacinias planas; seu cheiro 6 desagradavel.
$O$ fructo representa duns capsulasinhas.
Ha outra especie que 6 de flor branca, e que chamam Bons Dias; tem o caule tambem branco.
0 decocto é applicado nas dores de dentes.

Bons noites das provineian do Sul.-V. Bonina de Peruambuco.

Bogari. - Mogorium sambax, Humb. c Bomp. - Nyctantes sambax, Linu. - Jasмиivium sambax, Spl. - Fam. das Jas-minaccas.- É planta originaria da India, cultivada e muito conhecida no nosso paiz, como uma das flores mais bellas e de mais delicado aroma.

0 Bogari 6 um subarbustinho muito esgalhado, de folhas sempre verdes, crespas, ternadas.
A flor é semelhante a uma rosa pequenina e branca, de excellente cheiro. 0 fructo ordinariamente aborta.
$\dot{E}$ ornamento dos jardins; mas seu decocto 6 empregado contra a ictericia.

Caractibres da pamitia.- Esta familia se compбe de arbustos ou mesmo de grandes arvores, de folhas oppostas, raramente alternas, simplices ou pinnuladas.

As flores são hermaphroditas, excepto no genero Ornus (freixo) onde ellas são polygamas.

0 calice 6 gamosépalo, turbinado na parte inferior.
A corolla 6 gamopétala, muitas ve-
zes tubulosa, de quatro ou cinco lobulos, algumas vezes assís profundos para que a corolla pareca polypétela, (Ormus Chiomanthus); falta ás vezes de todo.
Os estames são em numero de dois. O ovario é de duas lojas, contendo cada uma doiz ovulos suspensos.

0 estylete simples termina em um estygma bilobado.

0 fructo 6 ora uma capsula de uma on duas lojas, indehiscentes, ou abrin-do-se em duas valvas, ora 6 carnoso e encerra um nucleo osseo.
O tegumento proprio da semente 6 delgado ou carnoso; o endosperma é carnoso ou duro; contem um ombryão, tendo a mesma direccĩo que a semente.

Bol gordo. - Cassia rugosa, Vogel. - Cassia fructicosa, Mans. - Tam. das Leguminosas. - Esta planta a de Minas Geraes e tem as mesmas virtudes da Mangerioba de Pernambuco.
Segundo Manso purga na dóse de 16 grammas, e dá bon tinta amarella.
Herva de folhas ovaes, lanceoladas, acuminadas, oblongas, em quatro pares, ramos glabros, glandula aguda e oblonga entre os foliolos.
Flores como nas outras especies do mesmo genero.
Fructo tambem legume.
Existem duas especies: Cassta splendida, Vogel. - Cassia levigata, Vogel e Willd. - Decandria Monogynta, Linn.

Bolsa de pastor. - V. Braso de Preguica.

Bom nome bravo.- Batiputd braco. E' a planta que nas Alagoas chamam Batiputd bravo, e a que em Pernambuco dão este nome.
Foi jú descripta.
Bom nome verdadelro.-Bleadendroin cauliforum. - Fam. das Rhamuaceas. - Arvore silvestre do Brazil, conhecida nas Alagóas e em Pernambuco.

E' alta ; a casca 6 é avermelhada internamente.

As fo
As fi nos lu sб̌es d amarel 0 fr pifio, de poly
A m em div

## Bor

-Mirg
Nyctag
do Mex
Tem do $\operatorname{Imp}$
Em 1 de Bon Boas uc e Mrinn:
E'un
sentan
Folh:
Flöre
liaceo, angulo: longo, do tuba efecha Raiz mento, arredor fórn, b: cheiro.

0 fru
loso: d
Propi
trada i
na dós
extract
Cara
gaceas :
mesmo
as mais
ternas.
As fl
tas vez
um inv
uma ur

As folhas quasi redondas, succulentas.
As flores em cachinhos, nãosó brotam nos lugares ordinarios, como nas expansōes dos ramos; sño como estrellinhas amarellas.
0 fructo 6 uma capsula em fórma de pião, tendo um nucleo no contro, coberto de polpa branca.
A madeira d'esta arvore é applicada em diversos usos.

Boninn. - Nyctago horlensis, Juss. -Mirabilis, dichotoma, Linn. - Ram. das Nyclagdceas.- E' planta natural do Perú, do Mexico e da India.
Tem diversos nomes pelas provincias do Imperio.
Em Pernambuco e Bahin tem o nome de Bonina; no Pará e no Maranhão o de Boas noiles, em S. Paulo, Rio de Janeiro e Minns o de Maravilha.
E' uma planta herbacea, seu caule apre sentanós de distancin em distancia.
Folhas oppostas, lanceoladas, molles.
Flores associadas em receptaculo foliaceo, tendo no centro uma semente oval angulosa, e no apice uma flor de tubo longo, que abre como um funil; sahem do tubo filetes. Esta flor abre-se de noite, e fecha-se peln manhã.
Raiz de 24 a 30 centimetrós de comprimento, e 6 de dinmetro, irregularmente arredondada, fuziforme, roixa escura por fóra, branca por dentro; gosto acre, sem cheiro.
0 fructo torna-se preto, rugoso, anguloso; dentro a amendoa é farinacea.

Propriedades medicas. - Administrada internamente a raiz é purgativa na dose de 2 a 4 grammas em pó; em extracto bastam 30 a 60 centigrammas.

Caracterres da fammia. - As Nyctagaceas suio plantas herbaceas, arbustos ou mesmo arvores, cujas folhns süo simples, as mais das vezes oppostas, ás vezes alternas.
As flöres axillares ou terminaes, muitas vezes reunidas em certo numero em um involucro commum, ou tendo cada n ma um involucro proprio e caliciforme.

Seu calice 6 gamosepalo, colorido, muitas vozes tubuloso, intumescido na parte inferior, que frequentes vezes 6 mais espessa, e persistente depois da queda da parte superior.

0 limbo 6 mais ou menos dividido em lobulos enrugados.
Os estames variam de 5 a 10 , e sũo inseridos na borda superior d'uma especie de disco hypogynico, muitas vezes em fórma de cupula.
0 ovario é de uma so loja, contendo um ovulo erecto.
0 estylete e o estigmn sũo simples.
0 fructo 6 uma cariopse, coberta em parte pelo disco e base do calice, que são crustaceos, e formam uma especie de pericarpo accessorio.
@ verdadeiro pericarpo é delgado, adherente ao tegumento proprio da semente ; esta se compõe de um embryão inclinado sobre si mesmo, tendo a radicula curva sobre a face de um doz cotyledones, e abraçando assim o endosperma que fica central.

Borboleta. - É uma fior a que em Pernambuco se dá este nome.
Ha branca e amarella, e producto de uma planta, cujo caule cresce de 46 centimetros a 1 metro, contendo as folhas em ordem symetrica, alternadamente.

Os peciolos d'essas folhas sĩo como bainhas, que abraçam o caule; cllas são de 2 y , decimetros, lanceoladas, oblongas, membranosas, de cor verde pallida.

Bordão de velha.-Mimasa vaga Linn. - Fan. das Leguminosas. - Arvoreta do paiz; seu tronco tem uma especio dé casca, que é um corpo esponjoso, branco e rugoso, que se desprende em certo tempo.

As folhas são om palmas distribuidas nos ramos.
As flores em pequenos feixes ou cachos, que parecem molhos de retróz formando bolotaş, cujos fios sŭo em parte brancos e em partes roixos.

0 fructo 6 uma vagem chata de 12
centimetros e mais, com poucas sementea, e essas como as do feijão.

0 lenho d'esta arvore 6 fraco e branco. Ha outra especie, e 6 a que se segue.

Bordĩo de velha.-Mimosa, Limn. - Polygamia monoecia, Linn.- Fam. das Leguninosas.- Arvore indigena do paiz ; de altura mediana, tronco pardo, sem cortice.

Folhas alternas.
Flöres grandes, porém em pequenos cachos, formando um tubo pequeno, com um molho de filetes aloirados ou esverdinhados.

0 fructo 6 uma vagem de \% decimetro de comprimento, larga, membranosa, com os lugares das sementes salientes; estas *são ellipticas e alvadias. A vagem parece pergaminho.

Bordñosinho.- Fam. das Apocynaceas. - $\hat{E}$ um sip6 que em Sergipe tem este nome, e em Pernambuco 6 conhecido por Sumamma.

Planta trepadoira, lactifera; seu caule é coberto de uma substancia, esponjosa, branca, e os ramos de pellos curtos.

As folhas cordiformes, grossas, pelludas, pecioladas e oppostas.
As flores, reunidas em feixe nas axillas das folhas, sũo á maneira de estrellas, resinosas ao tacto.

0 fructo 6 germinado, irricado de aculeos molles herbaceos, e muito leitoso; dentro existem muitas sementes cobertas de pello branco, macio e alvo este pello serve para oncher colchoes, travesseiros, etc.

## Bordĩosiaho nas Alagoas. -

 Oilicica de Pernambneo.Bororé. - Veneno com que os indigenas do Brasil hervam suas frechas. $\dot{B}$ extrahido de raizes de certas plantas, que nascem em lagos e pantanos.

Sua preparaç̃o é mui perigosa, e por este motivo ó sempre uma velha quem d'olla se encirrega.

Alguns authores acreditam ser o Borore - Curare hoje conhecido, e que Humboldt suppoz ser um Strychnos.

0 sal e o assucar são tomados como unicos, posto que fracos, antidotos do Bororé.

Borraeha. - Gomma clastica, ou seringa em rama. - Siphonia elastica.Fam. das Euphorbiaceas. - Os vegetaes qué produzem a Borracha são bastante numerosos, e pertencem ás familias das Buphorbiaceas, Arlocarpaceas, Apocynaceas, e Lobeliaceas.
De todos os vegetaes o que fornece maior quantidade de Borracha é a Seringucira, que cresce abundantemente em estado silvestre nas provincias do Amazonas e Parí.
Encontra-se em menor escala no Mnranhão, e apparece em pequena quantidade no Ceará e Rio Grande do Norte.

Chega a ter n'essas provincias 9 a 18 metros de altura, de 2 a $2 \%$ de grossura; acha-se com preferencia nos lugares alagadiços.
As outras arvores da mesma familia, que fornecem a borracha são: Siphonia rhylidocarpa, Mart. - Siphovia brasiliensis, Willd.- Siphonia lutea, Sprnce. Siphonia brevifolia, Spruce.
Todas habitam nas provincias do Amazonas e Pará.
Na familia das Arlocarpaceas acham-se : Ficus anthelmintica, Mar.; vulgo Coajinguoa (Rio Negro do Brasil); Ficks doliaria, Mart. ; vulgo Gamelleira ou Figueira branca ou brava (Rio, S. Paulo, Minas.)
Na familia das Apocynaceas encon-tra-se a Sebiuca, Plumeria phagedenica, Mart. (Amazonas) : a Tiborna Pluneria drastica, Mart. (Minas, Bahin Pernambuco) ; a Sorveira, Collophora wilis, Mart. (Pará, Rio Negro) ; a Mangabeira, Hancornia speciosa, (Pernambuco, Rio Grande do Norte).

Na familia das Lobeliaceas a Lobelia, Kunt.- Nova Granada. (V. Seringueira).

Borragem chimarona.-Bchium plantagineum.- Fans. das Borragaceas. - Planta do Rio Grande do Sul e de Montevidéo.
os como lotos do
lica, ous aslica. vegetaes bastante ilias das Apocyna-
fornece 6 a Setemente ncias do
no $\mathrm{Mn}-$ quantiVorte.
เ8 9 a 18 зrossura; ares ala-
familia, Siphonia rasilienprice. do Ama-
ham-se : lgo Coa) Ficus leira ou S. Paulo,
encongedenica, Plumeria Pernama utilis, ngabeira, uco, Rio

Lobelia, ngueira).

- Bchiragaceas. Sul e de

Propribdades medicas. - As folhas são emollientes ; sua infusăo emprega-se internamente ou em banhos, 8 grammas para 500 grammas d'agua fervendo, em certos casos.

Caricteres da familia. - As Borragaceas são em geral hervas, arbustos ou mesmo algumas vezes arvores elevadas, de folhas alternas, geminadas, cobertas, assim como o caule, de pellos mui asperos.

As flores formam espigas unilateraes, voltadas ou curvas em forma de cajado, muitas vezes reunidas e formando uma especie de panicula.
0 calice é gamosepalo, regular, persistente e de cinco lobos.

A corolla é gamopétala, regular, de cinco lobos, ella offerece, em certo numero de generos, perto da fauce, cinco appendices salientes, que são $0 \cos$ no interior, e que se abrem exteriormente em sua base.
Os cinco estames são inseridos no alto do tubo da corolla, e ulternam com os appendices, quando elles existem.

0 ovario, assentado sobre um disco hypogynico, annular e sinuoso, é profundamente quadrilobado, de quatro lojas monospermicas, muito deprimidas no centro.

0 estylete nasce d'esta depression, e termina em um estigma de dois lobos.

0 fructo se compбe de quatro carpellas monospermicas; mui raramente estas carpellas se soldam, e formam um fructo carnoso ou secco, de duas ou quatro lojas; is vezes 6 osseo, ou unilocular, por aborto.

As sementes tem o embryão voltado, em um endosperma carnoso mui delgado, e que mesmo algumas vezes nĩo existe.

Boruled. - Fam. das Urticeas. É uma planta, cujo fructo 6 vermelho.

Botĩo de olro.- Fam. das Com-postas.- É uma flôr amarella, á imitação de um malmequer, porem muito menor e mais regular.

Suns petalas, sobre o receptaculo verde, formam na parte superior um circulo de palhetas, amarellas, tendo no centro como um acolchoado de florinhas, tambem amarellas; nāo tem cheiro.
E planta de 24 a 48 centimetros de altura, de folhns ovaes, e propria dos jardins.

Botão de prata. - Fam. das Com-postas.- E outra planta igual ao botão de oiro; mas a flor d'esta 6 branca.

Braço de Pregulça.- Solamun cernum, Vell.- Pam. das Solanaceas.É uma planta do Sul que vegeta no Rio de Janeiro, na Parahyba e em Mi-nas-Geraes.

Propriedades medicas. - É empregada como sudorifica e diuretica nas sarnas, syphilis, gonorrhéas, etc.; em-prega-se para isso o cosimento das folhas e flores.
Externamente se applica em banhos contra as ulceras.

## Brasileto. -V. Pdo Brasil.

Bredo carurú. - V. Bredo vermelho.

Brédo macho ou rabaça. Amaranthus viridis, Willd. e Sp. - Pam. das Amaranthaceas. - Herva do paiz, que é conhecida em Pernambuco por este nome.
É de pouca altura, caule herbaceo, folhas ovaes, embaçadas, offerecendo no apice dos ramos, um prolongamento foliaceo a semelhanç de pluma, que são as florinhas imperceptiveis, ahi eneravadas, com sementinhas lusidias e pretas.
Este Bredo tem o uso dos demais Bredos, mas nĩo é tĩo estimado como os outros.

Tambem o chamam Carurú e Bredo rabasa.

Propaiedades medicas. - $\dot{\text { E }}$ empregado
contra a anazarca, internamente, e em banhos.
Serve de alimento.
Brédo majórgomes. - Talinum Jam, Gomes. - Talinum cronatum, Ruie et Pao. - Fam. das Portulacaceas. - Herva natural da America Austral, recebe diversos nomes, segundo as provincias.

No Pará 6 Carurú; na Bahia, Sergipe e no norte do Espirito-Santo, Lingua de Vacca; no Rio de Janeiro, Maria Gomes ; e Bencũo de Deus no Maranhão, S. Paulo e Minas-Geraes.

E uma herva de $1 / 2$ a 1 metro de altura; ramos succulentos, e folhas carnosas, oppostas.

Flöres em pequenos cachos, de um vivo e elegante roixo, como uma pequena rosa.

Seu fructo 6 como uma pequena capsuln, cheia de grãosinhos pretos, lustrosos.

Come-se esta herva de diversas maneiras.

E' refrigerante e mucilnginosa.
Brédo de muro. - V. Lingua de Sapo.

## Bredio namorado. - V. Veludo.

Brédo pirrixi. - Pam. das Anaranthaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ em Alagoas que lhe dão este nome; em Pernambuco chamam Mandak.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva do paiz, rasteira; caule verde, manchado de roixo, succulento, com folhas oppostas, quasi redondas.

Flores pequenas, e reunidas em forma de cone paleaceo; sementinhas pretas.

E' refrigerante, e serve de pasto ao gado vaccum.

Brédo de poreo ou herva tostīo. - Boerhavia hirsuta, Linn. - Fam. das Nyclagaceas.-Esta planta é a Herva tostão do Rio de Janeiro; tambem a chamam nas Alagóas e Bahia Pega pinto, em Sergipe Papo de perí, e assim por diante.

Herva que alastra e ergue os ramos bifurcados, chelos de nós.
Folhas oppostas, quasi redondas e succullentas.
As florinhas, umas roixas, outras brancas, em fórma de coifa.
A raiz tem uma tuberasinha, que é antidoto do veneno das cobras.

Propriedades medicas. $-\mathbb{E}$ empregada como diuretica e desobstruente nas molestias do figado.
Internamente 8 grammas para 300 grammas d'agoa, em cosimento.

Brédo vermelho. - Phytolacca carurí.- Pam. das Phytolaceas. - Herva silvestre que se acha nas mattas e nas capociras.
í tambem chamada Bredo carurú nas Alagoas e em Pernambuco.
Cresce de 1 a $1 \%$ metro e esgalha; vergonteas roixas, elegantes; folhas tambem roixeadas e despontadas.
Flores em espigas, semelhantes á rosinhas, com um corpo arredondado, no centro achatado.
N'este orgão central estão as sementes. Esta herva come-se de diversas maneiras.

Bredio de veado. $-V$. Bucho de veado.

Brincos de Sahoim.- Pithecolobium avaremotemo, Mart.- Pam. das Leguminosas. - Tem esta arvore do Brasil os mesmos prestimos do Augico.

Brinco de viuva. $-V$. Tangetange.

Brijaúba on Coqueiro Brijaúba. - Astrocarium Ayri, Mart. Pam. das Palnaceas.- E uma palmeira da Bahia, conhecida pelo nome de Ayri.

Os fructos apodrecem aos milhares no matto, e poderiam ser aproveitados para a preparaçũo] de um excellente sebo vegetal.

Brio de estudante. - $V$. Barbas de Barata. (Robinia).

Brocos.-Brassica Botrytis cymosa, Dony. - Ram. das Cruciforas.- Especie de couve fior da Europa.
Cultiva-se no Rio de Janeiro; em S. Paulo e mais provincias do Sul, onde quasi toda a hortalic̣a europea dá abundantemente.
É uma couve como a que todos conhecem.
Differe porém nas folhas, que sĩo maiores e crespas, isto 6 , como machucadas ; e mesmo nas cores, pois que d'estas conhecem-se muitas varicdades ; ha brancas, roixas, de cor mais ou menos carregada, avermelhadas, amnrelladas e verdes, etc.
Além do uso que se faz d'esta hortalic̣a, ella presta-se a conservas, o que the dif ainda mais apreço.

## Broma brancas on Mata can-

na. - Verbascum. - Fam. das Serophulariaceas. - Herva pequena delicada que chamam em Pernambuco Mata cansa e nas Alagôas Broma.
$\grave{\mathrm{E}}$ um pouco rasteira; de caule quadrangular.
Folhas quasi redondas e pequeninas.
Flor branca, abrindo-se em dois labios.

Propaiedades medicas. $-\hat{\mathrm{E}}$ um emetico e drastico fórte; e tambem serve como emmenagogo.

Caracteres da pamila. - Hervas ou arbustos, de folhas muitas vezes oppostns, algumas vezes alternas, simples, de flores dispostas em espigas on em cachos terminaes.
0 calice é gamosépalo, persistente, de quatro ou cinco divisరes desiguaes ; a corolla é gamopétala, irregular, de dois labios e muitas vezes personada.
Os estames, em numero de dois a quatro, sĩo didynamos.
0 ovario, applicado sobre um disco hypogynico, é de duas lojas polyspermicas.

0 estylete é simples, terminado em nm estigma bilobado.
0 fructo 6 uma capsula bilocular, cujo modo de dehiscencin 6 muito variavel.

Ora clla se abre por meio de orificios no apice, ora por meio de placas irregulares, ora por meio de duas ou quatro valvas, cada uma das quaes traz comsigo metade do septo no meio da face interna, ora por valvas oppostas ao septo que ficn inteiro.
As sementes contem sob o tegumento proprio uma amendoa composta de um endosperma carnoso, que encerra um embryĩo erecto cylindrico, tendo a radicula voltada para o hilo, ou opposta a este ponto de inserc̣ío.

Broma roixa.-Verbascum.-Tam. das Serophtlariaceas. - E outra especie que habita nas Alagóas e em Pernambuco.
Sua differença nĩo 6 sensivel aos olhos vulgares; differe por ter as folhas cordiformes, as flores roixas a caule percorrido nos quatro lados por uma especie de babado; 0 fructo nbre-se em quatro cocas recortadas.

## Bucha. - V. Cabacinho.

Bucha.-Lsffa purgans, Mart.-Fam. das Curcubitaceas.- Esta planta 6 uma especie de Cabacinho; seu extracto póde substitutir ao da Coloquintida.

Propriedades medicas. - É empregada nas hydropisins, e ophtalmias.
Na dose de 12 grammas é cathartica; em dóse mais elevada é emetica.
Ha ainda a Mormodica Ln//a, Vell.

## Bucha dos paulistas, Bucha

 de caeador. - Momordica operculata, Limu.- Fam. das Curcubitaceas.- E esta, que pelo seu nome mostra ser de S. Paulo; 6 uma especie de Melão de S. Caetano mas differe d'elle em algumas cousas.Prorriedades medicas. - 0 fructo 6 empregado contra a anazarca, chlorose, amenorrhéa, e affecç̃es hepaticas.
Submette-se o fructo a decocẹão por espaço de doze horas, e agita-se até fazer espuma.
A dose 6 de uma colher, de moia em meia hora, até fazer vomitar ou evacuar.
0 extracto dá-se na dóse de 15 centigrammas.

Buchinhas - Momordica purgans, Mart. - Fam. das Cucurbilaces. - Esta planta é congenere du Bucha dos paulistas.

Tom o fructo muito menor que ella; tem miis acrimonia, e obra em menor dóse; 15 centigrammas do extracto ja é uma forte dóse.

Bueho de veado. - Anaiona cryptocarpa. - Fam. das Rubiaceas.- Arvore silvestre, conhecida nas Alagoas por este nome.
É de porte mediano, folhas um tanto compridas, oppostas, e lustrosas.

Flores á semelhanẹa de Angelicasinhas amarellas.

0 fructo tem sido pouco estudado.
Bugio ou Rabo de Bugio. Combretum Bugio, St. Hil.- Fam. das Combretaceas. - Arbusto conhecido nas Alagoas por este nome.
$\dot{E}$ agreste, trepador, vegeta proximo ás margens do rio, é mui frondoso.
Suas folhas saxo ovaes um pouco grandes e lustrosas.

As flores dĩo em grandes cachos, miudinhas, brancas e mui cheirosas. O fructo parece uma azeitona pequena; é mui abortiva.

A pellicula externa, que 6 a casca, 6 um pouco aspera; e a polpa, yue é ncinzentada, é acidula e ñ̃o tem bom sabor.

Propriedades aredicas. - E um poderoso anti-syphilitico, mas é principalmente usado para as sarnas, e affeccres cutaneas chronicas.

Burarema. - Arvore do paiz, propria para construccão.

## Buraninem ou Guaranhem

 monesia. - Chrysophyllun Buranhem, Riedel. - Fam. das Sapotaceas. - $\dot{\text { E }}$ uma arvore alta, indigena do Brasil, de casca lisa, de folhas oblongas, e tamanho regular.0 fructo é pequeno, á semelhança de uma azeitona.

Sua madeira dá boas traves e outros objectos d'arte.
A casca é de cor vermelha escura ; tem sabor doce a principio, e depois amargo e um pouco adstringente ; quando fresca contém um succo leitoso.
0 extracto se offercece em pedaços de tamanho variavel, de cor roixa escura quasi preta, e fractura luzente ; é soluvel em agua, de sabor adocicado a princípio, e depois amargo e algum tanto acre. (Fig. 11.)

Propriedades medicas. $-\hat{\mathrm{E}}$ aconselhado como adstringente e tonico: internamente, nos catarrhos chronicos, hemopty'se, diarrhéa e blenorrhagias; e externamente nas ulceras cutaneas, rachas do anus; ophtalmias purulentas, etc.

A decoccão se prepara com 32 grammas da casca e 500 grammas d'agua.
E empregada em banhos, e póde servir com vantagem contra as inchaçes consecutivas ás crisypellas.

Buriti. - Mauritia vinifera, Mart. Fant. das Palmaceas.-E natural do paiz esta insigne palmeira, conhecida nas provincias do Norte por Buriti, e na Bahia tambem por Bury.
E a mais alta das palmeiras do paiz.
0 tronco é sem espinhos, tem um bello leque de folhas no apice.
0 eacho do fructo tem a fórma de um cone escamoso, como o do pinheiro da Europa.
0 fracto mede até 12 centimetros de comprimento, de fórma redonda, còr amarella de gemma d'ovo, tegumento membranoso com a superficie ouriçada

## anhem

 3uranhem, - É uma , de casca nanho re-lhanç de
3 e outros
cura ; tem is amargo ado fresca
edaços de xa escura ;é soluvel o a pringum tanto

3 aconseonico: innicos, hehagias; c aneas, raarulentas,

32 gram$s$ d'agua. póde serinchações
a, Mart. ral do paiz ecida nas rili, e na
is do paiz. , tem um ce.
fórma de o pinheiro
imetros de onda, còr tegumerito ouriçada
como que de escamas unidas umas ás outras.
Depois d'esta parte externa ha uma polpa amarella, oleosa e doce; depois d'esta um corpo mais duro, pouco espesso, amarello; e, unido á éste, um caroço que no seu seio contém uma amendoa comestivel.
Esta palmeira é abundante no Pará, Maranhũo, Ceará e Bahia.
Em tempos de calamidade o povo erra pelas mattas a procura destes fructos para mitigar a fome; mas o uso quotidiano e muito prolongado d'elles, determina uma amarellidĩo na cutis.
0 grelo come-se como o do Palmilo (Areca oleracea.)
Ha entretanto mais duas palmeiras nas Guyanas e no Amazonas : uma, Maurilia flexuosa, Linn., que dí um succo extrahido dos seus tecidos, que embebeda, e de que faz-se vinho.
Uma segunda especie d'este genero de que falla Humboldt, (Mauritia aculeata), Kunt, differe por ter espinhos, sendo natural do mesmo paiz.
As folhas do Buriit tèm muitas applicaç̃̃es.
0 fructo é comestivel; e o tronco fornece pela incisão um succo vinhoso excellente.

Buritt bravo.-Mauritia armata.Cocos ackleata, Willd.- Fam. das Palmaceas. - Esta palmeira, semelhante á antecedente, differe d'ella em que seu tronco e as folhas sũo armadas de espinhos.
Tambem a chamam Coqueiro Burti bravo.

Burfa Ieiteira.-Fam. das Buphorbiaceas. Arbusto que vegeta na Ilha de Fernando de Noronha, em todas as localidades d'ella. É de porte regular.
Seus ramos tem um desenvolvimento extraordinario.
As folhas sito verde-escuras, lustrosas, alternas, com peciolos purpurinos, estreitos e succulentos.

Durante o veriono, e antes de sua maxima intensidade, esta arvore despe-se inteiramente, e so por occasir̃o das primeiras aguas do inverno comeca sua rebentaçio, tornando-se novamente verde e vicosa como d'antes.
Esta arvore destingue-se particularmente por sua originalidade.

A passagem de um viandante a sotavento, diz-se, ainda que com poucos visos de verdade, é sufficiente para produzir nelle assaduras nos ante-braços e pernas, ainda mesmos cobertos.
Os pobres animaes que se approximam da dita arvore, queimam-se a tal ponto, que as partes ntacadas jamais criam cabello.
Uma gôta de sua seiva basta para determinar uma ferida semelhante á que produziria o fogo.
A madeira nem para lenha serve, visto que seu fumo ataca a vista d'aquelles, que a empregam como combustivel.

Burfeteira. - V. Páo de leile ou Tiiu.

5 Butuas. - FCocculus cineracens, St. Hil. - Fam. das Menispermaceas. - Arbusto natural do paiz; suia patria é porém S. Paulo e Minas Geraes.
$\hat{E}$ ramoso; as folhas abrem-se como palmas, e os peciolos são compridos.

Proprizdades medicas. - A raiz é desobstruente, diuretica, emmenagoga e febrifuga.
Emprega-se principalmente nas hydropisias, suppressĩo de lochios, menstruação difficil e acompanhada de dores, colicas uterinas depois do parto, e febres intermitentes.

Caractrres da famila. - Esta familia se compōe de arbustos sarmentosos e trepadores, cujas folhas, alternas, sūo geralmente simples, raras vezes compostas.

As fiores são pequenas, unisexuaes o as mais das vezes dioicas.
0 calice compoe-se de varias sépalas

CAA
dispostas em tres, e formando diversas ordens.
Succede o mesmo com a corolla, que falta algumas vezes.
Os estames sũo monadelphos ou livres, do mesmo numero, duplo, ou triplo.

- O ovario 6 de uma só loja, contendo um ou mnis ovulos; muitas vezes estes são em grande numero, soltos ou soldados pelo lado interno.
Os fructos são especies de drupas monospermicas, obliquas, e como que reniformes, e compridas.
A semente que elles contém se compб́e de um embryĩo curvo sobre si mesmo, e geralmente desprovido de endosperma.

Butua. - Cocculur platiphylla, St. Hil. - Ham. das Menispermaceas. - Esta outra especie vegeta no paiz, e cresce nas mesmas provincias acima ditas.
Differe nas folhns, que são grandes e cordiformes, e tem as mesmas virtudes medicinaes da antecedente.

Butua do eurvo. - Maximiliana regia, Mart. e Willd.-Bacchia insignis, Mart. e Luce. - Fam. Idem. - Coehlospermum insigne, St. Hil. - Arvore agres-

## CAA

te, natural de Minas-Geraes, cujas flores sĩo coriaceas, em fórma de palma, e alternas.
Suas fiores em cachos sio grandes, e amarellas; e 0 fructo capsular.

Propriedades medicas. - A raiz d'esta arvore é applicada em cosimento contra as dorres internas, com especialidade as que são resultantes de quedas e outros accidentes.
Tambem 6 util contra os abcessos já formados.

Butua minda. - Cocoulus filipendula, Mart. - Fam. das Menispermaceas. - Vegeta como a precedente congenere; tem as mesmas propriedades d'ella.
Ha duas qualidades de Butua; uma tem a raiz grossa na base e dura; é a que acabamos de indicar; a outra 6 delgada, lisa e branda, conhecida em Minas-Geraes e no Espirito-Santo por Ciparabo e Parreira brava.

Propribdades ameicas. - E' empregada a raiz contra as mordeduras de cobras, na dóse de 3 grammas para 500 grammas d'agua.

## a.

Caa. - Palavra que na lingua de nossos indigenas significa Heroa, mas que se applica particularmente ao Matte do Paraguay.

Vegetal que n'aquelles lugares da America tem o mesmo uso que o chí da India entre nós.

Can. - Polanum tabaciforme, Vell. Fam. das Solanaccas. - Nome de uma planta indigena do paiz. Caa entra na composiçĩo de varias outras palavras, com que designam os indigenas outras plantas, como se verí adiante.

Caa-apia. - V. Contra-herva.
Can-assú. - Malpighia rosea, Lacerd. - Fam. das Malpighiaceas.-Planta que serve para tingir os fios das redes dos pescadores.

Can-ataya.-Vandellia di/fusa, Linn. - Lamck. - Fam. das Scrophulariaceas. - Herva pequena, delicada, de folhas ovaes, oppostas, tendo por fructo uma pequena capsula, com muitas sementes.

Propriedades medicas.-Ella 6 amar-

## Cas

## taya.

meree
ropéas
dade
partes
sem
Rei:
desde
XVII
propr
Scropi
Caa-c
Per
ramo
bosa,
plant:
Sul,
0
As
ras
Sua
quent
capsu
a da
E
$\mathbf{C a}$
sis,
das
semel
quatr
phorb:
piluli
biacea
Fol
flores
PrC
conis
cobra
ga, e empregada como purgativo, e diuretico. $\hat{E}$ util nas febres intermittentes, e inflammaç̃es chronicas do figado.

Can-canna, Can-cua on Yquetaya. - E uma planta brasileira, que mereceu a attenção das academias européas, por se achar n'ella a propriedade de, misturada com o senne em partes iguaes, tirar-lhe o máo gosto, sem destruir a sun acçĩo purgativa.
Reinou essa ideia por muito tempo desde o principio ou fins do seculo. XVIII, mas depois acharam a mesma propriedade em uma planta européa. Scrophularia aquatica, que substituio a Cas-cua.

Perdeu portanto o Brasil um bom ramo de commercio.

Can-ehira. - Oldenlandia corymbosa, Linu.-Fam. das Rubiaceas.-Esta planta 6 conhecida nas provincias do Sul, como oriunda do paiz.

0 caule é herbaceo e quadrangular.
As folhas oppostas, lanceoladas, duras e esbranquiçadas por baixo.

Suns flores em feixes, são como poquenas Augelicas, tendo por fructo uma capsula pequena, que se assemelhn com a da Vassouritha.
E planta de tinturaria.
Can-ehira. - Indigofera domingensis, Spreng.-Indig, brasiliensis. - Fam. das Leguminosas. - Planta herbacea, semelhante â Anileira já descripta, com quatro pares de foliolos nas folhas.
Vegeta em S. Domingos e no Brasil.
Can-cica ou Can tia. - $B w$ phorbia capilata, Lamack. - Buphorbia pilulifera, Litn. - Fam. das Buphor-biaceas.-Planta herbacea de calix erecto. Folhas serreadas, ovaes, oblongas, e flores agglomeradas.

Propriedades medicas.-É muito preconisada como antidoto do veneno das cobras, e das viboras sobre tudo.
Pisada a applicada fresca sobre a
ferida da mordedura não só suavisa as dores, como, diz-se, neutralisa o veneno.
Internamente se dá em pó, suspenso em qualquer liquido.

Can-co.-V. Sensitioa.
Can-cua.-V. Yquelaya.
Can-euis - $\hat{E}$ a folha do Matte ainda na prefolinção.

Car-etimay. - É uma Syngenesia cujas folhas cosinhadas sũo empregadas contra as sarnas.

Caa-ghuara. - Sũo as folhas perfeitamente abertas do chí do Paraguay (Malle).

## Can-guiguye.-V. Avinga pari.

Caaguiyuyo-to. - É uma Melastomia ou Rhexia da qual se come o fructo.

> Cam-jnndiwap. - V. Loco.

Can-memheea.-Polygata paraensis, Castro. - Fam. das Polygalaceas. Planta oriunda do Pará.

Propaiedades mbdicas. - $\mathrm{F}^{\prime}$ refrigerante e anti-hemorrhoidal. Dá-se em infusĩo na dose de 8 grammas para 500 grammas d'agua.

Can-mena e Caa-meni. - $\mathrm{E}^{\prime}$ a mesma planta em botĩo.

Can-opin.-Vismia gujanenss, Pers. -Hypericum gujanense, Aubl. - Fam. das Hypericaceas.-Esta arvore som duvida 6 a mesma descripta, n'este diccionario sob o nome de Lacre.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto elegante, de folhas oppostas, ovaes, aloíradas.
Flores em cachos de cor branca amarellado.
0 fructo 6 espherico, e abandona por incisбos n'elle praticadas, um succo

## 88

CAA
avermelhado, gommoso ; 6 drastico nR dóse de 1 a 2 decigrammas.
Dá-se em uma emulsão de amendoas.
Ha diversas especies.
Can-pelba. - Ha tres ou quatro especies que recebem o nome Caa peba, e que entretanto são plantas bem differentes entre si.
Uma d'ellas é a Parreira do matto; outra é o Malvaisco; outra é uma especie do genero Angelica, e outra finalmente é um sipó semelhante ao Rabo de Ralo. Vejam-se estas plantas.

Can-pehn.- V. tambem Malvaisco de Pernambuco.

Can-pebn, do Norte.- Cissampelos Caapeba, Linn.- Fam. das Menis-permaceas.- Planta que vegeta nas regiбes do Norte, como em S. Domingos e nas regiбes Amazonicas.
$\dot{\mathrm{E}}$ uma trepadeira, de folhas alternas suborbiculares, cordiformes, meio pelludas, com os peciolos dispostos em sete linhas ou divisбes longitudinaes.

As fiores femininas são longamente pedunculndas.
0 fructo e a filor como os da precedente.

Caa-peba, do Snl on Merva de Nossa Senhora, ou Cípó de co-bra.- Cissampelos glaberrinia, St. Hil. -Ram. das Menispermaceas.-Esta planta 6 do Rio de Janciro, Minas-Geraes, e de outras provincias do Imperio.
$\dot{E}$ uma trepadeira, de folhas redondas, quasi sesseis.
As flores em cachos são a maneira de campana, recortadas na margem.

Propriedades medicas.- Ella é sudorifica, aromatica e estomactica.

A infusĩo da raiz bebida pela manha 6 antiasthmatica.

[^0]designam duas plantas: uma. d'ollas semelhante na apparencia a nossa Arruda de campina; a outrá é ainda indeterminada.

Caa-ponga.- Debaixo d'este nome existem tres plantas do paiz, que se come á maneira da Beldroega.
Uma parece a Gomphrena vermichlata as outras, variedades de uma especie de Mimosa.

Can-ponga. - Philoxerus vermicth latus, Shaart. - (Cremos). - $\dot{\mathrm{E}}$ a mesma Goniphrena, Fam. das Amaranthaceas.

Caa-rohoa:- V. Jatobd.
Cisn-tain.- V. Heroa de bicho.
Can-tingua.- V. Catigua.
Can-vouvanas. - Solanum arborescens, Vell.- Fam. das Solanaceas.- Esta planta vegeta no Cabo-Frio e em Piauhy. Produz uma qualidade de anil superior.

Propriedades amdicas. - E empregada em banhos, na morphéa.

Cabaeinho. - Monordica bucha. Dernophylla pendallina. - Mans. e S. Paio. - Fam. das Cucurbilaceas.- Esta planta indigena tem o nome de Cabacinho, nas provincias do Ceará e Pernambuco; na das Alagóas chama-se Cabaco de bucha, e na de Sorgipe e Minas-Goraes é conhecida por Bucha.
Raiz ramosa e fibrosa.
Caule herbaceo, prostrado e fistuloso, de comprimento variavel, e grossura de uma penna.
Folhas cordiformes, guarnecidas de asperos pellos.
Flores pequenas, de cor amarella.
Fructo ovoide ou oblongo, secco, envolvido em umn so peça ou carpella, formada pelo tubo que na madureza passa do yerde ao amarello escuro, guarnecido de grossos espinhos; es esta parte que constitue o epicarpo.

0 mesocarpo, immedinto a este, é composto de um tecido fibroso, retiforme, que se estende até o interior, onde termina por uma camada mais compacta (endocarpo), que fórma as paredes de tres cavidades, contendo cada uma no seu centro um trophosperma, e sendo o centro dos tres trophospermas occupado pelas sementes.

Propriedadas medicas. 0 fructo do cabacinho 6 aconselhado nas hydropisias.
Applica-se vulgarmente esta planta em fórma de clysteres; para isso faz-se um macerado da quarta parte de um fructo, em agua, por espaco de dez horas, con-se, e depois bate-se com um rodizio até fazer espuma, separa-se esta, e repete-se a mesma operação por mais duas vezes; esta dóse é para adulto.

Para uso interno prepara-se um licor com quatro fructos privados de sementes, e lancados em uma garrafa de aguardente de $21^{\circ}$.

Pơe-se em digestão por espaço de 24 á 48 horas, e depois faz-se o doente tomar, na dóse de 90 a 120 grammas por dia.

0 clyster obra como violento drastico, cujo effeito 6 acompanhado de muitas dores.

0 licor occasiona as mesmas dores, com vomitos e dejecçũes alvinas.
É um medicamento que exige muita cautela em sua applicaçino.

Cabaeinho do Pará.- Colocynthis paraensis.- Fam. das Cucurbitaceas. - Semelhante em quasi tudo aos outros e com as mesmas propriedades.

Coloquinthidas dies thas do Arehipelago do Oriente.- Éo Cucumis colocynthis, Lisn.

Propriedades medicas. - O Cabacinho é depurativo, empregado contra os darthros.

As dóses são, da raiz secea 4 grammas; das sementes de duas até quatro.

Usa-se tambem da infusĩo da polpa, feita com a metade de um fructo.

Cahaço on Cabaço de collo.Cucurbila lagenaria, Linn. - Cucurb. lewcanthes, Duch. - Pam. Idem. - Especie originaria do páiz, bem conhecida de todos.
0 Cabaco é proveniente de uma planta, que se estende ao nivel do chão, e agarra-se aos corpos visinhos, ou na falta alastra pelo chão.

0 caule é cylindrico, coberto de pellos duroz, que ferem a mão de quem os toca.
As folhas, de peciolos longos e tubulosos, são quasi redondas, ou formam chanfraduras, e dividem-se em tres ou cinco lobos; sŭo quasi sempre de um verde esbranquicado, manchadas e bacas.
As fiores sio ordinariamente brancas sem cheiro e grandes; são de sexos separados; umas como simplesmente uma campana, outras na base d'essa campana.
Tem o fructo em estado rudimental, espherico, de grandeza variavel; na parte inferior do bojo ófferece um collo pelo qual 6 sustentado.

0 exterior do fructo é verde claro, espesso e de natureza crustacea; dentro encontra-se uma massa aquosa, quasi frouxa, mui amarga e branca, cheia de grĩos chatos, ellipticos e inseridos em filamentos.
Os habitantes do centro excavam o interior d'este fructo, parn fazer uso d'elle como vaso de guardar liquidos, farinha ou grĩos (cuias).
Nas Alagoas chamam Cabaso marimba. Elle muitas vezes nūo apresenta collo, e tem uma forma arredondada á semelhança de ama abobora; 6 justamente este que cultivam.
Tambem tem virtudes medicas, e quasi todas as especies tem um cheiro enjoativo, e um pouco almiscarado.

Cabaço grogojó.- Cucurbita ovoide. - Pam. idem. - E do paiz e agreste. Tem este nome nas Alagoas e em Pernambuco.

E uma planta como os outros Ca baceiros.

As folhas são quasi redondas.
As flores amarellas.
0 fructo, porém, 6 de 6 a 12 contimetros; sua configuracióo é exactamente ovoide, e no seu interior é como se observam nas congeneres.

Propribdades mbdicas. - A medicina vulgar emprega o fructo e as folhas nas hydropisins, em clysteres. E' um purgante violento.

Cabaço marimba. - V. Cabaco de collo.

Cabaço de polvora. - Cucurbita pulois. - Yam. Idem. - Semelhante á especio precedente; mas a flor 6 branca, e o fructo é analogo ao do Cabaço grogojo.
0 d'este porém apresenta um collo estreitado abaixo do bojo ou engrossamento, e muitas vezes esse collo faz outro menor que fica sobreposto.

Costumam extrahir-lhe o miolo para servirem-se d'elle como polvarinho.

Cabaço do sertino. - Cucurbita. Fam. Idem. - Vegeta nos nossos sertoes uma especie de Cabaco monstro, cujos caracteres são os mesmos que os dos precedentes, tendo porém um fructo monstruoso, cuja casca 6 formada de um tecido corneo, espesso, quasi osseo.

Quando preparado serve de vaso para diversos misteres domesticos.
Os cacadores costumam fazer uns buracos n'estes cabaços, e usam d'elles a maneira de mascara para observarem as caças do rio; mas para isso deitamnos sobre a agua por muito tempo até ellas se acostumarem primeiro, e alcancado isto, entram então no rio, enfiam n'ellas a cabec̣a, vão-se chegando a ellas e agarram-nas pelos pés. Apanham-as assim vivas, e sem emprego de arma de fogo.
Os vasos chamados combucas podem conter muitas vezes 12 a 15 litros d'agua.

Cabeça de Frade. - Villarsianympheoides, Bron e D. C. - Fam. das Gencianaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ umn planta bonita que fluctua nas aguas.
Suas folhas são redondas, de peciolos compridos.
As flores, de um bello amarello côr de enxofre.
O fructo d'esta planta, que é comestivel, 6 amylaceo.
Elln 6 uma especie da que chamam Golpho ou Gigoga.

Cabeça de negro, ou de moleque. - Fam. das Cucurbitaceas. - $\mathrm{F}^{\prime}$ uma planta trepadeira agreste do Brasil, conhecida como tal em Pernambuco e Parahyba.
Ella abunda no sertão.
E' um arbusto trepador, de folhas e flores tricortadas.
Na extremidade da raiz brota um bolbo mais ou menos desenvolvido, de aspecto rugoso, pardo claro, de fórma variavel.
Quando partido vê-se que compõe-se de uma substancia compacta, rigida, humida, da qual se extrahe uma fécula mui amargosa.
Esta batata é desconhecida na medicina; apenas alguns curiosos conhecem as virtudes medicas que ella possue, e fazem uso internamente e em clysteres.

Seu effeito é vomitivo e purgativo em certa dóse.

Podemos asseverar que 6 um importante vegetal, que o paiz possue.
Tambem lhe dĩo o nome de Tejuco - Cabeca de noleque.

Ha duas especies, uma preta e outra branca; a preta distingue-se pelo caule escuro.

Propribdades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um poderoso anti-syphilitico, anti-scrophuloso, anti-dyarrheico, e anti-febril.

No tempo da afflictiva epidemia do cholera morbus, raro foi o doente tratado com este remedio que succumbisse.
A dóse do pó é uma colher de sôpa todas as manhĩs.
A tinctura 6 tambem muito usada nos casos da menstruação difficil.

Cabecudo on Coquetro cabe-çudo.- Cocos capitata. - Fam. das Palnaceas. - E' uma palmeira de MinasGeraes.

Cabega de Cutia. - Myriaspora pubescens. - Fan. das Melastomaceas. Arvore mediana do paiz que nas Alagòas tem este nome.

A casca é esbranquic̣ada.
As folhas oppostas, grandes, ellypticas, pelludas na face inferior, e avermelhadas ou roixeadas, bem como as pontas dos ramos.
As flöres, em cachos cruzados, sĩo pelludas.
Os frnetos são redondinhos, de 1 \% centimetros, coroados de pellos sedosos e roixos.
Quando maduros, o tegumento externo 6 membranoso; interiormente a massa é aquosa, trigueira, e cheia de miudissimos grãos.
0 lenho não é dos melhores, porém serve para estacas, e combustivel.

Cabello de negro.- Britroxylon campestre, St. Hill.- Fam. das Erytro-syleas.- $\dot{\mathrm{E}}$ um arbusto de Minas $\mathrm{Ge}-$ raes.
Suas flores. om feixes ou em cachos, acham-se agglomeradas nas axillas das folhas e dos ramos.
0 seu lenho e a casca da raiz, fervidos em agua, constituem um purgante.

Caracteres da familita. - Arvores ou arbustos de folhas alternas, ou oppostas, geralmente glabras, munidas de estipulas axillares.

As flores são pequenas, pediculladas, tendo um calice persistente de 5 divisoes profundas.

Umn corolla de cinco petalas sesseis, e munidas interiormente de uma escamasinha.

Os estames em numero de dez, tem os filetes dilatados na base, unidos entre si e monadelphos interiormente, de ordinario persistentes. $O$ ovario 6 unilocular, contendo um so ovulo pen-
dente; ou entĩo elle 6 de tres lojas, das quaes duas são vazias.
Do ovario nascem tres estyletes, ora distinctos, ora unidos quasi até no apice.
0 fructo é uma drupa monospermica, indehiscente, ou dehiscente.
A semente em um endosperma duro
e corneo, encerra um embryŭo axillar e homotropo.

Cabelluda. - Bugenia tomentosa.Fam. das Myrlaceas. - Arbusto cujos fructos são assucarados e refrigerantes.

Cabiúna.-V. Jacaraudá cabiuna.
Cabo de facão, - Myricaria brasiliensis. - Fan. das Tamaricineas. Esta arvore, conhecida nas Alngòas por este nome, 6 de um lenho muito duro: ramosa, de casca parda, e folhagem miuda, como a dos espinheiros.
As flores, em espigas ramosas, sĩo de estructura ordinaria, esverdinhadas e nũo grandes.
0 fructo 6 como uma pequena vagem. A madeira é empregada na marcineria, por ser de longa duração ; prefe-rem-na para cabos de instrumentos agricolas.

Caracteres da pamilia. - Sub arbustos ou arbustos, tendo folhas em geral pequeninas, e invaginantes.
Flores igualmente pequenas, munidas de bracteas, e dispostas em espigas simples. cuja reunião constitue algumas vezes uma panicula.
0 calice 6 de quatro ou cinco divisoces profundas, raramente forma um tubo na parte inferior; suas divisбes são imbricadas lateralmente.
A corolla se compōe de 4 ou 5 petalns persistentes.
Os estames em numero de 5 a 10 , raras vezes de 4, sũo monadelphoz pela base.
0 ovario 6 triangnlar, algumas vezes cercado na base de um disco perigynico.
Elle 6 unilocular, offerecendo tres tro-
phospermas parietaes, com grande numero de ovulos ascendentes.

0 estylete 6 simples ou tripartido.
0 fructo 6 uma capsula triangular, de uma so loja, contendo um grande numero de sementes, inseridas no meio da face interna das tres valvas, que formam a capsula.
0 embryüo é erecto, orthotropo, desprovido de endosperma.

Cabo de mneliado. $-\hat{E}$ uma arvore agreste que recebe este nome em Pernambuco, e que parece ser o Cabo de facā̃o das Alagoas.

Caboatan de eapoelra. - Cupania vernalis, St. Hil. - Fam. das Sa-pindaceas.-Arbusto indigena, que cresce nas capoeiras.

Seu caule é reguado, e quadrangular.
As folhas impares, compostas, alternas, oblongas, grandes, ovnes, brilhantos, e revestidas de pello macio inferiormente.
As flores em pequenos cachos, de fórma ordinaria e de cor branca escura.
0 fructo é uma noz coriacea, em fórma de piío, que abre em tres valvas.
Contém tres sementes pretas, envoltas em uma substancia, que cobre metade do sen corpo.

Floresce em Setembro.
Proprizdades medicas.-A casca em-prega-se na asthma e na tosse convulsa.

Caracterbs da pamilia. - Familia composta de grandes arvores ou arbustos, algumas vezes de plantas herbaceas e voluveis.

Folhas alternas e gernlmente imparipinnuladas, munidas as vezes de gavinhas e de estipulas frageis.

0 calice, de 4 a 5 sepalas livres ou ligeiramente soldadas pela base, 6 um pouco obliquo e desigual na base.

A corolla, que falta algumas vezes, 6 formadn em geral de 4 a 5 petalas, ora lisas, ora glandulosas, para a parte média, onde ellas offerecem varias vezes uma lamina petaloide.

Os estames, em numero duplo do das petalas, são livres e applicados sobre um disco hypogynico, plano, lobulado, que guarnece todo o fundo da flor.

0 ovario, algumas vezes excentrico, é de tres lojas, contendo em geral dois ovulos sobre postos, e inscridos no angulo interno de cada loja.
0 estylete, simples na base, 6 trifido no apice, e termina em tres estigmas.

0 fructo é uma capsula, ás vezes vesiculosa de 1, 2 ou 3 lojas, contendo cada uma d'ellas uma só semente, e abrindo-se em tres valvas.

As sementes se compre de um grande embrỹ̃o, tendo a radicula curva sobre os cotyledones ; © desprovido de endosperma, e ás vezes enrolado em forma de helice.

Caboatan de leite.- Mauria laclifera. - Fam. das Terebinthaceas.- Arvore ou arbusto leitoso, conhecido nas Alagoas por este nome: é nntural do paiz.
Bello arbusto de aspecto aloirado; casca parda, acastanhada.
Folhas dispostas em palmas, ovaes, oblongas e aloiradas.
Flores, em cachos pyramidaes, miudas, brancas, tintas de amarello.
Fructo pequeno, de 3 centimetros, e ovoide.
Sua parte extrema é coriacea, e parda; a interna, viscosa e contendo uma semente parda.
Não 6 comestivel.
Cangerana cabraica. - Cange-rana.- Fam. das Meliaceas.- Foi em memoria de Pedro Alves Cabral que se deu tal nome a esta arvore.
A madeira é notavel pela sua belleza, de cor vermelha arroxeada, e adquada ás obras internas e ao ar.

Cabujá.- $\dot{E}$ o Caroatá de rede em alguns lugares da America Meridional.

Caburata.- V. Caburaia cabureiba.
do das 3 sobre ulndo, fior. trico, é 1 dois no an-

Caburetha. - Myrocarpus fastigiatus, Fr. Allem. - Tam. das Leguni-nosas.- $\hat{\mathrm{E}}$ uma das nossas importantes arvores.
È excellente madeira de construccũo ; exsuda uma resina, de activissimo aroma, mui empregada, e conhecida pelo nome de Caburecicica.

Caburetcica. - E a resina fornecida pela madeira acima.

Cacio ou Caeiosetro. - Theobroma cacdo, Linn. - Fam. das Byttreriaceas. - Arvore indigena das provincias do norte do Brasil, sobretudo do Pará e Amazonas, e tambem da Nova Granada.
Tronco erecto, de $3 \%$ metros de altura.
Flores alternas, grandes, oblongas, com a base cordiforme e ligeiramente obliqua, tendo a face superior de uma bella cor verde, e a inferior esbranquicada, apresentando sete nervuras, partindo todas da base.
Flores, em pedunculos solitarios, situados um pouco acima da axilla das folhas, formando cachos.
Corollas de 5 petalas de cor vermelha escura.
Fructo, noz oval, de 18 a 24 centimetros de comprimento, com 5 sulcos, - superificio desigual, sericea, e 5 lojas contendo grande numero de sementes.
Além d'estas especies de cacíoseiros, ha outros que mais ou menos se assemelham, e cujas sementes tem o mesmo emprego.
0 cacío serve especialmente para o fabrico do chocolate, que sendo um bom alimento, ajuntando-se certas substancins medicinaes, tomn o nome de chocolate de musgo, de ferro, de salepo, de araruta, etc.
Tambem entra na composic̣ĩo de preparados analepticos, como sĭo o Racahout, Palamud, Thebroma.
Tambem se extrahe delle uma materia, a que dĩo o nome de manleciga de cacio.
E emolliente; emprega-se interna-
mente nas bronchites, e externamente para curar as rachas dos beicos, e do bico dos peitos e do anus. (Fig. 12.)

Cabactreres da pamilia. - Arvores ou arbustos, de folhas alternas, simples, munidas de duas estipulas oppostas.
Flores dispostas em cachos mais ou menos ramosos, axillares, ou oppostos ís folhas.
0 calice nú, ou acompanhado de um caliculo, e formado de 5 sepalns mais ou menos ligadas pela base, e valvulares: A corolla de 5 petalas lisas, enroladas em espiral antes de seu desabrochar, mais ou menos concavas e irregulares; estas petalas faltam algumas vezes.
Os estames, do mesmo numero, de numero duplo ou multiplo do das petalas, são em geral monadelphos, e o tubo que elles formam por sua reuniño apresenta muitas vezes appendices petaloides, collocados entre os estames antheriferos; estes appendices são outros tantos estames abortados.
As antheras são constantemente de 2 lojas.
As carpellas em numero de 3 a 5 são mais ou menos completamente unidas.
Cada loja encerra dois ou tres ovulos ascendentes, ou um maior numero, inseridos no angulo interno da loja.
Os estyletes ficam livres, ou sĩo mais ou menos adherentes entre si.
0 fructo 6 em geral uma capsula globulosa, acompanhada pelo calice, de 3 ou 5 lojas, abrindo-se em outras tantas valvas, que frequentes vezes apresentam o septo no meio de sua face interna.
As sementes offerecem, om um endosperma carnoso, um embryão erecto.

Caeioselro bravo. - Theobruma guianensis, Wild. - Fam. Idem. - Este arbusto habita nos lugares charcosos da Guyana.

Differe do precedente em tera folha recortada em de redor, e em ser o fructo aloirado e piloso. Segundo Awbl. Cacio silvestris.

## 94

CAF
Cnehabin.- É uma especie de Cardo que alguns tomam por Jaracatiá.

Cachibou.- E' a resina fornecida pelo Pio de porco.

Cachim.- Tambem em alguns lugares significa Borracha.

Cachim.-Sapium ilicifolium, Willd. - Pam. das Buphorbiaceas.-E' uma arvore leitosa da America, com fructos pequenos:
Tres amendoas bastam para um purgante.

Cachtmbo.-Trichophorum, Cachint-bo.- Fani. das Cyperaceas. - Esta plnnta tem o aspecto de um capim.
E' natural do paiz, e conhecida por este nome nas provincias das Alagoas e Pernambuco.
Ella fórma uma touceira como o capim, de follias estreitas, dispostas na superficie da terra.
Do centro ergue-se um pendão trinngular, e nasce um aggregado de flores brancas, cheirosas, pequenas, verticillndas.
Esta especie cresce á beira dos caminhos.

## Caculage. - V. Quiloco.

Cafó ou Cafezelro. - Coffea arabica, Linn.- Fam. das Rubiaceas.-Arbusto originario da Arabia, cultivado em todo o Brasil, e em outros paizes intertropicaes.
Elle é de 2 a 3 metros de altura, frondoso.
Folhas verde-escuras, oppostas, lustrosas, de forma ellyptica, e pontudas.

Flores em feixes nas axillas das folhas, e pelos ramos, brancas como o jasmim, e com cheiro.

0 fructo de 1 y centimetro, oval, vermelho, com uma casea coriacea, tendo na parte interior uma substancia albuminosa branca e doce; envolve um caroco, que se divide em dois he-
mispherios; este caroco é cornco, e tem um sulco na parte plana.
$\mathrm{E}^{\prime}$ esta semente que dá toda a importancia ao Cafecciro.
0 genero Coffea encerra mais de 23 variedades ou especies, das quaes uma faz hoje a base da riqueza do Brasil, que é o Cafozciro arabico.
As primeiras provincias que o cultivaram, foram o Maranhĩo e Parí ; passou ao depois á ser cultivado no Rio de Janciro, d'onde exportam-o em grande escala para os mercados da Europa e Estados-Unidos da America do Norte.
O nosso eafé occupa um dos primeiros lugares em muitos d'esses mercados, poróm se se empregasse no Brasil maior cuidado, na sua preparação e cultura, oo consumo do café seria muito maior.
0 mais bem tratado 6 muito procurado, e vende-se por maior preço como ncontece com os cafés dos outros paizes, por exemplo o de Moka e o de Bourbon.

Propribdades mbdicas.- E' util contra a debilidabe do estomago, dandolhe forca a augmentando a energia propria; ajuda a digestĩo, accelera a circulaçio do sangue, faz alliviar ou desapparecer as colicas flatulentas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um poderoso tonico e febrifugoa 0 uso do caff dissipa a preguiça e a languidez, proveniente do excesso de trabalho, ou do abuso de prazeres venereos e de bebidas alcoolicas.
A medicina popular o emprega contra as dores violentas de cabeça.
A medicina official o emprega na asthma, na coqueluche, catarrhos chronicos, gotta, amenorrhéa, tosse convulsa.

E' tido como um poderoso remedio para combater os effeitos do envencnamento pelo opio e pelos outros narcoticos.
Internamente: Infusĩo de café torrado, 30 grammas para 250 grammas d'agua fervendo.
Café verde não torrado [em p6́, uma
a duas grammas, de hora em hora, durante a apyrexin.
Decocção: 30 grammas em 375 grammas ${ }^{-}$d'agua. Meio calix de meia em mein hora.

Café do minto. - Gumucra similia coffea.- Fam. das Araliaceas.- Arbusto agreste e indigena, por este nome conhecido nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ pouco esgalhado; o tronco esbranquiçado.
As folhas pallidas e oblongas.
As flores, reunidns em feixes espigados, parecem pevides brancas.
0 fructo é vermelho e dá pelo caule; é oval obconico.

Cafernana - Jacari-arí, Jacartuarú. - Quassia do Pari. - Tachia guyanensis, Aubl.- Ram. das Gencianaceas.-Arbusto do Brasil (Amazonas), de 2 metros de altura, caule quadrangular.
Folhas oppostas, oblongas, acuminadas na base, e flores amarellas.
Raiz lenhosa, coberta de uma casca delgada e branca, semelhante no extorior a da quassia.
0 lenho 6 tenro, esbranquiçado e radiado, de sabor muito amargo.

Propribdades mbdicas. - A raiz e o lenhosĩo muito empregados como tonicos e febrifugos nas febres intermittentes. P6, 130 centigrammas.
Infusĩo, 4 grammas para 250 grammas d'agua.
Tintura, 4 a 8 grammas.
Cagaitelra. - Bugenia dysenterica, D. C. - Fam. das Myrlaceas. - Myrtus dysenterica, Mart. - Planta conhecida em Minas-Geraes por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto de ramos tortuosos; casca lisa; folhas ovaes e lustrosas.

Flores um pouco grandes e brancas, como as flores da goiabeira.
Fructo globoso, coroado dos restos floraes, e amarello quando maduro.

A substancia externa 6 uma massa compacta, espessa e aquosa, envolvendo um caroço pardo no centro.

Prophiedades mbdicas. - Os fructos sĩo assucarados, adstringentes, e applicados como anti-dysentericos.

## Cahatinga.-V. Piassava.

Cainela.-V. Caacica.
Catané ou Coquetro catané.

- Blaitis melarococca, Getr. - Fam. das Palnaceas. - E' uma palmeira do Pará e do Rio Negro, que mais ou menos apresenta o typo do Dendesciro.
Ella fornece bom oleo.
Cahnana. - V. Cainca do Brasil.
Caineai do Brasil. - Chiococca anguifuga, Mart. - Chiococca racemosa, Humb., Bomp. e Kunt. - Fam. das Rubiaceas. - Esta planta, conhecida em alguns pontos do Imperio por Cainca, é indigena, e muita semelhança tem com a de Raiz preta.
Tem suas folhas oppostas e as flores em cachos.
0 fructo 6 umn capsula um tanto comprida, com um nucleo osseo formado por dois carocos (F. 13.)

Propriedades medicas.-Esta planta goza da virtude de ser muito diuretica; emprega-se a sua raiz.
A casca 6 amarga, um tanto adstringente; o impulso da raiz tem um cheiro nauseante; 6 diuretico e purgativo, e d́t-se em dóses pequenas; em dóses maiores produz vomitos continuos.
E' empregada nas hydropisias, apoplexias, demencia, rheumatismo, syphilis, e tambem contra amenorrhéa.

Cairussui. - Hydrocotyle trifora.Fam. das Umbelliferas. - Planta herbacea (da familia áque pertence o Cocutro). Ella 6 aperitiva.

Caité. - Canna aurantiaca, Rosc.Fan. das Amomaceas. - Planta do Brasil semelhante ao Meri.

Propriedades medicas. -0 cosimento
da raiz é calmante e empregado nas gonorrheas ; pisada a raiz, serve para cataplasma sobre os abcessos.

Ha varias especies d'este genero.
Cainia-açú. - Lobelia viscosa. Fam. das Lobeliaceas. - Herva conhecida por este nome nas Alagóas.
$\dot{E}$ agreste e de altura media.
Seu caule apresenta nós de distancin em distancia, e pellos no apice dos ramos.
E viscosa, de folhas oblongas e grandes.
A flor 6 conica com dois labios, de cor encarnadn carmesim.
0 fructo é uma capsula comprimida.
Caracteres da pamilia. - As Lobelia ceas são ordinariamente plantas herbaceas eu subfructescentes, cheias em geral de um succo branco e amargo.
As folhas sũo alternas, raras vezes oppostas.
As flores formam espigas, (thyrsos,) ou sĩo approximadas em forma de capitulos.
Ellas offerecem um calice gamosépalo, de 4,5 ou 8 divisరes persistentes, e uma corolla gamopetala regular ou irregular, tendo o limbo dividido em tantos lobulos quantas divisбes existem no calice, algumas vezes como que bilabiada, de prefloração valvar.
Os estames, em numero de cinco, são alternos com os lobos da corolla.

Suas antheras sũo livres ou approximadas á semelhança de um tubo.

0 ovario é infero ou semi-infero, de duas ou mais lojas polyspermicas.

0 estylete é simples, terminado em estigma lobulado, ís vezes revestido de pellos.

0 fructo 6 uma capsula coroada pelo limbo do calice, de duas ou mais lojas, abrindo-se ou por meio de orificios que se formam na parto superior; ou por meio de valvas incompletas, e que trazem comsigo uma parte dos septos.

As sementes, pequeninas o numero-
sissimas, encerram n'um ondosperma carnoso um embrião axillo e erecto.

Caituia brava. - Centronia crispaphylla. - Fam. das Melastomaceas. Esta planta 6 conhecida na Bahia pelo nome de Cayuia.
É de porte elegante, pequena, e de caule pilloso, assim como as folhas; porém estas são macias.
Os pellos são roixos, e cobrem a planta de tal maneira, que ella toma um aspecto arroixeado.
As folhas um pouco grandes, e as flores brancas.

0 fructo oval, e roixo de 1 y/i centimetros; contendo no interior uma polpa aquosa, acre, e pequenos grãos.

Caluin mansa. - Centronia tinctoria. - Fam. das Melatomaceas.- E um arbusto elegante, natural do paiz, que, tanto em Alagoas como em Pernambuco, é conhecido por este nome; á primeira vista representa a ortiga.
Apresenta caules, folhas, e os orgãos da fructificacũo cobertas de pellos; esses pellos são alguma cousa arroxeados.
As folhas ovaes, meio grandes.
As florinhas em cachos, brancas e como que postas sobre umas jarrinhas, que são os calices.

0 fructo é de $1 \%$ centimetros, redondo, roixo, com uma casca fina: contem uma pequena polpa aquosa, escura, e semeada de sementinhas; chupa-se esta polpa, que é acre-doce.

Esta planta 6 empregada na tinturaria, porque produz uma tinta roixa ou preta.

Caiuia da matta. - Graffenriedia macrophylla. - Fans. das Melastomaceas. - Tambem é agresta esta especie, e só se acha nas mattas; dino-lhe este nome nas Alagoas.
É um arbusto de casca parda clara.
Folhas grandes, nĩo brilhantes, com as divisбes parallelas.

Flores em cachos pequenos e brancas.
Todos os orgãos da fructificação são cobertos de pellos e arroxeados.

0 fructo é globoso, com a dimensĩo de arecto.
crispaaceas. hia pelo na, e de folhas;
obrem a la toma
es, e as

1 1/2 cenior uma grĩos.
nia tinc-.- E um aiz, que, nambuco, primeira los; esses eados.
s, redon: contem escura, e pa-se esta
inturaria, ou preta.
affenriedia stomaceas. eecie, e s 6 este nome
a clara.
ntes, com
e brancas. ícação săo s.
mensio de

3 centimetros, semelhante ao precedente, de massa aquosa.

Cainia vermelhis on grande. Calycogonium punctatum. - Fans. das Me-laslonaceas.- E uma arvore semi-lenhosa, que em Pernambuco tem este nome.
Seu caule é cylindrico, e pelludo.
As folhas oppostas, muito cobertas de pellos vermelhos e macios.
Flores em cachos, brancas, com todos os seus orgãos pelludos.
0 fructo © uma pequena baga, de menos de $1 \%$ centimetros, globosi, com muitas sementes.
Esta planta, indigena do Brasil, de porte elegante, parece a Caiutia brava das Alagoas, mas notam-se-lhe algumas differenças.
Propriedadrs medicas. $-\hat{E}$ um poderoso anti-syphilitico, applicado nas ulceras e cancros vencreos.

Caituinhas. - Dichorisandra elegans. Fam. das Complelinaceas - Planta agreste, natural do paiz, assim chamada nas Alagoas.
$\hat{E}$ um arbusto elegante que merece ser cultivado nos jardins.
Seu porte é de 1 a 2 metros.
0 caule e ramos sino herbaceos; as folhas carnosas, em figura de espatula, e abarcantes.
As flores om cachos são de um roixo purpurino vivo, formando tres azas azues de cor intensa.
0 fructo é uma capsula trigona, com alguns caroços pretos, redondos, dispostos em duas ordens em cada compartimento, e por consequencia formando seis ordens.

Caracteres da famita. - Familia formada dos generos Commelina e Tradescantia, antes collocadas nas Juncaceas, e de alguns outros novos que lhes foram reunidos.
As flores têm um calice de seis divisões profundas, dispostas em duas ordens: tres exteriores que são verdes e calicinaes, tres interiores coloridas e petaloides.

Os estames em numero de seis, raramente menos, săo livres e hypogynicos.
A anthera tem suas duns lojas apartadas por um connectivo muito desenvolvido.

0 ovario offerece tres lojas oppostas ís tres sepalas externas, cada uma contendo pequeno numero de ovulos orthotropos, inseridos no angulo interno ; elle tem por cima um estylete que termina em ume estigma simples.

0 fructo 6 uma capsula globulosa, de tres angulos, comprimida, e de tres lojas, abrindo-se por tres valvas, que trazem cada uma um septo no meio da face interna.
As sementes raras vezes sũo mais de duas em cada loja.

0 embryão, em fórma de pião, é opposto ao liilo, por consequencia antitropo, e situado em uma cavidadesinha, de um endosperma duro e carnoso.

As plantas que compöem esta familia sũo herbaceas, annuaes ou vivazes.
A raiz 6 fibrosa ou formada de tuberculos carnosos.
As folhas alternas, simples ou invaginantes.
As flores lisas ou envolvidas em uma espatha foliacea.
Esta familia se distingue: $1 .^{\circ}$, das Juncaceas pelo porte, pelo calice, cujas tres sépalas interiores săo coloridas ; pela forma do embryão; $2 .{ }^{\circ}$, das Restiaceas, igualmente pelo calice, pela structura da capsula de lojas dispermicas, e sobretudo pelo porte que é bem differente.

## Caixa cobrif on caixa cobre.

 - Cactus. - Fam. das Nopaleas oa Cactaceas. - Arbusto de sertão do Brasil. E uma arvore mediana de 2 a 3 metros de altura pouco mais ou menos, esgalhada na summidade dos ramos, formando umbrellas de distancia em distancia; sem folhas.As fiores são brancas, ia semelhança de Angelicas.
0 fructo mede 9 centimetros pouco mais ou menos, globuloso, achatado, de cor roixa, casca grossa, por dentro escarnada, contendo uma massa mólle
e doce, cheia de sementinhas pretas. Come-se essa massa, que passa por boa.

Cagaeiro on Cajaseiro. - Spondias Intea, Linn. - Fam. das Anacar diaceas. - Em Pernambuco e varias provincias do Brasil é conhecida por este nome, no Pará por Tapiriba, e por Acajd em outras provincias.

0 Cajaciro 6 uma arvore oriunda do paiz, elegante por seu porte gigantesco e sua folhagem disposta symetricamente.

Precede á epiderme do seu tronco uma casca de um tecido flbroso, rugoso, saliente, de natureza meio cortiçosa, que é mui procurada para pequenas obras de esculptura.

Suas flores, em cachos, sĩo pequenas e brancas, e nada têm de notavel.

0 fructo 6 uma baga amarella de 6 centimetros de comprimento, arredondada, achatada na base; tem uma pellicula externa fina e lisa, uma polpa pouco espessa, molle, acida a pouco doce, e interiormente um caroco que 6 grande, branco, suberoso, e enrugado.

Come-se essa massa, que nĩo é tĩo boa ao paladar como ao olfacto, pelo aroma que tem.

Costumam fazer do cajá um xarope proprio para limonadas, geléas e doce.

Poucos annos ha que foram descobertas nas raizes d'essa bella arvore tuberas de varios tamanhos, cuja substancia é comestivel, porém ainda não se tem feito experiencias a respeito.

Propriedades medicas. - 0 caroco do cajá é um energico diuretico, e deve ser tomado em doses moderadas.
A casca 6 adstringente.
0 fructo acido e refrigerante é muito empregado na hypertrophia do coraĉ̣̃o, contra as diarrhéas, blenorrhéas, anginas atonicas, e ulceras do collo do utero e vagina.

Cajmmarí. - Solanни saponacewn, Dun. - Fam. das Solanaceas. - E uma
planta e congenere da Jurubeba. Passa por desobstruente e depurativa.

Cajaty. - E um arbusto de casca grossa, com as folhas semelhantes ís do Louro.
Dá um fructo amarello, de sabor e cheiro agradaveis, e que é preso á extremidade do ramo por um pedunculo comprido.

Cajerama.-Cabralia cajerana, Mart. - Trichilia cajerana, Vell.- Fam. das Meliaceas - Arvore indigena e vegeta no littoral.
É conhecida no Rio Grande do Norte por Cajerana, de casca parda, e ramos pelludos nas pontas.

As folhas dispostas cm palmas, saio duras e sem brilho, e parecem-se á primeira vista com as da Aroeira da praia.

Suas flöres em cachos são como pequenas Angelicas, esverdinhadas, cobertas de lanugem, e de agradavel cheiro.
A fructa muda depois tue cresce, e parece uma jacaşinha de 6 á 9 centimetros; 6 oval; a superficie é cheia de proeminencias, como na jaca, emquanto verde; dentro ha uma massa amarella pegajosa, e varias sementes achatadas e angulosas dispostas transversalmente.

Come-se, mas não é de sabor delicado.
Cajúu ou Cajuetro. - Anacardium occidentale, Liun. - Cassuvium pommiferum, Lamck. - Fam. das Anacardiaceas. É uma arvore importante das Antilhas e do Brasil, que vegeta no littoral.
É copada, não se eleva muito, mas estende bem seus ramos; a folhagem é pouco densa.
Suns folhas sũo simples, ovaes, coriaceas, de cor verde amarellada.
As flores em cachos pyramidaes.
Calice campanulado, com cinco divisões.

Corolla de cinco petalas, grandes; 5 ou 6 estames, antheras oblongas, ou arredondadas.

Tem cheiro; umas são côr de rosa, outras amarelladas. pedun-
a, Mart. cam. das vegeta

10 Norte
e ramos
nas, são se á pria praia. omo pelas, cogradavel cresce, e 9 centicheia de mquanto amarella atadas e mente. telieado.

0 fructo 6 uma noz, reniforme, que o vulgo chama castanha; 6 coberta por dois involucros, de consistencia crustacea, de cor acinzentada; dá um succo oleoso, muito caustico, que se usa na medicina popular, em applicaç̃es externas, para abrir fontes.
A amendoa assada 6 saborosa; e soberta com assucar se prepara em confeitos, que tem melhor sabor do que as amendoas doces.
Attribue-se-lhe a singular propriedade de exaltar as faculdades intellectuaes, e de desenvolver a memoria; é aphrodisiaca.
0 receptaculo é carnoso, e ñ̃o é outra cousa senĩo o desenvolvimento do pedunculo floral, ao que o vulgo chama сајј.
É oval ou redondo, de côr branca. amarella ou vermelha; de consistencia molle, formado por um tecido carnoso e fibroso, cheio de um succo adstringente, que 6 saboreado com praser na estaçĩo calmosa, em limonadas refrigerantes.
Do succo prepara-se vinho e vinagre, e do tecido excellente doce.
A madeira é usada na arte de marcinaria.
Fructifica uma so vez no anno, no verão.

Propriedades medicas. -0 succo do cajit ó excitante, adstringente e diuretico, usado como anti-syphilitico.
A mesma arvore dá uma resina muito abundante, que se póde empregar em vez da gomma arabica.
A casca do tronco é adstringente, e usa-se em banhos nas inchaçoes das pernas.

Cisjú de Angola - Fam. das Euphorbiaceas. $-\mathbb{E}$ uma arvore cultivada no Brasil, e assim chamada em Pernambuco.
Com effeito, a primeira vista sup-pJe-se um Cajueiro.
Ella 6 copada, de folhas ovaes, a semelhança das do nosso cajueiro, e tambem coriaceas.

As flores sĩo pequenns.
0 fructo é umn capsula com a fórma de um figo, carnoso, com 4 sementes cor de rosa, apresentando manchas mais escuras, e quatro lojas, contendo cada loja uma d'estas sementes; ís vezes aborta.
A semente é coberta de um corpo cartilaginoso amarellado.
$\mathrm{E}^{\prime}$ drastica, e até venenosa quando se administra em alta dose.

Caguí bannina. - Aracardium occidentale. - Pam. das Anacardiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie que se assemelha muito á precedente.
Seus fructos regulam a dimenstio de 21 centimetros; encontram-se em pequeno numero, e sifo em geral muito doces.
Em Pernambuco estes fructos sĩo bons, mas em algumas provincias são de má qualidade, como na do Rio Grande do Norte.
0 fructo do Cajueiro, na primeira phase de seu desenvolvimento, recabe vulgarmente o nome de Maturi, e com elle preparam um guizado mui agradavel.

## Cajuchro bravo. - Trichospermum

 lichen. - Fam. das Flacurtianeas. - Arvore media, oriunda dos lugares agrestes, isto é, vegeta nos taboleiros e terras aridas do Brasil.E' uma pequena arvore, de ramos mui tortuosos, casca escura fendida, estaladiç, aspera, mui parecida com a do Cajuciro manso; porém tão aspera que serve de lixa aos marcineiros e tartarugueiros.
As folhas sũo seccas, onduladas e baças.
As flores em cachos, são cheirosas.
Os fructos sio capsulasinhas asperas, de forma navicular, contendo 4 sementes cobertas por um arillo branco na sua metade, e envoltas em uma substancia vermelha, um pouco viscosa.
Na Bahia e em Sergipe é conhecida por Sanbaia; em Pernambuco e Alagôes por Cajuciro oravo.

Caracteres da familia.-Sũo plantas de folhas alternas, simplices, inteiras, algumas vezes coriaceas, persistentes e desprovidas de estipulas, muitas vezes marcadas de pontos ou linhas transparentes.
Suas flores sino pedunculadas e axillares, frequentemente unixesuaez e dioicas, outras vezes hermaphroditas.
0 calice 6 formado de 3 a 7 sepalas distinctas, ou ligeiramente soldadas pela base.
A corolla, que falta ás vezes, se compoe de 5 ou 7 petalas, alternando com as sepalas.
Os estames, em numero definido ou indefinido, tem os filetes livres; as antheras são de 2 lojas.

Estes estames são, assim como a corolla, inseridos no ambito de um disco annullar, que falta raramente.

0 ovario é sessil ou estipitado, globuloso, ora de uma so loja, encerrando grande numero de ovulos, inseridos em trophospermas parietaes, cujo numero é o mesmo que o dos estigmas, ou dos lobos de estigma, ora de numero variavel de lojas, pelo prolongamento dos trophospermas e sun reunião no centro do ovario.

0 fructo é unilocular ou plurilocular, indehiscente ou dehiscente.

As valvas trazem cada uma d'ellas um trophosperma, ou um septo no meio da face interna.

Em geral o tegumento exterior da semente é carnoso e arilhiforme.

0 embryăo, homotropo e erecto, estí collocado no centro de um endosperma carnoso.

Cajú do eampo. - V. Cajubi on Cajuim.

Cajú da mata. -Fam. Idem. - É uma fructa agreste, de 3 a 6. centimetros; redonda, oval, tendo exteriormente na parte inferior um envoltorio carnoso, da fórma de um copo.

Ella 6 uma noz parda, ovoide, que assemelha-se a um vaso com tampa; tem cheiro nauseante.

Os veados comem-a muito.
Cremos que pertence propriamente ao genero Cassuoium e năo ao mesmo genero Anacardiwn.

Cajuhi. - Anacardium humilc, Mart. - Fam.das Anacardiaceas.-Rste cajueiro natural do paiz 6 agreste e vegetn em algumas provincias, especialmente em Sergipe, aonde abunda nas mattas e pelas catingas; nĩo é arvore nem propriamente arbusto ; 6 subarbusto de 3 a 4 metros de altura, no mais semelhante ao cajueiro ordinario.
Dá, porém, um cajú muito pequeno, de 3 a 6 centimetros, que raramente se come, por ter um azedume intoleravel.

Cajuhy on Cajuim ou Cajú do matto. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um cajuciro pequeno, como pequeno arbusto agreste que vegeta no Maranhão e no Pará, onde o chamam Cají do matto.
E' semelhante no outro Cajuhy; differe, porém, em ter a fructa mais redonda e pequena, com a castanha encravada no apice.
E' muito doce.
Calamo aromatico. - $\mathrm{E}^{\prime}$ em S. Paulo o Junco de cobra.

Calças de velha. - V. Verbasco.
Calumba brasilelra. - Simaba columba, Ried. - Fam. das Rutaceas. Esta planta é um arbusto que vegeta nos nossos sertóes e no Amazonas ate o Pa raguay.
Ella apresenta folhas alternas, pinnadas ou digitadas, e até simplices.
Suas flores são brancas, em cachos.
Seus ramos esverdinhados, amarellos ou rosados, exhalam algum cheiro.
Ha mais uma especie, Simaba hwnilis, Ried.

Propribdades medicas. $-\dot{\mathrm{E}}$ tonica e febrifuga.

Calumbi on Malicia de tho- mesmo
le, Marl. cajuciro geta em ente em nattas e proto de 3 a nelhante
pequeno, ramente e intole-

## a Cajú

 pequeno, que ve, onde 0 why ; difmais recastanha- E' em

Verbasco.

- Simaba aceas. geta nos té o Pa -
as, pinlices. cachos. marellos ciro. a humi-
tonica e


## 102

de verde desmniado ; esmagadas desenvolvem cheiro; são baças, tem flores brancas, em cachinhos.

Os fructos são pequenos, contendo sementes coroadas de um feixe de penugem branca.
0 gado vaccum gosta muito d'este vegetal.

Camarí branco. - V. Cravinho de campina.

Camará de Capoeira.- Verbena quadrialata.-Ram. das Compostas.-Tambem chamam a esta planta nas Alagoas Mucamba.
É um arbustosinho agreste e natural do paiz, cujo caule 6 alado nos quatro angulos, como um brbadinho foliaceo.
As folhas, o caule e os ramos são de cor verde azulada ou esbranquiçada. As flores são brancas e miudas.
Dá um fructo, cujas sementinhas são pretas e ornadas de duas pontas.

Propardades medioas. - Usa-se seu cosimento, internamente e em clysteres, em pequenas doses, nn cura dos catarrhos com tendencin a asthma.

Cumarí de Cavallo. - V. Malmequer grande.

Camará de chumbo.- Lantana spinosa, Limn - Ram. das Verbenaceas.Pelo nome de Camard é esta planta conhecida em todas as provincias, e por Camará de chumbo no sertĩo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho engraçado, a que nũo se dá a importancia devida, porque 6 muito commum.

Seu caule ramificn-se desde a raiz, formando muitos galhos cruzados, que formam mouta; tem pequenos espinhos nos ramos.
Suas folhas ovaes, recortadas em roda são baças, asperas, e com cheiro analogo ao da Heroa cidreira.

As flores, dispostas em capitulo, ora vermelhas, ora amarelladas.

Dá um fructo globuloso, do tamanhoe da cor de um bago ou grão de chumbo de espingarda.

## CAM

Tem uma pellicula fina, que cobre uma massa molle quasi liquida cor de chumbo, com uma semente no centro, que tem toda a analogia com o chumbo bastardo.
Esta planta, segundo um autor curopêo, tem as propriedades da Heroa cidreira.
Entre nós é uma das plantas que gosüo de virtudes therapeuticas, e prestase a varias applicaçes medicas.
Martius apresentou sete especies de Lantana - Camara aculeata, involucrata, Linn.-Brasiliensis , Selloniana, Link. - Pseudothea, St. Hil. - Microphyla Marl.

Camará do Rio Grande do Sill. - Lantana eelloniana, Link. - Didynamia Angyospermia, Linn. - Ram. das Verbenaceas. - E ' planta congenere do Camarí de chumbo.
Mais ou menos suas virtudes sio iguaes ás do precedente.

Camará-tinga. - Lantana iveolvcrata, Lïn. - Fam. das Verbenaceas. -E' umn planta mais ou menos igual no Camari de chumbo.
Tem, porem, as folhas ternadas, é aromatica.

Propriedades medicas. - Sua infusũo 6 proveitosa nos catarrhos. 0 succo das folhas misturado com assucar branco 6 empregado mui frequentemente em Pernambuco nas molestias dos pulmões.

Camaram baina. - Jussica scabra, Willd. - Fam. das Onagrariaceas. - $\dot{\mathrm{E}}$ u ma planta herbacea, muito coberta de pellos.
Üsa-se na tinturaria.
Camarast nino. - Lantana canara, Linn. - Fam. das Ve rbenaceas. - $\dot{\mathrm{E}}$ um subarbusto, conhecido por este nome em Pernambuco.
Seus caules formam soqueira, e as vergonteas cruzadas inclinam-se sobre os outros vegetaes.
No mais é semelhantissima ao Camard de chumbo, com excepçío das flores que
sĩo de còr de lyrio ou violeta; nũo tem espinhos.
Goza das mesmas propriedades do outro.
Tambem o chamam Camarí branco.
Camnelnhas. - Bupathorium albun, Willd e Limn. - Fan. das Compostas. - B uma planta da America Meridional, de caule erecto, folhas lanceola, das flores alvas em cachos.
As sementes são febrifugas.
Cambut. - Schinus rhoifolius, Mart. - Fam. das Terebinthaceas. - E uma especie de Arocira, e tem os mesmos usos que ella.

Camboim on Cambui.- Eugenia tenella, D. C. - Myrtus tenella, Mart. - Fam. das Myrtaceas. - Fructinha do paiz, conhecida por este nome em Pernambuco, Bahia, Alagòas, S. Paulo e Minns Geraes.

Provem de um arbusto, de tronco ramoso e liso, ramos verticaes, folhas pequenas, estreitas e lustrosas.

As fiores, em feixes, abundantissimas, occupam todos os pontos da axilla das folhas e ramos; são brancas e cheirosas.
0 fructo é globuloso, de $11 / 2$ a 3 centimetros de diametro, corOado pelos fragmentos do calice, de cor roixa, ou vermelhn escura, quando maduro.
Seu tegumento externo 6 membranoso, lusente, unido a uma polpa escura, aquosa com pouco tecido fibroso.
$\mathrm{E}^{\prime}$ doce, com um resaibo adstringente.
Tem no centro uma semente espherica, dividida em duas partes.

Floresce no Sul, em Janeiro e Feve. reiro, e em Pernambuco, em Abril e Maio.

Cambraia ou Melpires.- Malpighia ilicifolia, Mil. - Fam. das Mal-pighiaceas.-Arbusto da America Meridional, que serve de ornamento de jardim.

Sua altura regula de 2 metros e 64 centimetros a 4 metros e 40 centimetros.

Caule fraco, cor de castanha.
Folhas alternas, de cor verde pallida, fuscas e ovaes.
Flores em cachos, nas extremidades dos ramos, de linda cór de rosa.
0 fructo é redondo, e contem seis sementes, dispostas circularmente.

Não tem cheiro esta flor.
Cumbueá. - Bugenia edulis - Cambuci. - Fam. das Myrlaceas. - Fructa dos sertóes de Pernambuco, do Rio de Janeiro e de Minas Geraes.
O Cambucd é o fructo do Cambucasciro.
Tem seis a nove centimetros mais ou menos, 6 de fórma redonda, e amarello cor de gemma de ovo.
Tem a superficie lisa e lustrosa, casca fina, ligada a uma massa gelatinosa, espessa e molle, encerrando um nucleo ou semente redonda, oblonga de cor roixa, um pouco oleosa.
0 cambucá é doce e agradavel.
0 caroco que encerra é adstringente, e a polpa é trio salutar e innocente, que se dá aos enfermos.
Usa-se como refrigerante.
Cambuliy. - Bugenia crenata. Fan. das Myrlaceas. - Nĩo serí a Bu genia crenulata de willd e o Myrtus creuulatus de Swart?

Camelĩo.- V. Capim coco.
Campainhas.-Convallariamajalis, Limu.-Fam. das Asparagaceas on Borra-gaceas.-Planta da Europa aclimada em nosso solo para jardins.
Herva vivaz, e que tom raiz bulbifera.
Suas folhas são radicaes, a semelhanẹ do Anavazeiro e dos Capins-açis. Nasce do centro das folhas um pedunculo nú, onde se desenvolvem as florea da cor branca, reunidas em uma espiga; occupando um só lado da inserçĩo, são brancas ou rosadas, e com cheiro.
Ha tres especies que florescem em Maio, e sino mui cultivadas nos jardins

## 104

CAM
CAN

Campanilla.-Coutaria, campanilla, D. C.- Ram. das Rubiaceas.-Arvore que vegeta no Amazonas.
Tem as folhas ovaes, as flores brancas, e um fructo oval, comprimido.

Campeeheiro.-Hematoxylum, campechianum, Livm.-Ram. das Leguminosas. Esta arvore 6 do Mexico, mas tratamos d'ella aqui, por ser crivel que tambem exista mas regiסes do norte do Brasil.
0 Campechefro 6 uma arvore de boa altura.

Sun folhagem brilhante 6 disposta em palminhas symetricas dispostas.
Suas flores, em cachos, são amarellas, e fragrantes.
0 fructo é uma vagem comprimida, contendo dois ou tres grãos.
A madeira do Campecheiro é amarella externamento, e no ámago é roixa ou escura.
Todos sabemos que o Canppeche é empregado na tinturaria, para tingir de preto os tecidos; mas elle tambem © usado na medicina, como adstringente, contra as diarrhéas chronicas, e hemorrhagias.

Camphorelpa.-Laurus camphora, Lìn. e Rich. - Pam. das Lauraceas.Arvore indigena da China e do Japão. Aclimadn no Brasil, no extincto Jardim Botanico da cidade de Olinda, e tambem nos jardins do Rio de Janeiro.
Arvore bastante alta, tronco recto, dividido na parte superior.
Ramos glabros, de um verde amarellado, e frequentemente avermelhados.
Folhas alternas, com peciolo curto, ellypticas ou ovaes, acuminadas, inteiras, glabras, um pouco luzentes por cima, e coriaceas.
Flores em corymbos longamente pedunculados.
Fructo do tamanho de uma hervilha, ovoide, luzente, de cor purpurea denegrida quando maduro.
Extracgão da camphora. - Dividem-se em achas o tronco, a raiz e os ramos da Canuphoreira, e distillam-se a brando calor n'um alambique, cujo capitel é
atravessado por cordбes de palha de arroz.
A Camphora adhere á palha de arroz, ahi se deposita com uma cor cinzenta, e assim é transportada para a Europa com o nome de Camphora bruta.
Para a purificar, sublimn-so á banho d'arein om um matraz, cuja abobada tem uma abertura; é porisso que a Camphora se apresenta com a fórma de pães concavo-convexos, furados no centro.

Propriedades medicas. - A Camphora goza de accão excitante, e anti-pasmodica.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aconselhada internamente em grande numero de molestias, taes como o typho, as erysipelas, a febre puerperal, a pneumonia, a bronchite, as affecç̃es rheumaticas, gotosas, e nervosas, as convulsбes, etc.

Externamente nas torceduras, contusбes, etc. ; finalmente a Camphora é empregada contra os envenenamentos pelos narcoticos.
$\mathrm{E}^{\prime}$ reputada anti-septica. Serve para preservar os objectos da economia domestica, taes como roupas, moveis, etc., da acção destruidora dos insectos damninhos; 6 em virtude de sua propriedade anti-septica que usa-se nas febres putridas, etc.

Canambaya. - Cactus phyllanthus, Vell. - Fam. das Caclaceas. - Arbusto congenere dos Mandacarús, cujo fructo tem o succo doce, mucilaginoso e refrigerante.

Propriedades medicas. - Emprega.se nas febres gastricas e biliosas.

Canaponga. - V. Mangue branco.
Candela.- Vernonia noraboracensis, Wild. - Fam. das Compostas. - Planta da America do Norte, cultivada nos jardins do Brasil.
É herbacea, de 1 a 2 metros; de altura.

Suas folhas suro lanceoladas e compridas.
As flores, em cachos, purpurinns e bonitas.
Ha muitas especies.
Candeta. - Lychonophora, Mart. Fam. Idem. - Arbusto natural do paiz, de caule tortuoso.

Seu lenho, quando secco, queimandose dá uma luz clara, sem fumaça, e dispensa o azcite no sertăo.

Um tic̣̃o de fogo d'esta madeira, preso á parede, allumia como um archote.

Candela das Alagoas. - Chrysobolanus ardentis. - Ram. das Chrysobolaneas. - Arvore conhecida nas Alagoas, e indigena do paiz.

Suas folhas ovaes sāo quasi redondas no apice, e coriaceas.
As flores, excessivamente miudas em cachos diffuzos, e de cor branca.
0 fructo mui pequeno.
Esta arvore dá tambem nas regioes do Sul.
0 lenho quando queimado arde como um facho sem se apagar:

## Candieiro.-V. Candeia.

Candela.-Cladonia sanguinea, Mart. - Fam. das Lichenaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta das mais importantes do reino vegetal.
Umas arrojadas pelo mar vêm dar ás costas maritimas ; outras desenvolvemse em terra com differentes caracteres, e, quasi sempre parasitas, tem cores vivase brilhantes.
0 Candeid triturado com agua e assucar é optimo contra as aphtas das creancas.
Em S. Paulo e Minas tingem-se os cestos e as esteiras com o succo d'esta planta.
Ha varias especies.
Nos lugares arenosos e nas restingas do Rio de Janeiro encontram-se as especies Cladonia pixidata e Clad. perfoliata.

Canella on Canelletra. - Lawrus cinnamomum, Linn. e Spl.- Pam. das

Lauraceas. - E' umn arvore do Ceylĩo, porém acclimada nas Antilhas, na Guyanna, no Brasil (sobretudo nas provincias do Norte), de 6 a 7 metros de altura, medindo o tronco 30 a 40 centimetros de diametro.
Folhas irregularmente oppostas, curtamente pecioladns, ellypticas ou ovnes, lanceoladas, inteiras, pontudas, lisas, verdes por cima, acinzentadas por baixo, coriaceas, com tres nervuras, raras vezes cinco, longitudinaes, bem marcadas com um grande numero de veios transversaes.
Flores amarelladas, pequenas, dispostas em paniculas terminaes.
A Canella de Ceylito apresenta-so em cascas delgadas papyraceas, enroladas em tubos da grossura de um dedo, e do comprimento de 50 centimetros; is vezes estes tubos sĩo mais pequenos, lisos, de cor amarella avermelhada ou fulva.
Sua fractura 6 irregular.
A Canella tem cheiro e sabor agradaveis ; é a principio doce, depois acre e urente.
Extrahe-se a Canella das arvores que tenham pelo menos cinco annos.
Cortam-se os ramos, tira-se a epiderme, separa-se a casca do ramo, e póe-se á seccar; 6 entío que as cascas se enrolam sobre si mesmas como apparecom no commercio.

0 oleo essencial de Canella ordinsriamente nos vem da India. (Fig. 14.)

Propriedades merdicas. - Estimulante e tonica, é empregada nas digestǒes lentas, vomitos nervosos, febres adynamicas, escorbuto, escrophulas o leucorrhea.
Internamente: Pó, 6 á 12 decigrammas 4 grammas para 400 grammas d'agua fervendo.
Agon distillada, 30 á 60 grammas em uma poçĩo,
Tintura, 2 á 4 grammas.
Oleo essencial, 3 á 6 gottas.
Canella batalina. - Grande arvore que vegeta nas provincias do sul do Imperio.

## CAN

0 sen tronco 6 de grossura maior do que o de qualquer das outras Canellas.
Os falqueijadores lutam com grande difficuldade para derribal-a.

A madeirn 6 de inferior qualidade, de aspecto ligeiramente assetinado, e cor branca sujn,

Canella branca. - Wintheriana canella, Linn. - Canella alba, Shoart. Kam. das Meliaceas. - Arvore que cresce no Amasonas e nas Antilhas.
Suas folhas sĩo obovaes e coriaceas.
Suns flores azues.
0 fructo 6 uma baga.
Sua madeira, com quanto seja propria para construccão, 6 de qualidado inferior.

Propriedades mrdicas. - Pode ser applicada como tonica o febrifuga.

Canella de cheiro. - Oreodaphne opifera, Mart. - Fam. das Lauraceas. -

Planta que cresce no Rio Negro,
Propriedades mbdicas. - Distilla esta arvore um oleo aromatico, que se emprega nas contracturas dos membros,nos rheumatismos, etc., em fricç̌es ou em fórma de unguento.

Canella de ema.- Vellosia marilima. - Pam. das Hamodoraceas, Polyadelphia icosaudria, Limn. - Esta planta serve para tapamento das paredes das casas, nos lugares aonde não se encontra barro para tijolo, e tambem serve para combustivel em razüo de ser muito oleosa ou resinosa.
E' do porte mais ou menos de algumas Yuccas, como tambem a Arcore ou Vella de pureza, etc.

Suas folhaà sĩo longas e largas.
0 caule 6 elevado.
As flores, no apice dos ramos, sĩo solitarias, bonitas, grandes, brancas, amarellas e cor de lyrio.

0 fructo é escamoso ou coberto de asperesas.

Vegeta no paiz.

Janeiro.-Barbacenia.-Fam. Idem Este genero 6 muito proximo do Vel losia.

Seus caracteres são os seguintes :
Calice gamosépalo, quinquelobado, inchado, coberto de pellos glandulosos.
Scis petalas e scis estames; de filetes largos, superiormente denteados, e apoiando as antheras lateralmente.
0 ovario com um estylete e um estigma.

0 fructo uma capsula alongada trivalve, e polysmermica.
É pouco conhecida ainda esta planta.
Canclla de ema do sertão.-Costus.-Ham. das Amomoceas.-Arbusto agreste, natural do paiz, vegeta nos terrenos aridos, pedregulhosos, ete.
Sua altura regula de 110 a 132 centimetros.
0 caule pouco esgalhado, com articulações.
As folhas grandes, reunidas na sumidade dos ramos.

As flores em espigas, de escamas imbricadas, e vermelhas.
0 fructo é uma bagasinha.
0 caule desta planta é semi-herbaceo e fibroso.

Os sertanejos preparame fazem d'ella esteiras, e coxins proprios para cangalhas.

Canella limão.-Bella arvore; 0 lenho 6 de um amarello pallido, um tanto ondeado, assetinado, e de um tecido frouxo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aproveitado, se bem que em algumas obras internas.
Na medicina domestica cosinha-se a casca, dí-se a beber para combater dores de peito.

Canella do matto.-Linaria aromatica, Arr. Cam.-Fam. das Scrophula-riaceas.-Esta planta 6 oriunda de Pernambuco.
Éaromatica, e dí boa madeira.
Canella do matco.- Croton mack-latum.- Pam. das Euphorbiaceas.- Esta
arvol
das
To
cado
A
Os
loura
As
berta
sī̃
As
cente
0
cas
tondc
se 1
tes 0
doa
-
fraco.
Fla
Ferex
arome
ceas. -
const
Ci
Nies.
Laura
Pac
d'estan
minat
Ca
$-\mathrm{E}$
estim
tĩo d
Tod
roce C
deira
forro
Sua
o bril
E e
expos
Ca
Bupha
copad
n. Idem o do Veluintes : quelobado, andulosos. ; de fileiteados, e nente.
e um esada trivalsta planta.
ertāo.--Arbusto egeta nos s , ete.
a 132 cen-
com arti-
is na'su-
escamas
-herbaceo
zem d'ella para can-
arvore; 0 lido, um e de um em algu-inha-se a combater
inaria aro-Scrophulada de Per-
deira.
oton mack-
as.- Esta
arvore agreste 6 conhecida no sertāo das Alagoas por este nome.

Tom um aspecto particular e engracado.
A casea 6 maculada de branco.
Os ramos. sũo frageis, as pontas louras.

As folhas tem a pagina inferior coberta de uma penugem esbranquiçada; são ovaez.
As flores são om cachos, e pubescentes.

0 fructo é uma capsula de scis coccas orbicular, coriacea, tomentosa, contendo tres sementes; 6 de tres valvas que se abrem, apresentando as tres sementes ovoides, envoltasno arillo; a amendoa é oleosa.
0 lenho d'esta arvore 6 branco e fraco.

Floresce uma só vez no anno: em Fevereiro e Março.

Canella pretan. - Agathophyllum aromaticum, Limn. - Fam. das Lauraceas. - Arvore cuja madeira serve para construcçío.

Canella prata. - Nectandra mollis, Nies. - Laurus atra, Vell. - Fam. das Lauraceas.

Propriedades mgdicas. - As folhas d'esta planta passam por diureticas, carminativas e emmenagogas.

Cunelia fedorenta ou fétida.

- E uma bella arvore, que seria muito estimada se ñ̃o exhalasse um cheiro tão desagradavel e repugnante.
Todavia este inconveniente desapparece ou diminue com o tempo, e a madeira póde ser empregada em taboas de forro e soalho.
Sua cor 6 mais clara, e não possue - brilho particular das outras canellas.
$\dot{\mathrm{E}}$ em geral impropria para as obras expostas ao ar.

Canelia de veado. - Fam. das Buphorbiaceas - Arvore pouco elevadn, copada, pouco espessa.

As oxtremidades dos ramos correspondem á metade da altura da arvore.
Folhas terminaes, agglomeradas nas partes extremas dos seus peciolos.
As flores sũo unisexunes, monoicas, imperfeitas, e pequenas.
As fiores masculinas occupam as partes mais elevadas, e maior extensĩo dos pedunculos.
As do sexo feminino sũo constantemente em numero de tres, e estio situadas inferiormente.
0 fructo é uma capsula tricoca, resultante da uniño feita na terca parte do dorso das folhas carpellares, de sorte que a sua superficie apresenta tres angulos fortemente reintrantes.
As linhas que representam as suturas dorsaes, que são as nervuras principaes das primitivas folhns, são bem visiveis; estas sǔ̃o triloculares.
Cada loja contém uma semente, cujo episperma é membranoso, e de aspecto vitreo.
A amendoa, cujo embryão está onvolvido por um ondosperma, é branea.

Canelia de veado brava on Pití́ eafé.-Casearia similia coffea.Fan. das Sanidaceas.
Arbusto agreste e natural do paiz, que vegeta no littoral, e ć conhecido em Pernambuco por esses nomes.
É baixo e bem esgalhado.
Folhas ovaes, lanceoladas, oblongas e lustrosas.
Flores brancas, miudas, em feixes, nas axillas das folhas, e na extensfio do caule.
0 fructo é uma bagasinha, como uma azeitona, que abre-se por si, mostrando tres sementes vermelhas; 6 roixo por fóra.
Algumas pessoas comem-n'o.
Ksta planta floresce em Janeiro e Feverairo.
Tambem chamam-n'a Assa-peixe, em Sergipe.

## Canella de veado mansa das

 Alagòns.-Eugenia multicaulis.-Fam. das Myrlaceas.-Este arbusto, que ve-
## 108

CAN
geta pelas capociras do Brasil, é conhecido nas Alagoas e em Pernambuco por este nome.

Cresce mais ou menos até 4 metros.
Seus caules se multiplicam da base da planta, formando touceiras.

A casca 6 fina, lisa e desprende-se naturalmente em laminas. $\mathrm{E}^{\prime}$ de cor de canella avermelhada.

As folhas silo oppostas, ovaes, pequenas e lustrosas.

As fiores brancas, em cachos, com algum cheiro.

0 fructo é uma bagaoval, arredondada, de 2 centimetros de diametro, com fragmentos dos envoltorios floraes no apice, tendo quando maduro a cor roixa avermelhada, e a casca membranosa, unida a uma polpa trigueira, aquosa e acre-doce.
Tem um e algumas vezes dois caroc̣os no centro, e da mesma cor.
0 lenho d'este arbusto tem muita flexibilidade; porisso os meninos tiram d'elle vergonteas para apanhar passaros.

Canellinha. - V. Casca preciosa.
Caninana de Minas.-Chiococca densifolia, Mart. - Fam. das Rubiaceas. - Planta oriunda de Minas Geraes.
$\dot{\mathrm{E}}$ uma trepadeira, de folhas ovaes e flores brancas e aromaticas.

Propriedades aredicas. - A raiz d'esta planta é drastica, e diuretica; é empregada nas hydropisias e opilaçoes.
Dá-se na dose de 1 a. 2 grammas do extracto, e de 4 grammas do p6.
Sua infusão 6 feita na proporçĩo de 15 a 20 grammas para 225 grammas d'agua.

Canna de assucar. - Saccharum officinarum, Liun. - Arundo saccharifera, Pison.- Ram. das Graminaceas. A Canna de assucar, Saccharum officinarum de Linnéo, Saccharopharum de Necker, pertence á familia das Graminaceas de Kunt, e a Triandra digynea de Linn.

0 seu caule 6 cylindrico e articulado.
As folhas nascem da circumferencia
dos nós, formando uma bainha, que envolve ou todo ou parte do merithalo superior.

As fiores se agrupam em uma florescencia composta sobre um caule, a que chamamos flexa, da qual procedem gradualmente outros caules, em roda dos quaes ficam dispostas em paniculas, simulando uma espiga.

O fructo contem uma semente oblonga, envolta pelas valvas, ou involucros floraes.
Da raiz fibrosa se elevam os caules articulados, guarnecidos de 40 ou 50 nós, mais ou menos approximados, conforme o desenvolvimento da planta.

Folhas abarcantes na sua base, com o comprimento de 1 y metro e largura de de 3 a 6 centimetros, com suas nervuras longitudinaes.

Fsta planta é importante, pois d'ella se extrahe a substancia tão conhecida com o nome de assucar, hoje materia de primeira necessldade para quasi todos os povos da terra.
A cama de assucar passa por ser originaria das Indias Orientaes; pelo menos até agora nĩo se tem provado de modo evidente que esta planta se tenha encontrado ab origene em outros pontos do globo.
Os antigos conheciam o assucar? Esta questão pode ser resolvida facilmente, consultando-se os auctores gregos e latinos, onde se achario consignados os nomes de Mel de canna, Sal de canna e tambsm algumas vezes de Saccharum.
Mas, pela maneira porque estes auctores se exprimem, ve-se que conheceram o assucar, não crystalisado nem refinado, mas em xarope ou no estado a que entre nós se dí o nome de rapadura.

0 illustre Humboldt presume que desde mui remota antiguidade, os Chins cultivavam a Canna, e conheciam o modo de purificar o seu succo, e de crystalisal-o.
Os etymologistas querem que a palavra Saccharum ou assucar venha do termo Sanscrito Scharkara, cousa doce.

## florescen-

 1 que cham gradudos quaes imulando oblonga, ucros flo-caules ar, 50 nós, conforme ise, com o argura de as nervuois d'ella conhecida materia ra quasi
por ser es; pelo provado planta $3 e$ m outros assucar? ida faciltores greпั० consianna, Sal vezes de

## stes auc-

 nheceram nem refiestado a de rapasume que os Chins reciam o co , e de ue a pa-venha do
usa doce.

Os persas chamam ao assucar Sckaka, - os indios Suckur.

Os egypcios, em eras remotas, senhores do commercio da India, foram substituidos pelos habitantes de Tyro e de Sidon; mas depois da conquista de Alexandre, e da creação da cidade que tem seu nome (Alexandria), que abrio nova via de commercio pelo mar Vermelho e pelo Nilo, os egypcios e gregos se apoderaram de novo do commercio do Oriente.
0 Egypto continuou a ser o emporio do commercio do Oriente, durante o imperio grego de Bysancio, assim como depois que Constantinopla se converteu em capital do Imporio musulmano; 6 esta a razão porque o mar Vermelho continuou a ser o caminho ordinario d'esse commercio.
Sabe-se que durante muitos seculos, os italinnos, principalmentie os venezianos fizeram o commercio quasi exclusivo de Alexandria, e erão os monopolistas dos generos da Indiu, consumidos em toda a Europa.
Este estado de cousas durou até a descoberta da passagem pelo Cabo da Boa Esperança.
Esta resenha era necessaria para indicar o modo porque se fazia o commercio do assucar com a Europa, como tambem a maneira pela qual a cultura da Canna fol conhecida, e mais tarde transportadn para outros lugares.
0 primeiro nome que teve o assucar foi o de Sal indiano, entretanto esse nome dá uma falsa idéa de sua origem porque nĩo era a India, propriamente tal, que o produzia n'aquella epocha, mas sim o Archipelago indico, isto 6 , 0 que hoje se chama. Indo-China.
Foi sómente no fim do XIII seculo que a Canna passou para a Arabia.
Os proprios habitantes d'além Ganges nũo a conheciam, mas sabendo que o assucar se extrahia de uma especie de junco, procuraram extrahil-o de uma especie de bambú, chamado Mambú, e denominaram ao succo d'esse bambú Sacchar-mambú, e mais tarde Tabaxir.

Os arabes deram o nome de Zuccar athesser ao succo concreto de uma nova planta da familia das Apocynaceas, cujas qualidades cram analogas ás do Sal indiano.
Avicennes faz mençino de tres qualidades de assucar: o Zucar arundineum ou sal indiano; o Zuccar mambil ou assucar da Persia; o Zucar athesser ou assucar arabico.
Marco Paulo, que em 1250 percorreu a Tartaria, a parte meridional da China e a peninsula do Ganges, menciona o assucar entre os productos de Bengala. Ormuz era, n'aquella época emporio do commercio do assucar, e parece ter sido d'essa cidade que partiram as plantas de Canna, que em breve tempo se propagaram na Arabia, no Egypto, na Nubia e na Ethiopia.
Em 1497, Vasco da Gama faz mençĩo do grande commercio de assucar e de doces, que entī́o se fazia no reino de Calicut.
Pedro Alves Cabral nota a mesma cousa em Cambaya em 1500.
Eduardo Barbosa, que escreveu em 1515 , diz que em Bathecala, na costa de Coromandel, se fabricava muito assucar, branco e bom, mas em pó, porque os habitantes o não sabiam reduzir a păes.
Sabe-se com certeza que em 1805 as cidades de Danar e de Zibir, na Arabia FeIiz, faziam consideravel commercio de assucar, e que Dangola, cidade importante da Nubia, servin igualmente de emporio a todo o commercio de assucar do paiz.
N'aquellaepoca Thebas fabricava muito assucar, assim como Marrocos.
Giovani Lioni diz ter examinado em Darotte, no Egypto, uma immensa fnbrica de assucar, semelhante a um castello, onde haviam prensas, grandes caldeiras e numeroso pessoal de trabalhadores.
Nos ultimos annos do XII seculo os cruzados encontraram cannaviaes nas planicies da Phenicín, e foram elles os primeiros que introduziram a Canna na Europa, porém o assucar já era desde muito tempo antes ahi usado nas casas dos principes, e dos ricos.

## 110

CAN

## CAN

Entre os manuscriptos da bibliotheca imperial de Paris, existem : umn conta datada de 1333, onde figura uma parcella do custo de certa porcão de assucar branco para uso do Delphim Umbert; um Decreto real de 1353, regularisando o commercio do assucar; e finalmente poesins de Eustaquio Deschamps, morto em 1428, em que o poeta menciona o assucar como um dos mais caros artigos de despezas das familias.
Legrand d'Assissi, diz que no XV seculo, a cultura da Cama tornou-so uma especie de mania geral.
Beaujeu, que escreveu em 1550 , diz que ella era mui cultivada na Provença e no Languedoc.
Alguns auctores querem que a Canna fosse introduzida na Syria, om Chipre, e na Sicilia no XIV seculo; mas o Sr . Dr. Freire Allemĩo apoiando-se em um diploma ou acto de doactio feito por Guilherme II rei da Sicilia a um mosteiro de Benedictinos, diz que, no ultimo quartel do XII seculo, já existiam engenhos de moer Canna na Sicilia.
Como quer que seja parece certo, como conclue o mesmo Dr. Freire Allemĩo, que ao fechar do XIV seculo era conhecida esta planta em todo o ambito do Mediterraneo, desde as prains da Asia até Tanger nn Africa, e Granada na Europa.

Descoberta a ilha da Madeira em 1420 , o celebre infante D. Henrique promoveu de todos os modos a cultura da Canna, que ahi prosperou, assim como nas 'Canarias.

A opiniño geralmente adoptada 6 que esse principe mandara vir da Si cilia as primeiras mudas de Canna que se plantaram na ilha da Madeira, assim como mestres e apparelhos de fabricar assucar.
Esta opinifuo é unicamente fundada no que escreveu o historiador João de Barros. O Sr. Dr. Freire Allemão hesita em adoptal-a.

Que o infante mandon buscar á Sicilia mestres de moendas e de assucar
nada mais natural, diz elle, por ser um dos lugares onde, n'aquelle tempo, melhor se entendia d'aquelle mister; as cannas, porém, elle tinha quasi em casn, visto que, até o estreito de Gibraltar (e quem sabe se fóra d'elle) já oram conhecidns e cultivadns.
A Hespanha seguio o exemplo de Portugal, introduzindo essa preciosa cultura nas Canarias, e depois na propria Hespanha.
A Canna de assucar naturalisou-se nos reinos de Andaluzia, de Valença, de Granada, Murcia, ete., e a Hespariha 6 hoje o unico paiz da Europa, onde se cultiva a Canna de assucar.
No XVII seculo, Aloxandria, Chypre, Rhodes, etc., já não forneciam assucar ao commercio ; porém, em 1815 ainda estes paizes abasteciam a varios mercados da Europa, e a respeito da Franca escrevia n'este mesma anno Charles Etienne:
«Os assucares mais estimados são os que nos fornecem a. Hespanha, Alexandria, as ilhas de Malta, de Rhodes, de Chypre e de Candia.
« Elles nos chegam d'esses diversos paizes molhados em fórmn de pães grandes, mas os que nos vem de Valença são menores.
« 0 assucar de Malta 6 mais duro, porém nĩo é tr̃o branco, ainda que elle seja brilhante e transparente.
a Finalmente o nssucar não é outra cousa mais do que o succo de um canniç, que se espreme por meio de uma pedra ou de um moinho, que depois se embranquece fazendo-o cosinhar por tres ou quatro vezes, e so deita em moldes onde elle endurece. 力
Parece que em 1520 os portuguezes introduziram a cultura da Canna nas ilhas do Cabo Verde.
A pequena ilha de S . Thomé poucos annos depois já contava sessenta engenhos. e os auctores contemporaneos avaliavam a sun produccióo em quatro milhões de libras.
Km 1506 Pedro de Etiença ou de Atienca levou plantas de Canna para Hespaniola (depois S. Domingos, hoje

Hait
de
M
cons
espr
das,
0 pr
suca
e, por ser alle tempo, le mister; quasi em eito de Gid'elle) ja is.
emplo de preciosa is na pro-ralisou-se - Valenç, a Hespaa Europa, asswcar.
1, Chypre, m assucar 815 ninda rios merspeito da ma anno deita em
prtuguezes Janua nas
né poucos senta onnporaneos m quatro
ou de tuna para gos, hoje

Haiti) que Christovão Colombo acabava de descobrir.
Miguel Balestro foi o primeiro que conseguio inventar. um apparelho parn espremer-lhe o succo por meio de moen das, e Gonçalo de Vellosa tambem foi o primeiro qne conseguio fabrícar assucar.
A industria da fabricaçio do assucar prosperou de modo, que os palncios de Madrid e Toledo, fundados por Carlos V, foram construidos com o producto dos dircitos de entrada do nssucar de S. Domingos.
Esta cultura, propagada em differentes pontos do continente americano, adquirio muita importancia no Brasil.

Foi em consequencia d'essa importancia, que os portuguezes exercaram uma especie de monopolio no abastecimento da Europa, durante $o \mathrm{fim}$ do XVI seculo.
Lisboa deveu a esse trafico, reunido ao commercio da India, a epocha de seu mnior explendor.
Diversas causas concorreram para remover este mannncial de riqueza.

Portugal cahio sob o dominio dn Hespanha, e os estabelecimentos das outras naçũes da Europa, faltando-lhes consumidores para o tabaco e outros productos, começaran a fabricar assucar em grande escala, e fizeram tão terrivel concurrencia, que o preco baixou de modo a diminuir consideravelmente a producçĩo.
Até então na verdade a cultnra da Cauna se tinha conservado nas grandes Antilhas sujeita aos hespanhoes, porém com tro pouca importancia que, quando em 1656 os inglezes se assonhorearam da Jamaica, não encontraram alli mais de tres engenhos.
Em Barbadas principiou-s $\beta$ a exportar assucar em 1646, e os habitíntes se mostraram tĩo activos, que trinta annos depois elles exportaram perto de sessonta mil toneladas.
A exportaçio da Jamaica cresceu proporcionalmente.
Entretanto em ambas estas ilhas,
até 1641 , apenns se cultivava tabaco, gengibre e algodão.
Algumas plantas de Canna, que seus habitantes mandaram buscar ao Brasil n'esse anno, foram cultivadas com tão felizes resultados, que o assucar exportado excedia em 1770 ás necessidades do consumo da Grä Bretanha.

O commercio das Antilhas foi nos primeiros tempos franco para todns as naсбеs.

Essas paragens erão principalmente visitadas pelos hollandezes, cuja maravilhosa actividade os faz correr para qualquer parte, onde ha algum lucro fa aproveitar.

Em consequencia da barateza de seus fretes, de sua probidade e pontualidade, os hollandezes obtinham a preferencia dos transportes, mesmo dos negocinntes inglezes.

0 commercio passava insensivelmente para as suas mãos, com exclusio das outras potencias maritimas.

A declinação dasua navegação e commorcio, e certas questóes politicas irritantes, deram origem na Inglaterra'ao famosoacto de navegaçioo, posto em vigor no $1:^{\circ}$ de dezembro de 1651 , cujas estipulaçũesgeraes erão inteiramente dirigidas contra a naçũo hollandeza.

Em 1654 Cromwel terminou os actos de hostilidade, a que deu origem o acto de navegaçĩo, por meio de um tratado, sem todavia o derogar.

Em 1660 esse acto foi renovado e confirmado por Carlos II. Muitos publicistas o consiaeraram como a causa principal do augmento do poderio inglez, politica e commercialmente.

Não 6 aqui lugar de discutir essa questĩo, que aliás parece decidida pela moderna derogaçio d'esse fnmoso acto de navegaçĩo, e da promulgaçĩo do trafico livre.
Esse systema prohibitivo, que durou por tĩo longos annos, foi imitado por todas as naçōes da Europa ; porém não obstante uma legislaçũo severa, que assegurava a cads metropole o commercio de suas colonias, a pro-
dueção do assucar se desenvolveu cada vez mais.
As colonias seguiram a fortuna de suas respectivas mĩes patrias, e foram successivamente chamadas a tomar uma parte mais ou menos consideravel no abastecimento geral.

Faltam documentos a respeito do estado do commercio em diversas epochas.
Sabe-se em geral que a producção da ilha da Madeira, das Canarias e de S . Thomé fez affrouxar o da Si cilia, do Egypto e da Arabia.
Mnis tarde a cultura das colonias hespanholas, das ilhas, e daterra firme, reduzio a da Andaluzia.

O Brasil, finalmente, tornou-se o centro principal da produccã̃o do assucar, e até ao meado do XVII seculo, esteve de posse do abastecimento, por intermedio de Lisboa, de todos os mercados da Europa, até que a concurrencia das outras colonias productoras conseguisse rivalisar com elle nos paizes consumidores.
Porem, por meio de suns diversas fortunas o Brasil ficou sempre sendo um dos pontos mais importantes de produceño.
0 preço do assucar do Brasil em 1650 era muito alto, e regulava de 240 a 280 rs . a libra, o que equivale hoje a 610 ou $700 \mathrm{rs} .$, a sua exportaçio orcava n'essa epochn entre 120 a 150 milhões de libras.

A concurrencia das Antilhas produzio uma baixa gradual nos preços.

Km 1723 a prosperidade das colonias inglezas havia reduzido a 32 ou 38 schillings o preço do quintal do assucar, quando anteriormente os mercados inglezes so o obtinham dos portuguezes a 4 ou 5 libras esterlinas.

Não obstante esta concurrencia o Brasil ainda exportou, em 1736, 80 mi lhōes de libras, contra 170 milhōes de libras de todas as outras possessoes européas, nas ilhas e no continente da America.

N'essa epocha as colonias hollandezas eram as rivaes do Brasil, na producçĩo do assucar.

De 1726 a 1727 S Domingos começou a fazer peso nos mercados do mundo, exportando, por exemplo, em 1767, 114 milhбes de libras tanto branco como mascavo, quantidade que se elevou em 1790, anno em que teve lugar a desastrosa revolução, que poz essa ilha debaixo da dominacío da raç negra, a 164 milhões de libras.
Km 1775, a Martinica, Bourbon, Guadelupe e Cayenna elevaram a sua produccẽ̃o a 44 milhóes de libras. As tres ithas augmentaram constantemente em producẹ̃o, mesmo á custa do café.
A cultura nas Barbadas e na Jamaica augmentou consideravelmente depois da introducecĩo dos escravos africanos, que comecou em 1641.
A importancia crescente da producęão do assucar foi tal que, em 1685, primeiro anno do reinado de Jacques II, o parlamento estabeleceu um imposto especial sobre o assucar e o tabaco d'essas ilhas, e esse imposto rendeu mais de 200 milhōes de cruzados.

Foi sómente no anno de 1760 que as colonias de Cuba e de Porto Rico. deram grande extensũo á cultura e fabricaçúo do assucar.
Até então as colonias hespanholas nĩo forneciam assucar, senĩo o necessario para o consummo dos paizes sujeitos ao mesmo dominio na Europa e America.
No triennio de 1775 a 1778 calcu-lava-se o movimento commercial em 590 milhões de libras de assucar, não fallando no consumo local, nem no commercio estabelecido entre as colonias da mesma naçĩo.
Na epocha da revoluç̃o franceza este estado de cousas experimentou algumas mudanças.
A guerra da independencia dos Estados Unidos perturbou no principio a produção om diversos pontos; mas os annos de paz decorridos depois dos tratados de 1783 deram novo impulso a producção, principalmente nas possessões francezas, de sórte que em 1789 a França se achava em attitude de dominar os mercados da Europa;
ingos coreados do mplo, em ras tanto idade que que teve , que poz inação da libras. bon, Guaa sua prois. As tres mente em lo café. 1a Jamaica te depois africanos,
producęão 1685, priacques II, n imposto o tabaco to rendeu cados. 1760 que orto Rico. cultura e
spanholas o necespaizes suEuropa 78 calcuercial em ucar, não n no com3 colonias nceza este algumas dos Esrincipio a ; mas os pois dos impulso nas posque em a attitude Europa;
calcula-se em 240 milhões de libras o assucar branco e mascavo introduzido nos diversos mercados pelas colonias francezas.

Durante o longo periodo de guerra entre as nações européas, de 1792 á 1815, a producção, o consumo e o commercio do assucar soffreram alternativas extraordinarias.

A sorte da guerra fez cahir em poder dos inglezes uma grande parte das colonins francezas productoras de assucar, e em rizzāo da situação e estado do continente europeu, as outras colonias não tinham senão os seus proprios mercados para consumirem a sua produeção.
A unica nac̣ão que então podia commerciar livremente eram os EstadosUnidos; de 1801 á 1802 os seus negociantes importaram 108 milhōes de libras de assucar, dos quaes 46 milhóes ficaram para consumo e 62 milhбes foram exportados.
Mas este commercio quasi que se limitava ís colonias francezas fora do jugo da Inglaterra, e accidentalmente era prohibido aos americanos exportarem em troca de suas madeiras e peixes salgados mais de 6,000 barricas de assucar, pouco mais ou menos 7 milhōes de libras.
Essa concessĩo tão restricta e tāo favoravel para os proprios colonos foi derogada em 1806, 'e desde entĩo todos os assucares foram mandados directamente para a Inglaterra.
Em 1807 o abarrotamento dos mercados inglezes deu origem a uma terrivel crise; os preços do assucar desceram muito, e isso no meio de uma guerra que encarecin os fretes, os seguros, e diminuia muito o numero dos mercados.
Entre 1813 e 1814 a subida dos preços se manifestou em consequencia, das vietorias dos alliados, e da esperanes de uma paz proxima.
Na paz de 1815 a restituiçũo de uma parte das colonias conquistadas, a baixa dos fretes e seguros, causaram novas reducẹ̃es nos preços dos assucares;
redueçóes que se elevaram no maximo de 1830 a 1831.
Dessa epocha em diante os precos tem soffrido diversas oscillaços dependentes das circumstancias ordinarias.
As ultimas guerras da Criméa e Italia pouco influiram sobre o commercio d'este genero; todavia nota-se um augmento de precos, que certamente é devido á escassez de producção ou a um grande augmento no consumo, não obstante 0 augmento da cultura da betorraba.
Os primeiros que refinaram o assucar na Europa foram os venezianos.
Primeiramente elles empregaram o methodo chinez, e venderam o assucar no estado de Candi; mais tarde elles adoptaram o methodo dos arabes, que foram os descobridores do processo de clarificar, por meio de cal e de potassa, e os inventores das formas conicas.
Desde entĩo se estabeleceram refinarias em toda a Europa, e a arte de refinar assucar foi em progressio crescente em quanto que os preços diminuiram. 0 assucar começou a ser um artigo de geral consumo.
A profissŭo de refinador foi ennobrecida em muitos pontos da Europa, principalmente em Franca; c as fabricas se constituiram e se substituiram como especies de feudos.
A opinião mais geral e a que parece melhor motivada, $\epsilon$, como já se disse, de que a Canna 6 indigenn das regióes d'além Ganges, d'onde sahio e se espalhou por todos os lugares onde 6 hoje cultivada.
Todavia alguns auctores pretendem que ella foi encontrada indigena no Hniti, em Madagascar, nas costas do Coromandel e do Malabar, em Ceylão, em Bengala, no Perú, em Sião, em Mnnilha, Japūo, Java, Costa Oriontal da Africa e mesmo em varios pontos do Continente americano.
Sabe-se que Cook encontrou grandes cannaviaes em Otahiti ou Tniti nt epocha de sua primeira vingem.
D'onde veio a Canna para essa tha? Póde perguntar-se. Mas d'onde veio a raça humana que a povoda?

Se por emigraçio da Asia, como se deve crer, os emigrantes deveriam ter trazido comsigo algumas plantas uteis, e entre ellas a Canna de assucar, que ó de facil transporte. 0 Sr . Dr. Freire Allemão discute na memoria citada a questĩo:
Se a Canna foi encontrada indigena no Brasil, na epocha de sua descoberta.
Para isso elle consultou todos os documentos historicos, que pode éncontrar, comparou-o, e de todo esse exame tirou as seguintes conclusjes, que logicamente so podem adoptar.
Para o Brasil o mais provavel é que ella viesse de Sĩo Thomé, onde geralmente se refaziam os navios que navegavam para a India e para o Brasil, e onde a industrin assucareira havia tomado trio grande desenvolvimento que - professor Domingos Vandelli assevera haver alli seasenta engenhos em 1492.
0 facto é que por toda a parte a semente da Casna chegou muito antes de cuidar-se em preparar o assucar, e por quasi toda a parte teve tambem sorte igual a dos outros vegetaes, que, conduzidos por particulares descuidosos, nĩo deixĩo documentos nem de si nem de seus introductores.

Nt̃o 60 mesmo com o estabelecimento de fribricas ou engenhos; sūo factos notaveis, que, com os nomes de seus fundadores gravam-se na memoria do povo e se perpetuam em escripturas publicas.

Bougainville, na sua viagem a roda do mundo, em 1768, trouxe mudas de Camıa indigena de Otahiti ou Taiti, que depois foram envindas para as ilhas de França e Bourbon, e d'esta ultima para a Guyanna Franceza, onde ella é conhecida com o nome de Canna de Bourbon.

De Cayenna ella foi transportada para - Brasil, onde se lhe deu o nome de Canna de Cayenna. A primeira provincia que a recebeu foi a do Pará, no tempo do Governador Francisco de Souza Coutinho, entre os annos de 1790 e 1793.

0 navegante inglez Bligh introduzio esta especie nas colonias de sua naçũo. Segundo as informaçées colhidas pelo Dr. Freire Allemão, ella chegou á

Bahia em 1810, e foi primeiramente plantada no engenho da praia pertencente á Manoel de Lima Pereira.
Da Bahia passou para o Rio de Janeiro, trazida ou mandada buscar pelo fallecido Marquez de Barbacena, e os primeiros engenhos que a cultivaram foram os do Bangá e Gericinó, na freguezia do Campo-grande, dos quaes era proprietaria então a fallecida $D$. Anna de Castro. Isto teve lugar em 1811.

Nũo obstante estas informações reputadas fidedignas autor cita as memorias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, onde se diz que em 1810 o brigadeiro Manoel Marques, governador interino da colonia de Guyanna, entīo occupada pelos portuguezes, enviara para a Corte, Parí e Pernambuco grande numero de plantas de Canna de Otahiti cultivada n'aquella colonia, e que essas cannas cultivadas no jardim botanico de Pernambuco, foram depois distribuidas pelos lavradores.
Esta variedade fez desapparecer dos cannaviaes e dos engenhos a Салиa denominada creoula; todavia esta continuou a cultivar-se para alimentaçioo do gado e para vender-se nas cidades; por ser preferivel para estes mysteres á Cayenna.
A cultura d'esta ultima variedade começou ha cerca de setenta annos nas colonias francezas, e a pouco mais de quarenta no Brasil. A especie verde, que 6 a geralmente cultivada entre nós, começou a alguns annos a tor-nar-se dura, ai render poico assucar, e finalmente foi accommettida de uma enfermidade, de tal modo grave, que em muitos lugares, sobretudo na provincia do Rio de Janeiro foi forceoso recorrer outra vez á já desprezada Canиa creoula.
Prestando a devida attençĩo a este deploravel estado de cousas o governo imperial resolveu mandar uma expediçío á Ilha de Bourbon ou da Rennião, buscar novas plantas afim de regenerar a cultura em decadencia.
N'essa ilha, assim como na de Mau-

## rariedade

 a annos ueo mais ie verde, in entre 8 a torsswear, e de uma ave, que na proforçoso sprezinda da Reun de reдсia. de Mau-ricia, a degeneraçĩo da Canna de Otahiti seguio a mesma marcha que aqui, e o governo colonial, logo que a presentio, mandou buscar plantas á varios lugares da Asia e da Oceanin.

Hermann Herbot, intelligente jardineiro allemão, foi o encarregado da nissão de ir buscar as novas plantas a Bourbon.

Elle partio do porto do Rio de Janeiro em Setembro de 1857, e voltou em Maio de 1858, trazendo, alem de varias outras plantas, inclusive mudas e sementes do excellente café de Bourbon, tres variedades de Canna, í saber: umn verde de Penang; uma cor de rosa con. o nome de Canna Diard ou de Bataoia, e finalmente uma vermelha arroxeada.

Tendo vindo essas mudas no porão de uII navio, como lastro, chegaram em tal estado, depois de um embarque de nais de setenta dias, que foi necessario plantal-as immediatamente; o que se fez na chacara da rua da Lapa乞. 88, e no supradito Jardim Botanico afim de se distribuirem quando tivessem tomado o devido crescimento.

A primeira foi feita em 1859 no mez de Abril, e a segunda em Março de 1860.

A degeneracĩo das duas especies de Cama de assucar at́ agora cultivadas no Brasil demonstra ainda uma vez a necessidade de renovar em certos periodos as sementes das plantas exoticas: porque parece provado que da cultura prolongada da mesma especie nascem as degeneraçées e as molestias que atacam os vegetaes.
Todo o systema agricola nacional deve ter em vista colher tudo quanto existe de melhor em todas as partes do mundo, tanto do que é novo como do que é vulgar.
No primeiro caso augmentar-se-ha a riqueza vegetal do paiz e talvez a riqueza publica; no segundo, póde-se obter variedades, que melhor prosperem no paiz on ao menos em certas localidades,

Caracteres da especie.-É umaplanta que prostra pelo solo parte de seu cau-
le, que representa um colmo, como nas outras Graninaceas; 0 caule tom de altura tres a quatro metros, e nĩo sĩo igualmente doces em toda sua extensũo; a parte culminante o 6 muito menos que o resto, e é por esta razão que o costumam cortar antes da colheita, para servir de estaca.
Kspiguetas bifloraes, pelludas até a base.

A flor inferior 6 unicamente uma palheta; a superior hermnphrodita.
Tres estames : ovario sessil, liso; dois estyletes terminaes, compridos; estigmas plumosos.

E a planta mais bella da familia das Graminaceas.
Até nos ultimos tempos forneceu o assucar consumido no mundo inteiro, bem que hoje esta producção seja partilhada com a da Beterraba.
Até a epocha da revoluçio franceza o assucar de Canna nĩo tinha rivaes nos mercados consumidores.

A guerra maritima, os blogueios, a alça enorme de todas as mercadorias coloniaes, a perda para a Franca de quasi todas as suas colonias fizeram procurar os meios de supprir a falta quasi absoluta de um genero de consumo geral como a assucar.
Fizeram-se entio muitas tentativas e ensaios sobre todas as materias capazes de dar assucar abundante e barato.
Tentou-se de novo a cultura da Canta na Provença, porém nunca se pode obter assucar cristallizado; recorreu-se então § uva, ao grăo de milho e ao seu caule, ao shorgo, á castanha, á cenoura, etc., porém debalde.
Em 1747 Margraff, chimico de Ber$\lim$, tinha feito conhecer a possibilidade de obter verdadeiro assucar do succo da beterraba; mas elle se contentou em demonstrar que se podia ajuntar um novo producto a analyse vegetal, e que o assucar nūo pertencia exclusivamente á Canna.

Em 1797 Achard, outro chimico prussiano, annuncion ter descoberto processos, por meio dos quaes se podia tirar da beterraba branca uma quan-

## CAN

tidade de assucar bastante consideravel, para pagar as despezas da cultura e do fabrico, vendendo-se o novo assuear por preço modico.
Rstabeloceram-se entrio algumas fabricas, mas que nũo poderam susten-tar-se; e como o preço do assucar in augmentando consideravelmente á ponto de vender-sa por tres francos ou $1 \$ 200$ réis cada libra, considerou-se entĩo a beterraba como incapaz de produzir nenhum resultado util, e a attençio se dirigio para o assucar da uva.

0 governo de Napoleũo, em luta contra quasi toda a Buropa, por assim dizer, bloqueado pelas esquadras inglezas, multiplicou as promessas e as recompensas, afim de crear a industria saccharina.
$\mathrm{O}_{3}$ chimicos Proust e Fugues foram largamente premiados por haverem descoberto o assucar da uva; mas esse assucar não tendo apresentado as vantagens que se esperavam, por decreto de 15 de Janciro de 1812, foram estabelecidas cinco escolas de chimica, para ensinarem a fabricação do assucar de beterraba, além de quatro fabricas normaes d'esse assucar.

Chaptal, a quem a industria deve tanto, conseguio melhorar um pouco os processos de fabricação, e, á força de fnvores de todo o genero, a cultura da beterraba e a extracẹão do seu assuear tomaram em breve notavel desenvolvimento.
Porém os desastres da Russia, a invasĩo dos alliados, e a suspensĩo do bloqueio continental, não obstante os favores anteriormente concedidos e em concurrencín com os assucares das colonias, que então innundaram os mercados francezes, fizeram o de beterraba nīo sustentar-se, e quasi todas as fabricas suecumbiram.
Em 1822 esta industria pareceu rea-nimar-se, mas a difficuldade de reunir os conhecimentos do agricultor o do fabricante, que igualmente 6 o grande embaraço da industrin do assucar de Cania, causou a ruina de grande parte dos novos estabelecimentos.

Em 1823 operaram-se grandes mudancas nos diversos methodos de fabricação; o modo de cristalisação lenta e regular foi quasi geralmente abandonado pelo processo de cristalisação confuss e rapida, e o uso do vapor foi adoptado pela evaporação e o cosimento.

Os filtros Taylor e Dumont foram inventados, assim como o emprego do carvĩo animal.

Desde entio o desenvolvimento foi tīo rapido que em 1836 já se contavam em França trezentas e setenta e uma fabricas, e o governo julgando a industria bem firmada tratou de importhe um tributo, alliviando ao mesmo tempo o do assucar colonial.
Em 1837 existiam seiscentas fabricas em actividade, que extrahiam mais de noventa milhóes de libras de assucar.
Na Allemnnha, a primeira fabrica de assucar de beterraba foi estabelecida pelo chimico Achard, de que acima fallamos, debaixo da protecç̃̃o do rei da Prussia.
Esta fabrica nino apresentou rasultados notaveis, porque os apparelhos eram třo imperfeitos, e a purificação do assucar tĩo incompleta que apenas se obtinha de 2 a 3 por cento de assucar cristalysavel.

Mais tarde, por meio dos aperfeiçamentos já mencionados conseguio-se elevar essa porcentagem de quatro até cinco, o que, junto aos favores de que os governos allemães foram prodigos, como os de Franca, fez com que essa industria começasse a prosperar e a vulgarisar-se em toda a Allemanha.
Os aperfeicoamentos introduzidos por Weinreich, Kodneios e sobretudo por Zier, a possibilidade de extrahir-se de seis a oito por cento de assucar, isto é, de obter-se, de cem quintaes de beterrabas seis a oito quintaes de assucar, ainda mais concorreu para isso.
Se a beterraba contem, como se pretende, de dez a doze por cento de assucar, e conseguir-se extrahir toda esta quantidade, segundo o calculo do Dr. Schmidt, bastará uma superficie
ndes mu8 de faceĩo lenta ite abanstalisaçũo do vapor e o coat foram prego do
aento foi contavam a e uma lo a inle imporo mesmo

3 fabricas 1 mais de assucar. a fabrica estabeleque acima io do rei ou resulpparelhos urifleação te apenas cento de
parfeiçoa-seguio-se juatro até es de que prodigos, que essa erar e a manha. zidos por tudo por hir-se de car, isto intaes de es de aspara isso. no se precento de hir toda alculo do superficie
quadrada de uma legua de lado para fornecer beterrabas om quantidade sufficiente para dar todo o assucar, que requer o consumo da Allemanha.
A cultura da beterraba ganha terreno todos os dias, e se propaga por toda parte.
A França, a Allemanhn, a Russia, a Italia, e os Estados Unidos fazem os maiores eaforc̣os para fixar esta industria.
N'estes ultimos annos tèm-se inventado numerosas machinas, descoberto novos processos, e até novas materins saccharinas.
0 assucar de Cauna tem a temer um novo rival, assim como o da propria beterraba. Referimo-nos ao assucar de fecula, descoberta devida ao chímico Kirchoff, e que já se explora em grande escala nas fabricas de Mr. Mollerat.
Não entrariamos n'estes pormenores sobre a beterraba se, em primeiro lugar, não quizessemos chamar a attenстпо dos agricultores e da administraçũo para esse terrivel rival de uma das nossas mais importantes industrias e fontes de riqueza; e, em segundo lugar, para fazer sentir a necessidade urgentissima de adoptar-se quanto antes methodos mais racionaes de cultura, e todos os apparelhos e processos usados na fabricação do assucar de beterraba.
Quando pensamos que a beterraba. que se acha em condições menos favoraveis do que a Canna, e que contem quasi metade do assucar encerrado n'esta, dá, pelos melhoramentos introduzidos na Europa n'esta industria, mais assucar (quasi o dobro) do que a Canna, estamos certos que tudo que concorrer para augmento final d'esta industria entre nós, merecerá a pena ser tidn em consideração.
A provincia de Pernambuco possue mais de mil fazendas de assucar on fabricas de fazer assucar. A industria assucareira devia achar-se em estado de prosperidado; mas infelizmente assim nito acontece.
No Brasil inteiro, e sobre tudo em

Pernambuco, a agricultura sente um grande embaraço em seu desenvolvimento, que é a falta de viac̣ão e de bons estradas.

Ha poucos annos a linha forrea de S. Francisco atravessava mattas virgens, hoje esses lugares estĩo occupados por excellentes engenhos, e os habitantes vão lucrando os beneficos effeitos d'esta grandiosa obra do progresso.
Ordinariamente os nossos lavradores Inctam com os maiores embaracos financeiros, e muitas vezes para evital-os lançam mão de sacrificios muito pesados, e dos quaes difficilmente conseguem o resultado que desejam; visto como so encontram capitaes com a usura de 18 a $24 \%$, e esses capitalisados.
Parece-nos que o nosso governo devia compenetrar-se d'estas verdades, e tratar de melhorar a sorto dos nossos agricultores a sobre tudo dos fabricantes de assucar; porque esses concorrem muito parn a riqueza do paiz.
Com a creação de estabelecimentos de credito se remediariam muitos males, que presentemente affligem a agricultura.
D'este modo muitos dos nossos agricultores deixariam de esgotar suas forcas vitaes, de ver aniquilar todos os seus recursos absorvidos pelos fabulosos juros capitalisados de tres em tres mezes.
Estamos vendo constantemente os effeitos desastrosos d'essa negligencia dos nossos governos, que, embebidos na politica official, veem com indifferença o numero de fabricantes de assucar que todos os dias desapparecem, que perdem seus escravos, as suas terras, os seus utensilios, tudo vendendo emfim em praça publica; e isso não basta para pagar ao usurario desoito á vinte e quatro por cento dos juros capitalizados de tres em tres mezes, do emprestimo feito ao pobre agricultor.
De todos os agricultores do Brasil os que se entregam a industria assucareira são os que mais soffrem estes males.

N'esta provincia, e em todas as mais do Imperio, o fabrico do assucar está geralmente em atrazo.
Desde o plaritio da Canna até a clarificaç̃̃o do assucar os processos sĩo imperfeitos.
Existe nas provincias uma ou outra fazenda de assucar, a que chamamos engenho, e que apresenta alguns melhoramentos, quer quanto á construccã́o de suas moendas mais aperfeicoadas, quer quanto no fabrico do assucar, parte essencial; mas süo ainda em numero tão insignificante e tĩo limitado que não exercem influencia alguma sobre a grande massa da producçío.

A mecanica agricola entre nós não passa de uma novidade; é preciso vul-garisar-se os seus apparelhos na cultura da Canua e nas plantaçes.

A forca motriz do vapor é apenas conhecida em algumas fazendas de assucar; devem ser destribuidos esses aparelhos pelos agricultores, afim de realizarem-se os prodigios de sua applicação.
A sciencia da engenharia, que entre nos nũo actua nos limites das obras publicas sob o mando official, deve ser convertida ein poderoso instrumento de dessecação de pantanos, abrimento de vallas, oncanamento de rios, collocação de apparelhos etc.

Devem crear-se estabelecimentos de instrucção agricola pelas provincias, e ser abandonadas as enxadas e os antigos arados, para darem lugar à charrua typica do immortal Dombasle e e suas congeneres ; introduzam-se nas nossas fazendas outros instrumentos prestadios, como sĩ̃o o rolo do Hooskill, as grades de Valcour, os sachndores á cavallo etc. Alargar-se-hão as plantações e melhorarĩo os processos da cultura.

Nĩo admira que sem os melhoramentos reclamados, a producção do assucar na provincia nĩo seja em quantidade correspondente ao elemento saecharino de que dispoe no fabrico e a sua qualidade seja inferior a que se devia esperar.

Isto explica a pequena porção de assucar de primeira qualidade que exporta esta provincia.

É de admirar que, sondo o Brasil todo agricola, não exista ainda em todo o imperio uma so escola de agricultura que ensine e habilite os agricultores á influencia do nosso clima, em relacĩo ás leis da vegetação e aos principios da theoria e pratica da agricultura.
A creaçióo de uma escola seria de immensa utilidade.
Os conhecimentos da veterinaria tambem seriam de grande vantagem para o engrandecimento da agricultura do nosso paiz.
Por tradicẹ̃̃o historica, por gratidão nacional, tanto como por interesse, devemos empregar todos os esforços para salvar uma industria em que se acham empregados tão consideraveis capitaes.
A cultura da Canna é o mais antigo ramo da agricultura do paiz, e a clla ó que devemos os primeiros elementos de prosperidade material e de civilisacão.

Os senhores de engenho constituiram sempre o corpo dn nobreza, a verdadeira aristocracia do Brasil; e até ha poucos annos elles eram os unicos que procuraram dar boa educação a seus descendentes.
A esse illustrado procedimento, apoiado por suas riquezas é que devemos todas as notabilidades que temos tido na administraç̃o, na magistratura, nas armas e nas letras.
Nossas cidades foram fundadas com os lucros do assucar, em uma palavra, tudo quanto possuimos de melhor é devido á cultura da Canna, a esse doce principio que para nós tem sido tão maravilhoso como a lampada de Aladino.
Lance o nosso governo vistas patrioticas para a classe agricola, que entre nos definha de dia para dia, e terá uma gloriosa parte no futuro engrandecimento d'estas abençoadas plagas brasileiras.
Nĩo exigimos para nós desde já os immensos melhoramentos que n'este mais importante ramo da riqueza dos Estados têm alcançado a velha Europa.
to de as: que exBrasil em todo agricul-agriculima, em aos prinda agria de imria tamm para o tura do

## gratidão

 esse, deços para e acham eapitaes. 8 antigo a ella 6 entos de isac̣ão. tituiram rdadeira a poucos e procu-descen-0 , apoiacos todas o na adnas ardas com palavra, or 6 é desse doce tī̃ maladino. 3 patrioue entre erá uma lecimenasileiras. le já os e n'este reza dos Europa.

Não se passa, n'um dia, do mais completo atrazo ao mais elevado gráo de perfeiç̃o: mas, no menos, que se nũo dè lugar a que nos possam dizer, que fechamos systematicamente os olhos do espirito ás grandiosas idéas de progresso, que lí por fóra circulam.

Depois das breves reflexūes que acabamos de fazer, nāo deixaremos de tocar na grande, na magna questroo, que actualmente se agita em nosso paiz.
Queremos fallar da substituic̣̃o do escravo pelo trabalhador livre; da substituição d'aquelle, que, sem gosto e só obrigado pelo agitar do latego, revolve a terra, que amaldiçoa, pelo colono feliz, que ve das bagas do suor, que cahem no sólo, brotar a sua felicidade no futuro.
A emancipagão da escravatura, sem 0 desenvolvimento agricola, sem grande augmento de colonisação, 6 uma verdadeira calamidade.

O escravo hoje, livre amanhin, jul-ga-se dispensado do trabalho, que elle havin-se acostumado a considorar como um mal resultante do seu penoso estado.

D'ahi a perturbação da ordem social, 0 latrocinio, 0 assassinato etc. , como ñ̃o ha muito tempo se observou nos Estados Unidos, assombrosa nacionalidade que, graças á enorme affluencia do estrangeiro ás suas plagas, pode resistir ao tremendo abalo de uma medida troo violenta, como a de alforriar de uma só vez doze milhōes de escravos!

Attenda pois o governo á colonisação, concedendo amplas garantias no estrangeiro que entre nós vier domiciliar-se, fa-cultando-lhe o livre e desembaraçado desenvolvimento de sua actividade, protegendo a industria, animando todas as tentativas do engenho inspirado no progresso humano.

Feito isto, não duvidamos augurar no nosso Brasil um futuro, não mui remoto, de grandeza e explendor.

Reformem-se as instituições, que de reforma necessitam, e seremos um povo soberano.

Variedades da canna de assucar :A palavra Casna dí-se vulgarmente a todas as plantas, cujo caule 6 nodoso, com intervallos chamados gommos, cujas folhas gramineadas formio uma especie de bainha na sun base, como a Canna de Cayenna. E' a mesma descripta anteriormente.

A Canna creoula não cresce nem engrossa tanto como a de Cayenna, mas \& mais doce; seu principio saccharino © mais abundante, isto 6 , de sabor mais franco; a cor externa 6 mais verde; cobre-se de um pó acinzentado ao redor dos nós, donde nascem raizes muitas vezes.

Productos do succo da canna de assucar. - De todos os vegetaes, nenhum ha, que seja tǎo rico em productos, os quaes tenham maior numero de usos e mais vasto consumo, do que a Canna de assucar.
Produz $o$ assucar branco e mascavado; esta substancia tempera muitas das nossas bebidas, e tem grande importancia na confeitaria; o proprio succo da Canna (caldo) é uma bebida deliciosa.

Produz melaços de um gosto agradavel.

O succo da Canna, e o residuo da fabricaçio do assucar, fermentado e submettido á distillaçĩo, produz aguardente, cachaç, alcool, rhum, vinho e vinagre, productos que tem grande emprego no uso domestico e na industria.

Proprizdades medicas. - 0 assucar crystaliza em prismas de 6 faces, com as extromidades diedricas; n'este estado chamam-lhe assucar candi, e é usado como peitoral.

Em p6 usa-se como collyrio secco, só ou unido a outros corpos

0 assucar 6 uma substancia de uso muito vulgar na medicina contra as irritaçes, sobretudo do apparelho respiratorio; é um emolliente agradavel, de que nos servimos todos os dias.

Com o assucar prepara-se um grande numero de medicamentos; taes sĩo as

## CAN

conservas, geleas, pastilhas e os xa ropes.
$O$ bagace da canna é considerado como um poderoso desinfectante: basta para isso collocar-se em diversos pontos, viciados por miasmns, uma porc̣ío d'esto bagaço; dentro de poucas horas neutra-liza-se o principio morbido, e torna-se o lugar saudavel, exhalando o cheiro particular do bagaço.
0 assucar exportado no anno financeiro de 1869 a 1870 foi 743,969 saccos e 229,051 barricas, pesando tudo $79.010,903$ kilogrammas, e tendo pago de diroitos a quantia de 483,5165730.

Cunna brava. - Authoxanthium gigans.- Pans. das Graminaceas.- $\hat{E}$ umn planta indigena mui parecida com a Canne de assucar; mas esta estende ou prostra umn parte de seu caule para er-guer-se depois ; e aquella é toda vertical, pouco mnis ou menos de 2 metros e 64 centimetros.
Não formn touceira como a outra; tem o colmo cheio de nós, de distancia em distancia, mais fino e menos comprido.

A casca é mais dura e verde, e o tecido interior mais compacto e aecco.
As folhas sũo semelhantes ás da Canna de assucar.
Brota da sumidade uma vergontea da mesma natureza do caule, mas sem nós, e que traz em cima um cacho pendente, de muitos ramos cheios de florinhas, á maneira de palhetinhas; umas süo esbranquicadas, o outras de um cinzento rouxeado, parecendo-se com uma coma pendente.
Cortam esta parte da plantn, levam-na em feixes no mercado, onde 6 vendida para differentes usos, sendo mui procurada pelos meninos, que enfeitam esses filamentos com fitas, deitam-lhe redeas, e chamam-lhe carallo de plexa.
Cavalgam e brincam, montando sobre a parte nun da flexa.
Esta flexa serve de regun aos pintores; 6 mui usada no Rio de Janeiro para esse fim; serve para bater lĩ, e tem outros misteres.

Canna do brejo.-Costus spicatus, Srart. - Alpinia spicata, Jacq. - Fam. das Amomaceas. - Planta herbacea do paiz e da India.
Tem a raiz tuberosa, e, nos paizes estrangeiros, 6 cultivada nos jardins. 0 seu caule 6 herbaceo.
As folhas alternas oblongas.
As flores são em espigas terminaes
Proprirdades yedicas.-A raiz da Canna do brejo 6 empregada em cosimento nas gonorrhéas e leucorrhéas: mastigando-se passa por bom anti-syphilitico; dá-se uma á duas colheres do succo por dia, ou o cosimento das folhas, fis chicaras.

Canna do brejo rotxa.-Costus spiralis ou Alpinia spiralis.- Pam. das Amomaceas. - $\hat{E}$ outra especie do mesmo genero.

Canna fistula do hrejo.-Cassia nana. - Fam. das Leguminosas. - E' um arbusto ramoso, e de fórma achapada.
Tem as folhas om palmas, com quasi 24 centimetros de extensão, semiovaes, sem brilho.
As flores formam como uma espiga pyramidal; sũo amarellas, reunidas em grande numero, e sem cheiro.

0 fructo 6 uma vagem, de mais de 24 centimetros, chata, parda, foleacea, dividida em muitas lojas ou loculos transversaes, contendo sementes.
Vegeta nos brejos ou nas suas visinhanças. (Fig. 15.)

Camma fistrila, da mattas.-Cassia falcata brasiliana.-Fam. Idem. - Arvore alta.
As folhas sẵo compostas, paripennadas; o peciolo primario é longo, delgado, curvo, pubescente e canaliculado.
Os peciolos secundarios são rudimentarios; os foliolos numerosos, dispostos por pares e membranosos.

Inflorescencia em racimo, flores completas, vistosas, acompanhadas na sua base de tres ou quatro pequenas bracteas.
s spicatus, . -Ham . bacea do
os paizes jardins.
erminaes
raiz da m cosiorrhéas: anti-sycolheres ento das

- Costus
am. das o mesmo
-Cassia $-\mathrm{E}^{\prime} \mathrm{um}$ chapada. m quasi miovaes,
a espiga idas em
mais de foleacea, loculos 18. uas visi-
18.-Casn. - Ar-
cipennago, delliculado. udimenispostos res comna sua as brac.

0 fructo é uma enorme vagem.
As sementes sũo pequenas, e achamse onvolvidas por uma massa polposa cuja accĩo é purgativa.
A sun madeira 6 pouco usada em consequencia de sua manifesta porosidade, e da frouxidão do tecido.

Camna de macaco.- Costus $P_{i}$ sonis, Lynd. - Pam. das A momaceas, Linn. - O succo do seu caule é mucilaginoso, ncidulo e refrigerante.

É empregado nas dores nephriticas, e nas gonorrhéas.
Os indigenns comem as folhns novas.
Cannar marona - Caladium seguinem, Linn.- Fan. Uas Aroideas.- Planta do genero da Aninga.
0 succo d'esta especie 6 tão caustico, que 8 grammas bastam para envenenar.
Fórma sobre a roupa manchas indeleveis.

Caracteres da pamila. - Plantas vivazes, de raiz ordinariamente tuberosa.
Folhas quasi sempre radicaes, e alternas.

As flores dispostns em espadices, cercadas om geral de uma espatha de forma variavel; unisexuaes, monoicas, desprovidas de involucros flornes, ou hermaphroditas e rodeadas de um calice de quatro, cinco ou seis diyisoes.
No primeiro caso os pistillos occupam geralmente a parte inferior do espadice; deve ser considerado cada um como uma flor femea, e os estames como outras tantas flores masculinas; raras vezes os estames $e$ os pistillos são misturados.
No segundo caso as flores, em vez de serem consideradas como flores hermaphroditas, podem ser descriptas como uma reunituo de fôres unisexuaes; assim cada estame e sun escama constituem uma flor masculina, e o pistillo central ume fior femea.
0 ovario tem em geral uma só loja
ou compartimento, contendo alguns ovulos inseridos na sun parede inferior, ou entĩo tres lojas.

- 0 estigma é algumas vezes sessil mis rarmmente sustentado por um estylete curto.

0 fructo 6 uma baga ou mais raramente umn capsula, que nlgumas vezes 6 monospermica por aborto das outras sementes.
Estas se compōem além de um tegumento proprio, d'um endosperma carnoso, no qual estí collocado um embryão cylindrico e erecto.

Canopy: - (Areore do Canopy.) Mellicocca bijuga, Jacq. - Ram. das Sapindaceas. - Arvore cujo fructo é recommendavel pelo bom sabor acido e vinhoso, e por sua amendoa agradavel.

Canudo amargoso.-V. Pdo Pereira.

Canudo de eachimbo. - V. $P_{a o}$ de cachimbo.

Canudo de purga, - Rauvoloia canescens. - Fan. das Apocynaceas. - Arbusto de folhas oppostas e fiores em cachos.
E' emetico.

## Canzenze. - V. Vassourciro.

Camopunga. - E a Cocrana da Bahia.

Caouin. - E uma bebidn feita de milho cozido, posto na agua, deixando fermentar por tres ou mais dias.

Cuparona. - Jussiccia caparosa, St.
Hil. - Fam. das Onagrariaceas. - Esta planta, oriunda do paiz, 6 conhecida nas provincias do Sul e no Rio de S. Francisco por Caparosa.

E um arbusto elegante, de folhas allongadas e flores de mediano tamanho, corolln cruciforme, amarella, sem cheiro, calice pyriforme.
0 fructo 6 uma especie de capsula em
forma de peão, com uma coroasinha no apico, e quasi angulosa; contém muitas sementinhas.
Os habitantes do interior do paiz fazem tinta de escrever d'estn fructinha. Floresce em Maio.

Caracteres da famila. - Vegetaes herbaceos, raramente fructescentes, trazendo folhas simples, oppostas ou dispersas, e flores terminaes ou axillares.
0 calice é adherente ao ovario infero.
0 limbo de quatro ou cinco lobulos, de prefloração valvar.
A corolla formada de quatro a cinco petalas incumbentes lateralmente, e torcidas em espiral antes do completo desabrochar; esta corolla falta raras vezes.
Os estames são em numero igual ou duplo, algumas vezes menor do das petalas; e inseridos no tubo do calice.
0 ovario infero offerece de quatro a cinco lojas, contendo grande numero de ovulos inseridos no angulo interno.

0 estylete 6 simples, e o estigma é ora simples, ora de quatro a cinco lobulos.
0 fructo 6 uma baga indehiscente, ou uma capsula de quatro ou cinco lojas, não contendo cada uma d'ellas muitas vezes senão um pequeno numero de sementes, e abrindo-se por outras tantas valvas, cada uma das quees traz um dos septos no meio da face interna.
As sementes offerecem um tegumento proprio, em geral formado de duas folhinhas, e cobrindo immediatamente um embryão homotropo, e desprovido de endosperma.

Capèba.-Piper macrophyllum, Sivarts. - Fam. das Piperaceas. - $\mathbb{E}$ uma planta do paiz, conhecida por tal em Alagoas, Pernambuco e Bahia.
$\dot{\mathrm{E}}$ um arbusto semi-lenhoso, cujo caule apresenta nós de distancia em distancia.
As folhas sĩo cordiformes, grandes, e cheirosas quando são comprimidas. As flores são encravadas n'uma es-

CAP
piguinha rolica, similhante a uma pequena espiga de milho, ou um pequeno sabugo; parece-se muito com o Malvaisco de Pernambuco, differindo na grandeza das folhas, e em ter consistencin mais branda.

Propriedades medicas. - 0 decocto da raiz d'esta planta 6 empregado em banhos contra opilaçoes, hydropisias, e molestins uterinas; as folhas são desobstruentes, e a casca peitoral.

Caperiçoba branca. - Chanopo-
diam hircinum.-Fam. das Chenopodiaceas. - Esta planta é usada como um anthelmintico.

Capichingui. - Croton. - Fam. das Euphorbiaceas.-Planta de S. Paulo. É cathartica.

## Capiçoba. - V. Pimenta dagua.

Capim açu (das Alagóas). - Cyrtopogon alperrimum. - Fam. das Gramineas. -Esta especie de Capin-agu 6 conhecida nas Alagôas por este nome ; forma touceira, tem folhas radicaes, em fórma de espadas, estreitas, bordas enroscadas e armadas de serrilhas escariosas.
0 caule que parte do centro é fino, alto, meio achatado, sem nós; flores em cachos nas extremidades d'este.
$\dot{E}$ como as demais Gramineas, mas torna-se bem visivel por suas sementes ou scus fructos.

Os cavallos não o comem, havendo outros capins.
Floresce em Março e Abril.
Capim açu (de Pernambnco).-Caladium brasiliense.-Fan. das Cyperaceas. - Em Pernambuco dão este nome a uma especie de capim de folhas estreitas e radicaes, com serrilha em redor formando bainha.
Suas folhas são de côr verde azulada; deita uma vergontea trigona, a qual floresce no apice, formando um aggregado de bracteas bastante foleaceas, que encerram as florinhas tío peque-
a umn peim pequeno om 0 Mal ferindo ns ter consis-

0 decocto regado em dropisias, e s são desoral.

- Chaenoponopodiaceas. no um an
- Fam. das - Paulo. É
d'agua.
3). - CyrloGramineas. 46 conheome ; fórma em forma is enroscaescariosas. ntro 6 fino, nós ; flores d'este.
ineas, mas 3 sementes
m , havendo
bnco).-CaCyperaceas. te nome has estreiem redor orde azulaona, a qual um aggrefoleaceas, tão peque-
nas que quasi nũo se observam: são de còr amarella esverdinhada.
As vergonteas, batidas e preparadas, dío um fio, de que os caiadores fazem brochas para caiar.
Estes caules parecem junco, e crescem em todo o terreno.

Propriedades ardicas.-A raiz 6 empregada contra a tosse e o catarrho pulmonar.

Capim diagua ou Taquary d'agran. - Panicum acumm.- Ram. das Gramineas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um capim aquatico, conhecido nas Alagoas por este nome ; vegeta nas bordas dos rios e brejos.
Eleva pouco suas vergonteas, que, semelhantes ís dos capins, săo finas e nodosas.
As folhas são como as das outras Gramineas, perém menores e lanceoladas, de 12 centimetros de comprimento, macias, escuras, sem pellos, excepto na bainha da folha, (parte que abraca o caule).
As flores sĩo em cachinhos, não muito densos, com raminhos articulados, erectos, ascendentes.
Grĩosinhos redondos, de amarello cor de gemma d'ovo, com um ponto roixo no apice.
$\dot{\mathrm{E}}$ bom alimento para os cavallos, porem mui prejudicial no sangue, quando fazem uso quotidiano d'elle.
Chamam-no tambem Capim d'agua em Pernambuco.
Ha um capim que alastra nos lugares em que se queima ou se limpa.
Dí tambem uma especie de folhas em touceira, estreitas, de verde bonito, luzente, e as flores sulcadas longitudinalmente.

Capim amargoso. - Pappophorum amargosum. - Fam. das Ǵramineas. - Por este nome conhece-se nas Alagoas um capim de vorgonteas, como o Capim de planta, porém sendo ellas mais lisas e finas, e tendo as folhas tambem mais lisas e um pouco sulcadas.

A floração se faz em um caule cuja
summidade fornece espigas de 9 a 12 centimetros de comprimento, mui rectas e verticaes; não se curvam, e ahi se encontram as espiguetas encaixadas.

0 gado gosta d'elle.
Capim andaeá.- É uma especie de capim.

Capim de Angoln. - Panicum spectabile, Nec.-Paricun guineense, Mart. - Pam. das Gramineas.- Este capimé natural de Angola, e foi transportado para o Brasil ha muito tempo; hoje já 6 tĩo raro, que em poucos lugares 6 visto.
Cresce de 1 metro e 22 centimetros até 1 metro e 62 centimetros.
0 caule 6 nodoso, liso e mesmo lustroso, e maculado.
As flores são em cachos que se curvam no cimo do caule com graça.
As sementinhas luzentes parecem grãos de arroz, e sũo manchadas de vermelho na cór amarellada de seus tecidos.
Dá em pequenas touceiras.
Os cavallos não o comem pelo amargor.
Em Sergipe chamam-no Marabara.
Capim atana.-Gastridium verti-cillatum.- Fam. das Gramineas.- É um capim cujos caules crescem alguma cousa, com as folhas semelhantes as do Capim de planta, lisas, e com pellos nos peciolos.
A florac̣̃o em espigas verticilladas, isto 6 , circulando o eixo da floracão ; ellas sĩo como as demais de seu genfero, tanto nos fructos como nas sementes.
É este o nome porque este capim é conhecido nas Alagoas.

Capim baisa. - Paspalum aquaticum. - Fam. das Gramineas. - E um capim que vegeta na superficie das aguas doces e misturadas, e que em Alagoas tem este nome.
Tem o aspecto do Capim de planta; mas seus caules são reptantes, deitam
raizes dos nós, que existem em toda sua extensito.
As bainhas das folhas sino roixas e ventricosas, miudas, espontadas, macins.
As flores são miudas e em cachinhos pouco salientes nas axillas das folhas; sio achatadas e esverdinhadas.
0 gado gosta muito d'esta planta, que 6 mui nutriente.

Capin bengala. - Hordeum brasiliense. - Fam. das Gramineas. - Conhecem nas Alagoas por este nome um capim mui semelhante ao de planta, porém mais pilloso nas bainhas das fothas: apezar d'isso é macio.

Vegeta formando soqueira pouco densa; as folhas são lanceoladas e molles.

As fiores no caule, que é articulado e nodoso.
As flores, em espigas caudadas, em verticillo, compostas de pevides redondas, com longos prolongamentos, que se pegam á roupa pela aspereza que tem.

Os cavallos não o comem.
Capim de buelha (verdadeiro), Avena sponjosa. - Fam. das Gramineas.E' uma especie que fórma moita pouco densa, conhecida em Alagoas por tal nome; os caules sĩ̃o um pouco grossos, succulentos e articulados.
Na summidade dí um pendĩo roixo acinzentado, cheio de ramificações cobertas de pevidinhas redondas, armadas de espinhos, porém macios; como sío todas as partes d'esta planta.
No interior do caule acha-se um corpo esponjoso desenvolvido e branco, que serve do bucha de espingardanos caçadores.

0 gado gosta d'este capim.
Ha outra especie maior e esbranquicada.

A floração é no apice do caule; ha, em um eixo, um froco circular composto de botoesinhos, armados de finas agulhas macias, de cór verde esbranquiçada.

Tambem serve de alimento ao gado.
Capim cahelludo. - V. Capim de pico.

Caplm camellão. - V Lơo.
Capim canella de ema.- Saceharum dissusum. - Fam. das Gramineas. Este capim, que recebe este nome nas Alagoas, tem seu caule nodoso, compacto, liso, e maculado de roixo.
As folhas sĩ̃o como no geral das Gramineas; tem dentilações.
As floressiño como um fróco de pello macio em redor do caule, branco e longo.
E' excellente para enchimento de travesseiros, colchōes, etc.

Capim catinga. - Giramen odoratum. - Fam. das Granineas.-E' uma especie de capim que vegeta no Rio de Janeiro e Rio de S. Francisco.

Capim de cheiro. - Perotis fra-gans.-Fam. das Gramineas.-Este capim 6 mui parecido com o de planta, porém mais amarellado, e com o caule menor.
A floraç̃o é em cacho, de cor roixa.
E' conhecido nas Alagoas por este nome; e com effeito, passando-se pelo lugar em que houver algumalleira d'elle, sente-se logo o seu aroma, que 6 um pouco agradavel.
0 gado come-o, mas só quando não encontra outro.

Copint cle còen ou camellão.Anthoxanthmm palmeira.-Fam. das Gramineas. - E' este o nome pelo qual é conhecido nas Alagoas; tem o porte de uma palmeira pequena, de um talhe engraçado.
Apresenta suas folhas (com peciolos roixos) em feixes; e, de certa distancia para cima, a lamina das folhas são ovaes, oblongas, de pregas longitudinaes.

Sahem do centro pendoes, nos quaes brotam as flores, com muitas pevides. Os animaes não comem este capim.

Capim estrellan. - Melacranis strellatum. - Fam. das Cyperaceas. - E por tal nome conhecido nas Alagôas e Pernambuco; é rasteiro.

## Ldco.

a. -Saccharaniveas. nome nas loso, comoixo. cal das Gra-
ico de pello , branco nto do tra-
imen odora' uma esno Rio de isco.

Perotis fraEste capim inta, porém caule me-
côr roixa. por este do-se pelo eira d'elle, que 6 um
uando nũo

## nellão. -

 - das Gralo qual é - porte de n talhe en-n peciolos ta distanfolhas sino longitudi-
nos quaes $s$ pevides. te capim.
ranis strel-- іे por Oas e Per-

0 caule pequenino eleva-3e apenas a 24 centimetros mais ou menos, tendo na supérficie da terra um feixe de folhas cruzadas e estreitas, e no vertice um pendĩo.
Tem umas folhetas cruzadas, em cuja base existe uma pinta branca que fórma uma estrella perfeita ; no centro d'esta estrelln estão as flores em uma espiga, formando um cone de cor parda.
Esta plantinha que so tom vida no litoral, e nunca nos sertoes, crè-se que mata o gado, que de lí vem.

Capim flexa. - Saccharum glarum. - Fam. das Gramineas. - Esta especie, de porte pequeno, meio lisa, tem este nome nas Alagóas.
Suns folhas sino em touceiras pequenas.
Os caules, articulados e compactos,
e os eixos das flores são finos.
As flores estrio no apice dispostas em cachos, são cobertas de pellos macios, brancos e louros, e entremeadas de sementinhas; curvam-se para a terra como pendr̃o.
Este capim é excellente para enchimento de colchбes, travesseiros, etc.

Capma de fogo. - Cinna caslanea. - Fam. das Gramineas. - E' uma especie que vegeta mais pelas catingas, conhecida nas Alagôas por este nome.
0 caule é fino, e de juntas nodosas. As folhas são macias, e sem armas. Deita do caule um penacho delgado, com pequenas varetinhas um pouco vermelhas e articuladas, a semelhan $c^{a}$ de um pincel louro nas pontas.
As florinhas sito engastadas em uns estojos occultos.

Capim de Fr. Lriz. - V. Capim mellado.

Capim gengtbre de burro. Paspalum faciculatum. - Fam. das Gramincas. - E' uma especie semelhante á abaixo descripta.
As raizes sũo embastecidas á semelhança de tuberas.

As folhas brotam feixes em diverros pontos; o nome que aqui the damos 6 o mesmo pelo qual é conhecido nas Alagoas.

Capim genglbre rastelro. Paspalum pastum, - Fam. das Gramineas. - Este capim, que é o pasto mais geral dos animaes herbivoros, é conhecido nas Alagõas e Pernambuco por este nome.
Alastra scus caules pelo chão, os quaes ás vezes estĩo enterrados, emittindo, de distancin em distancia, raminhos revestidos de folhas, como as demais Gramineas.

As d'este são lanceoladas, de um verde gaio, com suas flores em cachinhos pequenos e agglomerados.
E' estimado como um dos melhores pastos.

Capim gramma.-Paspalum compressum, Limn. - Fam. das Gramineas. - E' conhecido este capim em toda a parte como o mais geral ; invade todos os terrenos, não deixando vegetar quasi outra especie.
Elle acha-se nas ruas, mesmo das cidades populosas; 6 rasteiro e alastra com seus caules deitados.
Tem as floresinhas em cachos cruzados, e as folhas á semelhança do Alecrim.
E' difficil extinguil-o. 0 gado come-o.
Capim mão de sapo. - Paspalum cruciforum. - Fam. das Gramineas. Este capimzinho 6 assim denominado em Pernambuco.
Sua altura 6 de 22 centimetros pouco mais ou menos, vegeta em touceirinhas; suas folhas estreitinhins, e a semelhança das dos outros capins ; lança um caule fino ató 22 centimetros; no apice forma uma cruzeta, e de um so lado 6 agglomerada de florinhas, dispostas em duas ou mais ordens.
Torna-se mui distincto por esta particularidade.
E' um dos bons alimentos dos herbivoros.

Capim milhan branco. $-P a$ nicum verlicillatum, Linn. - Pan. das Gramineas. - Este capiim 6 conhecido em Alagòas e Pernambuco por este nome.
E' composto de folhas largas, relativamente nos outros capins.
Tem as vergonteas finas, articuladas; deita um cachinho fí semelhança do arroz, em ponto diminuto; as florinhas são so de um lado.
F' um dos melhores pastos.
Ha outra especie semelhantissima, que differe por ter o caule e os cachos arroixeados; chamam-se wilhan vermelha.
Ambos estes capins fazem dar o sangue nos cavallos, porém o segundo na opinião dos sertanejos, 6 mais effcaz.
Em Sergipe é conhecido por Capitinga.
Capim mimoso.- Fam. 1dem. E' uma especie de capim que vegeta nos sertб̃es; 6 elle que forma a base da alimentação dos animaes de todas as classes no centro, mormente do Norte.
Elle 6 como as outras Gramineas, tendo muita semelhanca com o Arros.
Deita porém um cacho delgado e menor; cresce até quasi a altura de um e meio metro.

Suas folhas são estreitas e articuladas, e o caule fino, quasi formando zig-zag.

Capim orvailho. - Panicum rosa-linum.-Tam. idem.- Kste capim 6 conhecido em Alagoas e Pernambuco por este nome, e em Sergipe por Guardasereno.
Elle fórma touccira pouco densa; tem o caule cheio de pellos.
As folhas lanceoladas, estreitas e um pouco asperas.

A vergontea da floraçĩo fórma como uma pyramide, cuja ramificaçĩo é cheia de botoes verdes e ovoides, que the dĩo muita graca.

Este capim recebe o orvalho da noite, e pela manhã seus orgãos estão gottejando agua (ou cheios d'agua), de sorte
que sendo agitado abandona um liquido, que ás vezes molha um homem.
0 gado não the dá importancia.
Capim papuan.-Oropetium trans-versale.-Fam. idem.-E uma gramma ou capim, conhecido por tal nome nas Alagoas.
Tem vergonteas pequenas e esgalhadas; folhas ordinarins, como as das suas congeneres, as quaes são lisas e macias.
0 caule 6 mais delgado, e chato no apice, e ahi offerece duas espigas horisontalmente dispostas, cheias de sementinhas redondas e chatas.
0 gado de todas as classes o come.
Capim pebas. $-\hat{E}$ segundo uns o Sapé e segundo outros 6 um Andropogon.

Capim pé de gallinhas.-Seneleria gallinacea. - Fan. Idem.-Este capim parece geral no Brasil.

Fórma pequena soqueira; e tem caule fino, nodoso e lustroso.
As folhas são estreitinhas; o pendão das flores divide-se no apice em quatro ramos.
Um pouco abaixo apresentam cllez as florinhas, que são dispostas de um so lado.
Com effeito tem grande semelhança com o pé de gallinha.
Este capim ñ̃o é um bom pasto; so tem virtudes medicas: elle é diuretico, c empregado contra os catarrhos; suspende os fluxos de sangue, e das ourinas.

## Copim de pico ou eabellindo.

 -Tuaria pungens.-Fam. Idem.-Esta especie de capim fórma moita ou touceira.Éconhecido nas Alagoas por tal nome.
Dá poucas vergonteas, e estas articuladas.
As folhas sŭ̃o lisas, e as bainhas eri-. çadas de pellos duros e horisontaes, que espetam.

As flores se acham nas summidades do caule; este 6 uma vergontea de dois palmos, intermeiado de folhas raiadas, de vergontinhas, e de pevides foleaceas omem. ancia.
etium transgramma ou ie nas Ala-
e esgalhaas das suas s e macias. chato no pigas horide semen-
o come.
ndo uns o Indropogon.
in. - SeneleEste capim
tem caule

- pendão em quatro
ntam elles as de um emelhança
n pasto; 86 liuretico, e ; suspende rinas.
bellindo.
- Bsta e8-
a ou tou-
tal nome. tas articu-
ainhas eri-. ntaes, que mmidndes tea de dois 8 raiadas,
foleaceas
que the dño um engracado aspecto, formando como uma cauda grossa.
E' regeitado dos herbivoros, talvez pela aspereza.

Capim de planta. - Paniсии masinum, Jacq.- Kam. Idem.-Esta especie de capim, a que chamam Capin de planta, entre nós, é natural de Guiné; passa pela forragem melhor, por que a sua propagação é a mais ibundante.
Elle 6 cultivado em toda a America.
Na Europa procuraram todos os meios de cultival-o, e o conseguiram ; entre nós tambem $仑$ elle objecto de grande cultura, e quasi que fórma a base do sustento dos nossos cavallos, mormente os de estribaria.

E' um capim de caule nodoso, de 1 a 2 metros de altura; deita parte do caule no chão.

As folhas sio lanceoladas, estreitas e macias, com pellos brandos.

Dá enchos de florinhas arroxeadas no apice.
Planta-se de estaca, e cresce admiravelmente.

Proprirdades medicas. - E empregado como antispasmodico, na dose de 8 grammas para 250 grammas d'agua fervendo.

Capim pubas. - Saccharum plumosum. - Fam. 'idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido por este nome nas Alagoas e Pernambuco.
E' um capim de folhns estreitinhas, em feixes, sobre o rez do chão, emittindo umas vergonteas finas, das quaes sáe um cacho de flores em frocos, de pellos macios, í mancira de lĩ, entre os quaes se notam as sementinhas.

Este capim é mui susceptivel de seccar.
Fazem grande uso de seu pello como in para enchimento de travessciros, colchões, etc.

Capim pinbis (de Pernambuco).$\mathrm{E}^{\prime}$ outra especie.

Capim pribs (do Sul).-V. Pd dc gallinha.

Cupim rei.-V. Maririco.
Capim ule roça. - Spartina hos-tensis.- Fam. idem.- Este capim conhecido nas Alagôas e em Pernambuco, 6 , pelo interior ou sertĩo, o que abastece as estribarias.
Seus caules são finos e delgados.
As folhas estreitas, pelludas e um tanto asperas.
A vergonten das flóres mui delgada e roliça.

As flores agglomeradas em cachinhos.

Este capim nasce com abundancia pelas roçadas : 6 muito procurado, não só para nĩo desfalcar nas estrebarias o de planta, como porque 6 do que se servem mais os almocreves para seus animaes.

Capim taquariginho.- Anatherum wibrale.-Fam. idem.-Esta Graminacea, assim conhecida nas Alagoas, tem 0 caule tambem nodoso, liso e fino.

Folhas pequenas, lanceoladas e horisontacs.

Os peciolos em bainhas.
As flores em cachos pyramidaes, mui pequenas.

Os ramos delgadissimos.
Ha outras especies parecidas com esta.
Vegeta nas mattas e capoeiras debaixo de arvores, sempre fi sombra. 0 gado come-o.

Capitão. - Hydrocotyle rubbellata, Linn.- Fam. das Umbelliferas. - Tambem 6 conhecida esta planta por Capilto de cavallo comer, porque serve de pasto aos animaes.
E' uma herva rasteira com raizes de distancia om distancia, peciolos succulentos e compridos, sendo as folhas redondas, fendidas na base, e molles.
As flores tem um pedunculo comprido, e formam no apice um cacho como umbrella, de florinhas miudas, de cor roxa pallida, com sementinhas verdes, achatadas e redondas.

Propribdades medicas.- E' um excellente remedio contra a elephantiasis dos Arabes, erysipellas, elephantiasis dos Gregos, affecęoes tuberculosns da pelle, affecȩões sylphiliticas, e escrofulosas; rheumatismos etc.

Cupitrio do matto. - Cayaponia globoza.- Fam. idem. - Esta planta em Minas Geraes e no districto dos dinmantes é denominadn - Chá de pedestre. Acha-se nos rochedos quartzozos $\mathrm{d} a$ serra de Cadonga.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto muito uzado, em lugar do verdadeiro chá.

As folhas d'este arbusto exhalam um cheiro agradavel, e, postas de infusĩo, formam uma bebida ligeiramente estimulante, mas de sabor muito agradavel.
E pois um vegetal sobre que o nosso governo devia dirigir sua attenção, a fim de ser melhor conhecido.

Capitĩo de Pernambuco. Hydrocotyle pernambucensis.-Fam. idem. - Esta herva, conhecida em Pernambuco por tal nome, vegeta ao pe das aguas.

Seu caule, que 6 subterraneo, apresenta peciolos longoa, que vem acima da superficie d'agua ou da terra.

Tem as folhas em figura de rim, redondas e lisas.

As flores em cachos, como armação de chapéo de sol, brancas amarelladas.

0 fructo é uma pequena capsula achatada, com dois carocinhos tambem chatos.

Proprikdades medicas. - Usa-se internamente no rheumatismo chronico, 8 grammas para 503 grammas d'agua, e externamente em banhos, feitos com este cosimento.

Capltãosinhıo. - Ximenia pentaudra. - Fam. das Olacineas. - Arbusto conhecido por este nome em Pernambuco; vegeta nas mattas ou capoeiras.

Dá em mouta, e cahe sobre os ou-
tros vegetaes, porque scus galhos sĩo finos.
Sua casca 6 esbranquicada, com folhas oppostas, ellipticas e pequenas; tem prolongamentos no tronco em cruzeta, formando espinhos.

As flores tem pedunculo curto, e representain uma especie de capitulo; stio miudinhas e esverdinhadas.

0 fructo é ovoide, e menor que uma azeitona; contem uma semente.

Esta planta foi uma das que fizeram parte da medicina domestica no tractamento do cholera em 1856, em Pernambuco.

Capitinga. - V. Capin milham.
Capivara. - Aristolochia fastidiosa. - Fan. das Aristolochias. - Pequeno arbusto trepador, conhecido nas Alagòns por este nome.

E' uma planta que alastra com o as pecto do maracujá, de folhas ellipticas, lustrosas e coriaceas.

As flores, em cachos e irregulares, tem um aspecto estranho; sũo carnosas, de cor amarella barrenta, ou de gemma de ovo, e cheiro nauseabundo; são semi-glaudulosas.

Dá este pequeno arbusto um fructo com tres azas; este fructo é capsular, e encerra em si algumas sementes.

Capoeira branea. - V. Brago de Preguica.

Capreuva.- V. Cabureiba.
Cará. - Dioscorea brasiliensis, Willd. - Ram. das Dioscoraceas.- 0 Cará é uma tubera geral no paiz, natural do Pará.
Ella provem de uma planta trepadeira, cujas folhas sio cordiformes, lizas, de um verde roixeado.
Suas flores sĩo em cachos, miudas e esverdinhadas.
0 fructo é uma capsuln.
A raiz produz uma batata, ora maior ora menor, do fórma oblonga, arredondada e roliça.
galhos sũo içada, com e pequenas; nco em crucurto, e retapitulo; são
tor que uma nte.
que fizeram a no tracta6, em Per-
milhan.
a fastidiosa. Pequeno ar1as Alagoas
com consis ellipticas,
irregulares, são carnonta, ou de useabundo;
um fructo é capsular, ementes.
V. Braco de
usis, Willd.

- O Card natural do
inta trepaordiformes,
os, miudas
ora maior
nga, arre-

Sua casca 6 membranosa, parda, aspera, com pequenos prolongamentos disseminados.
A massa 6 compacta, branca, aquosa, de sabor um tanto nore-adocicado, e macia.

Come-se o cará cozido, mas presta-se a outros misteres, bem como á extracçĩo de fecula; póde substituir a farinha ou o pĩo.
Tambom chamn-se Inhanse da terra
Ha outra especie. Dioscorea triloba, Vell.

Caracteres da familia. - As Dioscoraceas quasi sempre são plantas sarmentosas e trepadeiras.
Suas folhas sั̃o alternas on algumas vezes oppostas, de nervuras irregularmente ramificadas.
As flores sino hermaphroditas ou unisexuaes.
Tem ovario inforo, e adherente a um calice, cujo limbo 6 dividido em seis lobulos.

Os estames, em numero de seis, saัo livres ou raras vezes monadelphos, de antheras introrsas.

0 ovario 6 de tres lojas, contendo cada uma dois ou meis ovulos, ora ascendentes, ora voltados.
$O$ fructo 6 uma capsula delgada e comprimida, ou uma baga globulosa, algumas vezes alongada, coroada pelo limbo calicinal, e apresentando de uma a tres lojas.
As sementes contêm um embryão collocado perto do hilo, no centro de um endosperma, quasi corneo.

Esta pequena familia foi estabelecida pelo Sr. Roberto Brown para collocar os generos da familia das Asparagaceas de Jussieu, que tem ovario infero. Taes são as Dioscoraceas: Tamus, Rajania, Fluggea, ete., ete.

Carmehtehni.-V. Heroa Moura.
Curagnata. - V. Grazald.
Cneahilas. - É um arbusto de Sergipe.

Caraipé ou Caripé-caraipa.Mam. das Legunínaras. - Arvore silvestre do Pará.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte grande.
Sua madeira presta-se ás obras de carpintaria.

A cinza d'esta arvore é indispensavel n'aquella provincia para o fabrico dos objectos ou-utensis de barro.
Misturam-n'a com o barro, porque dá a este a necessaria consistencia para não rachar no fogo.

Carajurú do Paráa. - Alstromeria peregrina, Willd. - Fam. das Iiliaceas.Planta herbacea de caule recto, e foIhas deitadas.

Suas flores são muito elogantes.
Vegeta no Perú; e seu nome significa soberba pela sua formosura.

Carambolu. - Averrhoa Carambola, Linn. - Pam. das Terebinthaceas. - Bste arbusto, natural da India, nāo é muito vulgar no paiz.
Uma das primeiras provincias que o adquerio foi a de Pernambuco, que o teve no extincto Jardim Botanico de Olinda.
E' uma elegante planta, ramalhuda, de folhagem em palmas.
As folhas de forma oval oblonga.
Suas flores, em cachos do un elegante colorido purpurino, săo em fórma de Angelica, e miudas.
0 fructo ó de 9 a 12 centimetros, de figura oval, terminado, em ponta em ambas as extremidades.
Sua superficie é angulosa, tendo as arestas dos angulos salientes; o seu exterior é coberto de uma pellicula fina e diaphana, encerrando uma polpa aquosa, esverdinhada, acida, com sementes ellipticas, de cheiro activo.
0 fructo 6 da cor da polpa; as sementes são esbranquiçadas, e nĩo excedem de tres.

Propriedades medicas.- É excellente refrigerante, calmante e febrifugo. Servo para xaropes, limonadas, etc.

Carana:-Anyris Carana, Hamb.-
19

## 130

CAR

Fam. taem. - B uma arvore do porte mais ou menos da Almecegueira.
$\dot{\mathrm{E}}$ das regioes Amazonicas, e do Me xico.

Propribdades medicas.-A resina, que é negra, leve e luzidn, é empregada nos catarrhos pulmonares, e substitue perfeitamente ao Blemi.

Carandahy, ou Coquefro earandahy. - Copernica cerifera, Mart. - Fam. das Palmaceas. - Palmeira do paiz, que so cresce nos lugares pantanosos, e tem um lenho muito duro.

Carapá. - Xylocarpus Carapd́, Schreb. - Pam. das Meliaccas:-E' uma arvore que vegata no Amazonas e na Guyanna.
Tem a casca amarella e muito amargosn.

As folhns dispostas em palmas ; foliolos lanceolados.
As flores em cachos, e de sexos separados.
0 fructo é grande, globuloso como um coco descascado, offerccendo quatro resaltos, que devidem-se em quatro valvas.

Seu tegumento externo é coriaceo; depois d'elle ha um corpo lenhoso, em cujo scio se encontra umn porçio de caroços semi-osseos, angulosos .o unidos uns aos outros, tendo a amendoa muito oleosa, da qual se extrahe um quinto de oleo.
E' empregado em diversos usos domesticos, e tem a preciosa qualidade de afugentar os insectos.

A casea do Carapd́ é empregada pelos Indios para combater as febres, com bom resultado.

Carapelrana. - Licania turisia. Fam. das Chrysobalaneas ou Rosaceas. E' uma planta dos territorios do Amazonas e da Guyana. Tem os mesmos usos do Gajerí.

Carapia - Dorslenia arilifolia, Lamk. - Ram. das Urticaceas. - Esta

CAR
planta 6 semelhante a Contra-herva, e tem os mesmos uzos que ella.

Carapitaia. - Alstroemeria pulchella, Linn--Carlotea, formosissima, Arr. Cam. - Fam. das Liliaceas.-E uma planta herbacea do paiz, que nasce no Pianeó na serra do Jabre ; 6 semelhante aо pé d'Acucena.
Suas flores são em pendסes como Angelicas vermelhas; dí especies de tuberas na raiz, que se comem, e passam por bôas.

Cardamomo. - Amonum Cardamomum, Linn. - Fam. das Amomaceas.Planta da India Oriental cultivada em nossos jardins, conhecida em Pernambuco pelo nome de Agua de Colonia, pela analogia do cheiro.
E' um arbusto herbacco, cujos caules sĩo nodosos, cobertos das bainhas das folhas, que os abracam, e formam como touceira.
Lança um talo que floresce, apresentando uma espiga pyramidal, composta de botões ovaes, sobrepostos a um tecido brilhante, rosado, rubro nas extremidades ; cada um d'esses botסes, 6 uma futura flor que, abrindo-se, 6 de uma só peç, amarella, riscada a bonita, com um prolongamento no centro.

Estas flòres abrem-se successivamente.
0 fructo 6 uma vagem de tres lojas.
Todas as partes d'esta planta săo cheirosas.

Propardades medicas. - Excitante empregado nas colicas flatulentas, em po, na dóse de 3 decigrammas até 1 gramma.

Cardo. - Cactus triangularis, Linn. - Fam. das Caclaceas. - Recebem o nome de Cardo muitas plantas; esta vegeta á beira-mar, quasi rasteira.
Sua ramificac̣̃o esgalhada até 48 centimetros de altura; 6 de um porte particular.
IE verde, succulenta, e guarnecida
a pulchelima, Arr. - E' uma nasce no melhante
es como ecies de omem, e

1 Carda-maceas.ivada em PernamColonia,
jos caubainhas formam e, apreal, compostos a ubro nas $s$ botסes, do-se, 6 iscada e nto no
ccessiva-
es lojas. nta são
de espinhos, que fazem as vezes de folhas.
Seu caule é herbaceo e de forma angulosa.
As flores, que brotam pelo caule, săo grandes como rosas de muitas petalas estreitas, e de córes muito lindas.

Cardo santo. - Argemone mericana, Linn. - Fam. das Papaveraceas. Este vegetal, que parece ser natural do paiz, é indigena do Mexico; nito obstante acclima-se em nosso sólo.
E uma planta de $1 / 2$ a 1 metro de altura.

As folhas saio rentes, com o limbo recortado, todas cheias de espinhos agudos, e maculados de branco.
Suas flòres são amarellas como uma rosa simples, sem cheiro, tendo no centro uma columna verde, foliacea, coroada por uma glandula avermelhada, e cercada de filetes.
0 seu fructo 6 uma capsula que se rompe superiormente, e lanç uma porção de sementinhas pretas e redondas, queparecem grãos de polvora.

As mais partes d'esta planta exsudam um succo amarello e nauseabundo.

Proprizdades medicas. - 0 decocto d'esta planta 6 empregado com proveito nas dores de dentes, fluxбes de rosto, e pleurisias; as sementes, mui oleosas, teem propriednde emetiea; sĩo applicadas nos asthmaticos, com bom resultado. Seu succo, amarello e nauseante, 6 narcotico, e usado sobre os bubסes e ulceras syphiliticas para acalmar as dores. Tambem é sedativo, e util nas obstruções das visceras abdominaes.
As flores sũo somniferas, e as sementes anti-asthmaticas.

Carnanheiras.-Arrudaria cerifera. - Fam. das Palmaceas. - 0 primeiro nnturalista que fez á descripçío da Carnaubeira foi o distincto e celebre botanico Dr. Arruda Camara, e por esta razão tem sido dado a essa palmeira o nome de Arrudaria Cerifera.

Dez annos depois, e so então, é que outro distincto. e celebre botanico Mr. Martius tambem creou um nome para a Carnanbeira, a que chamou Copernica cerifora.
Tendo sido o Dr. Arruda Camara o primeiro que descreveu essa palmeira. deve-se-lhe conservar o nome de Arridaria.
E' natural do norte do Brasil, e principalmente das provincias do Rio Grande do Norto e Ceara.
Flores monoicas, numerosissimas, extremamente pequenas, hermaphroditas, sustentadas por um appendice collocado nas axillns das folhas, e envolvido n'uma espatha delgada.
Espadice de 1 metro e 30 centimetros a 1 metro e 50 centimetros de comprimento, repartindo-se em 3 ramificaçõcs, das quaes cadn divisĩo e subdivisão 6 munida d'uma espatha parcial cylindrica, que as encerra.

Espatha da forma de um cartucho, secca e membranosa, d'onde partem as divisóes para formar uma panicula.
A terceira subdivisão se ramifica em varias espigas flexiveis, alternns, e composta de diversos ramalhetes de quatro flopres cadr um.

A flor consta de dois calices: um exterior, verde, formado por tres foliolos de pouca extensío; outro interior, de côr variavel, om fórma de corolla, contendo um tubo curto infundibuliforme (em forma de funil), com tres divisбes na extremidade, e alternando com as do calice exterior.
A corolla, membranosa e secea, des-viando-se facilmente do calice exterior, traz os orgãos da reproduccio, que contém seis estames muito frageis e curtissimos, ligados dois a dois.
No fundo d'este tubo ha um ovario redondo, terminado por um estylete tenuissimo e muito curto, e acaba em um estigma unico e ligeiramente entumecido.
0 fructo d'esta palmeira é redondo e do tamanho de uma avelã. É côr de azoitona no começo de sua maturidade, e azul violeta, quasi preto, quando esté maduro.

E rodeado d'uma polpa dòce pouco abundanto, e coberto de um epicarpio vitreo muito Iustroso.
0 caroco contém no interior uma amendoa, que the 6 adherente.

0 caroco assim como a polpa fornece um alimento muito sadio, procurado pelos naturaes do paiz.

Quando os fructos chegam a certo grío de maturidnde, torram-se e pi-sam-se ; o pó que assim se obtem é da cor do café, tem um cheiro agradavel, e lembra o da fava do cafeseiro.
N'este estado, o caroc̣o da Carnauba produz uma bebida que, misturada com o leite, é saudavel e nutritiva, sem ser muito agradavel no paladar.
0 espique, completamente cylindrico e direito, nttinge até 16 metros de altura, e á uma grossura que varia entre 30 a- 50 centimetros de circumferencia.

Elle finnliza por uma toteca de follas dispostas de maneira que formam umn figura oval perfeita, o que torna esta palmeira uma das mais bellas árvores de sua especie.

Os restos dos peciolos das folhas que cahem, guarnecem o terce inferior do caule, no qual formam seis au oito esporōes regulares.

0 resto do tronco, desembaraçado de todo o peciolo, é naturalmente liso, conservando ipenas as marcas de inserçĩo dos peciolos.

A parte superior do espique contem uma substancia medular, parenchymatosa d'onde nascem as folhas.

Esta parte terminal (palmito, ou couve palmito) produz um alimento delicado a muito substancial.
Ao destacarem-se da extremidade do espique as folhns, em numero de seis a oito, crescem perpendicularmente unidas todas por uma resina, que as conserva apertadissima.
Os peciolos ficam separados, mas as folhas reunem-se no alto, e formam assim um corpo oblongo delicado, em seguimento no caule.
Estas folhas abrem e se expandem debaixo da pressã̃o de um novo grupo
conico central que será por sun vez alargado por terceiro grupo e assim por diante.

Fstes grupos de folhas abrindo-se formam ao redor da palmeira uma serie continuada de leques, dos quaes os mais velhos se abatem em direccão ao tronco.
0 interior dos novos grupos de folhas 6 amarello claro, n'este ponto de seu desenvolvimento.,

D'estas follhas retira-se uma materia secea, pulverulenta, cor de cinza, que cobre sua pagina interior, e exhnia um cheiro particular, delicado e agradavel.
Esta materia 6 a cera vegetal. Ella se destaca das folhas ao menor abalo, quando estas comecam a abrir; mas logo que o leque está estendido, o mesmo movimento produzido pelo vento 6 sufficiente para fazer desapparecer este po.
As folhns que tem atingido todo o seu desenvolvimento pendem em roda do caule em fórma de chapéo de sol; ellas săo então de um verde claro, e seceam antes de cahir: depois sũo cor de palha.
Os peciolos, ordinariamente de I metro e 30 centimetros, soffrem as mesmas mudanças de côr que as folhas; mas a parte que se liga ao tronco é de cor vermelha, e apresenta o aspécto pouco mais ou menos da extremidade larga de um antigo taco de bilhar; na extremidade livre, a partir dos 2 terços de sua altura, elles sũo guarnecidos de duas ordens de espinhos negros, fortissimos, achatados, e encurvados a maneira de arpéo afiado, semelhante a essa especio do lnnẹa chata, guarneciala de pontas de ambos os lados, que se estende além da bocca do peixe chamado serra.
Como todas as palmeiras, a Carnaubeira nĩo tem raiz mestra para fi-xar-se ma terra; prende-se a esta por meio de raizes numerosissimas, dispostas horisontalmente em roda da extremidade inferior do tronco.
Estas raizes se estendem, a grandes distancias, porém penctram pouco profundamente na terra; tem a cor e grossura da raiz da salsaparrilha.
or sun vez e assim por abrindo-se uma serie les os mais 0 ao tronco os de folhas nto de seu
ma materia cinza, que exhaln um agradavel. getal. Elli enor abalo, abrir; mas o, o mesmo ento 6 sufcer este po do todo o n em roda ćo de sol; le claro, e ois são côr
te de I me as mesmas lhas; mas aco é de cot ècto pouco dade larga ar; ma exos 2 terços cuarnecidos los negros curvados a semelhante inta, guaros lados, ca do peixe
as, a Car ra para fia esta por imas, disroda do expoueo proa a cor $c$ arrilha.

Esta palmeira cresce algumas vezes nos terrenos araientos; mais geralmente nos terrenos salinos denegridos, de sedimento, completamente nivelados pela occupacío das aguas, em epocha mais ou menos afnstada.
Os valles, as margens dos rios e das lagóas sūo os lugares que the convém.

Nunca se encontra a Carnaubeira nas alturas, nem ainda nas ondulações casunes de terrenos.
Ella evita igualmente a visinhnnça de outros vegetaes de grande altura; pelo que nӣ० se vê, em planices de Carnaubeira, além d'esta palmeira, mais do que grupos de arbustos dispostos em declives naturaes.
As aguas da chuva, em consequencia da disposição do terreno em superficie plana, amontoam camndas de caroços de carnauba de distancia em distancia, e com elles cobrem ís vezes grandes extensǔes de terreno.
As tenras plantas brotam assim tão juntas que formam um bosque impenetravel.
Assim, esta maneira de crescer em phalange, como os dardos de que os peciolos são guarnecidos, parecem ter por fim a protecçio mutua das plantas novas contra os ataques das numerosas especies de animaes tīo avidos do palmito, e que as destruiriam infallivelmente sem esta solicitude da natureza.

Este modo de crescimento das tenras Carnaubeira tem comtudo o inconveniente de impedir o prompto desenvolvimento da planta.
Fsta palmeira gosta dos lugares seccos on ro menos dos terrenos que ficam em secco na maior parte do anno, posto que sugeitos a serom regados por inundaçes periodicas; ella resiste perfeitamente ás invasoes prolongadas das aguas, com tanto que pūo cuibram inteiramente a parte inferior do tronco.

Fntioo forma-se em-roda do pé uma especie de orla produxida pelas raizes, e destinada a elevar o terreno; e a garantir assim o caule d'uma demasiads infiltraç̃o de humidade.
$\mathrm{B}^{\prime}$ o que se observa nos Iugares que experimentam grandes inundaçoes, taes como certas partes do lugar chamado Carilt, da comarca do Crito no Ceará, e principalmente nas margens do lago Parnaguí, no Piauhy.

Este lago, d'uma extensino de 25 kilometros pouco mais ou menos, foi formado por uma depressio de terreno em fins do ultimo seculo.
Antes do abalo que deu nascimento a esta collecç̃̃o d'aguas, o valle de Parnaguá estava coberto de uma floresta de Carnaubeiras.
Via-se ainda, ha alguns annos, em certas partes pouco profundas, alguns troncos do mesmo vegetal cercados de raizes.

As palmeiras, cujo tronco não foi totalmente coberto pelas aguas, puderam resistir com o soccorro da orla de que acabo de fallar.
A Carnambeira apresenta outro phenomeno ainda mais digno d'observação: 6 que a secea a mnis prolongada, convém perfeitamente ao seu crescimento, e desenvolvimento no Ceará, o lugares circumvisinhos, onde não chove nunca durante seis mezes no anno, isto 6 durante a estação chamada verĩo pelos naturaes do paiz : a Carnaubeira exhibe um poder vegetativo dos mais vigorosos, justamente n'esta estação quente e privada d'agua.
No tempo da secea a maior parto das arvores, arbustos e sub-arbustos despo-jam-se das folhas; as Gramineas seccio e sĩo levadas pelo vento; a terra das planicies argilosas, perdendo a humidade, abre fondas de perto de 20 centimetros de profundidade.

No meio d'esta scena tristonha, semelhante á que offerecem os invernos nas zonas temperadas, vêm-se florestas immensas de Carnaubeiras em prospera vegetacĩo.
A extracção da cêra da Carmauba está calculada, nas duas provincias, em $3.560,000$ kilogrammas ; parte d'esta cêra consome-se na fabricaçĩo das vellas, e outra parte 6 exportada para as demais provincias do Imperio.

## 134

CAR
Não nos consta que esta cêra tenha grande extraccío na Europa; porem no Imperio é geralmente usada na illuminaç̃o domestica.
Depois da extracção da cêra aprovei-tam-se as palhas para fabricação de chapéos, esteiras, vassouras, capachos, e cordas, conhecidas pelos indigenas por ticum on tucum de Carnanda.
As mesmas folhas prestam-se ao fabrico do papel, e seria uma grande fonte de riqueza se se aproveitassem esses montes de folhas, que ordinarimente sĩo queimadas depois da extracȩão da cera.
A madeira conservando-se á sombra, ou empregadn om esteios, é duradoura e incorruptivel.
Na mnior parte das construcç̃es do Rio Grande do Norte e Ceará, não se emprega outra madeira senão a da Carnaubeira. Tambem se presta para certas obras de marceneria, para bengalns, etc., etc.
$\hat{E}$ muito dura, e d'um amarello vermelho, com veios pretos; susceptivel d'um bello polido; offerece manchas pretas, que produzem bello effeito.

Propriedades medicas, - As raizes são usadas nas affeccẽes cutaneas, e nos accidentes syphiliticos, na dóse de 30 grammas para 500 grammas d'agua, em cosimento.

Carnineula. - Guilandina spinosissima. - Fam. das Leguminasas. - $\dot{\mathbf{E}}$ um arbusto do paiz, que não tem mais de 1 metro de elevação, conhecido em Pernambuco por este nome.

Seus caules formam touceira.
Todas as suas partés sĩo ericadas de espinhos cerrados, tornando quasi impenetravel a entrada na sua touceira.

As folhas são ellipticas, dispostas em palmas, e cheias de espinhos.
As fiores, em cachos pequenos, tambem com espinhos, são amarellas, com cheiro suave, e de cor desbotada.

0 fructo 6 uma vagem quasi redonda, um pouco deprimida, de cor

## CAR

de castanha, e trio ericada de espinhos, que custa pegar-se n'ella; abre-se naturalmente em duas valvas coriaceas, contendo duas sementes lisas, arredondadas, ovaes, um tanto deprimidas, de cor cinzenta esverdinhada, e muito duras.
São empregadas como desobstruentes das visceras abdominaes.

Esta especie vegeta no littoral, e gosta da beira-mar.

Caroá ou Caroatí. - Bromelia varregata, Arr. Cam. - Fam. das Bro-meliaceas.- $\hat{B}$ planta herbacea, habitante dos sertóes das provincins do Norte, e por esse nome conhecida.
Não tem caule; $\delta \mathrm{um}$ molho de folhas ensiformes, de 1 a 2 metros de comprimento, bordas reviradas, ciliadas, lancando do centro uma vergontea de 66 a 88 centimetros, da qual brotam flores em cachos, de um azul purpurino; tendo por fructo umn baga oval, medindo 27 e 4 millimetros, a qual encerra algumas sementes.
A patria d'esta planta 6 o valle de S. Francisco até o Ceará, onde especialmente floresce.
Fornece bom linho, segundo o Dr. Arruda Camara.

Carohas. - Bignonia brasiliana, Lamk. - Jacarandi brasiliana, Personn. - Hordelestris syphilitica, Arr. Cam. - Bignonia Copaia, Aublet - Fam. das Bignoniaceas. - Arbusto trepador, de folhas ou galhos oppostos.
As folhas são em palmas oblongas.
As flores em cachos, amarellas, e campanuladus, simulando cornetas.

0 fructo 6 uma vagem pequens, contendo grãos achatados.
A casca d'este vegetal, e de outros da mesma familia, contem um principio amargo, e adstringente.

Propribdadis medicas. - As folhas da Caroba empregam-se contra as boubas, a syphilis, as escrophulas, quer se manifestem por hereditariedade, quer sejam adquiridas, especialmente contra as affecç̃es cutaneas chronicas. abre-se nacoriaceas s, arredonimidas, de , e muito obstruentes littoral, e

- Bromelia - das Brocea, habiincias do hecida. lho de fometros de das, ciliain vergon, da qual um azul uma baga imetros, a ites. valle de nde espe-
o Dr. Ar-
ana, Lamk. nn. - Hor-- Bignolas Bignode folhas
oblongas. las, e camas. uens, con: de outros principio

As folhas ra as bous, quer se ade, quer inte contra as.

Faz parte da celebre massa antiboubatica de João Alves Carneiro.
Internamente 8 grammas para 875 grammas d'agua, em decocção.

Caroba branca. - Sparratosperma lithontripticum, Mart. - Bignonia lewcarta, Vell. - Fan. idem. - Esta planta, congenere das carobas, tem a mesma virtude depurativa, diuretica e lithontriptics.

Propriedades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um remedio prodigioso, usado desde remotas eras pelos Indios do Brasil como o verdadeiro purificador do sangue, nas affecę厄es diathesicas.

Caroba de fibr verde. - $C y$ bistax anti-syphilifica, Marl. - Bignonia quinquefolia, Vell. - Fam. idem.

Propriedades medicas.- Esta Caroba 6 um anti-syphilitico; mas é empregada tambem na retenção das ourinas, e nas hydropisias.
Fazem-se loç̃es, nas ulceras syphiliticas, com o cosimento de suas folhas.

0 infuso se prepara na proporção de 4 grammas para. 500 grammas d'agua.

Caroba suywa. - Bignonia purgans. - Fam. idem. - Esta especie de Caroba, segundo Ridel, tem a raiz purgativa, e 6 muito usada no alto Amazonas.

Carobas aniuda,-Hordelestris wndulata, Arr. Cam. - Pam. idem. A este arbusto tambem chamam Carobinha, oa Casco de cavallo.

Caroba (outra especie).-Jacarandd procera, Spreng. - Fam. idem.

Propribdades medicas. - Est'outra especie de Caroba e tambem antisyphilitica.
Suas folhas são empregadas contra a syphilis, em cosimento.

Applica-se tambem sobre as ulceras syphiliticas, polvilhando-as com o seu pó.

Carohn paniligtann:-Jacarandá exiphylla. - Fan. idem.- Tem os mesmos usos do Jacarandla procera; todas estas Carobas tem mais ou menos as mesmas virtudes, e sũo, além de antisyphilitiors, diureticas e purgativas.

Carolinn. - Andenanthera paconia, Linn. - Kam. das Leguninosas.- Arvore da India cultivada no Brasil.
Í uma frondosa arvore, de folhas em palmis miudas.
Flores brancas e pequeninas.
0 fructo 6 uma vagem comprida, contendo sementes redondas e vermelhas, que parecem vidradas.

As folhas sũo antirhoumaticas, e as sementes comem-se cosidns.

Os chins ou os Indios das Mololucas fazem com elles enfeites e ornamentos de pescoço.

Esta planta tambem tem o nome de Conáoris.

Carqueja amargosa.-Baccharis triptera, D. C.-Cacalia amara, e C. decurrens, Vell.- Pam. das Compostas.- Esta especie de planta vegeta no Rio de Janeiro, em S. Paulo, no Rio-Grande do Sul, e em Minas.

Propriedades medicas.-E um tonico e anti-febril muito empregado; dá-se nas dyspepsias e diarrhéas, em cosimento adoçado com o xarope de casca de laranja.

0 infuso se prepara com 12 grammas da planta para 459 grammas d'agua.

O extracto dá-se na dose de 2 grammas.
E' tambem util nas obstrucções do figado.

Carqueja doce. - Baccharis Gair dichaudiana, D. C. - Cacalia, sessilis, Vell. - Fam. idem. - Bsta especie e visinha da outra, e torna-se recommendavel pelas suas propriedades tonicas e anti-febris.
E' muito usada na arte veterinaria contra as molestias chronicas.

Carrapato, Carrapateiro, ou

Mamonn. - Ricinus communis, Linn. e Spl. - Pam. das Buphorbiaceas. - E um arbusto agreste, originario da India e da Africa, segundo dizem os nutores.
Cultivam-no no Brasil, onde 6, conhecido por um e outro nome, dos quaes 0 primeiro 6 o de um insecto do paiz, que se agarra aos animaes o nos homens, causando grande incommodo.
0 Carrapato cresce até 4,5 metros e mais; 6 esgalhado, seu tronco 6 nodoso e oco.
0 lenho brando e alvo.
As folhas em fórma de palmas, ou circulo dividido em lacinéas, e com peciolo fistuloso.

As flores, em cachos roliços, são ou parecem feixes de filetes reunidos.

0 fructo 6 uma noz redonda achatada, de gommos, apresentando um tegumento herbaceo exterior, e tres lojas conicas, em cada uma das quaes se aloja uma semente quasi oval, brilhante, cinzenta e coroada por um corpo carnoso.
A amendoa d'esta sementé mui oleosa.
Os fructos estalam quando maduros, e lancam as sementes por terra.
$\dot{E}$ donde se extrahe o oleo de ricino da Pharmacia.
Ha quatro especies de sementes de ricino, a saber: pequena, grande, vermelia e branca; da pequena é que se extrahe maior quantidade de oleo.

Proprirdades medicas.-As folhas do Carrapateiro sĩo tidas como emollientes, e scu cozimento empregado contra os tumores, em banhos. O oleo, que d'elle se extrahe, 6 o oleo de ricino, muito usado internamenta na dose de 30 a $60 \mathrm{gram}-$ mas, como purgativo.

Carrapnteiro molle. - Ricinus. - Ram. idem - $\hat{E}$ uma especie semelhante ao Carrapateiro grande, tendo so a differença de ser o tecido exterior da semente tenue, de sorte que facilmente com um palito se atravessa a sua amendoa; por isso é que a população pobre do sertão enfia uma porção de sementes successivamente em um ponteiro, e ac-cendendo-o serve-se d'elle como vella.

B́ conhecido em Pernambuco por esse mesmo nome.

Carpapiehinho. - Urena sinuata, Linn. - Pam. das Maloaceas.- Monadelphia. Polyardria, Linn. - Esta especie oriunda do paiz é um arbustinho que vegeta francamente pelas bordas dos caminhos, ruas mais desertas e quintaes.
É esgalhado, cresce pouco, até 1 a 2 metros, ou pouco mais.
As folhns são meio lobadas, e mui bacas.

As flores siño de cor de rosa viva, e bonitas, mas sem cheiro.
0 fructo é secco, quasi como o quiabo, porém menor, e abre-se da mesma fórma; tem sementes verdes, redondas, achatadas.
Tambem o chamam Quiabo bravo, e nas Alagoas Carrapicho.
$\dot{E}$ uma das especies que dão mnteria prima para cordoaria.
As folhas usam-se contra tosse, em infusĩo.

Carrapicho. - Urena sinuata, Arr. Cam. - Ram. das Malvaceas. - E' conhecida em Pernambuco por este nome; no Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo, pelo de Guaxima.
A casca dessa planta separa-se facilmente, deixando-amacerardurante quinze dias.
D'ella se faz corda, que emprega-se em diversos uzos.

Carrapteho d'agrulha. - Coreopsis tricornea. - Tam. das Compostas, Esta especie, conhecida por este nome em Pernambuco, no Pará, o talvez nas mais provincias do Norte, 6 uma elegante herva que cresce nos quintaes e matos adjacentes.
Sua altura chega até 88 centimetros ponco mais ou menos.
Seu caule, ora esverdinhado, ora roxeado, 6 esgalhado, com folhas recortadns em fórma de pequenas palmas.
As fiores, amarellas e miudas, tem um pequeno calice verde, bordado de
ena sinuata,

- Monadelta especie astinho que bordns dos as o quin-
folhinas amarellas em redor, com um sggregado de outras folhinhas no centro.
Tem pouco cheiro.
0 fructo 6 . uma pequena capsula comprimida e preta, tendo no apice tres aguilhбes, que se apegam á roupa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ dolorosa a sua picada.
Propriedades medicas-Esta planta passa por um infallivel remedio para a ictericia; usa-se interna e externamente.

Carrapleho betço de hot. Desmodium diureticum. - Fam. das Legnminosas. - Herva agreste oriunda do paiz, e conhecida em Pernambuco por tal nome.
Alastra levantando a parte superior dos ramos, que são castanhos; com fothas compostas de 3 foliolos ovaes.
As flores são roixns, e em caixinhos, que parecem pequenas borboletas.
0 fructo 6 uma vagem pequena comprida, recta d'um Jado, e d'outro formando saliencias e depressбes.
Em cada divisão encerram-se uns griosinhos.
Toda a planta tem um pello mui curto.
0 fructo adhere á roupa, e mesmo ao corpo dos animaes; agarra-se por exemplo, nos bois, mormente nos beiços, quando aquelles pastam.
Esta herva é applicada domesticamente nas gonorrhéas.
Na Bahia é conhecida por Papo de Perú.

Carrapicho de eaiçada.-Triumfeta semitriloba.- Tam. das Tiliaceas. - Planta do paiz de folhns alternas, de base oval, trilobada, e flores amarellas.
0 fructo é uma capsula redonda, esquinada, com especies de espinhos.
0 decoto 6 empregado em injecẹ̃es contra as gonorrhéas.
Dos ramos tira-se umn filaça, de que se fazem cestinhas, etc.
Ha ainda: Trikmfela eriocarpa, St. Hil.-Triumfela lapputa, Vill - Triumfela sepium, St. Hil. - Triumfela hele: rophylla, Lamk.

Carraseo. - Cambessederia wibelicata. - Kam. das Melastomaceas. - Arbusto agreste, que abunda nas provincias do norte do Brasil, e borda as estradas.
E por eate nome conhecido nas Alagoas, e no interior.

E uma planta de porte mediano, ramosa.

Caule coberto do pennugem esbranquicada.
Folhas ovaes, lustrosas, de verde escuro por cima, e esbranquicadas na parte inferior.

Os pedunculos regulares.
Flores brancas e pequenas.
Os fructos como pequenos globulos arroxeados, com uma polpa, envolvendo sementes mindas.
Toda a planta cobre-se de um pello macio e louro, que esconde ás vezes os orgãos da fructificaçũo.

Carurú. - V. Bredu Carurú, e tambem Bredo macho.

Carurú azedo. - V. Vinagreíra.

## Carurí da matta on verme-

Hho. - Amaranthus melancholicus, Linn. - Fam. das Amaranthaceas. - Herva conhecida nas Alhgòas por este nome.
E agreste, de folhas oblongas, inseridas em um caule pequeno, succulenta, com os peciolos longos, e inforiormente roxos
Brota sobre o pedunculo um botio herbaceo quadrangular, alado, que tem no centro uma reunião de muitas flores miudissimas, como tambem sino as somentinhas.

Caruto. - Genipa caruto, Kumith: Fam. das Rubiaceas. - 0 Caruto é como um Jenipapeiro ordinario, que dá no territorio de Cayenna e no Rio Negro.
Et indigena do paiz; suas folhas são grandes, ovaes, obtusas, lusidias por cima, um tanto asperas por baixo.
0 fructo dá uma tinta, com que os Indios tingem o corpo, principalmente o rosto.

## 138

0 povo de Carthagena chama-lhe Xagud.
Casea amargosa do Muranliño. - V. Guereroba de remo.

Casea d'Anta. - Drymis Winteri.Ram. das Magnoliaceas. - Arvore silvestre de Minns Geraes, e S. Paulo.

Suns folhas sĩo grandes, ovaes, succulentas, e aggregadas nos ramos.

As flores são igualmente grandes.
Ella floresce em Feverairo e Setembro.
Os habitantes d'aquellas provincias empregam a sua casca como estimulante e tonico.

Caractrres da pamilia. - Esta familia é composta de grandes e bellas arvores; ou de arbustos elegantes, adornados de lindas folhas alternas, quasi sempre coriaceas e persistentes, providas na base de estipulas foliaceas.

As flores espallam um sunve perfume; sĩo quasi sempre muito grandes e geralmente axillares.
O calice se compóe de tres a seis sepalas frageis.
As petalas variam de tres a vinte e sete, formando alguns verticillos.

Os estames, mui numerosos e livres, süo dispostos em diversas ordens e ligados ao receptaculo, que sustem as petalas.
O3 pistillos numerosos, ora reunidos circularmente, e sobre uma unica ordem no centro da flor, ora formando um capitulo mais ou menos dilatado.
Rsses pistillos são compostos de um ovario unilocular, contendo um ou mais ovulos, de um estylete apenas distincto e de um estigma simples.
Os fructos sĩo carpellns seccas ou carnosas, reunidas circularmente sob a fórma de uma estrella, ou dispostas em capitulos, e algumas vezes todas ligadas entre si.
Cada carpella 6 indehiscente, ou se abre por uma sutura longitudinal ; e as sementes são algumas vezes sustentadas por um trophosperma sutural e filiforme, que pende para fora quando 0 fructo se abre.

Estas sementes teem o embryão erecto em um endosperma carnoso.

Casea doee. - Andradea dulcis. Fam. idem. - Planta do Pará.

## Casca de larangeira da terra.

 - Beodia febrifuga. - Tam. das Rutaceas. -Esta arvore é natural de Minas-Geraes. E' amarga, tonica, febrifuga.Aconselha-se como succedanea. ds Quina.

Casca para tudo. - Cinamodendron axtllare, Mart. - Fam. das Laura-ceas.- A casca d'esta planta, amarga, 6 natural do Brasil, onde existem duas especies, que passamos a descrever.
A $1 .{ }^{2}$ especie do Para-tudo tem a casca larga pouco arqueada, da grossura de. 5 millimetros, não comprehendendo a camada corticosa.
Ella 6 leve, quebradica e granulosa, de. um amarello cor de laranja; a parte interior é coberta de uma pellicula fina e esbranquiçada.
A camada corticosa é da grossura de 2 a 3 millimetros, profundamente gretada, e facilmente se separa do liber, exteriormente é cinzenta, e interiormente 6 de cor verde amarellada; parece formada de camadas concentricas, numerosas e mui ligadas.
A casca é de um sabor amargo.
A segunda especie do Para-tudo tem a casca larga, mais composta que a da precedente, da grossura de 7 millimetros quando muito, quebradiça; é um pouco avermelhada e granulosa, excepto a parte interna que é formada de algumas laminas finas, muito fibrosas e de uma cor cinzenta escura.
A camada cortiçosa 6 da grossura de 2 millimetros, adherente ao liber, rugosa e gretada, de textura semelhante á da cortiça, e tendo como ells as fibras perpendiculares ás do liber.

Esta casca 6 de sabor extremamente amargo.

Proprisdades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ empregado o Para-ludo contra o fastio, de-

## Cinamoden.

das Laura-
a, amarga, xistem duas escrever.
tem a casca rossura de: 5 Idendo a ca-
e granulosa, nja; a parte ellicula fina
grossura de amente grera do liber, nteriormente parece foricas, nume-

- amargo. ara-tudo tem posta que a de 7 milebradiça; é granulosa, 6 formada muito fibroa escura. la grossura e ao liber, tura semeo como clls is do liber. tremamente fastio, de-
bilidade geral, diarrhéa, febres intermittentes, mordeduras de cobras, etc.
Internamente, 8 grammas para 90 grammas d’agua, em cosimento.

Casea preciosa. - Mespilodaphne pretiosa, Mart. - Cryptocarea pretiosa. Fam. das Lauraceas.- Esta planta 6 abundantissima no Rio-Negro.
Sua casca 6 aromatica e excitante.
Propaiedades medicas. - F ' empregada na asthenia nervosa por abuso dos prazeres venereos, nas dores syphiliticas das articulaços, e nos catarrhos chronicos.
Dá-se em infusão, e cosimento, internamente e em banhos.

Casearioilhas. - Croton Cascarrilla, Ltion. - Pam. das Buphorbiaceas.-E' um arbusto oriundo do Peró, do Paraguay e do Brasil ; tem pequeno porte, é muito esgalhado e esbranquicado.
Seus ramos e folhas são cobertos de pello macio e estrellado, sendo as folhas lanceoladns e pequenas.
As fiores, em espigas, miudas e esverdinhadas. 0 fructo é de tres quinas, e trez caroços.
A casca d'este vegetal 6 ebjecto de commercio para a Europa: ella tem cheiro activo e 6 resinosa: d'ella se extrahe um oleo volatil de cheiro suave.
Suns propriedades são comparadas ás dn Quina ; é tonica e obra como estimulante energico.

Cascarfilhan finlsn.-V. Quina do Rio de Janeiro.

Caseo de cavallo. - Barbarier ondulatus. - Planta de Pernambuco empregada contra as bobas.

Casquinho. - E uma planta indigena, que dá uma fructa redonda de 55 millimetros de comprimento, de cor amarella, quando madura, e semeada de pontinhos translucidos.
E tenaz, tem cheiro activo, e contem dentro umn massa amarella, esponjosa e aquosa, com um caroça oval no centro.

## Cassatinga de espinio. -V . Catola de espinho.

## Cassatinga manka. - Solankm

 anilatum. - Fam. das Solanaceas, - Arbusto silvestre conhecido nas Alagoas por este nome.Suas folhns sūo em fórma de mouta, e cahem umns sobre as outras; ellas são cobertas de um pello macio e branco de cor verde azulada, estreitns e miudas.
As flores em cachinhos e de cor roxa clara.
Dá um fructo de 27 a 28 millimetros de comprimento, redondo, esverdinhado, coberto de pello, e que contem muitas sementes pequenas envoltas em uma massa aquosa.
Não se come.
Castanha do Parí on do Maranhão. - Bertholletia excelsa, Humb. e Bomp. - Fan. das Myrtaceas. - Arvore gigantesca e habitante do Pará e do Maranhão, de tronco erecto, cylindrico, elevando-se a mais de 32 metros de altura, alcançando um diametro de \& a 1 metro e mais.
Ramos muito compridos, com as extremidades vergadas para baixo, muito foliosos.

Folhas alternas, grandes, curtamente pecioladas, oblongas e quasi corinceas, inteiras; face superior de bella cor verde, e inferior esbranquiçada, e apresentando nervuras ou veios transversaes.
$O$ fructo é uma noz espherica, do tamanho da cabeça de uma criança, e ainda maior; verde, lisa e quadrilocular, contendo muitas sementes.
Sarcocarpo fino; peri carpo muito solido cheio de sulcos ram osos, e com seis linhas de espessura.
Sementes fixas a um trophosperma central pela extremida de inferior, sendo cada uma envolvida por dois perispermas: um exterior rugoso, cór de canella clara, formado de duns laminas de consistencia lenhosa, e outro interior, mais fino que o precedente, e tambem formado de duas laminas transparentes, estreitamente unidas.

Amendoa oblonga, trinngular, de angulos obtusos; 6 branca tendo muita analogia com as amendons da Furopa.
Estas amendoas são excellentes para comer-se, e de sabor exquisito; podem perfeitamente substituir as amendoas docea.

Cusea dis matin:-Arvore do paiz.

## Catinga de macieo brava. -

 Sticolobium pungens. - Fam. das Leguminosas. - Arbusto trepador, aggreste, conhecido por este nome om Alagoas e Pernambuco.Seus caules trepam sobre outras plantas.
As folhas trifolioladas, subangulosas e pillosas.
As flòres em feixes, de roxo escuro azulado, como a flor do feijuto, e sem cheiro.
0 fructo 6 uma vagem roliça, e achatada de um lado, coberta de pellos longos, bastos e picantes, que produzem dor como a de queimadura, na pelle; encerra sementes como grǐos do feijão, mas com o ponto de inserçio mais dilatado.

Catinga branca. - Senharia tinctorium, Arr. Cam, - Fam. das Leguminosas. - Arbusto que abunda em Pernambuco, na Parahyba e no Ceará.
As folhas e a casca torm um cheiro agradavel, que se assemelha ao do Craoo da India.

Ella se acha com abundancia nos sertres.

Produz peln ebullic̣ío uma tinta de cor amarella, muito usada na arte da tinturaria.

Propriedades ambicas. -0 decocto empregam-no para curar as sarnns, em loç̃̃es.

Catinga de macnco mansa. Dyphisa fava. - Ram. idem. - Arbusto trepador natural do paiz, que em qualquer matto se encontra.
E' conhecido em Alagoas, Pernambuco e Sergipe por este nome; tambem o chamam Fava brava.

Caule delgado ; folhas trifolioladas, e semi-angulosas na forrma, cobertas de uma especio de cotāo.
Flores, reunidas em espigas, são quasi azues, miudas, e têm algum aroma.

0 fructo é uma vagem chata, de 66 a 88 centimetros de comprimento, estreita e vinculosa; as bordas sio semirecortadas, de cor parda, e as sementes sĩo castanhas como as do feijáo.
Esta planta trepa pelas outras ; o cosimento d'ella é applicado em banhos aos animaes atacados de piolhos.

Catinga de mulata. - Leucar martinicensis, Benth.-Stachys fluminensif, Vell.-Stachys recla. - Pam. das Labiadas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto de folhas cordiformes, e fiores amarellas.

Propriedades medicas. - Flle é empregado como anti-hysterico, e nas dores arthriticas.
O cozimento applica-se om banhos como anti-rheumatico.
As flores sino carminativas; dit-se em infusão.

Catinga de pacis.- Elaagnus ca-linga.-Fam. das Thymeleaceas.-Arvore silvestre conhecida por este nome nas Alagoas.
Suas folhas stio oppostas no ponto do inserçĩo; tem um aroma enjoativo.
Suas flores sĭo semelhantes a pequenos botóes, cujo fructo é menor que um araḉs ordinario, encerrando 2 ou 3 sementes de tamanho regular.

Caracteres da familia. - Arbustos, raramente plantas herbaceas, de follas alternas ou oppostas, inteiras, tendo as flores terminaes ou axillares em fórma de sertulas, de espigas solitarias, ou rennidas no centro das folhas.
0 calice é geralmente colorido e petrloide, mais ou menos tubuloso, de quatro ou cinco sepalas embricadas antes de desabrochar.

Os estames geralmente em numero de oito, dispostos em duas ordens, ou de quatro, ou simplesmente de dois, são in-
trifolioladas, in, cobertas
as, s̄̄̃o quasi cum aroma. chata, de 66 rimento, eslas são semias sementes feijão. outras ; 0 ado em bas de piolhos.
. Leucas sfuminensis, das Labiadas. ordiformes, e

- Flle é em, e nas dores
om banhos
s ; daf-se em

Slaxagnus caas. - Arvore e nome nas
no ponto do joativo.
sa pequenos ןue um araçá 3 sementes

- Arbustos, s, de folhas is, tendo as s em fórms rias, ou reu-
rido e peta30, de quatro as antes de
lens, ou de dois, sK̃o in-
seridos, e em geral sesseis, na parede interna do calice.
0 ovario é unilocular, e contém um s 6 ovulo pendente.
0 estylete 6 simples, terminado em um estigma igualmente simples.

0 fructo 6 uma especie de noz ligeiramente carnosa por fóra.
0 embryão, que 6 voltado como a semonte, está contido om um endosperma carnoso e delgado, e tem a radicula superior.

Os generos principaes d'esta familin sĩo Daphre, Stellera, Passerina, Pinelea, etc. As Daphuaceas formam um pequeno grupo muito natural, que differe das Bleagneas pelo ovulo pendente, e não erecto, e, das Santalaceas, pelo ovario livre e uniovulado.

Catinga ale poreo.-V. Cipo catinga de porco.

Catingaia ou Catigua. - Trichilia catigua, St. Hil. - Ham. das Mcliaceas. - E' uma arvore silvestre que cresce em Minas Geraes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de grande altura.
Suas folhas sito dispostas em palmas.
As flores, amarellas, em cachos.
0 fructo capsular.
0 lenho d'esta arvore 6 avermolhado.

Ha tres especies : florescem em Abril.
Catingueira. - Casalpinia. - Fam. das Legaminosas. - E' uma planta do paiz, da qual se extrahe uma bella tinta amarella.

Catingueira brava, - Croton. Fam. das Buphorbiaceas. - Esta especie tambem dá uma tinta amarella, digna de ser utilisada na tinturaria.

Catojé.- V. Herva de Santa Maria ou Caapeba.

Catolé - Rhapis paramidata. - Fan. das Palmaceas. - E' uma palmeira, de altura mediana, de 31 a 33 metros ponco mais ou menos.
Seu caule 6 quasi lizo, de 2 a 3
centimetros de diametro, mais fino na base e mais grosso no alto.
0 ramalhete das folhas toma direccĩ̃o vertical, e estas são de cor azulada.
Dá cachos de flores, compridos, as vezes de mais de um metro.
E' como grande numero de palmeiras, de côr amarella barrenta, com aspecto de fior de cera.
0 fructo $́$ de 60 millimetros de dinmetro, ovoide, de casca. parda, tendo no apice um ponto agudo.
Na base ha umn roseta de escamis.
Ezsa casea do fructo 6 de cor amarella no interior, e encerra uma massa da mesma cor, polposa, um tanto aquosa e oleosa; 6 a parte que so come.
Encontra-so dentro um caroço osseo, contendo uma amendoa branca, muito olcosa e de gosto agradavel.
0 oleo d'esta amendoa nĩo só 6 excellente para usos culinarios como para luz.
Na provincia das Alagòas, onde mais abunda esta palmeira, a pobreza no tempo da fructa faz extursoes nas mattas para colhel-n.

Catota.- Solanum catola.-Fam, das Solanaceas.-Esta planta sylvestre é conhecida nas Alagoas e em Pornambuco por este nome.
$\hat{E}$ um arbusto baixo, de 2 a $2 \%$ metros de altura pouco mais ou menos, de poucas folhas, marchetadas no seu limbo, aloiradas, e com a orla cavada.

As flores, í semelhança das dn Jurubeba, porém mais escuras e maiores.

0 fructo, tambem como o da Jurubeba, mas do tamanho de um limío grande.

Catota de expiniso. - Solanum pi-per.-Ram. Idem.-Rsta outra espacie 6 muito semelhmite á precedente, differindo apenas em que esta se enrola sobre os outros vegetaes, e todas as partes da planta estão cobertas de pellos hispidos, longos e loiros, pelo que custa a pegar-se n'ella; produz na pelle sonsacĩo de queimadura.

Cauasmi. - Threkeldia bracteata.Pams. das Chenopodeaceas. - Esta arvore oriunda do paiz ' 6 de porte pequeno.
Seus ramos, como formados de articulaçóes nas pontas, são acinzentados e fistulosos.
As folhas em figura de lanęa, e alternas.
As flores dão em espigas intermeadas de escamas membranosas.
0 fructo 6 uma pequena noz, com uma ou outra semente dentro.

Caxaporfa do gentio. - Terminalia argentea, Mart. - Fam. das Combretaceas. - Arvore do Brasil; vegetn om Minas-Geraes.

Tem um porte muito bonito, e flores em pequeninos cachos.
Dá um fructo á semelhanca de uma noz.
Esta arvore produz tambem uma gomma resina, semelhante a gomma gutta ; é purgativa na dóse de 6 decigrammas, dada em emulsão ou em pilulas.

Cnxime. - Sapium ilicifolium, Willd. - Pam. das Buphorbiaceas. - 0 Caxim é uma arvore do paiz, que tem espinhos e folhas ovaes.
Suas flores, em cachos, on em espigas, sĩo de sexos separados, e miudas.
A fructa 6 uma capsula de 3 gommos, e 3 lojas com sementes redondas.

Cayaponia.-V. Purga do gentio.
Cehipira branea. - V. Secupiza.
Cebipira do campo. - V. Secupira.

Cebipira da matta.-V. Secupira.
Cehola. - Allium cepa, Linn. - Fain. das Liliaceas. - Esta planta, cuja verdadeira patria se ignora, 6 muito cultivada, o usada em toda parte.

Veio-nos da Europa e é um dos primeiros ingredientes da arte culinaria.

Tambem no Brasil se cultiva, nas provincias do Sul.

Apresenta-se como um feixe de folhas estreitas, compridas, fistulosas, na superficie da terra.

Dá um pendão, em que se notam flores brancas e pequenas.

0 fructo 6 muito pequeno.
Na base da reuniй́o das folhas existe um bolbo, que é a cebola, de que fazemos uso.
Este bolbo redondo compбe-se de duas membranas de cor de castanha avermelhada, delgadissimas e friaveis, seguindo-se depois uma substancia branca, aquosa, espessa e transparente, disposta em varias camadas concentricas, que se separam com facilidade. É de sabor acido, dôce e picante.

Cebola cecem. - Amaryllis belladona, Linn.- Fam. das Anaryllidaceas.Esta planta, indigena do Brasil agreste e cultivada, é conhecida nas Alagóas por Cebola do matto.
E lierbacea; suas folhns, nascidas da superficie da terra, sĩo de um verde desmaiado, em figura de lamina de espada, porém longas e reviradas.
Deita um pendão do centro, que dá flores grandes, em forma de funil, com seis recorles ou pontas, de cór vermelha pallida, sem cheiro.
No centro existem seis estames longos. O fructo é uma capsula com tres compartimentos, nos quaes se acha uma porcão de sementinhas.

Esta planta 6 como a Acucena na fórma da flor e porte; tem na base uma raiz semelhante á ceboln, porém mais allongadn; a tunica 6 esbranquiçada, o sabor pouco picante. (Fig. 16.)

Propriedades medicas. - Usa-se o bulbo em xarope nas affececoes pulmonares, nn bronchite, e sobretudo na asthma.
É vomitiva e expectorante.
Caracteras de familia. - Plantas de raiz bulbifera ou fibrosa, de folhas radicaes, de flores muitas vezes grandissimas, solitarias, ou dispostas em sertulas ou umbrellas simples, envol-
xe de folhas sas, na su-
notam flo 10. olhas existe de que fa-
npõe-se de le castanha e friaveis, substancia cansparente, das concenfacilidade. picante.
tryllis bella-yllidaceas.rasil agreste as Alagoas
nascidas da um verde mina de escadas.
tro, que dá funil, com ô vermelha
mes longos. com tres se nchå 8. Asucena na as base uma oróm mais ranquiçada, . 16.)

- Usa-se 0 coes pulmobretudo na
- Plantas de e folhas ravezes granspostas em les, envol-
vidns, antes do seu desabrochar, em espathas scariosas.
0 calize 6 gamosepalo, tubuloso, adherente pela base no ovario, de seis divisбes iguaes ou desiguaes.

Os cstames, em numero de seis, têm seus filetes livres, ou reunidos por meio de uma membrana.
0 ovario 6 de tres lojas, contendo cada uma grande numero de ovulos anatropos.
0 estylete é simples; e e estigma trilobado.
0 fructo é uma capsula de tres lojas, c de tres valvas septiferas; algumas vezes é uma baga que, por aborto, só encerra uma ou tres sementes.
Estas, que offerecem frequentes vezes ums caruncula cellulosa, apresentam em um endosperma carnoso um embryāo cylindrico e hómotropo, mais curto que semente.
Roberto Brown dividiu a familin das Varciseas de Jussieu em duns orden ${ }_{S}$ naturaes: as Hemerocallideas, onde elle collocou os generos de ovario livre, e 15 Avaryllideas, que sũo as verdadeiras Narcisseas de ovario infero.
0 mesmo celebre botanico tambem retirou das Narcisseas de Jussieu os generos Hypozis e Curculigo, dos quaes fez am grupo sob o nome de Hypoxideas, que nos parece pouco differente, das verdadeiras Amaryllideas.
A. Richard reunio as Hemerocallideas familia das Liliaceas.

Cehola do matto. - Veja-se Ce7 cecem.

Cebolinho oa Cebolinha, -
Allium schoenoprasum, Linn. - Ram. das
Liliaceas.- Esta planta 6 oriunda da Asia na Siberia, cultivada desde muios annos em nossas hortas, e de usos geral.
Cresce de 4 a 6 e \% decimetros.
Tem um bolbo na base das folhns, pequeno como o do Alho; d'nhi sahem sflhas estreitas, fistulosas, dirigidas terticalmente; formam um pendão semeThante ao Alho, onde se notam florinhas
brancas reunidas; d'estas geram-se as fructinhas, que contém sementes pretas muito miudas.
0 bolbo- é como o da Cebola, em ponto pequeno; as tunicas que o revestem são brancas, ou roixas em outra variedade da mesma especie; as camadas que o comp̃̃e siño formadas de membranas finas.
Ambas as qualidades sino desobstruentes, porém prefere-se a branca.

Cebolinino do Campo.-V. Alho de campina.

Cedro. - Cedrela brasiliensis. - $A d r$. Jus. e St. Hil. - Fam. das Meliaceas.Entra na ordem das plantas importantes do Brasil.
Esta arvore, muito aromatica, foi observada por St. Hil. e Adr. Jus.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de follas distribuidas em palmas, oblongas, com flores em cachos pyramidaes, brancas e grandes.
Os fructos parecem á primeira vista pitombss.
O lenho do Cedro exhala muito cheiro, e quando se corta uma d'estas arvores, o aroma se espalha a alguma distancia.
A madeirn 6 parda, nito offerece veios, e é porosa.
Ella presta-se á marcenaria, a esculptura, á construccẽ̃o naval, ete., etc.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma das madeiras de córte prohibido pelo governo.

Propaiedades medicas. - A casca 6 adstringente e emetica.

Cega olho. - Asclepias umbellata, Flor. Flum. - Fam. das Asclepiadaceas.Esta herva 6 conhecida nas Alagoas por este nome, e por Satudade ou Camarí bravo em Pernambuco.
E' uma herva elegante, de altura até 1 metro pouco maia ou menos, leitosa om todas as suas partes.

As folhas são lanceoladas, agudas e molles.

As flores reunidas, formando como uma umbrella ou chapéo de sol: umas

## 144

CEN
vermelhas, outras amarellas, e sem cheiro.

Seu fructo 6 umn capsula fusiforme, paliacea o geminnda, contendo muitas sementes involtas om um feixe de pellos macios e brilhantes, como seda, ou sementes coroadas do plumas; d'esta maneira, estas sementes vonm com muita facilidade, logo que o fructo se abre.
0 leite 6 empregado contra as dores de dentes.
E' venenosa.
Centanren srasileira. - Callopisma perfoliatum, Marl. - Fam. das Gen-cianaceas:-Esta planta vegeta em Minas; é herbacea.
A raiz 6 amarga, o 6 empregada como tonica e estomachica.

Ha outra especie: Callopisma amplexifolium, com as mesmas propriedades.

Centeio. - Secale cereale, Linn. e Richr.-Kam. das Graminaceas.-Planta herbacea, que cresce naturalmente na Asin Menor, cultivada na Europa, e já hoje no Brasil.
E' ums especio de capim, cujas espigas são densas, com uns esporões nas espiguetas.
Do grĩo faz-se farinha, porém que é um pouco pesada, e por isso so propria para estomagos robustos.

Propribdades mbdicas. - A cataplas-ma- da farinha de centeio é emolliente e resolutiva.

Centeio esporado. - Secale cornutum, Limn. - Fam. idem.-Esta especie 6 da Europa, é chama-se assim porque 6 á atacada de cravagem, de uma substancia que se desenvolve entre as valvas, no lugar da sempente.
E' um corpo comprido e arqueado, cylindrico e bojudo, violaceo, de sabor ardente e cheiro particular desagradavel.

Proprizdadzs ardicas. -0 centeio eaporado 6 um agente poderoso para promover as contraceøes uterinas, e um dos
mais poderosos hemostaticos vegetaes que se conhecem; usado interna ou externamente.
D'elle se extrahe uma substancia, que se emprega muitas vezes de preferencia nos mesmos casos : é a ergotina.

## Cereibn. - V. Mangue branco.

Cerelionma.-V. Mangue amarello.
Cereltinga:-V. Mangue amarello.
Cereja de follias de pecego. - Cerasus persicifulia, Loisel. - Pam. da Rosaceas. - Arvore pequena da America, de, folhas oblongas; flores em cachos e brancas.
Cultiva-se no paiz.
Seu fructo é globuloso, vermelho, liso, com um caroco dentro (especie do noz), caríloso e acido.

Cerejeira de purga. - Melothria pendula, Linn.-Fam. das Cucurbilaceas.Planta herbacea, trepadeira e de folhas recortadas.
As flores são solitarias.
Os fructos pequenos, sĩo bagas alongadas com muitas sementes.

Propriedades medicas.- Esses fructos são purgativos; a dóse para um adulto 6 a metade de um d'elles; e para animaes, como cavallos, etc., dão-se tres a quatro fructos.

Cer1.-Avicennia servicia. - Fam. det Verbenaceas.-E' uma arvore ou arbusto que vegeta nos pantanos e á beira mar.
As folhas sino oppostas, com flores formando uma especie de corneta.
0 fructo é uma capsula.
As folhas são adstringentes, e empregadas para tingir e curtir couros.

Cevadia. - Hordeum vulgare, Linn. 1 Richr. - Fam. das Grantinaceas.-Ests especie é a mais abundantemente cultivada.
Ate hoje nĩo se sabe positivamente a patria da Cevada.

icos vegetnes interna ou bstancia, que e preferencia otins.
branco.
gue amarello.
guc amarello.
de peceso.
cl. - Fam. dat a da America, em cachos e
ermelho, liso, pecie de noz),
a. - Melothris ucurbilaceas.a e de follhas
o bagas alones.

- Esses frucpara um adulto ; e para ani, dino-se tres a
ia. - Fan. dat re ou arbusto a beira mar. com flores forneta.
ntes, e emprr couros.
ulgare, Linn. 1 naceas.-Ests temente culti-
ositivamente 2
omo todos ss.
bem, o cozimento dos grĩos refrigerante; é ella que constitue a base da cerveja.

Covada Santa. - Hordeum dizfichon, Nees. - Fam idem. -Tem as mesmas propriedades da precedente.

Chá de frade. - Lantana psendothea, St. Hil.- Fam: das Verbenaceas. -Esta especie vegeta em Minas Geraes.

Pode-se fazor uma idéa d'esta planta pouco mais ou menos pela planta Camard.

Proprikdades medicas.- $\AA$ É empregada como excitante nas affecçoes catarrhaes, e nos rheumatismos.

Cháa de frade on limgan de fiù.-Casearea lingua, St. Hil.- Fam. das Sanydaceas. - Arbusto do Brasil, conlecido por este nome na provincia de S. Paulo e por Lingua de fitu, na de Minas Geraes.
Tem folhas lanceoladas.
Flores pequenas em feixes nas axillas das folhas.
0 fructo pequeno, carnoso com um caroç.
Floresce em Agosto e Setembro.
Propriedades medicas. - E empregada em cosimento contra as febres malignas, e molestias inflimmatorias.

Caracteres da pamilia. - Arbustos todos exoticos, que crescem nas regiões mais quentes do globo, apresentando folhas alternas, disticas, simples, presistentes, o mais das vezes com duas estipulas na base.
As flores sũo axillares, solitarias ou em grupos.
Tem um calix formado por cinco, e, mais raras vezès, tres a sete sepalas, reunidas todas em sua base, e formando algumas vezes um tubo mais ou menos longo.

O limbo offerece divisסes mais ou menos profundas e coloridas em sua face interna.

A corolla falta constantemente.

Os estames sũ̃o em numero igunl, duplo, triplo ou quadruplo do das divisoes calicinaes, na base das quaes são inseridos; são monadelphos, com quanto alguns d'entre elles sejam as vezes estereis e reduzidos a seu filete, que se torna plano e felpudo.
0 ovario é livre, de uma só loja, contendo um grande numero de ovulos, inseridos om tres ou cinco trophospermas parietaes.
0 estylete ó simples, terminado por estigma capitulado ou lobulado.
$O$ fructo é uma capsula unilocular, abrindo-se em tres ou cinco valvas, que trazem no meio de sun face interna, as sementes, envolvidas em uma polpa mais ou menos abundante, e colorida.
Estas sementes offerecem um endosperma carnoso, no qual existe um embryão mui pequeno heterotropo; isto $\widehat{6}$, tendo sun radicula opposta ao hilo, ou ponto de inserção da semente.
Chí da Madia. - Thea sinensis, Nob. - Fam. das Ternstramiaceas.-R' oriunda da China esta excellente planta, cujo apreco e importancia 6 geral nos paizes cultos, onde o Chid da India tem-se tornado uma bebida quasi commum.

Elle 6 um pequeno arbusto, esgalhado, de caule escuro.
Folhns oblongas, de verde escuro, e alternas.
As flores são brancas, á semelhança de rosas e com leve cheiro, sendo dispostas em trinos, ou binadas.
0 fructo 6 uma capsula de tres cocas redondas, cada uma com um caroço.
o Chí, na sua terra natal, cresce até a altura de 9 metros, entretanto entre nós 6 um arbustinho de $1 / /$ a 2 metros quando muito.
Propriedades medicas. - E' excitante poderoso, sudorifico, diuretico, adstringente e estomachico; activa as faculdades intellectuaes.

Chaí mate. - Hex. thesana, Mart. Fan. das Celastrineas.-Arbusto das provincias do Sul, como Rio Grande e seus arredores.

As folhas usam-se como o Chd da India; sŭ̃ um tanto excitantes e diaphoreticas.

Chí de pedestre.-V. Chí de frade em Minas.

Chí da terra. - Ram. das Portula-caceas.- Esta planta nasce no Maranhão. E' uma especie de Beldroega mais ou menos.

Propriedades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ empregada nas molestias nervosas, debilidade de estomago e dysmenorrhéa.

Cha da terra ou do matto.Buddleja quinquenaria. - Kam. das Scro-phulariaceas.-Esta especie é conhecida nas Alagoas e em Pernambuco por este nome, persuadido o povo que é o verdadeiro Chí da India; por isso tanto n'aquella provincia como n'esta, fazem uso das folhas como chít, achando-o bom ao paladar.

E' uma herva que fórma moutas, de caule herbaceo, e de còr de purpura.

As folhas estreitas lustrosas, recortadas, de cor escura.
As flores pequenas, brancas, á semelhanea da flor do Cafezeiro.

0 fructo é uma capsula oval, oblonga, contendo grãosinhos, que por si mesmo se espalham na terra.

Resiste todo o verīo sempre em verdura.

Propriedades medicas. - Faz-se uso em medicina como anodyno (calmante).

Chagas miudas. - Tropaolum pentaphyllum, Lamk. - Ram. das Tropaolaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta trepadeira: cresce em Montevidéo, e no Rio-Grande do Sul.
$\mathrm{E}^{\prime}$ planta propria para jardim.
Propriedades medicas. - Esta bella trepadeira gosa de virtudes anti-scorbuticas.

Chaguelra. - V. Barbas de $b a$ rata.

Chamburú-Carica digitala, Aubl.

- Ram. das Papayaceas.- Esta arvore, que tem pouco mais ou menos o porte do Mamociro, vegeta ás bordas do Amazonas.
Consta que suas emanaçoes stão tão mortaes como d'aquella arvore da America Equinoxial, conhecida por Manconilla javanesis?

Chanama Ou Nove Moras. Drosera tuberosa.- Fam. das Droseraceas. - E' uma erva agreste do Brasil, que invade todos os terrenos, geralmente conhecida por Chanana em Pernambuco, Parahyba e Ceará.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 22 centimetros de altura pouco mais ou menos.
Esgalha quasi rasteiramente, tendo umas tuberasinhas na raiz.
As flores grandes, amarelladas, apresentando umas manchas roixas na base e meio das petnlas, em cujo centro se vè um froco de filetes.
0 fructo é uma capsula pequena, coniea, contendo muitos grĩos em fórma de pequenas castanhas.

Propridades medica.-A Chanara é muito medicinal ; sua batata se applica contra a dysenteria.

Caracteres da yamilia. - Plantas herbaceas, annuaes ou vivaces, raramente subfructescentes, tendo folhas alternas, muitas vezes munidas de pellos glandulosos, pedicellados, dispostas em cruz antes de seu desenvolvimento.
O calice 6 gamosepalo, de cinco divisбes profundas, ou de cinco sepalas distinctas, e de estivação imbricada.
A corolla de cinco petalas planas o regulares.
Os estames, em numero de cinco algumas vezes de dez ou de vinte, alternam com as petalas, quando cllas sũo do mesmo numero que estes ultimos.
Antheras extrorsas, e livres; ás, vezes se acham, em face de cada petala, appendices de fórma variada.

Estes estames são geralmente perigynicos e nĩo hypogynicos, como se tem dito at6 o presente.

Ssta arvore. nos o porte bordas do es* são tão re da Amepor Man-

Moras. $s$ Droserado Brasil, nos, geralta cm Per-
tura pouco
nte, tendo adas, apreroixas na cujo conquena, coem fórma

Shanara é se applica ces, rarado folhas as de peldispostas olvimento. cinco dio sepalas mbricada. planas e de cinco vinte, alado ellas estes ul-
s; ás, vola petala, nte perino se tem
ovario é de uma só loja, raras vezes de duas ou tres; no primeiro caso contem grande numero de ovulos anatropos ou orthotropos, unidos a tres ou cinco trophospermas pariethes, simplices ou bifidos; no segundo caso, os septos parecem formados pelos trophospermas salientes em fórma de lnminas, e que si encontram e se unem no centro do ovario.

Os estigmas, geralmente do mesmo numero dos trophospermas ou das lojas, são sesseis e radiosos, ou sustentados por estyletes muitas vezes bipartidos.
0 fructo é uma capsula de uma ou varias lojas abrindo-se sómente pela metade superior em tres, quatro ou cinco valvulas no meio da face interna de um dos trophospermas.
As sementes, muitas vezes cobertas de um tecido cellular frouxo, contem um embryão erecto, quasi cylindrico, no interior de um endosperma delgado, que falta algumas vezes.

Cheiro. - V. Salsa.
Chichá. - Sterculia chichá, St. Hil. - Monetia curiosa, Vell. - Fam. das Byttneriaceas. - Arbusto indigena, conhecido por este nome no Rio de Janeiro e Goyaz.

Suas folhas são corditormes.
As flores em cachos, e arruivadns.
0 fructo dá uma amendoa, que 03 habitantes d'estes lugares comem, e passa por boa.
As folhas săo resolventes de tumores, etc.

Chiehá do Norte. - Sterculia laseantha, Mart. - Fam. idem. - E' uma planta que se assemelha no Chichá do Sul; habita o Piauhy e Maranhão.

Chicoria. - Sonchus oleraceus, Linn.

- Fam. das Compostas. - Herva cultivada na Europa, d'onde é oriunda; 6 tambem cultivada no Brasil.
Sua cultura 6 antiquissima, porém pouco conhecids, principalmente nas provincias do Norte.

E' uma herva cujas folhas nascem do collo da raiz, imitando a couve, e as quaes fecham as folhas no centro á semelhanca do repolho.
Essas folhas, que se fecham sūo esbranquicadas.
As flores amarellas.
Fornece um succo leitoso toda a planta.
Come-se cosida com carne de vacea as folhas e as raizes.
No Pará ha uma herva aromatica que tem este nome.
Como medicinal é aperitiva; mas hoje está desusada.

## Chicoria brava, - V. Serralha.

Chicoria do Pará. - E' uma herva aromatica.

Chida. - E' uma bebida de caboclos, extrahida da mandioca.

Chifense ou Coqueiro Chilense. - Jubea spectabilis, Kunt. - Fan. das Palnaceas. - E uma palmeira do Amazonas e do Chile.
Os fructos sio drupas; e com elles fnzem aguardente.

Chiquexique:-Cactus perwoiants, Línn. - Fam. das Nopaleas. - E ' um arbusto natural da America Meridionnl, cujo tronco é verde, herbaceo, anguloso de alto a abaixo, succulento, e cheio de espinhos que parecem ser as folhas; estas sũo fasciculadas.
Nascem as flores pelo tronco; sãc grandes, brancas, misturadas de roseo, com uma coma no centro, amarella.
0 fructo 6 oval ou redondo, de cor rubra, succulento, tendo dentro uma massa da mesma cor, succulenta, acida, cheia de sementes pretas e miudas.
0 succo extrahido de seu tronco enrouquece a quem o bebe, e 6 mui diuretico.

Chupa. - Guslavia speciosa. - Pirigara spiciosa, Humb. e Bomp.- Fam. das Myrlaceas. - Arbusto das regiסes amazonicas, onde lhe dão este nome.

## CIN

Suns follins sĩo oblongas, lanceoladas, membranosas e coriaceas.
As flores grandes.
0 fructo d'este arbusto, quem o come, fica com a pelle alourada; mas, sem nenhum remedio, depois de 24 ou 28 horas, torna no seu natural.

Cidreira on Cidira, - Citrus limonium cilratum, Riss. - Fank. das Aurantiaceas. - Arbusto indigeno da Asia, cultivado no Brasil.
A Cidra 6 a fructa da Cidrcira, que no Maranhão chnmam Turanja.
E' um arbusto do porte de uma limeira, com espinhos nos galhos, folhas ellypticas, com pouco aroma.

As flores são brancas, e com cheiro as-semelhando-se ao da flor da Larangeira.
O fructo é um pomo de grandeza de $\overline{5}$ a 10 millimetros de diametro, redondo com a configuração de uma laranja, mas com uma superficie tuberculosa, e as vesiculas grossas.

Dentro achn-se uma substancia branca, vosiculosa, compacta, contendo sementés como os da laranja; a massa é muito secca.

Da fructa preparam-se bellos doces, ompregados como peitoral, refrigerante e tonico.

Caracteres da pamila.- Arvores ou arbustos muito glabros, algumas vezes espinhosos, com folhas alternas e articuladas, simplices, ou mais frequentomente pinnuladas, munidas de glandulas vesiculosas, cheias de um oleo volatil tfansparente.

Flores odoriferas, geralmente terminaes.

Seu calice é gamosepalo, persistente, de tres ou cinco divisoes mais ou menos profundas.
Sua corolla, de tres a cinco petalas sesseis, livres ou ligeiramente soldadas entre si.
Os estames, algumas vezes em numero igual ao das petalas, outras vezes duplo ou multiplo d'este, são livres, ou diversamente reunidos entre si por seus filetes, e reunidos abaixo de um disco
hypogynico, sobre que está collocado o ovario.
Este 6 globuloso, de varias lojas, contendo um so ovulo suspenso, ou maior numero, ligados ao angulo interno da loja.
0 estylete, algumas vezes muito curto e muito espesso, é sempre simples, terminado por um estigma, simples ou lobulado.
0 fructo 6 cm geral carnoso, interiormente scparado em diversas lojas por divisoes muito delgadas, contendo uma ou mais sementes inseridas em seu angulo interno, e geralmente pendentes.
Exteriormente o pericarpo 6 espesso: é indehiscente, cheio de vesiculas, contendo oleo volatil.
As sementes encerram um on nlgumas vezes mais embryoes sem endosperma.

Cidrilla. - Verbena triphylla.-Tam. das verbenaceas.- Pequeno arbusto natural do Rio de Janeiro.
Folhas verticilladas, ternas ou quaternas, lanceoladas, agudas nas duas extremidades, exhalando cheiro de limũo quando esfregada.
Flores dispostas em espigas axillares, ou em pannicula terminal.

Propaibdades medicas.- E' estimulante, empregado em infusío contra as indigestoes, 3 a 4 folhas para uma chicara d'agua fervendo.
Cinamono:-V. Jasminciro de Caуамиа.

Cince follas.-Dá-se este nome tambem ao Taruinan.

Propriedadesmedicas.-As folhas sĩo diureticas, e empregadas em cozimento ou em infusĩo, om banhos, nas dores rheumaticas e osteocopas.

Cindy eapeto.-Vallesia tinctorial, Brnnet. - Fan. das Apocynaceas. - Esta planta e da serra do Araripe; dí uma tinta cor de rosa muí bella segundo Mr. Brunet. mples ou
so, intesas lojas contendo idas om ente pen-
espesso ilas, con-
ou algu$n$ endos-
a.- Fam. justo na-
ou quaias duas ro de li-
is axillaal.
estimuo contra para uma
de $\mathrm{Ca}-$
te nome
olhas são ozimento las dores
inctorial, . Esta ipe; dá bella se-

Das sementes se extrahe sofrivel sabắ.

Clparabo - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de Bittue de raiz delgada, lisn e branda, que se encontra nas provincins do EspiritoSanto e Minas Geraes.

Cipó dialho. - Bignonia alliacea, Start. - Fam. das Bignoneaceas-B' um arbusto indigena do paiz, conhecido por este nome nas Alagoas e em Pernambuco.
E' uma planta trepadeira, de folhas oppostas, unidas entre si, e luzidias.
0 caule da planta 6 quebradico.
As flores, em pequenos grupos, săo como trombetas, cor de roza roxcada.

0 fructo 6 uma vagem.
Cipó d'milho:-Seguiera alliacea, Mart. - Fam. das Phytolacaceas. -Tem as mesmas propriedades do Ibirarema.

Cipó amarra alegigante. - Dolichos odoriferus. - Fam. das Legumino-sas.-Nas provincias de Pernambuco e Alagoas tambem é conhecido por Canella de Urubui.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto trepador, mui frequente nas bordas dos caminhos e das varzeas.

E' um pouco elegante pelas suas fiores em cachos, de um roixo vivo, que torna os campos de aspecto agradavel
Elle estende-se sobre os arbustos ascendentes, e relvas.

Suas folhas são ternadas (a semelhança das do feijũo).
As flores, em cachos, roixas, e com suave cheiro.
0 fructo 6 uma vagem de 1 a. 2 millimetros de largura, com bordas levantadas, grĩos poucos redondos, compridos, e acinzentados.

Cipó amarra de aiqui.-Aegiphila corymbosa. - Fam. das Verbenaceas. -Arbusto silvestre, conhecido nas Alagoas por este nome; em Pernambuco tem o de Mofunbo de Capocira.
Planta trepadeira de caule esbranquicado, folhas ovaes, grossas, oppostas e Inzidias.

Flôres miudas, amarelladas, em cachos.

0 fructo é redondo, de 1 millimetro, nmarello na maturidade, adherente ao calice, internamente osseo, dividido em quatro compartimentos, e eif cada um uma semente.
Este cipó em perfeita maturidade 6 muito forte para amarrar.

Cipó arco d'urupema on uru-pemba:-Galphinia officinalis.-Pam. das Malpightaceas. - Rste arbusto.é silvestre, e conhecem-no por este nome mas Alagoas.
Scu caule $\mathbf{6}$ um pouco flexivel.
E' uma trepadeira de folhas oppostas, lustrosas, ovaes e pequenas.
Flores em densos cachos, amarellas, sem cheiro.
Fructo do 1 millimetro, redondo, com tres carocos dentro; come-se, e 6 considérado como bom.
Do caule d'esta planta fazem arco das urupemas, donde the vem o nome.

Cipó branco d'arco. - Colletia sarmenlosa alba. - Fam. das Rhamuaceas. - Arbustinho trepador, agresto e do paiz; vegeta e tem este nome nas Alagons.
Seus ramos tem os espinhos oppostos.
As folhns suo lanceoladas e oppostas. :
A casca esbranquiçada.
As flores reunidas em pequenos grupos e brancas.
Os fructos não se desenvolvem na maior parte.

Cipó branco de cerca.-Colletia sarmentosa lutea. - Fam. das Rhannaceas.

- Rsta especie é semelhantissima á precedente; differe d'ella pelo caule pardocastanho, e pelas flores amarellns.


## Cipó branco de Pernambinco.

- Coccoloba littoralis. - Ram. das Poly-gonaceas.- $\dot{\mathrm{E}}$ agreste e indigena; vegeta nas proximidades da beira-mar, e recebe este nome em Pernambuco.

E uma trepadeira de folhas regulares, ovaes, chanfradas na base.

Flores grandes om cachos, como espigas esbranquiçadas, não regulares.
Os fructos são globulos pequenos, que encerram sementes.

Cipó branco de rego. - Bignonia oulgaris.- Fam. das Bignoneaceas. - Arbusto do paiz, que se encontra em qualquer parte do matto, conhecido por este nome nas Alagoas e tambem em Pernambuco.
B trepador; tem o caule um pouco esbranquicado, com regos bem distinctos, que lhe dro muito realce.
As folhas se cruzam, e são oppostas, ovaes e luzidias.
As flores, como cornetas, com as bordas recortadas, são roxas, claras ou rosadas.
0 fructo 6 uma vagem de $2 \%$ decimetros, larga, com semehtes dispostas symetricamente e aladas.
Do caule fazem-se chibatas e até bengalas.
Tem o uso dos cipos.
Cypó de caboelo. - Tetracera volubilis, Linn.- Pam. das Dilleniaceas. Planta conhecida por este nome no Rio de Janeiro e em Minas Geraes. E uma trepadeira.

Propriadades mbdicas. - Suas folhas são purgatiyas, tomadas em infuzão ; e resolutivas, empregadas em banhos.

Caragterbs da pamitita. - Arvores ou arbustos todos exoticos, sarmentosos, tendo folhas alternas, rarissimas veze3 oppostas, sem estipulas, muitas vezes abarcantes na base.

Flores solitarias ou em cachos, algumas vezes oppostas ís folhas.

0 calice é gamosepalo, persistente, de cinco divisões profundas, e imbricadas lateralmente.
A corolla ordinariamente de cinco petalas.

Os estames, numerosissimos, dispostos em varias ordens, são livres, algu-
mas vezes unilateraes ou dispostos em diversos feixes.
As carpellas variam de duas a doze, geralmente distinctas; são ás vezes... soldadas em uma 86 .
0 ovario 6 unilocular, contendo dois ou varios ovulos anatropos, unidos á parte inferior do angulo interno, e erectos.
Os estyletes são simplices, e terminados cada um em um estigma igualmente simples.

Os fructos são distinctos e soldados, carnosos ou seccos, e indehiscentes.
As sementes, muitissimas vezes acompanhadas de um arilho carnoso e cupuliforme, tem um tegumento crustaceo, cobrindo um endosperma carnoso, no qual está um embryão pequenino, erecto, homotropo, collocado na base.

Cipó de cabbelo branco on de rego, de caboelo. - Bignonia prolixa. - Fam. das Bignoniaceas.-Esta especie 6 mui analoga á Bignonia allia cea, differindo apenas mui pouco na forma das folhas; porem tem as laminas salpicadas nos dois lados.

Tem os mesmos uzos.
Cipó Cannella de Jacú. - Salacia corynbosa-Fam. - das Hippocrati. ceas.-Arbusto silvestre, que nas Alagoas tem este nome.
E trepador; seu caule 6 avermelhado' e aspero.
As folhas são oppostas, asperas, escuras e ovaes.
As flores, em cachos mui grandes, süo esverdinhadas, sem cheiro.

0 fructo 6 minimo, trigono, e com sementes.
Este cipó 6 muito fragil, e porisso não fazem uzo delle.

Cipó de Capoeira. - Tam. das Bignoniaceas. - Bste cipó 6 assim conhecido nas Alagons.
Tem a propriedade de enrolar-se sobre as outras plantas de sua classe.
Seu caulé cylindrico, e tem gavinhas. Os peciolos das folhas se cruzam, e
em cada extremidade tem duas folhas, cada uma sobre um peciolo proprio.
As folhas sĩo lustrosas e carnosas.
As fiores roixas, brilhantes, em feixes, e em fórma de corneta.
Dá um fructo como vagem, tendo sementes membranosas, com azas.
Este Cipó 6 quebradiço.
Cipó de carijo.-Davilla rugoza, Roiz.-Dav. Brasiliana, D. C. - Fam. das Dilleniaceas. - Esta planta, que é indigena, tem tambem o nome de Cipó de Caboclo, e em S. Paulo, Minas Geraes e Rio de Janeiro o de Sambaibinha.
E' um Cipó, cujos ramos sũo guarnecidos de pellos asperos.
Folhas grandes, oblongas, serreadas superiormente, lisas e asperas, com pellos pelo meio.
Flöres em cachos.
0 fructo é capsular.
Proprisdades medicas. - As folhas são empregadas nas orchites blennorrhagicas, ou devidas a outra qualquer causa.

Applicn-se em fomentačes e fumigações.

Elle é purgativo na dóse de 2 grammā̃ da raiz em pó.

Cips de earijo. - Fam. das Rosaceas. - Sob este nome, e sob o de cipo de Sambaibinha, deaignnm-se em varias provincias do Brasil dois cipós sarmentosos, um dos quaes é o $D a$ villa rugosa de Pairel, ou Davilla brasiliana de Decandolle, outra é o Davilla elliptica d'Aug: Saint Hilaire.

Proprirdades medicas.- Estas duas plantas se tornam notaveis pelo seu sabor adstringente muito pronunciado ; ellas são por consequencia, tonicas, muito usadas em fomentações e em lavagens nas ulceras atonicas.

Cipis carneiro.- Echiles suberosa. - Ram. das Apocynaceas. - Planta trepadeira, quasi sempre de fiores gran-
des e brilhantes, tendo por fructo uma ou duas capsulas, cujas sementes estão. envolvidas em pellos macios.

Propribdades medicas. - E' hemostatico util nas hemoptyses, e sobretudo nas hemorrhagins uterinas.

Cipó catinga de Paca.- Eleagnus trispermum. - Fam. das Eleagineas. -Arbusto silvestre, trepador, de folhas oppostas, oblongas, luzentes, sem recortes.
As flores sino em feixes, nas axillas das folhas.
0 fructo, nĩo bem observado, 6 pequeno; parece ter duas cavidades internas, com umn ou duas sementes.

Cabacteres da pamila. - Arvores ou arbustos de folhas alternas, ou oppostns, sem estipulas e inteiras.
Suas flores sĩo dioicas ou hermaphroditns; as masculinas algumas vezes dispostas em forma de casulos.
0 calice é gamosepalo, tubuloso ; seu limbo é inteiro, ou de duas ou quatro divisoes.
Os estames, em numero de tres a oito, sĩo introrsos, quasi sesseis sobre a scparacão interua do calice.
Nas flores femeas, o tubo do calice cobre immediatamente o ovario, mas sem a elle adherir.
A entrada do tubo 6 as vezes em parte tapada por um disco diversamente lobulado.
0 ovario é livre, unilocular, contendo um só ovulo ascendente, pedicellado e anatropo.

0 estylete é curto.
0 estigma é simples e allongado.
0 fructo 6 um akenio crustaceo, coberto pelo calice, que se torna carnoso.
A semente contem, em um endosperma delgadissimo, um embryão que tem a mesma direcçío que esta.

Cipó catinga de Porco. - Fam. idem. - Este vegetal indigena 6 assim chamado nas Alagoas, mas é pouco conhecido.

## CIP

E um arbusto que forma touceiras, de caule floxivel:
As folhns, sĩo grandes, oblongas, ver-de-escuras.
As fiores, brancas, miudinhas, á semelhanca de pequenos botoes.
0 fructo é pequeno, e com duas pontas no apice; 6 achitado de um lado, branco, e com uma semente.

Cipó ehminbo. - Cusçuta americana. Liny.-Cuscuta wmbellata, Kunt Fam. das Convoloulaceas. - Herva do Brasil descripta por Linneeo, e até entrio desconhecida.
Mais tarde outros naturalistas acharam outras especies: Cuscuta odorata, Raiz e Pavon: Cusc. corymbosa, elc.

Todas sũo oriundas do Brasil.
E uma planta que vive a custa de outra.

Seus caules finos e voluveis ganham qualquer vegetal visinho, separam-se da raiz e ficam vivendo á custa d'aquelle de que se apoderaram.
Compбe-so de vergonteas lisns, finas, esverdinhadas ou amnrellas, sem folhas, com feixes de flores pequenas e arredondadas, brancas ou trigueiras.

O fructo é uma pequena capsula.
Propriedadrs misdicas. - Esta planta parasita é applicada secea e pulverisada sobre as feridas para abreviar a cicatrisaçũo, o succo é apprecindo como anti-catarrhal e anti-hemoptoico; tambem se dá em gargarejos nas anginas.

Cipó de cohra. - V. Caapeba.
Cipó de cobra.-V. de $N$. Senhora.
Cipó correllin.-V. Flor de Veado.
Cipís eranpé branco. - Paullinia cururí, Linn. - Kam. das Sapindaceas. -Arbustinho trepador, de caule esverdinhado, conhecido nas Alagóas e em Pernambuco por tal nome.
As folhas sano em palmas.
As flores, em cachos, pequenas e brancas.

Elle tem prolongamentos, com que se agarra ás outras plantas.
0 fructo é uma capsula obconica, subtrigona, vermelha rubra, com tres valvas, que se abrom e deixam apparecer tres sementes ovaes, metade cobertas de um corpo branco e foffo.
Algumas pessoas comem este fructo.
Cipó eruapè vermelifo.- Paullinia pinnata, Linn - Fam. idem. - Este cipó, © conhecido nas Alagõns e em Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um cipó como o precedento.
Encontra-se em qualquer capocira perto dns cidades.
As folhns são em cachos, brancas e mindas.
Tem a mesma organisaçĩo do precedente.
Serve para amarrar cercas.
Cipó eruz. - Chiococca anguicida, Mart.-Fam. das Rubiaceas.-Ksta planta 6 oriunda de S. Paulo, é trepadeira e tem as mesmas propriedades da Raic preta.

Propriedades medicas.-Maceram-be dois pugillos em uma medida de nguardente, adoça-se, e dá-se uma chicara tres vezes por dia, nos envenenamentos por mordeduras de cobras.

Cipó de cunamama. - Buphorbia phosphorea, Mart. - Fam. das Buphorbia-ceas.-Este interessante arbusto vegeta na Bahia.
E' mui espinhoso, o por isso serve para cercas.

Seus ramos entrelaçados nĩo deixam penetrar animaes nas plantaços.
Cortando-se um galho exsuda um succo branco, que nn obscuridade reluz como fogo ; sacodindo-se com elle faz rastilho luminoso. Este succo sobre a pelle causa grande prurido.
A picada dos espinhos produz botoes vesiculosos na pelle dos animass.

Proprizdades medicas. - Scus ramos novos são applicados nas ulceras e carbunculos.

Cipó cururú. - Echites, Marl.Fam. das Apocynaceas.- Esta planta é do Pará.
Differe da de Pernambuco, que é de outra familia.
Uns a chamam Curuape, mas o do Pernambuco Cruapd.

Propriedades miedicas.- É excellente aperitivo, usado nas obstrucçoes das visceras abdominnes.

0 succo leitoso é empregado topicamente sobre os tumores.

Cipó em. - Sinilax papyracea, Rois. - Fam. das Surilaceas. - Esta planta é congenere da Salsaparrilha, e tem as mesmas virtudes d'ella.

Cipó de escadn. - Caulotretes macrostachyus, Raddi. - Bauhinia radiata. Vell. - Ram. das Leguminosas. - Esta planta trepadeira, possue propriedados adstringentes e mucilaginosas.
Ha outra especie, Bawhinia microstachyus, Raddi, e Bauhinia tomentosa, Vell. do Rio de Janciro.

Cipó de anota. - Cissus pulcherrima, Vell.- Fam. das Anupelideas.-Tambem esta planta é trepadeira, e cresce no Rio de Janeiro.
E' anti-rheumatica.
Cipó guyra. - Bignonia guyra, Ried.-Ram. das Bignoniaceas.- Esta plantr é quasi como as Carobas, etc.
D'ella porém 6 frequentemente applicada a raiz como purgativa.

Cipó relea.- Cacalia quadrifora, Vell.- Fam. das Compostas. - Herva mais ou menos do aspecto do Mentrusto.
Vegeta no Fio de Janeiro, onde recebe esto nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aromatica.
Cipó de imalié.-Philodendron Inbe, Mart.- Fam. das Aroideas.

Propriedades midicas.- As folhas frescas süo empregadas nns ulceras; a
decoceño do caule e das folhns é applicadn no rheumatismo c nn orchite, em banhos.
Da raiz se tiram flos teciveis,
Cipó de impigem. - Stadinania depressa. - Fam. das Sapindaceas. Arbusto silvestre. que por este nome é conhecido nas Alngoas.
Tem o caule flexivel, que se enlaça sobre os outros vegetaes.
Suas folhas são ovnes oblongas.
As flores em cachos, brancas trigueiras.
0 fructo 6 obconico, cor de barro, em forma de pifío, de consistencia cornea; o pericapo tem um caroço pardo centro, envolto em uma substancia espessa e branca.

Propribdades medicas. - Este fructo é empregado na cura de impigens; para isto pisam-n'a e a applicam sobre a parte doente; tambem empregam a decocẹ̃̃o nos mesmos casos.

Cipá de Jahotá.- E' a Pava de Santo Ignacio do Parí e da Bahia.

## Cipó Japleanga te cerca. -

 Tam. das Sapindaceas. - E um arbusto indigena e trepador, com filetes que se agarram ás plantas proximas.As folhas são lustrosas, í.somelhanca de palmas recortadas.
As flores brancas, em cachos.
Os fructos vermelhos na maturidade, abrem-se e deixam apparecer uma sesemente envolta om substancia branca, mas que despida d'esse envoltorio, 6 verde.

Cipó de junta. - Dá umn fructa que faz angulos de um 0 outro lado, como contas de rosario.

Cipó de maninibui.- Esta planta 6 rasteira; vegeta nas prains.
Tem as mesmns propriedades da Ca roba.

Ctpó Manoel Alver. - Axantes fasciculata. - Pam. das Rubiaceas.- Rsta
planta é indigena; dưo-lhe este nome nas Alagõas.
É um arbustinho trepador, de caule delgado, com as summidades revestidas de pellos.
Folhas ovaes, oppostas, esbranquicadas na parte inferiore macias.

Flores nas axillas das folhas, que sũo como estrellas brancas, com seus pequenos tubos.
0 fructo 6 uma baga conica, pequena e coberta, de pellos macios e brancos.

Cipó mão de Sapo. - Cissus coralinus. - Pam. das Anspelidaceas. Planta trepadeira que tem este nome nas Alagòas.

Ella 6 elegante e propria para jardim.
Sen caule 6 herbaceo e molle.
Suas folhas saio como palmas, luzentes.
As flores, reunidas em fórma de palmas, inseridas de um só lado, de cor rubra brilhante.
Todos os orgãos da fructificação dãothe um bello realco.

Os'fructos sĩo bagas redondas, roixas com um ou dois carocos no centro; assemelham-se á uvas.

Caraoteres da fasmida. - Sub-arbus. tos ou arbustos enroscantes, sarmentosos, e munidos de gavinhas oppostas ás folhas.

Estas sĩo alternas, pecioladas, simples ou digitadas, munidas na base de duas estipulas.

As flores são dispostas em cachos, oppostos ás folhas.
0 calice curtissimo, muitas vezes inteiro, 6 quasi plano.

A corolla de cinco petalas valvulares, algumas vezes coherentes entre si pela parte superior, e erguendo-se todas unidas em fórma de coma.
Os estames, em numero de cinco, sĩo direitos, livres e oppostos ás petalas.

0 ovario é applicado sobre um disco hypogynico, annular e lobulado no con-
torno; elle ofterece constantemente duas lojas, contendo cada uma dois ovulos erectos e anatropos.
0 estylete, que é espesso e curtissimo, termina em um estigma apenas bilobulado.
0 fructo 6 uma baga globulosa, encerrando d'uma a quatro sementes crectas, tendo seu episperma espesso, o endosperma corneo, mais ou menos profundamente sulcado, e contendo na sua base um embryãosinho erecto e orthotropo.

Esta pequena familia composta dos generos Vitex, Cissus, Ampelopsis e Leca, é muito distincta por suas folhas munidas d'estıpulas, pelas gavinhas oppostaz ís folhas, pelos estames oppostos ás petalas, e pela estructura do fructo e da semente.

A opposiçĩo dos estames ís petalas 6 um dos seus caracteres mais salientes.
No genero Leca estes estames são monadelphos, e entre cada um d'elles se acha um appendice representando um estame abortado. Ha pois nas $A$ mipelidaceas dez estames, cinco dos quaes normaes; isto $e ́$, os que são alternós com as petalas, abortam, sendo somente representados pelo disco, etc., subsistem apenas os que año oppostos ás petalas.

Cipó mulatinho. - Telracera aspe-rosa.- Fam. das Dilleniaceas. - Esta planta, de Alagóas e Pernambuco, é trepadeira.
Tem o caule castanho, e com articulações.
As folhas sū̃o um tanto grandes, luzidias e um pouco asperas.
As flores brancas e quasi sem cheiro; umas deitam fructos, outras nũo.

Os fructos sĩ̃o capsulas reunidas em rosetas, contendo uma semente vermelha cada uma.
Tem a mesmo uso dos cipós, em geral-

Cipì pio. - Fam. das Sapindaceas. -Arbusto indigena do paiz, conhecido nas provincias do Norte por este nome. oyulos
curtis apenas sa, entes ere2sso, o los prona sua ortho-
ta dos e Leca, as mu -opposppostos fructo
petalas lientes. es são d'elles intando as $A$ ins quaes itternos do só, etc., ostos is
ra aspe-- Esta uco, 6
articu-
les, lu-
cheiro; по.
unidas ate ver-

6s, em
daceas. ahecido nome.

CIP
$\mathrm{E}^{\prime}$ trepador.
As folhas sio um tanto grandes. As flores não observadas.
0 fructo, em forma de pião, de pericarpo corneo.

Cips rabo de Timbí- Cardiospernium fragile. - Fam.idem.-Este cip6, conhecido nas Alagoas por tal nome, tem caule trepador, como os outros.
As folhas formam palmas.
As flores sũo em feixes, brancas, com suave cheiro.
Os fructos representam tres cocas, com azas, isto 6 , tendo em cada loja uma aza.
As sementes sĩo tres, envoltas em um corpo branco.
Este cipó 6 fraco, e por isto não fazem uso d'elle.
0 fructo 6 vermelho de cor viva.
Cipó de rego (do Rio de Janciro). - Bignonia rego, Vell. - Tam. idem.Tem os mesmos usos da Caroba.

Cipó de rego vermeino. - Argylia applicata. - Fam. das Bignonia-ceas.-Bsta especie 6 tambem trepadeira.
Seu nome confunde-se com o de outras especies bem semelhantes, mas das quaes se distinguem por caracteres pouco sensiveis.
Esta cruza os seus ramos, e tem duas folhas om cada extremidade, quasi unidas.
Suas flores são reunidas em grupos, de cor rubra, o que faz um bello effeito; tom a forma de Angelicas.
Os fructos sĩo vagens, contendo sementes membranosas, que ás mais das vezes não se acham.

Cipó sungue.- Paulinia sanguinea. - Fam. das Sapindaceas.- É conhecido nas Alagoas este cipó, que tem semelhanea mui estreita com o precedente: - Rabo de Timbí.

0 caule é regoado, e cor de castanha.
Suas flores muito semelhantes is d'aquelle.

0 fructo $\widehat{e}$ tambem rubro, sem a membrana, que forma azas, com sementes tambem adherentes á substancia branca.

Cipó de cesto. - Argylia pulchra. Fam. das Bignoniaceas. - Arbusto trepador, conhecido por este nome nas Alagoas.
Suas vergonteas sǐo finas; com folhas ovaes, oblongas, oppostas e coriaceas.
As flores agrupadas são como cornetinhas, de côr vermelha brilhante.

0 fructo 6 uma vagem comprida, com sementes symetricamente dispostas e aladas.
Ha outra especie bem analoga í esta, e tambem chamada em Pernambuco Cipo de cesto; suas folhas porém sĩo ternadas.

Cipó de cesto arande.- Poterium sarmentosum. - Fam. das Rosaceas. Este cipó 6 arboreo, e tem nas Alagoas este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ alto, de tronco escuro.
As folhns são oppostas ellipticas.
As flores em grandes cachos, porém pequenas, umas como bolotas e outras como penachos, em cuja base estro umas drupas ou bagas, que sĩo as fructas, com sementes.
Estas estrio ngglomeradas em grupos de dezoito a vinte.
D'este cipo fazem cestos e cassuaes.
Cínó sumá. - Anchietea salutaris. St. Hil.- Fam. das Jurcaceas. - Subarbusto voluvel, de folhas alternas, flores solitarias, e fructos grandes.

Propribdades medicas. - Sun raiz é emetica, purgativa, e applica-se nas molestias exanthematicas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ util tambem nas tosses convulsas das crianças, em dóse pequena.
A raiz dá-se na dóse de 4 a 8 grammas, como purgante ; em p6, ou melhor em infusão.
Esta planta vegeta em S. Paulo e Minas Geraes.

Caractrres da familia. - Plantas herbaceas vivazes, raramente annuaes, tendo o caulo cylindrico, nú ou folindo, e simples.

Suas folhas, invaginantes nn baze; com uma bainha ora inteira, ora fendida em todo 0 seu comprimento.

As filres să0 hermaphroditas, terminnes, dispostas em panicula ou em cimeira, encerradas, antes de seu desabrochar, na bainha da ultima folha, que thes forma uma especio de espatha. 0 calice 6 formado de seis sepalas glumaceas, dispostas em duas ordens.

Os estames, em numero de scis ou somente de tres, estão inseridos na baze das scpalas internas.

Quando não ha mais que tres estames, elles correspondem ás sepalns exteriores.
O ovario é uni ou trilocular, mais ou menos triangular, contendo ás vezes tres ovulos anatropos, erectos, ou varios ovulos ligados ao angulo interno de cada loja.
0 estylete 6 simples, terminado por tres estigmas.
0 fructo 6 uma capsula, de umn ou tres lojas incompletas, contendo tres ou maior numero de sementes, e abrindo-se em tres valvas, trazendo cada uma um septo no meio da sun face interna.
As sementes sĩo ascendentes; seu tegumento é duplo, o endosperma duro e farinaceo, comprehendendo para sua baze um embryãosinho arredondado e homotropo.
Cipó de rayuyá.- V. Tayuyd ou Tayoyid

Cipó tripa de gallinifa. - V. Urtiga de cipó.

Cips vermelito do fraco. Candollea fragilis. - Fam. das Dilleniaceas. - Nas Alagoas e em Pernambuco dĩothe este nome.

E uma trepadeira de folhas obconicas, lustrosas e coriaceas.
As flores são brancas, cheirosas e em cachos.

Os fructos sũo capsulas dispostas em cruzetas, e que encerram em cada alojamento uma semente.
Não 6 usado como corda pela sua fragilidade.

Cipreste americano. - Pinus abies, Lamk.-Fam. das Conifcras.- Bsta planta admiravel, e cujo tronco chega a medir 35 e 36 metros de circumferencia, e pouco empregada em medicina.

Caracterrs da pamilia. - Esta familia se compóc de todos esses arbustos e grandes arvores, que tem semelhança com o Pinheiro, e que se designam commummente sob o nome de arvores verdes e resinosas.
As folhas coriaceas e rijas, persistem em todas as especies, excepto no Meleze e Gíngzo. ( fr ):
Kstas folhas sũo umas vezes largas, outras vezes lineares, solitarias ou reunidas em feixes em numero de duas a cinco, acompanhadas na base de uma pequena bainha escariosa; ou entĩo sưo em fórma de escamas imbricadas, ou lanceoladas, etc.
As fiores saío constantemente unisexuaes, e em geral dispostas em cones ou casulos.
As fiores masculinas consistem essencialmente cada uma em um estame, ora nú, ora acompanhado de uma escama, na axilla ou na face intorna da qual elle está collocado.
Muitas vezes varios estames se entrelaçam pelos filetes e pelas antheras, os quaes sĩo uni ou biloculares, ficam distinctas ou se soldam.
A inflorescencia das flores femininas 6 variadissima, posto que geralmente formem cones ou casulos escamosos.

Assim, ellas são ás vezes solitarias, torminaes ou axillares, ou entĩo variadas em um involucro carnoso ou secco.

Cada uma d'estas fiores apresenta um calice gamosepalo, adherente ao ovario, que 6 cm parte ou totalmente inforo. Seu limbo, algumas vezes tubuloso,
é ora inteiro, ora de dois lobulos divaricados, glandulosos nh face interna, e que geralmente se consideram como dois estigmas.

0 ovario $́$ de uma só loja, e contém um so ovulo.

Em sou apice elle apresenta commummente uma pequena cicatriz, que é o verdadeiro estigma.
Ora estas flores femininas estão em pé no fundo das escamas, ou no involucro em que se acham collocadas, ora estrio deitadas e unidas duas a duns por um de seus lados á face interna, na base das escamas que formam o cone.
0 fructo 6 geralmente um cone escamoso, ou entīo um galbulo, cujas escamas, ás vezes carnosas, se soldam, e representam uma especie de baga, como nos Zimbros, por exemplo.
Cada fructo em particular, isto é, cada pistillo fecundado tem um pericarpo muitas vezes crustaceo, osseo ou membranoso; outras vezes munido de uma aza membranosa e marginnl, de uma só loja, contendo só uma semente, e flicando perfeitamente deliscente.
0 tegumento proprio da semente é adherente ao pericirpo, e cobre uma amendoa composta de um endosperma carnoso, encerrando um embrião axillar e cylindrico, cuja radicula acaba por soldar-se com o endosperma, e cuja extremidade cotyledonar se divide em dois, tres, quatro até dez cotyledones.

Coajingrava. - Ficus anthelmintica, Mart. - Fam. das Artocarpeas. - Esta planta cresce no Amasonas e no RioNegro.
E cougeners das Gamelleiras.
Propriedadrs miedicas. - Esta arvore dá um succo leitoso, que é energico remedio contra a tenia (solitarin), na dose de 1 a 2 grammas, e continuada por alguns dias.
A amendoa que ella produz 6 alva e doce ; come-se assada.
Goza de virtudes aphrodisiacas, e julga-se que activa a memoria.

Cobtó do Pará. - Solanun sessiLeforun. - Pam. das Solanaceas. - As bagas d'esta planta são polposas, e servem para doces e conservas.

## Coea.- V. Ipadí,

## Cocallera.-V. Camphoreira.

Cocão amarello. - Arbusto indigena, que em Pernambuco 6 por tal nome conhecido.
E' empregado na construcẹão civil, etc.
Seu lenho é amarello claro e bonito, e por isso torna-se uma madeira mui procurada; porém perde facilmentea corr.
Elle resiste a acçío do caruncho, e por isso 6 mui procurado para caibros.
As flöres são tambem amarellas.
Ha outra especie, a que chamam Cocäo branco; mas a madeira d'este não tem os predicados da do amarello.

## Cocão branco - V. Cocito amarello.

Coco da Bahia.-V. Coco da India.

## Coco de catharro. - V. Macahiba.

## Coco on Cotineiro din India. -

 Cocos nucifora, Linu e Spl. - Pam. das Palnaceas. - Esta excellente palmeira é oriunda dos paizes intertropicaes, da Azia, da Australia, da America e da Africa.E' conhecido este vegetal na Bahia por Coco da Bahia, e em Pernambuco simplesmente por Coco.
Acclimado no Novo Mundo, desde epochas remotas, vegeta no littoral sobre as ardentes arêas, nonde a mór parte dos vegetaes perecem.
0 coqueiro, elegante e distincto em seu porte, eleva-se á altura de 25 a 26 metros pouco mais ou menos.
Seu tronco, fino em proporç̃o a sua altura, é de 20 a 40 mellimetros de dia metro, com um feixe de raizes curtas
e bastas, formando um corpo volumoso e conico na base.
A cor da casca é cinzenta clara, tendo a superficie marcada de cicatrizes circulares, signaes das folhas que cahiram, durante o crescimento da planta.

As folhas formam um bello ramalhete na summidade do tronco, que se agita com as lufadas do vento.

Ellas são dispostas em verticillo, como palmas, que offerecem um eixo amarello e fibroso, chamado vulgarmente, palha de coqueiro, cuja baze é de 10 millimetros, e muito progressivamente se estreita para a ponta, tendo nos lados inseridas as folhas estreitas luzentes.

Cadn folha d'essas tem seu peciolo proprio, fibroso e amarello, a que chamam ponteiro de coqueiro.

E' mui flexivel; fazem com elle gaiolas de passaros, e tambem d'elles se servem para enflar peixe, etc.
Ao gommo novo que brota do centro das folhas chamam otho os palmilo; no estado rudimentar é como umn massa fllamentosa, esbranquiçada, a qual adubada, é um dos apreciaveis pratos nas cosinhas.
As flores sũo de 'sexos separados; inseridas em um grande numero de varetinhns fibrosas; sũo como rosetas, carnosas, que parecem feitas de cêra branca.
As fecundas (que são as flores femeas) vem com o rudimento do fructo.
$A^{\prime}$ este cacho filamentoso chamam Vassoura de coqueiro.
Elle offerece um orgio, que the servio de capa ou do estojo, contendo as flores; assim permanece até a maturidade dos fructos, e é conhecido por Canoa de Coqueiro.
0 fructo cresce, e toma dimensoes diversas, isto 6 attinge ais dimensoes de uma cabeça humana, e contém n'um involucro exteriormente liso, interiormente esponjoso, quasi inteirnmente composto de fibras, uma noz lenhosa, dura, de cor parda, ao principio cheia de um liquido lacteo, mais tarde de um miolo oleaginoso, branco
e bastante consistente, de que se extrahe um oleo mui fino e saboroso.
Elle tem a forma oval e semitrigona para a ponta, de cor verde ou acastanhada, e tem na base umas escamas coriaceas, sobrepostas, (fragmentos dos orgãos floraes).
0 esterior do fructo $e$ um espesso tecido de fibras cerradas, de cor escura; sob essa camada ha um corpo espherico, muito duro, com uma cavidade no centro, occupada por um licor branco, doce, emulsivo e refrigerante; sendo a parte interior d'este orgũo forrada de uma substancia branca, espessa de 2 a 4 millimetros, doce e olcosa.
Ao corpo osseo, chamam vulgarmente quenga, ao liquido agua de Coco.
Este corpo duro tem ni sua base tres cicatrizes (pontos pretos), a que chamam olhos: uma d'ellas encerra o germem de uma futura planta.

Este corpo que forra as paredes do Coco por dentro quando verde ou para melhor dizer, inchado (\%), 6 cartilaginoso e muito bom, e n'este estado é semi-transparente, meio oleoso e agradavel.
Nũo foi sem razío que Mr. Richard distincto naturalista chamou ao Cogueiro da India, Rei dos vegetaes.
Com effeito, é notavel esta planta não só pelo seu bello porte, como por suas extensas applicaçóes e sua grande utilidade.

Ha vegetaes que se prestam a diversos misteres, mas sempre dentro de uma esphera limitada; ao passo que - Coqueiro se presta a usos variadissimos.
Assim o seu tronco serve de rolo para sobre elle se rodar as jangadas ; serve de mourões de cerca; dá por distillacio uma agun, com a qual se prepara uma bebida; tambem serve de lenha.
Com as palhas se cobrem casas e choupanas dos mattos e do littoral, etc. etc.
(') Termo vulgar que quer dizer - quasi maduro, de vez.

Coco on cogneiro. - Naid-cocos. -Pam. idem. Arr. - Cam. - Grande pal-
meira que se acha em muita abundancia em Cariris-novos e no Piauhy, A nóz contem tres ou quatro sementes, das quaes se extrahe oleo, que se

Do peciolo principal das folhas ti-ram-se palhetinhas para balaios.
0 gommo terminal, quando novo, é o palmito, que constitue uma excellente iguaria.
As palhas tambem servem para se fazer vassouras.
O pericarpo secco do fructo 6 excellente para esfregar o assoalho.

Em outros paizes fazem-se boas e durabilissimas amarras, e certos utensilios de navios, das fibras.
Da quenga fazem-se vasos, como coco para beber agun, uma especie de tijelln (cuia), e differentes objectos.
A agua serve de refresco: é agradavel e de muito valor.
A amendor é a parte mais importante, porque tem innumeras applicações.
0 leite que se extrahe d'essa amendoa 6 medicinal, e muto agradavel no paladar; usa-se adubar com elle certas iguarins.
Na arte da confeitaria serve para diversos doces.
Da amendor faz-se delicioso doce, e afinal o bagaco é optimo alimento para as aves gallinaceas, e para os porcos.
E' a mais importante de todas as palmeiras.
Já aos seis annos principia a dar fructos, que ammadurecem em todas as estações.

Segundo o seu grío de madureza proporcionam uma bebida agradavel diuretica e refrigerante.

Externamente applicam a agua de coco nas sardas e espinhas do rosto.

0 miolo utilisa-se como alimento saboroso e nutritivo, e d'elle 30 extrahe tambem oleo muito fino e saboroso, usado nas artes para o fabrico de sabão; sua seiva dá vinho, vinagre, e rack ou arak, liquido alcoolico fermentado.
emprega do mesmo modo que o do Coco.
Ella 6 coberta de uma polpa fainacea a muito nutritiva, que tom sido de grande utilidade em tempos de fome.

D'esta fecula faz-se uma sopa ou angú, como se chama no lugar.

0 miolo do apice do caule desta palmeira he uma substancia branca, tenra, um pouco doce, e de gosto agradavel; clla não faz mal, inda mesmo quando se come crua.

Cozidn com a carne, o gosto não differe muito do da couve.

Depois de se the ter tirado o principio saccharino, cozinhando-a, ella tor-na-se propria para ser adubada, e assim fazem d'ella excellentes pratos, (iguarias.)

Coco eoca.-Aulomyrcea latruelania. Fam. das Myrcineas. - E uma planta aromatica.

## Coco de purga.-V. Anda-acib.

Cocombro.-V. Cabaceiro amargoso.
Coentrilino.-Xanthoxylum hyemale, St. Hil. - Fam. das Rataceas. - E' uma arvore das provincias do Sul, aondé conhecida por tal nome.
Cresce nas mattas de Sañta Catharina , Rio Grande do Sul e Estado Oriental.
Tem as folhas miudas, em forma de palmas.
Flores em cachos, e um fructosinho redondo solitario ou duplo.
E' uma excellente madeira de construccũo.
Sua casca, reduzida a pó, 6 empregada pelos habitantes d'esses lugares contra as molestias do ouvido.

Coentro.-Coriandrwm satioum, Linn. - Fam. das Umbelliferas. - Esta herva aromatica 6 natural dos paizes do Le, vante, acclimada ha muitos annos no Brasil, especialmente em Pernambuco, onde se faz quotidiano uso d'elle como indispensavel tempero.

Tem o caule articulado e roliço. Folhas em palmas recortadas.
Flores em cachos, formando umbrella, como chapéo de sol, brancas e miudas. 0 fructo é um globosinho que se divide em duas partes; 6 coroado por duas pontas, e encerra dois carocinhos dentro.

Todas as partes sino aromaticas.
Gosa de propriedades carminativas (anti-flatulentas) e estomachicas.

Não empregam no Rio de Janciro está planta como adubo.

Ha duns especies: roixa e branca; a primeira é a medicinal preferida.

Os fructinhos applicam-se para resolver tumores.

Coentro da Colonia. - Eryngium fotidum, Sheart. - Fam. idem.Esta planta é da mesma familia do coentro.

Propriedades mbdicas.- E' sedativa, febrifuga e antihysterica.

E' tambem util nas mordeduras de cobras.

Cocntro do Maranhão ou Coentrão. - Bryngium campinarum.Ram. idem.- Esta herva é indigena, e vegeta pelas campinas.

E' conhecida nas Alagoas, aonde the dio este nome; mas o Coentro do Maranhato, em Pernambuco, ô uma especie de outro genero.
Tambem nas Alagoas chamam-n'o Bn dro do Maranhão.

0 que queremos descrever 6 quasi sem caule, e semi-rasteiro.

As folhns espatuladas, com as bordas recortadas, são luzentes.

As flores formam uma espiga, que sahe do centro, suno brancas, deprimidas, contendo no interior o fructo.
Tem cheiro analogo ao do soentro exolico; porém é mais enjoativo.

Algumas pessoas temperam com clle as comidas só no inverno.

Coerana ou Canema, - Cestrom nocturnum, Linn. - Fam. das Solanaceas.

- Arbusto de 2 y a 3 metros de altura, natural do Chile e da Jamaica.

Suas folhas são ovaes subcordiformes, alternas, lisas, pecioladas e de cheiro nauzeante.
Flores nmarellas-esverdinhadas, abrem-se de noite, e tem a forma de jasmim.
0 fructo 6 uma baga oval com uma polpa dentro e muitas sementes.

Propaibdades medicas. - E' empregada como emolliente; e util contra as febres intermittentes.

Coerama das Alagdas. - Camenaria caulifora. - Pam. das Apocynaceas. - Arbusto conhecido nas Alagoas por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de mediana altura.
Suas folhas são alternas, lanceoladas, e coriaceas.
As flores fasciculadas, apegadas aos ramos e ao caule.
Sĩo brancas, á semelhanẹa do jasmins.
Os fructos sino invisiveis.
Cocrana da Balaia, S. Paulo, e Rio deJJanetro. - Cestrum lacvigatum, Schlechtendal. - Pan. das Solanaceas. - Planta que pertence á familia da Heroa Mouru.
Esta especie vegeta nas provincias acima citadas.

Coerama de Minass e do Rio de Janeiro. - Cestrun Corymbosum, Schlechtudit. - Fam. zdem. - Os mesmos attributos das congeneres.

Coerama de Peranmbieo. Cotyledon brasilica, Vell. - Pam. das Crassulaceas. - A herva que recebe este nome em Pernambuco, varia nas outras provincias.
Ella 6 ramosa, seu caule nũo cresca muito.
As folhas sũo grossas, cheias de succo amarello aquoso.
As flores formam uma espiga na extremidade livre de uma longa haste ; sio de cór amarella carregada, á semelhança de Angelicas, pendentes, e sem cheiro.
os de alJamaica. rdiformes, de cheiro nhadas, na de jas.
com uma tes.
${ }^{\prime}$ emprecontra as
s. - Cameocynaceas. igoas por
reeoladas, radas aos
jasmins.

Paulo, strian laedas Soce á fami-
provincias
do Rio rymbosum, s mesmos
nieo. das Cras. este nome utras pro-
aũo cresea
de suceo
iga na exaste ; sino melhança m cheiro.

Os fructos sũo capsulas pequenas, contendo muitas sementinhas.

Propaiedades medicas. - Applicam as folhas sobre as partes queimadas, tiran-do-lhes uma pellicula delgada que ha no limbo, e passando depois lentamente sobre fogo para aquecel-as e amolle-cel-as. (Fig. 17.)

Caracteriss da pamimia. - Esta familia se compoe de plantas herbaceas ou de arbustos, cujas folhas, caule, ramos e em geral todas as partes herbaceas, sũo espessas e carnosas; estas folhas são alternas ou oppostas.
As flores, que apresentam algumas vezes cöres vivissimas, offerecem differentes modos de inflorescencia.

0 calice é profundamente dividido em um grande numero de segmentos.
A corolla se compoe de um numero variadissimo de petalns regulares, de estivação imbricada, distinctas ou soldadas em uma corolla gamopetala.
0 numero dos estames é o mesmo, ou ainda raramente duplo do das petalas, ou do dos lobulos da corolla gamopetala.
Estes estames são entremeados de escamas de fórma diversa, que não são cvidentemente outra cousa mais que estames abortados.
No fundo da flor acham-se constantemente varias carpellas distinctas, e cujo numero varia de tres a dose, e até mais; cada umn d'ellas se compõe de um ovario mais ou menos alongado, de uma só loja, contendo muitos ovulos, ligados a um trophosperma sutural e interno.
Rarissimas vezes estas carpellas se soldam em um ovario plurilocular.
0 estylete e o estigma sĩo simplices.
Os fructos são folliculos uniloculares, polyspermicos, abrindo-se por uma sutura longitudinal e interna; ou ás vezes o fructo é uma capsula plurilocular e plurivalve.
As sementes offerecem um embryão cylindrico, orthotropo, collocado em um endosperma carnoso e delgado, faltando algumas vezes.

Coerana do Rio Grande do Sul. - Cestrum parqui, Willd. - Kam. das Solanaceas.-Todns estas especies de Coerana, sũo emollientes, anodynas, e diureticas.
Em banhos săo antihemorrhoidaes.
As suas folhns servem para clarear a roupa.
Os fructos dão uma materia corante, roxa azulada, empregada na tincturaria.

Coité.-Crescentia cujete, Iitus.-Fan. das Bignoniaceas.- Arbusto oriundo de Novo Continente, e mui commum nas Antilhas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore media, de casca esbranquicada, (especie de cortica.)

As folhas, em verticillos de tres, sū̃o estreitas ; a flơ dá pelo tronco e ramos.

Não é pequena, é de aspecto de um buzio ou corneta, esverdinhada e som cheiro.

0 fructo, porém, é uma especie de cabaça de 10 millimetros pouco mais ou menos, oval e espherica; pericarpo esverdinhado, corneo semi-lenhoso; dentro ha uma polpa, branca succulenta, cheia de sementes chatas aloiradas.

Do fructo d'esta planta fazem-se cuias, para o que elle 6 cortado em dois hemispherios; torna-se oco depois de ter sido passado pelo fogo; a cuia serve de vaso para diversos misteres.

Propriedades medicas. - 0 succo da polpa da fructa é empregado nos tetanos, e nos spasmos, na dóse de 16 grammas.

Colté da mana. - Gonolobus macrocarpa. - Fam. das Apocynaceas - E' uma planta indigena, que recebe este nome nas Alagôas.
E' uma trepadeira, ou por outra um cipó, que entrelaça-se sobre as outras plantas.
E' uma planta lactifora, de folhas cordiformes e grossas.
As flöres, nüo são pequenas, e têm a fórma de estrellas esverdinhadas.
0 fructo parece o do Coild perfeitamente no exterior, porém maior, de
do 10 a 15 millimetros de comprimento, e muito elastico.
Seu tegumento externo 6 verde e coriaceo.
Dentro é occupado por uma substancia filamentosa e branca, formando como dois tubos, os quaes estam cheios de, caroços dispostos symetricamente ; sŭo amarellos pallidos, chatos com um froco de pellos.
Todas estas partes saro cheias de abundante succo viscoso e lacteo.

Colognintida. - Cucumis. Colocynthis, Linn. - Fam. das Cucurbitaceas. Planta trepadeira do Cabo da Boa Es. peranca.
Suns folhas cordiformes, recortadas em sur base.
As flores solitarias, de dois sexos, de cor amarella.

0 fructo globuloso e amarello na maturidade, com uma polpa dentro, e varias sementes.

Propriedades medicas. - Quasi todos as reconhecom como um irritante de acçino drastica mui energica, e tambem emetica.

Comandaliyba: - Sophora accidentalis, Sroart. - Fam. das Leguminosas. - Planta natural da America Meridional.

Suas folhns são palmadas.
As flores amarellas, em eachos.
0 fructo 6 um legume moniliforme.
E um veneno para a raç canina; comtudo póde ser empregado com criterio contra as febres intermittentes.
Esta planta tem muita analogia com - Feijáo de Boi de Pernambuco.

Cominho. - Cuninun cyntinum, Fam. das Umbelliferas. - Herva muito cultivada na Europa e pouco cultivada no Brazil; natural, do Oriente, e oriunda do Egypto e da Ethiopia.

Ella é horbacea; seu caule chega até á altura de $11 / 2$ metro, 6 lizo e ligeiramente pubescente na summidade.

As folhas muito estreitas, e cortadas em palminhas.

Flores em cachos, brancas e tintas de vermelho.
Os fructos são obconicos, pardos, com cheiro activissimo.

Ninguem ignora o uso do Cominho na arte culinaria.
E além disto medicinal por possuir virtudes carminativas, estimulantes e emmenagogas.

Canabi on Conanna. - Phyllantus conami, Vell, e Sivart.-Ph.Braziliensis, Lank, - Pam. das Euphorbiaccas. - Habitante do Rio Negro e do Pará, tem esse arbustinho folhas ovaes, alternas, e é muito ramoso.
As folhas são em feixes pelas axillas das folhas, e o fructo semelhante ao Pinhão.

Os caboclos entorpecem os peixes nos rios com esta planta.
E' considerada diuretica no Rio Negro
Comami. - V. Conabi.

## Conmmi.- V. Conami brasiliensis.

Conalé. - E a planta que em Pernambuco chamam Gordião ou Guardiū̃.

## Condegas on fruetin do Conde.

 - Arona obtusiflora, Mart. - Pam. das Anonaceas. - Tem recebido a Condessa o nome de Fructa do Conde em Per nambuco.$\dot{E}$ oriundn dos paizes intertropicaes.
Esta especie é um arbusto esgalhado; tronco escuro, folhas oblongas e ramos flexiveis.
Flores carnosas, como estrellas de tres pontas, e esverdinhadas.
0 fructo 6 conico; tendo na sua superficie externa, que é liza e lustroza, pontos salientes.
Dentro a substancia é branca, um pouco filamentosa, aquosa e doce, formando bagos, nos quaes contém um caroc̣o preto lustroso no meio, de fórma elliptica, e com leve aroma.
A semente d'essas especies passa por venenosa.

Congonlas do eampo on mate
do eampo. - Luxemburgia polyandria, St.-Hil. Fam. - das Frankeniaceas. - E' um subarbusto que vegeta nos campos de Minas Geraes.
Suas folhas sĩo oblongas; ellipticas, e suas flôres em cachos.
0 fructo 6 uma capsula trivalve.
Esta planta, que 6 tambem o mate do campo, nĩo é comtudo tĩo generalisado como o de Coritiba, que tem a mesma importancia e consumo que - Chi da India.

Caracteres da familia. - As Frankeviaceas sĩo herbaceas ou fructescentes.
As folhas sīo alternas ou verticilladas, inteiras ou denteadas e serriadas, tendo nervuras lateraes muito approximadas, e, na base, duas estipulas, que faltam sómente no genero Prankenia.
As flores são axillares, dispostas em cachos simplices, ou compostos, ou em paniculas : estas flores são hermaphroditas.
0 calice é formado de cinco sepalas, ligeiramente soldadas na base.
A corolla de cinco petalas, igunes ou desiguaes.

No genero Sanvagesia, observa-se de mais um verticillio de filamentos intumescidos, o uma corollaque existe tambem no genero Luxenhburgia.
Os estames, em numero de cinco, de oito, ou indefinido, são livres.
As antheras são de duas lojas extrorsas, que se abrem por uma fenda longitudinal ou por um póro.
0 ovario é ovoide, alongado, ou trigono, muitas vezes collocado sobre um disco hypogynico; elle offerece umn só loja, contendo tres trophospermas parietaes, trazendo cada um d'elles um grande numero de ovulos.

0 estylete é fragil, terminado em um estigma extremamente pequeno.
0 fructo 6 uma capsula, coberta pelo calice ou pela corolla, de uma só loja que se abre em tres valvas, trazendo sementes unidas a podospermas assaz compridos no meio da face interna.

Estas, no centro de um endosperma carnoso, contém um embryão axillar, cylindrico e homotropo.

Conyza. - Alopecurvides, Lamk, Fan. das Compostas. - E uma planta quasi herbacea.

Suas raizes sino diureticas e lithontripticas.

Constisuinte. - Betonia orientalis, Ltnn. - Fam. das Labiadas.- Flor cultivadn, de um subarbustinho a que drio este nome em Pernambuco ; sua patria é o Oriente.
Attinge a altura de 1 metro, pouco mais on menos.
Tem os ramos novos, nodosos e brancos.
As folhas irregulares na cor ; sio tinctas de amarello umas, e de branco outras.

As flores sũo em cachos, axillares, pequenas e membranosas, offerecendo na parte superior dous labios.
E ornamento de jardim.
Conta de cabras. - Dorsternia ophidiana. - Pam. das Urticaceas. - Esta planta herbacea 6 conhecida nas Alngoas por este nome.
E quasi rasteira; suas folhas, com peciolos compridos, são ovaes, agudas, de cor verde roxeada, sendo tambem da mesma côr o limbo das folhas.
As flores esquisitas, representam um vaso ou uma taç, sustentada por um pedunculo que sae do centro da planta, encerrando muitas florinhas de sexos separados; estas, engastadas n'uma especie de polpa, nĩ̃o tem aspecto de flores : ș̃o miudinhas e de cor parda.

Esta planta 6 empregada nas mordeduras das cobras: tambem dāo-lhe - nome de Chupa-chupa.

Contra-herva. - Dorstenia contraheroa, Lim. - Dorsleniabrasiliensis, Mart. - Fam. idem. - $\dot{E}$ uma herva indigena quasi rasteira; suas raizes são flbrosas, rugosas, nodosas, cylindricas, e de gosto adstringente e acre.

As follhas, quasi sobre a superficio da terra, são ovaes-oblongas, baças, asperrimas.

Peciolos longos e carnosos.
A flor forma um pendĩo como na planta acima, sua congenere; sendo porém o envoltorio da flor acinzentado.
Nas provincias limitrophes do Sul, esta planta é chamada pelos indigenas Caa-Apia.

Propriedades medicas.-Applicam-na contra as febres de qualquer genero; é summamente diaphoretica, anodyna, anti-catarrhal, peitoral e finalmente an-ti-herpetica.

Passa por especifica contra a mordedura das cobras.

0 povo tanto reconhece suas virtudes, que para qualquer affecç̃̃o ella ê aconselhadn.

Existem differentes especies, a saber : Dorstenia bryonifolia.- Dorstonia opifera, Mart. - A Dorstenia pernambucana e a Dorstemia rutundifolia, Arr. Cam.-São proprias de Pernambuco.

Segundo o professor Serpa esta planta é a que o Tijuassií come quando é mordido das cobras.

Na Bahia se conhece a Contrayerba pelo nome de Tîú, derivado de Tïuassí.

Segundo Moreira, 6 drastica, adstringente, e applicada na chlorose e nas leucorrheas.

Em pó dá-se de 1 a 4 grammas; e em infusão, feita com 15 grammas para 1000 d'agua, dá-se aos calices.

Contraherva de follas compridia. - $\hat{\text { E }}$ outra especie.

Copahibeira ou Ráo doleo. Copaifera officinalis, Linn - Fam. das Leguminosas.

Propribdades medicas. - A copahiba É applicada nos catarrhos chronicos, na dóse de 6 decigrammas, que vai-se depois augmentando progressivamente.

Externamente uza-se nas dores uterinas em fomentaçoes, e como detersivo nas ulceras.

Copahthetra de Cutabí e de Minas.-Copaifera nitida, Mart. - Par-tindo-se da Copaifera oficinalis póde-se fazer idéa das mais especies.

Copahibeira do Maranhão e do Pará,- Copaifera, Mart. e Hayne. - Fam. idem.

Copahibeira do Rio de Janelro. - Copaifera beyrichs on oficinalis, Well. - Fam. idem.

Copahibelfa de S. Panio e Minas. - Copaifera Langsdorfu, Desf. - Ram. idem. - Rsta especie tem os foliolos em cinco pares, e ellipticos, obtusos, diminutos, luzentes, ponctuados e glabros; os peciolos pubescentes.

Copahibeira do Rto Negro e alo Pariá. - Copaifera Guyanensis, Desf. - Ram. idem.- Esta planta tem tres e quatro pares de foliolos, ovaes, ellipticos, glabros, ponctuados, agudos e mucronados.

## Copa uva.-V. Copahibcirct.

Coqueiro. - Segundo os auctores 65 generos e 273 especies tem-se conhecido de palmeiras, das quaes apresenta o Brasil 24 generos e 112 especies até hoje.
Apontaremos aquellas de que temos conhecimento; fazendo ver que todas ellas gozam mais ou menos de propriedades muito importantes.

Coguelfo Amargoso. - V. Guarioba.
Coquetro Arieury. - V. Aricuri.
Coquelro Assahy.-V. Assahy.
Coquefro мyri. - V. Ayri.
Coguelifo baba de Boi. $-V$. Baba de Boi.

Coqueico Babunha. - V. $B a-$ bแnha.
whí e de rt. - Pars póde-se

## anhão e

 c Hayne.de Jaole ofici-

## Paulo e

 rfii, Desf. tem os foticos, obonetuados scentes.Negroe nsis, Desf. em tres e aes, ellipagudos e
auctores m-se colaes apre112 espe-
ue temos que todas proprie-
oi. $-V$.

Coqueiro Bacaha. - $V$. Bacaba.
Coquetro da Bahin. $-V$. Coco da. India.

Coquetro de Batuá. - V. Batanai.
Coquetro Baxiuha: - V.Baxiuba.
Coquetro Brijauva. -V . Br jauba.

Coqueiro Bumith. - V. Buriti.
Coqueiro Buriti hravo. $-V$. Buriti bravo.

Coqueiro Cabeçudo. - V. $C a$ becudo.

Cogneiro Caiane. - V. Caiané.
Coqueiro Carandahy.- V. Carandahy.

Coquefre Carnaúba. - V. Carнаїठа.

Coqueiro de Catarrio. $-v$. Macaiba.

Coqueiro de Catolé. - V. Catole.
Coquehre Chilense. - V. Chilense.
Coqheiro Curuá.- V. Cuavassí.
Coqueiro Dendé. $-V$. Dendé.
Coquetro Guaguaçui. - $V$. Guagraçú.

Coqueiro Gunvirobio.-V. Guaviroba.

Coquefro Gurery. - $V$, Gurcry.
Coquetro Gury. - V. Gury.
Coqueiro Imbury. - V. Imbury.

COQ
165
Coquelro Indaya-assú. $-V$. Indaya-assí.

Coqueiro Indayn-guacú-iba. - V. Coco da India.

Coqueiro Jaraiuva. - V. Jaraituea.

Coquelro Jatanba. $-V$. Jatallia.
Coquetro Jissara. - V. Jissara.
Coquelro Jauari- $-V$. Jatrari.
Coqueiro Macajalma. -V . Macaiba.

Coquelro Marajá. - V. Marajá.
Coqueiro Morphis. $-V$. Marfim eulgar.

Coquetro Murumurú. $-V$. Msrumurí.

Coqueiro Oanassui. - V. Oauassu.
Coqueiro Patioha. - V. Patioba.
Coquetro Pinssabia, $-V$. Piassaba.
Coqueiro Pindá - V. Pindoba.
Cogireiro Pindoba. $-V$. Pindoba.

Coqueiro Pissandó. $-V$. Coqueiro da Praia.

Coquefro Popunhetro. $-V$. Popunheiro.

Coquetro da Praia. - V. omesmo.
Coqnetro da Quaresma - $V$. - nesmo.

Coquelro Tacumbiatia. $-V$. Tacumba-iva.

## 166

COQ
Coqueiro Tarampabo. - V.Tarampabo.

Coqueiro Tacam. - V. Tucum.
Cotiueiro Thenmay. $-\nabla$. Tucumay.

Coqueiro Uvaoçú. - V. Uvaogí.
Coriuelfo Umbamba. $-V$. Umbamba.

Cogueiro Urieana brava. V. Uricana brava.

## Coqueiro Urucuri-iba, $-V$. Urucuri-iba.

Coqueifo Urueari. - V. Urucari.
Coquelro Vina. - V. Vina.
Coriuelro Yatay. - V. Yatay.
Coquinho. - Phyllanthus pendulus. Fam. das Buphorbiaceas. - Pequenn planta herbacea, de caule delicndo não pouco ramosa.

As folhas palmadas accumuladas nas partes superiores da planta, miudinhas e ellipticas.

As flores ao longo dos peciolos das folhas, de dois sexos separados, pendentes.

0 fructinho 6 uma capsula trigona, com tres sementes, e angulosa.

Propaikdades medicas - Esta planta tem virtudes hemostaticas; suspende as hemorrhagias promptamente.

Coquinino babis. - Desmononcus radicantis. - Fam. das Palmaceas. -Palmeirinha agreste, e por conseguinte natural do! paiz, conhecida por este mesmo nome em Pernambuco e Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ do porte das demais palmeiras.
Suas folhas têm de comprimento apenas 1 y a 2 metros.
Seu cacho de flores 6 regular, na proporção do tamanho da planta.

## COR

Estas săo como ns das demais palmeiras, em forma de rosetinhas corneas, de cor amarella barrenta.

0 fructo é redondo, de 15 millimetros de diametro, com escamas sobrepostas na base.
Tem pouca aspereza na superficie; compre-se de um corpo polposo, molle, amarello, que cobre um caroç, em cujo centro ha uma amendoa branca, dura e amarga.
Come-se a massa amarella, ficando a parte fibrosa, que envolve o caroço.
A massa nĩo 6 de sabor desagradavel.

## Coração da India ou Curasol.

- Anona. - Fam. das Anonaceas.-Esta especie, que tem sua patria na America. do Norte, é cultivada no Brasil.

E' um arbusto do porte dos Aratickns, na estatura, na apparencia das folhas, flores e fructo ; sendo entretanto o fructo d'este de forma oblonga, conica, de corres mescladas, e pequeno.
0 pericarpo é luzente ; o fructo dentro mais filamentoso que o das congeneres.
E' acido e doce, mas um tanto enjoativo ; a semente é preta.

Coração de Jesus. - Mikania officinalis, Mart. - Fam. das Compostas.Cresce esta planta em S. Paulo e em Minas-Gernes.
Ella 6 herbacea, ou lenhosa, e voluvel.
Folhas oppostas.
Flores brancas ou roxas, dispostas em corymbo; involucro composto de poucos foliolos igunes.
Receptaculo nú.
Calathide de poucos flosculos tubulosos, hermaphroditos.

Antheras salientes.
Stigma comprido, bifido, divaricado.
Fructo nkenio de cinco angulos com arilho pilloso.

Proprikdades medicas. - Esta planta 6. succedanea da. Quina, e possue prin-
cipia preg dyspe
nais pal3 corneas,
millimeas sobre-
ıperficie ; o, molle, oço, em branca,
ficando a aroço.
desagra-
trasol.
s.-Esta America
3. Araticia das ntretanoblonga,
e pe-
o dentro ongene-
anto en-
kania of postas. lo e em , e vo-
ispostas osto de
s tubu-
aricado. los com
a planta ue prin-
cipios amargos e aromaticos; $6 \mathrm{em}-$ pregada na febre intermittente, o na dyspepsia.

Coração de negro.- Fam. das Lcguminosas. - Arvore elevada, que em Pernambuco é conhecida por tal nome.

E' importante madeira de construcção urbana e nautica.
प्र) Scu lenho 6 duro, e 0 amago roxo côr de vinho tinto, e tambem duro.

Coraes. - Chamam assim em Pernambuco á uma flor exotica, proveniente de um arbustinho de 20 a 40 centimetros de elevaçío, porém lenhoso.
Tem o caule muito duro.
As folhas oppostas, redondas pequenas, e unidas umas ais outras.
0 caule tem espinhos aguçados e grandes em proporção.
Produz uma flor pequena, que consta de duas petalas rubras, redondas, applicadas na base uma á outra; não tem cheiro.
E' objecto de ornamento de jardins.
Coral. - Jatropha nultifida, Linn. Fam. das Euphorbiaceas. - Esta planta da America Meridional, serve de ornamento de jardins.
$\mathrm{E}^{\prime}$ com effeito bonita, de $2 \mathrm{e}, 1 \mathrm{a} 3 \mathrm{me}-$ tros de altura.
Caule verde e nodoso, folhas recortadas com symetria, e de cor verde escuro, em forma de palmas bem desenhadas, apresentando um todo elegante.
As flores miudas e rubras.
0 fructo 6 uma nóz como o fructo do Pinhão.
Tem propriedades catharticas.
Cordão de S. Benedieto.-Fam. das Compostas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma flor exotica, que em Pernambuco recebeu este nome, sem grande razão de ser.
$\mathrm{I}^{\prime}$ proveniente de uma herva de 1 metro de altura, pouco esgalhada.

Caule fistuloso.
Folhas oppostas, rentes (sesseis), lanceoladas e bacas.
A flor, em capitulos pequenos, é seme-

Ihante a do Cravo de defunto; mas o tubo verde, que faz a base, 6 composto de escamas sobrepostas.
As folhetas em cima, que o circulam, săo de cor verde, e vermelha.
No centro as florinhas amarellas e em grupos; não tem cheiro.

## Cordão de Frade. - V. Mисиаã ou Olho de Boi.

Cordĩo de Frade on de $\mathbf{S}$. Francisco. - Phlomis nepetifolia. Limn. - Leonotis nepetifolia. Benth.-Tam. das Labiadas. - Alguns chamam esta planta Cordão de Frade.
E natural do paiz, e exquisita.
Ella tem o caule quadrangular.
As folhas oppostas, lanceoladns, molles, e de uma cor verde-escura.
As flores são reunidas em um grande capitulo que abraca o caule, quasi sempre em tres pontos quasi equidistantes de suanaltura, e por conseguinte ha tres capitulos floraes.
0 calice é mui espinhoso, e porisso torna-se difficil de se agarrar.

Cada flor 6 formada como de dois labios avermelhados, encerrando no fundo um nectar doce, agradavel ao paladar.
Os fructos são como quatro grãos em figura de trapesio, e pretos.

Propaiedades medicas. - Emprega-se em banhos nas crianças debeis, como tonico e excitante. Tambem se applica contra a dysuria e o rheumatismo.

Cordino de S. Francisco- $V$. Cordāo de Frade.

## Cornelba, -V. Arocira.

Cordo de Frade do Sertĩo.Cactus Melocactus, Svearle. - Fam. das, Nopaleas. - Esta exquisita planta mais parece uma fructa, que um inteiro vegetal.
$\mathrm{E}^{\prime}$ arredondado um tanto oval, anguloso (formando gomos) de cor verde, cheio de espinhos, em fórma de estrellas.

No apice fórma um collo, onde está semeada uma porc̣ão de florinhas miudas, de cor rosea, mui bonitinhns, com fructosinhos, como uns pequenos mamillos.

0 corpo d'esta planta 6 composto de um tecido esponjoso e branco.
Ella vegeta no sertio, sobre os terrenos áridos, e tambem em outros lugares.

Caracteres da familia. - Esta familia se compóe essencialmente do genero Cactus de Linneo, e das divisoes que n'ella se estabeleceram, e que se consideram muitas vezes como generos.
Stio plantas vivazes, muitas vezes arborescentes, de uma apparencia inteiramente particular, que so tem analogin com algumas Euphorbiaceas.

O caule é ou cylindrico, ramoso, canellado, anguloso, ou composto de peças articuladas, espessas, comprimidas; tem sido considerado sem raz̃̃o como folha.

As folhas faltam quasi constantemente, e săo substituidas por espinhos reunidos em feixes.

As flores, que sĩo algumas vezes muito grandes e brilham vivamente, sĩo em geral solitarias, e collocadas no fundo d'estes feixes de espinhos.
0 calice é gamosepalo, adherente ao ovario infero, as vezes escamoso exteriormente, torminado no apice, em um grande numero de lobulos desiguaes, que se confundem com as petalas.
Estas ordinariamente são numerosissimas, e dispostas em varias ordens.
Os estames, igualmente numerosissimos, tèm os filetes delgados e capillares.
$O$ ovario é infero, de uma só loja, contendo um grande numero de ovulos unidos a trophospermas parietaes, cujo numero é variavel, e ordinariamente em relaçĩo com o dos stigmas.
$O$ estylete e simples, terminado em tres, ou maior numero de estigmas raindos.

0 fructo é carnoso, umbilicado no apice.

As sementes têm um duplo tegumento
e encorram um embryão erecto ou curvado, commummente desprovido de endosperma.

Coronnehris.-Mimosa farnesiana Linn. - Fam. das Leguminosas. - Em muitas provincias do Imperio tanto do Sul como do Norte chamam a esta planta Esponjeira.
Ella é oriunda da Indin, onde a chamam Cassia do Lerante.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto mediano, de tronco escuro, espinhoso, e de folhas miudinhas em palmas.
As flöres sũo amarellas, e dispostas pelas axillas dos ramos, á semelhanca de um froco redondo, como feito de retroz amarello, com um cheiro agradavel.
Tem por fructo uma vagem parda, chata, contendo grãos escuros, como os de feijito.
A fava é de cheiro activo e còr de castanha.
A raiz, pisada e misturada com agua, 6́ antidoto das mordeduras das cobras.

Propriedadis medicas. - As folhas sũo antipasmodicas e excitantes: a decocção da casea é antiarthritica, empregado em banhos, e a das folhas contra as dores de dentes.

Correto da tarde. - Ipomaa. Tam. das Convoloulaceas. - Chamam em Pernambuco assim a uma flor de jardim, introduzida recentemente, producto de uma trepadeira de caule fino.
Folhas cordiformes, e grandes.
Flòr de pouco cheiro, afunilada e branca, com o tubo mui delgado e de cinco divis̃̃es, que se expandom como estrellas, e com um feixe de filetes no centro.
0 fructo é uma capsula, que se abre em tres valvas, deixando sahir tres sementes.
Em Alagôas cresce nas margens do rio Camaragibe; abre pelas quatro as cinco horas da tarde, e fecha-se ás oito para ás nove horas da manhin.
ou curlo de enarnesiana as. -Em tanto do a esta le a chae tronco $s$ miudi-
dispostas melhança to de rero agra-
n parda, como os
r de cas-
om agua, das co-
is folhas 3s: adeicn, em-
folhas

Propriedades medicas. - E anti-scorbutica.
A sua mucilagem, em cosimento ou xarope, emprega-se nas inflammaçoes chronicas dos orgãos respiratorios e na phtisica pulmonar.
Todas possuem um principio aere, oleoso e estimulante, e tem acção antelminthica.
0 succo 6 util contra os vermes intestinaes, o cosimento das folhas 6 bom para os membros paralysados e para a surdez.

Comidn crún, serve para favorecer a secreç̃̃o do leite.
Ha varias especies de Couve, mas apontaremos sómente as seguintes:

Couve branea. - Brassica. - Fam. idem. - Uma especie, de cor mais desbotada.

Couve Iòr. - Brassica bobrytis, Linn. - Fam. idem. - Apresenta-se com uma inflorescencia excessivamente desenvolvida; cultiva-se nas provincias do Sul.

A couve flor é de uma cor verde amarellada; é muito macia e depressa se cozinha.

Ha crespa e vermelha.
Couve fibr. - Brassica caulifora. - Couve batrytis. Brassica oleracea batrytis. - Couve de Milão ou Bulles. - Brass. oleracea bullata. - Coure repolhuda. - Brass. oleracea capilata.

Couve repolhada. - Brassica. Fam. idem. - Na quetem este nome, as folhas do centro adherem umas ás outras formundo um bolbo, quasi como o repolho ; 6 muito saborosa esta couve.

Cravina. - Dianthus prolifer, Linu. - Fam. das Caryophylladas.- Os cravos são oriundos da America e da Africa, e as cravinas são da Europa.
Flor cultivada em Pernambuco nos jardins.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 50 centimetros.
Folhas estreitinhas, de cor verde escura, acinzentada.

0 caule nodoso.
A flor como um cravo, mas com um so circulo de petalas, de cor ordinariamente roixa avelludada, ás vezes com listras brancas.
Ha de differentes qualidades.
caracterbs da vamilia. - As Caryophylladas são herbaceas, raramente subfructescentes na base.
Os caules muitas vezes nodosos, e articulados.
As folhas, oppostas ou verticilladas, são simplices.
As flöres geralmente hermaphroditas, terminaes ou axillares.
0 calice compoe-se de quatro a cinco sepalas, distinctas ou soldadas entre si, e formando um tubo cylindrico ou vesiculoso, simplesmente dentiado no apice, de prefloração imbricada.

A corolla, de cinco petalas, ordinarinmente unguladas na base, falta mui raras vezes.
0 numero dos estames é, em geral, igual ou duplo do das petalas, e cinco lhes são oppostos, e algumas vezes se soldam inferiormente com os unguiculos; a corolla e os estames sĩo inseridos em um disco hypogynico, que sustenta o ovario.
Bste apresenta depois uma até cinco lojas.

Os ovulos, que sũo numerosos, estão unidos a um trophosperma central; quando elle 6 plurilocular, os ovulos sĩo ligados ao angulo interno de cada loja.
Os estyletes varinm de dois á cinco, e terminam cada um em um estygma subulado.

0 fructo 6 uma capsula, rarissimas vezes uma baga, tendo de uma a cinco lojas polyspermicas ; esta capśula abrese, quer no apice por meio de dentesinhos que se desviam uns dos outros, quer por meio de valvas completas.

As sementes sẵo ora planas e membranosas, oraarredondadas; ellas contém um embryão curvo, ou como que enrolado no redor de um endosperma farinaceo.
com um ordinaís vezes

3 Caryoonte sub-
dosos, e icilladas, hroditas, a cinco as entre drico ou tiado no
dinarinIta mui
n geral, e cinco vezes se uiculos; nseridos sustenta,

## té cinco

s, estioo central ; ovulos de cada astygma

## rissimas

 a cinco da a abre-denteoutros, pletas.
## e mem-

 contém que enspermaCravinho de eampina. - Pycnanthunum altornum. - Fam. das Labia-das.- Esta planta indigena, e conhecida por este nomen as Alagoas, vegeta pelas campinas.
Seu caule é roxo escuro e quadrangular; 6 trepador e estende-se pelo chĩo.
As folhas são oppostas, crespas, lustrosas e ovaes.
As flores em grupos, de fórma arredondada, em um pedunculo que se insere nas axillas; ellas sio brancas e de dois labios.
Os fructos são pequenos, arredondados e se acham dentro de uma capsula, com quatro sementes pretas.
Chamam-lhe tambem Camard brancu.
B applicado em decocção nas tosses.
Cravinho de Iagartixa. - Jussiaa linifolia. - Fam. das Onagrarias. - É uma planta herbacea, agreste, de porte bonito e frequente nos lugares frescos o humidos.
Seu caule é roxo, e quadrangular.
As folhas oppostas, estreitinhas e roxeadas.
As flores amarellas, com as petalas em forma de cruz, tem o seu pedunculo tambem quadrangular ;
Ovario infero.
Curam-se feridas com suas folhas.
Chamam-lhe Pinenta d'agua.
Craviniso do mato. $-\dot{\mathrm{B}}$ no Maranhũo a Herva de Sanla Maria.

Cravo de S. Benedicto. - Fam. das Compostas. - E' uma flòr exotica, conhecida por este nome em Pernambuco.

Herbacen, cresce de 80 a 100 centimetros, com folhas lanceoladas, sesseis.

A flor 6 como a do Cravo de Defunto, porém maior, e as petalas de uma cor vermelha alaranjada, e no centro do mesmo modo que o Craro de Defunto, mas nito tem cheiro.
Serve de ornamento de jardim.
Cravo de defanto dobrado.-

Tageles erecta. - Fan idem. - Esta planta 6 natural do Mexico.
$\mathrm{E}^{\prime}$ herbacea de 1 metro e pouco mais; esgalhado.
0 caule é anguloso.
As folhas palmadas, recortadas, e bonitas.
A flor é grande, na ponta dos ramos; forma um tubo sulcado, verde, e no cimo muitas camadas de laminas amarellas, sobrepostas, formando um corpo hemispherico.
Nũo tem cheiro activo.
Dentro d'esse tubo estióo as sementes, que sĩo como pevides pretas, oblongas de 5 millimetros.
Tambem 6 chamada Roza de Defun10.

Cultivam-na nos jardins, e é de muitos annos acclimada no paiz.

Propriedades ambicas. - Applica-se com grande proveito no rheumatismo; em banhos; e em forma de emplastro com mostarda e vinagre.
Emprega-se em xarope nos casos de defluxo.

## Cravo de Defineto singello.

 - Tagetes patula, Wild.- Tagetes glandultfcra - Fam. idem. - E' uma foor natural do Mexico, cultivada e conhecida em Pernambuco por este nome.A planta é pequena e herbaçea.
0 caule sulcado esverdinhado.
As follias palmadas e escuras.
As flores em um pedunculo 0co, d'onde nasce um calice tubuloso e gommilloso, de dentro do qual sahem as palhetas floridas, que formam um circulo.
Ellas sã̃o de uma cor amarella um pouco vermelha e avelludada; no centro das quaes ha um feixe de pequenas angelicas amarellas.
0 cheiro desta fior não é máo. Serve de ornamento de jardim.

Proprikdades medicas. - E' empregada nas fluxठes, tosses, ete., em cosimento.

Este cravo 6 aromatico, estimulante, e sudorifico, empregado na hysteriae.

## 282

em algumas affeccores uterinas, e contra os vermes intestinnes.

Cravo girofe on da india. Caryophillus aromaticus, Linn. - Pam. das Myrtaceas.- E ' natural da Indin esta planta, cujas fructinhas todos conliecem.

E' uma arvore cultivada no Brasil, mas pouco generalisadn, de porte mediano, e aspecto elegante; se bem que sua folhagem não sejn densa, tem um tronco elevado e um tanto fino em toda a extensão.
Suas folhas lanceoladas e oppostas; são roseas as das extremidades.
As flores miudas, sobre um pedunculo prismatico, quadrangular de 5 millimetros de comprimento, tendo no apice quatro saliencias ou pontas dispostas em cruz, no centro das quaes estrio as flores, representando como uma bolinhn.
Os pequenos fructos sío o cravo, de que se faz uso no Brasil, na arte culinaria, perfumarias e mais misteres.

Seu cheiro 6 agradavel, activo e picante; elle 6 poderoso estimulante e tonico.

O Gravo da Indta veio pela primeira vez de Cayena para o Pará, aonde foi acclimado ; é hoje cultivado em muitas provincias do Brasil.

Cravo da India. - V. Cravo girofe.

Cravo de jardim. - Dianthus caryophyllus, Linn. e Well. - Fam. das Caryophylladas. - Esta flor mimosa, do maior apreço entre nós, 6 oriunda da Africa e Italin.

E' o producto de uma herva delicada, de caule delgado, nodoso de espaça espaç.

Foihas estreitinhas, corpulentas, de um verde azulado, compridas.
Flores na sumidade dos ramos; cada uma representa um \&ubo verde, de cujo centro sahem muitas laminas pequenas, que se espalham ficando imbricadas.

Essas folhetinhns (petalas) denteadas no bordo livre da lamina, sĩo de um aroma delicado. que rivalisa com os melhores cheiros conhecidos, si é que não tem a primazia entre os demais aromas deliciosos.
As especies cultivadas no paiz, são: o cravo branco, o cor de carne, o cor de roza, o vermelho, o roizo e um car de purpura avellodado.
Sua cultura exige cuidado; O Cravo branco 6 d'entre todos 0 mais aromatico.
0 cravo é a principal flor nos actos mais notaveis da sociedade.

Serve de offerenda para o altar; é a flor muitas vezes exclusiva do ramalhete (bouquet) nas nupcias; elle 60 symbolo da união conjugal, nos salðes, nas grandes reuniбes, nos festins mais sumptuosos.
A cultura do Cravo, que nas provincias do Sul 6 de tão facil realisacāo, é nas provincias do Norte muito difficil.
A chuva demasiada o mata, o sol demasiado o prejudica, a terra muito humida ou muito secea, portanto, sîo causas de destruic̣ĩo.

Cravo madre. - V. Madre cravo.
Cravo on eravelro do Maranhão. - Laurus Borbonia, Linn. Persea Caryophyllata, Mart.- Fam. das Lauraceas. - Arvore a semelhanc̣a da Canelleira.
A raiz 6 de cor violeta, mui bonita; a casca, finn e liza, exhala um agradavel cheiro, e é de sabor quente.
Extrahe-se d'ella um oleo essencial.

## Cravo do Maranhiño. $-V$. $P_{d o}$ Cravo.

Cravo mulambo. - Fam. das Compostas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma flor exotica, que em Pernambuco recebe este nome.
E' herbacea, cresce de 50 a 70 centimetros, semelhante ao Cordato de $S$. Benedicto, porém de cor mais viva, e tem duas ordens de petalas.
lenteadas 0 de um com os si é que 8 demais aiz, sũo : ce, ocor um cor
o Cravo 3 aroma-
os actos
ltar; é a 0 ramaelle 6 8 saloes, ins mais tas pro-realisa-
te muito
, 0 sol a muito into, salo
o Mri-
Linn. am. das nça da gradavel

## sencial.

V. Pdo
m. das ca, que ome.
70 cen0 de $S$. viva, $c$

Nīo tem aroma.
É ornamento de jardim.
Cravo ou craveifo da terfa de Minas. - Bugenia pseudocaryophyl-lus.- Fam. das Myrtaceas.

Cravo dia terfa do Rio de Janeiro, Minas e S. Raulo.Myrtus caryophyllata, Stoart. - Myrtus pseudo caryophyllus, Mart. - Fam. idem. - Estn arvore cresce nos mattos das provincias de S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro.

Cultiva-se pelos arredores d'este.
E' uma arvore de folhas ovaes reviradas, e flores em cachos, como as suas congeneres.

0 fructo 6 uma baga.
Cravo ou Craveliro da terra
do Rto de Janeiro. - Calyptranthus aromatica. St. Hil. - Fam. idem. - E' umn arvore ou arbusto do Rio de Janeiro.
Seu lenho 6 lizo.
As folhas grandes, oppostas e oblongas.
As flores em cachos a maneira de botóes, mui aromatica; estas flores ou botóes substituem ao Cravo da India.
Tem as mesmas propriedades que o referido cravo, aromatico, excitante ; 6 antispasmodico.

Crista de gailio. - V. Fedegoso de Pernambuco.

Crista de gallo - fiber. - Celosia cristata, Lims. - Fam. das Amaranthaceas. - Flor de jardim, natural da India, acelimada de ha muito no Brasil, onde se cultiva nos jardins.
Cresce até á altura de 1 metro e 50 centimetros pouco mais ou menos e 6 esgalhado.
0 caule, listrado de rôxo, assim como tambem as folhas que sũo ovaes e oppostas; dá a sua inflorescencia nas pontas dos ramos, que é exquisita.

Forma um eixo, que da parte media para cima se dilata, apresentando uma
expansĩo membranosa, compacta de densas escaminhas, entre tecidos de florinhas nimiamente pequenas; o que parece um acolchoado de velludo, de cor purpurina viva; dobra-se sobresi mesma, fazendo pregas, toda a palma das flöres, que estão engastadas n'esse froco como rosetinhas.
D'ellas sahe um grãosinho redondo, preto e luzente ; nũ̃o tem cheiro.
Ha outra especie de cor amarella, mas nŭo tem a belleza d'esta.
Na Europa cultivam desenove especies.
Nas Alagòas chamam-na Velludo o tambem Beijo de Palma. Em Pernambuco é Bredo namorado.

Caracteres da pamila. - As Amaranthaceus são plantas herbaceas ou subfructescentes, trazendo folhas alternas ou oppostas, algumns vezes munidas de estipulas escariosas.
As flores são pequenas, muitas vezes hermaphroditas, as vezes unisexuaes, dispostas em espigas, om paniculas ou em capitulos, e providas d'escamas que as separam.
0 calice é gamosepalo, frequentes vezes persistente, de quatro ou cinco divisбoes profundissimas.

Os estames variam de tres a cinco. Os filetes ora soltos e ora monadelphos, formando as vezes um tubo menbranoso, lobulado no apice, e trazendo as antheras na face interna.
0 ovario è solto, unilocular, encerrando um so ovulo erecto, e sustentado algumas vezes por um podosperma compridissimo, curvo, no apice do qual elle estí pendente.
0 estylete 6 simples ou nullo, terminado em dois ou tres estigmas.
0 fructo, em geral cercado pelo calice, 6 um akenio ou um pyxidio.
0 embryĩo 6 cylindrico, alongado, curvo ao redor de um endosperma farinaceo.

Crista de Negra. - Clitoria linearis. - Fam das Leguminosas. - Esta planta, que nas Alagóas assim cha-

## CRU

mam, no Pará élconhecido por Mucurd; ella 6 indigena dol paiz, e trepadcira; alastra-se pelo chão:

Seu caule é fino, Idelgado, com folhas ternadas e despontadas; dá uma flor roxa, cuja structura 6 esquisita por ter semelhanca com os Orgãos sexuaes fomeninos.
E' roxa, com uma lamina elliptica estendida, que tem uma mancha amarella, tendo dois orgĩos no centro, e por fóra outras duas membranas tambem roxas Iateralmente.
0 fructo é uma vagem, de quasi 25 centimetros, mui fina com quatro lados, terminando em ponta fina, com muitas sementes lizas e quadradas.

Esta planta envenena as cabras.
Crista de Perí das Alagoas - Acalypha alagoana.. - Fam. das Euphorbiaceas, Linn. - E' um arbustinho agresto, natural do paiz, que nas Alagoas recebe este nome.
Tem um tronco pardo e poroso.
As folhas são alternas, ovnes e serrilhadas em redor.
As flores são dispostas em pequenas espigas, formando um feixe esverdinhado com as femininas, que apresentam um fructo trigono, e com tres carocos, semelhando-se ao fructo do Pinhão.

Criuva. - Clusia Criuca, St. Hil. Fam. das Guttliferas. - Arvore indigena do Brazil, agreste, e conhecida em Minas e S. Paulo por este nome, aonde cresce expontaneamente.
E' arborea, um pouco molle, com folhas oppostas, ovies, grossas e reviradas.
As flores, em cachos, sũo em forma de rosas singellas e bonitas.
0 fructo é uma baga ovoide, cujas sementes na tenra idade sio occultas.
Floresce em Janeiro e Fevereiro.
Esta planta parece ser uma especio como a Orelha de burro de Pernambuco, e provincias adjacentes.

Cucurbita odorata, Vell. - Cucurbila ceratoereas. - Ram. das Cucurbilaceas. Esta fruta, bella na fórma e no cheiro, conhecida em Pernambuco por este nome, é producto de uma planta oriunda do paiz, mas que apezar d'isso é pouco commum.
E uma planta annloga ás suas congeneres, como a melancia, a abobora, ete.
0 caule 6 o mesmo como o das que apontamos.
As folhns palmadas, todas de pellos asperos.
As flores sino brancas ou amarelladas, e rosetadas.

0 fructo, do comprimento de 50 centimetros pouco mais ou menos, rolico formando collo, de cor de almagre ou preto lustroso.
Dentro a massa 6 amarella, com a structura do Gerimum, de um cheiro mui activo.
A massa 6 de um acredoce um pouco enjoativo, semeada de sementes ellipticas, amarellas.
0 gosto acompanha o cheiro.
Ha duas especies: de casca cabocla, e de casca preta.

As sementes sino emmenagogas energicas; tambem são antifebris.

Crunnilas. - Arvore agreste do paiz, conhecida nas Alagoas por tal nome. E' arvore grande.
Suns folhas tambem o š̌̃.
As flores invisiveis.
0 fructo 6 de 5 millimetros de grandeza, redondos uns, e outros oblongos, de cor parda escura, cobertos de muito pello, encerrando uma massa amarella espessa, doce e agradavel, com duas a tres sementes redondas, chatas e brancas.

Cruapè. - V, Cipó Cruape ou Cururủ.

Cruclama. - Especic de Bambí cujo caule não é fístuloso.

Crumater. - V. Xiqueque do Ser-

Cruá ou Melão de caboelo. - tăo
wrbila ceitaceas. no cheiro, por este ta oriunda e é pouco
suas conbora, etc. 0 das que de pellos arelladas, de 50 cenos, rolic̣o magre ou
a, com a m cheiro
um pouco tea ellip0. cabocla, gas ener-
e do paiz, l nome.
de granblongos, de mui$38 a$ amavel, com s, chatas mbî̀ cujo

Cruzelirinha. - V. Cainca.
Cuamhú.-Bidens adherescens, Vell. - Fam. das Composias. - Planta herbacea do paiz, e tem os mesmos uzos do Crrapicho.
Segundo Linnéo os caracteres d'este genero Bidens sũo : receptaculo paleaceo plano, calice subigual, com caliculo.
A corolla, raramente flosculosa, 6 lateralmente radiada, e a semente tetragona.

Cuarifí guassui. - V. Tinctureira oulgar.

Cubyo. - Pam. das Sapotaceas.- E' uma fructa natural do Pará, produzida por um arbusto.
0 fructo tem 20 millimetros de comprimento e 10 millimetros de diametro; é de fórma oval, achatada; e tem na base uma chapeletinha unida ao ponto de inserção do fructo.
Sun cor é amarella na maturidade, - o tegumento externo 6 membranoso.

Offerece no seu interior uma polpa branca e espessa; apresenta uma cavidade central na qual alojam-se muitas sementes ellipticas, chatas e brancas, envoltas n'aquella mesma polpa, do que se faz doce.

Cuea. - V. Ypadii Passa Cubyo.
Cuchery. - V. Cujumary.
Cucurin. - Bchites Cucurí, Mart.Fan. das Apocynaceas. - E' umn planta, que pertence a mesma familia que a Mangabeira.
Sua raiz 6 emetica.
Cngunearemiar - V. Aypin.
Cuhmraquam. - V. Páo Brasil.
Culeté. - Coile.
Culetezelra. - E' o Cabaceiro amargoso.

Cuipann. - Myrcia tingens. - Pam. das Myrtaceas. - Arvore do paiz, seu succo misturado com agua é empregado para lavar ulceras.
Serve tambem para a tincturaria.
Cuipunu.-Leptospernuan tinctorium. - Fam. idem. - E ' um arbusto de altura mediana, conhecido nas Alagóas e em Pernambuco por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ silvestre, de tronco esgalhado, castanho, liso, e casca flina.
Folhas oppostas, quasi redondas e lustrosas.

As flores sĩo brancas, miudissimas, em cachos esbranquicados.
Os fructos miudos, redondos, com muitas sementinhas dentro, aonde se acha uma substancia molle.
A casca d'este arbusto, pizada com agua, dá excellente tinta preta.

Cuite-assui. - Alpinia aromatica, Jacq. e Vell. - Alpinia racemosa. - Fam. das Amomaceas. - Raiz aromatica, empregada como carminativa, na dóse de 10 a 20 grãos.
E' um succedaneo do cardamomo.
Tambem se tira vantagem d'ella contra as ulceras.

## Cujamarioba. - V. Fedegoso.

Cujumary. - Aydendron cujunary, Nces. - Ocotea cujumary, Mart. - Pam. das Lauraceas. - E' uma arvore do Rio Negro, uma especie de Cannelleira.
A amendoa da semente d'esta planta é não menos apreciada, do que a da fava Pixurim, contra a atonia do tubo digestivo, e molestias intestinaes, proprias das regiões calidas.

## Cumamery. - V. Sorccira.

Cumandalia.- Labbab oulgaris. Fam. das Leguninosas. - Planta trepadeira.
Seus fructos sã̃o comestiveis; promovem os menstruos e a diurese,
Applicam-se tambem nas affecẹ̃es dos bronchios e pulmoes.

Cumanalaunssá. - 0 fructo d'esta arvore 6 empregado e tido por effleaz contra as empigens; 0 cosimento do fructo para as de data recente, e a infusũo das sementes raladas para as que forem antigas.

Cumarin, - Dipterix odorata, D. C. - Fam. das Leguninosas. - Este vegetal 6 em todo o Imperio conhecido por este mesmo nome.
E' uma das bellas arvores do Brasil; produz nas mattas das provincias do Norte oomo Pará e Amazonas, e com especialidade no Amazonas.
E' uma arvore elevada e copada.
Suas folhus, grandes, dispostas em palmas, com as flores em cachos de cor escarlate.
Seu fructo, quasi redondo, 6 uma vagem, por fóra meio molle, um tanto pubescente.
Dentro ha uma massa trigueira, e no centro uma semente como uma fova cinzenta mesclada.
Esta arvore 6 importante pelo aroma de suas favas, e mesmo da casca; quando estí florida, e bastante alta, sente-se á distancia este aroma; perfuma os ares, é suave e agradavel.
Esta fava constitue objecto de um ramo de commercio do paiz, hoje em pequena escala; 6 empregada na Europa nas perfumarias, e para aromatisar o rapé (como entre nós), conhecida la por Féce de Tonka, os nossos indigenas fazem d'ella collares, e da madeira o mesmo uso que fazem do Guayaco.
Serve tambem para afugentar traca
No Ceará chamam a uma especie, que tem alguma semelhança com esta Bmburana brava, na Parahiba Emburana de cheiro. Buburana da Bahia e de Minas é outra especie, que suppomos ser Pío Cumarù.

Proparedadrs ardicas. - Tem virtudes diuphoreticas e emmenagogas.

Cambarin. - Dipteres plerocarpus, Mart. - Fam. idem. - Planta do Rio Negro e do Pará.

## CUM

O Barí, Cumarí e Cumbarí sū̃o em nossa opinit̃o uma unica especie do genero Dipterix.

Cumaty ou araçá do matto.Psidym albidum, S. Hil - Fam das Myr. taceas. - Esta fructa é conhecida no Rio Grande do Norte e em Pernambuco por este nome.
E' proveniente de um pequeno arbusto de folhagem miuda.
As flores saño brancas, e o fructo é de 5 millimetros de diametro, menor que um Arasd mirim. verde por fora, na mtauridade branco.

0 Cumaty tem a massa interior molle, cheia de carocinhos, e forma uma polpa doco e saborosa.
Esta especie de Araga sempre está doce.
Nas' Alagoas é Arací do Matlo.
Em Sergipe 6 Araci do canpo. Em Minas Geraes, simplesmente Araca; e ahi floresce em Marco.

Cumbelon. - Cerens variabilis. Fam. das Nopaleas. - E' planta da mesma familia dos Cardos.
0 fructo d'esta é comestivel, acidulo, doce, e mucilaginoso
F empregado como refrigerante nas febres inflammatorias; tinge a ourina de vermelho.
0 fructo verde 6 applicado ís ulceras sordras. 1

Crmbira. - Fam. das Myrlaceas.I' um arbusto agreste, de pouca elevacão.
E' lactifero, conhecido nas Alagoas por este nome.
Suas folhas são alternas, lanceoladas.
Suas flores são brancas.
0 fructo é de 10 millimetros de comprimento, redondo, amarello barrento, de pericarpo. espesso; separa-se em duas partes.
Dentro ha uma especie de masss doce, e agradavel, na qual acham-se um ou dous caroços.
Chupa-se essa massa.

Ella tem alguma semelhanes com a Anicixa da lérra.

Camiehá on Cumuchá das
Alageas. - Brythroxylon miltiporum. Fam. das Erythroxylens. - Nas Alagoas 6́ conhecido por Cumichd ou Cumuchd.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto ramoso, de caule pardoescuro, e abastecido de pontos brancos no tronco.
Tem a casca escamosa.
As folhas ovaes, molles, de cor verdeamarellada.
As flores amarellas, pequenas, de cheiro quasi imperceptivel.
0 fructo oval, de cinco millimetros, vermelho nia maturidade, e carnoso.
Abre-se por si, deixando ver as sementes.
Come-se, porém 6 insipido.
Cumielaí de Pernambuco.Psonia coralina. - Fam das Nyctagineas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que dá um fructinho vermelho, a que em Pernambuco dino este nome.
No aspecto exterior esta planta parecese com o Mangue.
Tem seus ramos cruzados.
As folhas oppostas, ovaes, carnosas, quebradicas, ás vezes lizas.

As flores em cachos, e cujos pedunculos sio vermelhos.
Dão um fructinho oval, vermelho, do tamanho de um grão de milho, com uma semente dentro.

Nĩo ae come.
0 das Alagòas é outra planta: Jumucha.

Cundurú. - Brosimun conduri. Fan. das Urticaceas. - Arvore copada, agreste, que vegeta nas mattas do Brasil.

Seu tronco tem a casea escura.
Sua folhagem 6 densa e escura.
As folhas ovaes, e embaciadas.
As flôres săo em cachos redondos, pequeninos, de 5 millimetros de diametro, nas axillas das folhas nas sumidades dos ramos; compбe-se de quasi imperceptiveis florinhas engas-
tadas no eixo globuloso, nas quaes estão os sexos separados.
0 fructo 6 este corpo florifero, que desenvolvendo-se apresenta um todo comestivel, e que se diz agradavel.
São leitosas todas as partes d'esta arvore.
0 lenho tem o cerno verm elho, bonito, muito duro, e bom de polir-se.
E' empregado na marcenerin para mobilias, e é de muita duração, porém perde o merecimento ou belleza com o tempo, porque escurece muito.
Nas provincias do Norte é onde mais vegeta, entretanto já tem cahido em desuso.

## Cupay.-V. Copahibeira.

Cupiúba. - Spondia nigra. - Pam. das Terebinthaceas. - Arvore a que nas Alagòas dão este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de mediana altura, isto 6 , de 15 a 30 metros, pouco mais ou menos.
Tem folhas dispostas em palmas, e 6 copada.

As flores são em cachos, brancastrigueiras, e de pouco aroma.
0 fructo 6 a semelhança de uma azeitona, mede 5 millimetros de comprido, oval, lustroso, com um pello rente que cobre sua superficie exterior, de cor roxa quasi preta.

Dentro ha uma substancia cartilaginosa trigueira, de sabor acre-doce, que envolve um caroço.
A madeira tem o corno vermelho, o e empregada para coronhas de espingardas; 6 durissima para asobras immersas como para esteios, etc.
Cupuahy. - Fam. das Leguminosas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore agreste do Pará, do comprimento de 25 centimetros pouco mais ou menos, oval, afinando-se para aubbas as extremidades.
A. casca amarella, quebradiça, dura e grossa.

Dentro encontra-se uma massa branca succulenta, ligada a muitos carocos redondos, achatados, de 5 millimetros de diametro, de cor castanha, com o perisperma membranoso.

Separando-se os caroços, sahe cada um com uma porçio de massa, que se come.
Esta fructa tom muita semelhança com o Cupuassiś, mas é menor, sua cor de fora 6 amarella, e sua massa não se póde beber como aquella.

Cuprasssí. - Dellonea luctea. Pam. das Malvaceas. - Fructo oriundo do paiz analogo ao procedente do Pará. $\mathrm{E}^{\prime}$ cultivado.
Elle tem de comprimento 25 a 50 centimetros, 6 redondo, adelgaçandose para as pontas, de cor castanha extornamente; o pericarpo 6 duro, quebradiç, grosso e branco internamente.

Occupa a cavidade interna uma massa branca, aquosa, e nere-doce, ligada a muitas sementes chntas, arredondadas, de 50 millimetros de diametro e de cor castanha clara.

Seu tegumento é membranoso; sc-param-se as sementes trazendo parte da massa comsigo.
Esta massa 6 comestivel e boa.
Fazem da polpa uma bebida refrigerante.

Cupuim. - V. Tingui de Peire.
Curadelea. - V. Velame em $S$. Paulo.

Curaifi. - Fam. das Sapindaceas. Arvore do Brazil, cujo fructo 6 uma baga umbilicada, amarella, contendo uma ou duas sementes, de sabor adstringente, porém agradavel ao paladar.
Suppoe-se ser a Pitombeira de Pernambuco e da Bahia, Marcgravll.
Na Bahia antigamente não havia a Pitombeira; foi somente depois que os estudantes do curso juridico levaram as sementes de Pernambuco, que ali foi conhecida.

Curare. - Veneno vegatal terrivel, preparado pelos caboclos, que se suppoe extrahido de uma planta do genero Strychnos, da familia das Loganiaceas.
E- empregada om maior ou menor
quantidade pelos indigenas, conforme o desejo de matar, ou sómento de entorpecer o animal.

Uma flexa impregnada d'este veneno depois mesmo de quinze annos mata. 0 effeito nocivo.so tem lugar quando se introduz o veneno na circulação, pois que se póde ingerir o Curare sem inconveniente, e segundo Humboldt, 08 selvagens o tem por muito estomachico.
O Curare obra sómente sobre o systema nervoso motor, e sobre os nervos sensitivos; sobre os musculos independentes da vontade elle nũo actùa,
Nos casos de envenenamento pelo Curare as tunicas intestinaes e o coracī̃o continuam a mover-se; basta uma quantidade equivalente a tres cabeças de alfineto para matar um homem.
Acaba-se de tentar sua applicaçío nos casos de tetanos, no tratamento da epilepsia, e como antidoto da Strychnina; mas em nenhum d'estes casos sua applicação tem dado por emquanto resultados satisfactorios.

Curatella SambayhaonSam-bauva.- Curatella sambayba.- Arvore que vegeta nas provincias do Sul do Imperio.
Folhas ovaes, oblongas.
Flores em paniculos.
A segunda casca d'esta arvore tem um sabor fortemente adstringente.
Os habitantes d'essas provincias tem - costume de lavar com sua decocẹ̃o as ulceras chronicas, ameaçadas de atonia; tambem 6 empregada para 0 cortume.

Curiuva. - V. Pinheiro do Brasil.
Curi-y.-V. Pinheiro do Brasil.
Curraileira.-V. a Alcamphora em S. Paulo.

Curan on Coquelro Curuá. V. Ouaok-assú.

Caríba. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho mui esgalhado. te de ente veneno 10s mata. gar quanirculacĩo, turare sem mboldt, os machico. re 0 sysos nervos indepenactùa. nto pelo e o corabasta uma 8 cabectas mem. cação nos nento da a Strychtes casos emquanto
nSam-

- Arvore
lo Sul do
vore tem gente. ncias tem decocçĩo cadas de l para 0

Brasil.
rasil.
phora cm

1Fini. inho mui

Curubai-mirim. - $V$. Sebipira.
Curuex - $F^{p}$ uma arvore do paiz, cujo succo é anti-hemoptoico, isto é, contra os escarros de sangue.

Cururui.-V. Cipo Cururí.
Curirimpé.-V. Cipd Cururuapd.
Cutipirihá. - Ram. das Guttiferas.

- Arvore indigena do paiz e frequente no Pará, aonde recebeu este nome.
Seu fructo é de grandeza de 25 millimetros, e globoso.
0 pericarpo membranoso, liso, amn-
rello, unido a uma massa amarella, compacta e pegajosa nos dentes; tendo um caroço no centro pouco menor do que o fructo, duro, de cor parda, lustroso de um só lado.

Bsta especie bem parece ser o TVturubd de Pernambuco.

Cutuben.-Coutoudea densifora, Mart - Fam. das Gencianaceas. - Planta das regiōes amazonicas.
Tem as virtudes da Genciana.
Eis aqui os caracteres genericosd'essas plantas, a saber : Cutubea, Coutubea densiftora, Mart. - Pam. das [Genclanaceas. - Triandria Monogynia, Linn.

DahMn. -Georgina variabilis, Hunt - Georg. super/tua, D C. - Dahlia purpuren, Poiret. - Fam. das compostas. - Syngenesia frustrata, Linn. - Hervas, raras vezes arbustos, de folhas oppostas e decompostas.
Capitulos mui grandes, sustentados por um pedunculo muito comprido, e compostos no typo, de flores tubulosas hermaphroditas no centro.
De uma a tres ordens de fôres liguladas e femeas ou neutras, na circumferencia.
Nas variedades cultivadas, estas flores liguladas dño muitas vezes ao capitulo a apparencia de uma flor completa.
Involucro duplo, composto ordinariamente no exterior, de cinco escamas foleaceas descobertas, tendo o interior formado de duas ordens de longas escamas, membranosas no apice.
Receptaculo plano, carregado de palhetas escamosas.
Raizes tuberosas.
Damasco. - Prunus armenia, Livn. - Pam. das Rosaceas. - 0 Damasco 6
um arbusto cultivado nas provincias do sul do Imperio.
$\dot{\mathrm{E}}$ oriundo da Syria, de Damasco.
$\dot{\mathrm{E}}$ uma arvore de mediano porte e folhas alternas.
Suas flores são brancas, e desabrocham antes de tomar folhas.
0 fructo 6 arredondado, com polpa um tanto fibrosa, assucarada, aromatica, nĩo acida.

Come-se crú ou em doces.
E uma das boas fructas.
0 caroço contém uma amendoa de gosto amargo, devido á presença do acido prussico; e seria imprudencia comer-se-a.
Ha varias especies.
Dedaes de Dama. Allamanda cathartica, Linn. -Fam. das Apocynaceas.

- Arbusto cultivado, natural do Mexico
e da Guyana, de porte de 1 a 2 metros
e mais, em verticillos de 3.
Folhas lanceoladas, e de cor verde escuro.
Flores em cachos, são como campainhas, de um amarello dourado e bonito, com cheiro muito leve.

Tem o limbo dividido em cinco lacineas redondas; na base um tubo estrellado.

A fructa é uma capsula.
E ornamento de jardim.
Tem propriedades purgativas; em doses elevadas 6 toxica.

Denule. - Elais guineensis, Linn. Fam. das Palmaceas. - Grande palmeira originaria da Guyana eda Africa, e cultivada nas provincias do norte do Brazil.

É de porte alto, á semelhanęa dos coqueiros.

Seu tronco é todo eriçado dos fragmentos das velhas folhas.
Estas folhas são pinnadas, com peciolos espinhosos; o cacho das flores é menor que o do coqueiro da India.

As flores machos e femeas siño separadas debaixo de ordem.

0 calice e a corolla sũo de tres divisठos.

Os ostames om numero de seis; o ovario de tres estigmas, e de tres lojas, duns das quaes sẵo obliteradas.

0 fructo é uma drupa do tamanho de uma noz, e quando maduro 6 de um amarello dourado e lustroso, de 2 a 5 centimetros de comprimento, de fórma oblonga, formando varios planos na superficie, tendo sempre o apice de cor preta.

0 fructo contém dois oleos differentes, que se extrahem separadamente.

O oleo tirado do sarcocarpo 6 amarello, cheira á violeta, e é sempre liquido na Guyana, na Africa o no Brasil.

O que se tira da amendoa é branco, solido, e sorve para substituir a manteiga.
Este é raro no commercio, porém - que 6 conhecido por azeite de palma 6 importado em quantidade consideravel na Inglaterra e Franca, onde serve sobretudo para a fabricaçĩo de sabão.
No Brasil é uzado para adubar legumes, carurús, etc.
Emprega-se em medicinù, contra o rheumatismo, em fricçరes.

Da palha se fabricam balaios, muito conhecidos em Pernambuco por Paracuns

Bendè de papagato. - Fam . Idem. - Bste tem a summidade verde e preta. E como o antecedente, com a differença de ser mais pequeno.

Dente de Gato. - V. Unha de gato.
Dente de Leão. - Fam. das Dioscoreas. - Arbusto agreste, conhecido em Alag0as por este nome.
E' uma especie de Japecanga, esbranquicada, mnis grossa que as outras trepadeiras.
Suas folhas são luzidas e ovaes, e ó armada de espinhos maiores.
A fructa é uma baga amarella, em pequenos cachos de dois centimetros de tamanho, e redonda.
Dentro contem uma substancia amarella aquosa, e duns sementos hemisphericas.

Não se come.
Derbata cascudo: - E' uma arvore que recebe este nome om Pernambuco.

Dá madeira de construcçĩo. -V . Cega nachado.

Diconroque ou feijão dos Caboelos. - Trophis. - Fam. das Artocarpaceas. - Esta arvore importante das florestas virgens fornece aos Indios Puris um meio de nutric̣ão sem trabalho.

Quando o fructo está maduro, elles se reunem junto das arvores para proceder a sua colheta, e saboreal-o.

Cosinham-n'o como feijão preto.
Dicury en Sergipe. - V. Aricory.

Didy da portelira. - Tradescantia epiphyla. - Fam. das Commelyneas. - Esta planta engraçada é digna de jardim ; é selvatica, è do Paiz.
Dǎo-lhe este nome em Pernambuco. loe preta. n a diffe-
ha de gato
das Dioshecido em

2, esbranas outms
ovaes, 0
trella, em ntimetros ia amarel-mispheri-
uma ar-Pernam-

то. -V
dos Cadas $A r$ mportante os Indios om traba-
aro, elles para pro-sal-o.
reto.
V. Ari-

Tradescanmelyneas. ligna de nambuco.

E, semelhante of um pé do ananíz, mas sem armadura de espinho nas folhns, a muito mais pequeno.
Suas folhns, de cor roixa por baixo e na base, drio-lhe um bonito aspecto.
As flores sĩo brances; saem do centro da folhagem em uns pendresinhos.
dá uma capsula, por fructo, contendo um carocinho envolto em uma especie de cartillagem branca.
Vegeta sobre muros e porteiras,
Dom Bernardo. - Palicurrea letraphylla. - Fam. das Rubiaccas. - Arbustinho de Minas, aonde tem esto nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de ramas quadradas no cimo.
As folhas ovaes, lanceoladas, emparelhadas em quatro, com flores em cachos pyramidnes e grandes.

Douradinhas. - Walheria Dotradinha, St. Hil - Fam. das Bythnerinaceas. - A Douridinha 6 uma planta quasi arbusto, que vegeta no Rio Grande do Sul, S. Paulo, Minus e Rstado Oriental.
E' ramosa, com folhas cordiformes e ovaes, quasi redondas, e um tanto pelludas no peciolo.
Flores reunidas em capitulos nas pontas dos ramos.
0 pedunculo da flor é pelludo.
Floresce em Dezembro e Fevereiro.
Propriedades medicas.-Empregam-
na contra molestias de peito; ella é mucilaginosa.
Usa-se contra a tosse ( 4 grammas para 275 grammas d'agua).

Douradinita do campo. - $P a$ licourca rigida. Hunt o Remir. - Fam. das Rutiaceas. - Arbusto que vegeta em S. Paulo, Minas e Matto Grosso; de folhas ellipticas, um pouco agudas, grandes, corigceas e quasi rentes.
Flores em paniculas longamente pedunculadas.
Corolla gamopetala, tubulosa, um pouco curva com a base gibosa.
Fructo uma baga roxa-negra um pouco comprimida, contendo dois nucleos.

Propaiedades medicas. - As folhas e as cascas dos ramos são excellentes diureticos; 6 usada em infusío nos rheumatismos, na proporc̣ĩo de 2 grammas para 190 grammas d'agua forvendo.

Dragão Fedorento. - Monstera. Adausonil, Schots. - Tam. das Aroideas. - E' uma planta trepadeira da ordem dos Imbes etc.

Prophiedades medicas.- Esta planta contusa, applicada a face, 6 util nas . inflammaçoes de ouvido. Sua raiz acre, 6 empregada como cauterio nas feridns produsidas por mordeduras de cobras

## 曰.

Ehano. - Tecoma lekcoxylon, Esta madeirn exhala, quando se Mar. - Ram. das Bignoniaceas.- Arvore raspa, um cheiro agradavel porem do Brazil, da Guyana e das Antilhas; cujo tronco é formado de um alburno branco, espessissimo, e de uma medulla amarella esverdeada, pouco densa, formada de fibras embaraçadas umas nas outras.
raspa, um cheiro agradavel porém
fraco; ella deixa n'agua um pouco de materia corante amarella; 6 de uma textura finissima e muito liza, e póde adquirir um bello polido. .
$\mathrm{E}^{\prime}$ incorruptivel ao tempo, e usada nas obras de marceneria.

Egrio. - Narturtinm pumilum, St. Hil. - Fam. das Cruciferas. - Tetradynania Monogynia, Linn. - F' uma herva silvestre do Rio de Janeiro e demnis provincias, quasi sem caule, que parece ser o Agrião de Pernambuco.
As folhas rebentam da superficie da terra, e sũo como uma lamina sinuosa, isto 6 offerecendo lateralmente, recortes irregulnres; deita uns caules nos quaes se notam miudissimas flores brancas, d'onde resultam pequenas siliculas, de 3 centimetros, roliças e palea ceas, com grĩosinhos castanhos d'entro.
As raizes são logo na base das folhas.

Usam d'ella como salada, e em medicina é usado como antiphologistico.

Propriedades mbdicas.-Segundo Mr. St. Hilaire esta planta tem grande reputação em Corytiba contra os catarrhos pulmonares, e como antispasmodico, na dose de 8 grammas para $3 \%$ grammas d'agua fervendo.

Elemi. - Amirys, hecleophilla.-Amirys Btemifora. - Ram, das Terebiuthaceas. - E' uma rezina produzida pela Icica icicariba familia das Terebinthaceas e tambem pela Amirys elenifora, familia idem.
Estas arvores habitam no Brasil.
Fazendo-se incisб́es na sua casen escorre umn [rezina, que á principio é molle, mas torna-se secca e quebradiẹ com o tempo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ semi-transparente, de um branco amarellado, com pontas esverdeadas e sem cheiro agradavel.
Entra na composiçio de algumas preparaçoes externas, taes como o Balsamo de Arceus, Balsamo Rioravanti, e de muitos emplastros.

Embegmaca. - Planta do Brasil de numerosas raizes longas, e de casca dura, que serve para cordas.

Diz-se que a fumaca produzida por esta planta, quando queimada, ó boa para fazer desapparecer os fluxos de sangue, sobre tudo os das mulheres.

Embira branea. - V. Jangadeira ou pdo de jangada.

Embira branea. - Tenifera utilit.
Embira jangar. - V. Jangadeira.
Embira de eaçador. - Gualtheria villosissima, St. Hil. - Fam. dat Anonaceas. - Polyandria Polygynia, Lins. - Arbusto oriundo do paiz, conhectdo em Alagôas e Pernambuco portal nome, e por Pindahyba em S. Paulo e em Minas.
$E^{\prime}$ de casca escura; tendo umas escamas pela superficie do tronco; sino flexiveis seus ramos.
As folhas grandes, oblongas.
As flores não observadas.
0 fructo capsular, oval e chato, dé pelo tronco em feixes, e tem uma semente dentro.
A casca d'este arbusto dá um excellente fio branco, de que se fazem excellentes cordas; é a melhor bucha de espingarda.

Embipa dn matta branea. Helicteres baruensis, Linn. e Arr. C.Fam. das Bombaceas. - Arvore do paiz que vegeta no centro das grandes mattas, de folhas ovaes e cordiformes.

Flores brancas.
Fructo capsular, com cinco valvas em espiral, (em forma de sacca-rolhas) contendo muitas sementes.
A casca dá boa embira branca.
Esta arvore foi achada pelos primeiros naturalistas no Paraní.

Embira em Pernambuco.V. Pindahyba.

Embira vermelhn.-V. Semente do Embira ots Pindahyba.

Embiratanhas. - V. Pindahyba.
Embiratanha. - V. Barriguda do Sertāo.

Embira branea. - Couratariaar-
valvas em eca-rolhas)
ranca.
os primei-
nbuco.-
V. Semen-
indahyba.
dentis albo. - Fam. das Myrtaceas -Icosandrya Monogynia, Lim. - Arvore semelhantissima á subsequente.
As folhas sũo mais lisas, e um pouco lustrosas.

0 fructo tem de duas a tres sementes.
Embiriba vermelha ou preta. -Courataria ardentis. - Fam. das Myr taceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore do paiz, agreste e utilissima, conhecida por este nome em Pernambuco e Alagoas.
Tem porte médio; é esgalhada, ramosa e vertical.
Folhas um pouco corinceas, ellipticas e baças.

Plores de um amarello desbotado, de bom cheiro, e de uma estructura particular.

Tem um calice campanulado, e com seis lacinias no apice.
Apresenta uma corolla, de seis divisões, circulares com uma lamina concava, que lhe serve de capsula.
0 fructo 6 uma nóz trapeziforme, quasi lenhosa, no apice convexa, com uma pequena proeminencia no meio e circulado em a metade superior pelos fragmentos do calice.
Abre por uma tampa quasi natural deixando apparecer dentro algumas sementes rolicas e grandes.

Os caroços do fructo d'esta planta, são chamarizes dos quadrupedes, no tempo da fructificação (pelo verīo).

0 seu lenho, lascado em tiras, é o que se emprega em Pernambuco para ripas de tecer as cobertas dos edificios urbanos.

Essas achas finas preparadas formam feixes, que no campo são o archote natural d'aquelle povo.
Na verdade, essa arvore 6 o maior combustivel, que se póde imaginar : ganha fogo sem jámais apagar-se, e quando se apaga, agitando-se o facho torna a incendiar-se.

E o melhor esteio para o chño; $\hat{\theta}$ indestructivel. Nos terrenos movediços costuma-se fazer com esta madeira a base dos alicerces, porque os solidifica.

Proprizdades mirdicas. - A casca passa pelo melhor dos remedios para feridas, golpes ou cortaduras, etc.

Emburana brava. - Dipterix peteropa. - Fam. da Leguminosas. - Arvore do paiz, que no Ceará é conhecida por este nome, apezar de ser conhecida em outras partes por Cumbarí, Cumarii e Barí.
É como a Fava de cheiro ou Cunurí. Cremos mesmo que a Emburana éo páo Cumarí.

Emburana do Cearai. - V. Cunarú, Cumbarú.

## Emburana de chefro e Ca-

maru. - Conhecida por tal nome na Parahyba do Norte.

Floresce em Janeiro e Agosto.

## Emburana de cheiro da Pa-

 rahybai- - V. Cumaru.
## Emburana mansa do Ceará.

## $-V$. Inibis.

Embirerembo. - Convoloulus foo tida. - Fani. das Convoloulaceas. - E' uma planta do Pará, a qual 6 empregada contra as mordeduras de cobras.

Embury ou Imbury. - Pam. das Palmaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeira indigena e especial de Sergipe e seus arredores.

Não forma tronco.
Suas folhas em palmas, comoas demais palmeiras, formam aquelle verticillo, que 6 commum em todas ellas.
Logo embaixo, na superficie da terra, estende suns folhas para cima.

Seus cachos de flôres são de sexos distinctos: um de flores masculinas, e outro de flores femens, em que se desenvolvem os fructos.
Este cacho, mettido nas axillas das palmas, forma um capitulo ovoide, composto de orgãos escamosos, circulares, em cuja escama alojam um fructo, que é de duas pollegadas de comprimento.
roliços, ovoides que tem, como o do Dende, a superficie angulosa.

Depois da casca exterior existe outra interior, finn, esbranquiegada, adherente a uma massa muito secca, de uma a duas linhas de espessura.

Segue-se um caroço no centro, duro, com tres fossetas na base, semelhante ao do Dende, porém maior.
Para comer-se esta fructa, raln-se em um pedaço de telha, para tirar a pellicula, que envolve a massa; porque do contrario ninguem supporta o amargo da pellicula, que é excessivo, mesmo com assucar.
0 sabor da massa não é bom; ella dotermina uma nodoa, indelevel sobre as roupas.

Embyayendo.-V. Pipi.
Enencla. - Arvore cuja casca é mui grossa, e um pouco amarga eadstringente.

Proprisdades medicas. - E' empregada como antidoto do veneno dos animaes ophidianos, (cobras).

Endro. - Anelhum graveolens, Linn e Sp. - Fam. das Umbelliferas. - Esta herva cultivada 6 oriunda dos paizes do meio dia da Europa.
E' mui delicada, seus caules sĩo finos, com folhas recortadas e estreitinhas, como fios de retroz.
Nito floresce entre nós como algumas outras.
Serve de ornamento do jardim.
Como planta medıcinal é pouco uzada no paiz.

Enforendinho.- Bpidendrum diva-rigatum.-Fam. das Orchidaceas.-Planta silvestre, a que nas Alagõas dro este nome.
Ella tem os caules succulentos formando touceira.
As folhas tambem succulentas, sem os filamentos que as demais tem; são lanceoladas e alternas.
As flores são exquisitas, formando
um grupo de laminas petaloides, coloridas, umas em forma de Angelicas, e outras tendo uma protuberancin e esporoes, dando nascimento a um fructo á semelhanca de uma vagem, que 6 roliça ou triangular, pouco mais ou menos de 3 decimetros, contendo sementes mui miudas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ parasita.
Enxerto de passininho. - Lo. ranthus brasiliensis, Lamk. - Lorauthus divaricatus. - Fan. das Loranthaeeas 0 Enxerto de Passarinho, cremos que invade todos os lugares do Brasil ; por conseguinte é natural do paiz, sendo por este nome conhecido em Pernambuco.
$E^{\prime}$ um arbustinho que nasce sobre as arvores, tecendo-as de tal forma que as mata, ou as inguica; e fórma uma especie de moita, trançando seus galhos delgados.
Tem as folhas carnosas, sem filamentos flbrosos pelo meio, como é geral; sũo estaladiças.
Suas flores, em feixes, são como tubos fendidos d'alto a baixo, brancas e oppostas.
0 fructo que 6 rudimentar, 6 um bota ovoide, pequeno, com caroço dentro, sendo viscosas todas as suas partes.
Os passaros comem muito essa fructinha.

Caractrres da familia. - As Loranthaceas siono pela maior parte sub-arbus: tos, commummente parasitas.
0 caule é lenhoso e ramificado.
As folhas simples e oppostas, inteiras ou denteadas, coriaceas, persistentes, sem estipulas.
As flores sŭo diversamente dispostas, quer solitarias, quer em espigas, em cachos ou em paniculos axillares ou terminaes.
Ellas são ordinariamente hermaphroditas, as vezes dioicas.
$O$ calice é adherente ao ovario infero.
O limbo é inteiro ou ligeiramente denteado. ngelicas, e ncin e esum fructo $m$, que é mais ou itendo se-
10. - LoLorauthus thaceas emos que rasil ; por iz, sendo Pernam-
ce sobre orma qua rma uma seus gasem filamo é ge-
como tubrancas e c, 6 um roce denas suas 880 fruc-

Ls Loran-lb-arbus:
ado.
s , intei-ersisten-
ispostas, igas, em ares ou maphro0 infero. iramente

Este calice 6 acompanhado exteriormente de duns bracteas, ou d'um segundo calice cupuliforme, envolvendo ís vezes inteiramente o verdadeiro calice. A corolla se compбe de quatro a oito petalas, insoridas no redor d'um disco epigynico, queoccupa, o apice do ovario. Estas pétalas, cuja estivação é valvar, são algumas vezes soldadas, e representam uma corolla gamopetala.
Os estames sйо do mesmo numero das petalas, e lhes são oppostos, sesseis, ou sobre filamentos mais ou menos compridos.
Suas antheras são introrsas.
0 ovario 6 de uma so loja, que contém um ovulo anatropo, voltado; este é cercado de um disco epigynico e annullar.
0 estylete é frequentes vezes comprido e delgado, as vezes faltando completamente.
0 estigma é muitas vezes simples.
0 fructo 6 em geral carnoso, comprehendendo uma so semente voltada, adherente $\AA$ polpa do pericarpo, que é espessa e viscosa.
Esta semente encerra um endosperma carnoso, em que está collocado um embryão cylindrico, tendo a radicula voltada para o hilo.

Enxerto de passarinho de Pernambuco. - Loranthus- $L$. americanus, Swart. - Ternatus. - Fam. idem. $-E^{\prime}$ outra especie de parasita que vegeta sobre as arvores.
Forma grupos, mas nũo se estende tanto como a precedente, que fórma capa como um caramanchão.
Esta apresenta na base tuberculos, e as folhas suro em verticillos de tres, ovaes, reviradas, carnosas; as flores, emeachos, são avermelhadas e compridas como tubo.
Por fructo tom uma baga oval, verde, curvada, com uma cicatriz no apice, e uma semente d'entro; é viscoso.
Os passaros gostam de comel-o.
Propriedadrs medidas. - 0 succo recente d'esta parasita é resolutivo.

A medicina popular usa-o nas doencas chronicas do peito, tomado internamente em cosimentos.

Coarate-sen. - Propriedades mgdicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta cuja raiz, fervida em vinagre, serve em fricedes na regiño. lombar e nas extremidades contra as febres intermitentes. A raiz raspada, pela expressão dá um succo que, misturado com vinho branco é antifebril.

Eseadinha. - Brythroxylun oliveum. - Fam. das Brythroxyleas. Nas Alagoas é por este nome conhecida uma arvore de porte pequeno e agreste, em cujo tronco e galhos se nota umas escamas foliaceas.
As folhns sio alternadas, grandes e lanceoladas.
As flores brancas, tinctas de amarello, em feixes inseridos no tronco.
A frutinha é pequena, ovoide, e fica amarella na maturidade.
Nũo se come.
Parece-se com azeitona, excepto na cor.

Eseonde-fogo.-Chaenophcora cryptofocus. - Fam. das Melastomaceas. Chamam nas Alagõas Escondc-fogo a uma arvore do pequeno porte e silvestre, que tem casea esbranquicada, folhas ovaes, lustrosas concavas, oppostas.
As flores são brancas, em cachos, pequenas, e de pouco cheiro.
0 fructo pequeno, redondo, unido ao calice, de que traz os fragmentos.
Dentro contem muitos carocinhos miudos, distribuidos em quatro alojamentos.
lgnoramos que se coma.
0 lenho d'esta planta oculta ofogo de tal maneira, que nĩo se diz que ha signaes d'elle, mas soprando-se apparece promptamente.

## Esfola batnina ou Pachininos.

 - Xilopia aromatica. - Fam. das Anonaceas. - Este arbusto de caule escuro e folhas oblongas e um tanto grandes,é conhecida nas Alagoas por este nome, e tambem em Pernambuco.
Dá suas flores em feixes pelo tronco; cilas sũo muito cheirosas; são carnosas, representando como estrellas, de cor amarella barrenta.
0 fructo toma a forma de um bilro curvado; de maneira que acham-se aquelles feixes de bilros, dentro com duas sementes pretas, lustrosas, convexas de um lado e planas de outros.
Esta planta produz fibras para corda, porém fraca.

Espellina. - Perianthopodus tomba. - Fam. das Cueurbitaceas. - Planta de S. Paulo.

Propriedades medicas. - Seu emprego é como drastico, na dose de uma gramma para 500 grammas de agua, tomado ás chicaras.

Tambem se emprega em clysteres, nos casos de envenenamento (segundo Manso).
Esta planta 6 um antidoto contra os venenos, de qualquer natureza que sejam.

Espera pelas ontras. - Aster. - Fam. das Compostas.- Flor de jardim, exotica, conhecida em Pernambuco por tal nome.
E' uma herva quasi rasteira, com folhas recortadas, cujas flores sĩo compostas de muitas palhetinhas, como Sauidades, com um botão no meio; 6 roxn.

Aquellas flores abertas não murcham, emquanto não abre alguma das outras ainda em botão.

Espia caminho. - V. Herea nijona.

Espiga de sangue. - Helosis brasiliensis. - Esta parasita do fel da terra, acha-se nos lugares sombrios do matto virgem; apparece em forma de espiga cor de srngue, e sustenta-se de preferencia sobre as raizes da urtiga branca.

Propriedades medicas. - Tanto a flor como a batata tem accão adstringente, e uza-se contra as hemorrhagias e diarrhéas.

Espinhas de Carneiro. - Xanthium nacrocarpuin. - Tan. das Conipostas. - Herva do Rio Grande do Sul. E' uma planta herbacea.
Acha-se uma especie d'este genero no Perú, nas visinhanças de Quito, que talvez seja esta mesma especie do Rio Grande do Sul.

Propriedades medicas. - Ella e suas congeneres sũo resolutivas, applicadas em banhos contra os tumores frios.

Espinheiro de Ameixa. - $V$. Ameixa da terra.

Espinizetro das hordas do caminino. - ( de Pernambuco. ) - Mifnosa strata. - Fam. das Leguminosas.$\mathrm{E}^{\prime}$ oriunda do paiz; esgalha, e tem espinhos, mas poucos.
Folhas muito miudas, dispostas em palmas.
As flores são em cachos, como globos de frocos brancos; dīo um pó.

0 fructo de 9 centimetros de comprimento, muito chato; e as sementes do mesmo modo. Abre-se pelas juntas das divisరes das sementes.
A madeira é rosada.
As folhas tem a mesma propriedade da Sensilita, de contrahirem-se, porém brandamente, pelo contacto de um corpo estranho.

Espinheiro branco. - V. Talajuba.

Espinheiro bravo. - V. Tatajuba.

Espinheiró de Cayena. - Mimosa ctrca. - Fam. das Leguminosas.Este arbusto, de espinhos conicos, 6 indigena, e superabunda nas beiras das estradas de Pernambuco, principalmente nas cercas.

Tanto a flor dstringenorrhagias e
o. - Xandas Comde do Sul.
genero no Quito, que ecie do Rio

Blla e suas applicadas es frios.
$1 \times n,-V$.
rdas do co. $)-3 \mathrm{Mi}$ minosas. e tem es-
postas em
mo globos o.
le compriomentes do juntas das
ropriedado -se, porém um corpo
V. Tala-
-V. Tala-
na. -Mi aninosas. conicos, 6 beiras das principal-

Elle regula a altura de umn arvore de 4 a 5 metros.
Folhagem miudissima.
A casca parda, o tronco cheio de espinhos at́́ os ramos.
Flores em pequeno numero, em cachos, formando espigas grandes; cllas parecem um froco de retroz amarellado ou branco, e outras vezes formam penachos.
Os fructos ss̃o bagens pardas, pequenns, chatas e mempuninosas, contendo poucas sementes, porém articuladas.
E' uma excellente lenha.
Espinheire corno de bode on veado. - Mimosa. - Fam. das Legu$g_{\text {minosas. }}-\mathrm{E}^{\prime} \mathrm{pm}$ espinheiro que recebe este nome em Pernambuco porque mesmo tem a catinga de bode, quando se move ou se agita sun folhagem.

Espinheiro on Espinho de Santo Antonio. - (Sergipe.) - Fam. das Leguminosas. - Espinheiro ou Bspinho de Jack; é um arbusto indigena, a que dão este nome em Sergipe.

Vegeta nos taboleiros.
Seus caules formam moitas.
Pouco engrossam, e sĩo armadas de espinhos, que se crusam em direcções oppostas.
Tem as folhas ovaes.
Os caules cahem sobre as outras plantas, e vĩo apodrecendo logo.
As flores são em cachos.
Os fructos, legumes amarellos.
Espirpadelra. - Nerium Oleander,
Linm, e Sp. - Fam das Apocynaceas. A Espirradeira é uma flor já bem conhecida em nossos jardins.
Ella é oriunda do Oriente.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que esgalha desde a base; suas folhas sĩo lanceoladas, estreitas e dispostas nos ramos em verlicillos de 3.

As flores são em cachos, formando um pedunculo cheio de articulaç̃es, e triangular.

0 calice pequeno e colorido. A co.
rolla á maneira de funil, fendida em cinco ou mais divisठ̃es, que se vão dobrando por camadas concentricas.
Do centro sae um pequeno feixe de filetes, como frocos de lĩ, com cheiro que é suave, mas pouco activo; é de uma linda cor de rosa.
Os fructos, nunca vingam; d'ahi vem ser ella reproduzida por meio dos galhos.
Ha de cor de rosa, amarellas, brancas, e cor de purpura viva; porêm csta ultima variedade 6 rara entre nós; a de cor rosada tem umas listras brancas.
Este arbusto sempre se conserva verde.

Espoleta. (Nas Alagoas) - V. Jenipapo bravo.

## Espoleta. - V. Jevipapo bravo.

Espenja. - V. Corona-Cris. (contracsĩo de Christi, porque dizem que a corda ds espinhos foi feita de seus ramos.)

Esporino. - V. Maravilha (en Pernambuco), Bejjo (no Rio de Janciro.)

Estaea cavallo.-Gratiola.-Fam. das Scrophulariaceas. - Planta herbacea da maior parte das regives norte americanas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ purgativa.
E' a mesma Gratiola officinal, que gosa de propriedades deleterias.

Estalador. - Murraya Stloppa. Fam. das Auranciaceas. - Nas Alagors dũo este nome a uma arvore silvestre, cujas folhas são dispostas em palmas.
Suas flores, miudns, brancas, triguciras, cahem com muita facilidade.
0 .fructo é redondo, encerrando uma a quatro sementes.

Estanca sangue. - Chrysocoma sanguinea. - Fam. das Compostas. - Por este nome 6 conhecido um arbustinho, ou antes um cipó nas Alagóas.
Descança sobre outras plantas.

## 188

## ESTI

Os caules, em touceiras fracas ou flexiveis.
Folhas ásperas, medianas, lanceoladas.
As flores em cachos, 'nas pontas dos ramos, enroseados e de um so lado, sĩo reunidns em feixes sobre um receptaculo commum, composto de palhetinhns.

As flores são brancas, pintadas de roixo, com algum cheiro.

Os fructos sĩo como agulhetas pretas, com um feixe de pellos, que os faz voar com muita facilidade, pela accã̃o do vento, por mais brando que seja.

Propribdades medicas. - E' empregado nas hemorrhagins internamente, e externamente, nos ferimentos e golpes.

Estoraque. - Styrax ferrugineum; Mart. - Fam. das Styraceas. - Esta planta habita as Provincias da Bahine Minas Geraes.

Prrprigdades medicas. - E ' estimulante, aromatico ; o] balsamo, que se extrahe d'esta planta, emprega-se no curativo das ulceras chronicas, e internamente, nas leucorrheas e gonorrheas, om pilulas, na dose diaria de 2 a. 4 grammas. Este balsamo entra na composiçío de diversos emplastos por ser muito cheiroso; costumão queimalo nas Igrejas, em lugar de incenso.

Estramonic. - Datura Stramonium, Lim. e Sp. - Fam. das Solanaceas. Esta planta 6 natural da America e do Egypto.
$E^{\prime}$ de pouca altura e esgalhada.
Sua côr verde é desmaiada.
As folhas alternas, formando, sinuosidades nas pontas agudas, isto 6 terminando por um aculeo.
As flores são um pouco grandes, afuniladas, simples, on dobradás, brancas e quasi sem cheiro.
0 fructo ovoide, a semelhança de Maxize, ericado de espinhos molles; dentro existem muitas sementes pardas.
Esta planta é narcotica, perigosa de
uzar-se sem muita cautella. 0 cheiro é fastidioso.

Proprizdades medicas. - Empregamna contra as affecçoes asthmaticas, e nos rheumatismos, apenas 3 a 4 fumacinhas das folhas murchas e seccas em forma de cigarro.
Administrada em alta dose, produz vertigens, somnolencia, vista turva, dilatação das pupilas, ardor na garganta, agitação, vomitos e delirio; internamente na dose de 5 centigrammas a 3 decigrammas e progressivamente até 10 decigrammas, em xarope ou pilulas. (Fig. 18.)

Ervaea. - Fam. das Leguminosas. $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto medinno e silvestre, habitante dos terrenos paludosos e charcasos, ou brejos.
Cresce nté 3 metros, pouco mais ou menos.
Folhas miudissimas, dispostas em palmas.
Flores amarellas, pequenas, á semelhanca da fior do feijũo.
0 fructo é uma pequena vagem, chata e articulada, isto é, como recortada: tem grãos como os de feijão.

N'esta planta, quando adquire mais desenvolvimento, o tecido da casca offerece uma textura semelhante í da cortic̣a verdadeira.
Fazem d'ella optimos afiadores para navalhas e mais objectos; 6 muito macia.

Ervilha. - Pisum satioum, Linn.-
Fam. das Leguminosas. - Arbustinho natural do Meio-Dia da Europa; culti-va-se no Brazil.
E' uma especie de feijão, redondo produzido por uma planta de ramos esgalhados, de porte pequeno.
Folhas unijugadas, e um tanto baças.
Flores esbranquiçadas, ou de um vertho arroxeado, assemelhando-se a uma borboletinha.
0 fructo 6 uma vagem de 9 a 12 centimetros, que no seu interior contém 3 a 4 grĩos redondos, esbranqui- mpregammaticas, e 3 a $4 \mathrm{fu}-$ з e seccas e, produz turva, di-garganio ; interigrammas sivamente pe ou pi-
ninosas. vestre, has e charmais ou ostas em , á semeem, chnta ecortada:
uire mais da casca inte á da
ores para 6 muito
ondo promos esto baças. um vere a uma 9 a 12 cior con-branqui-
cados, com um pequeno umbigo, por porque a ervilha constitue um legume $^{\text {co }}$ onde elles se inserem no fructo.
Seu uso 6 conhecido em nossas mezas,
com que se preparam diversos pratos. Ha muitas variedades.

## E.

Fachina. - Cauthium elongatum. Fan. das Rubiaceas.- Arbusto agreste a que dino este nome em Pernambuco.
Seus caules ramificam formandotouceira, armada de espinhos em cruz.
As folhas são oppostas, ovaes, lustrosas e pequenas.
As flores são como uns Jasmins, delgados, com o tubo fino, de um amarello cor de palha; estaío em grupos nas axillas das folhas, em pequeno numero.
0 fructo 6 uma vagem achatada e um pouco comprida; 6 negro quando maduro, branco por dentro, e contém uma massa branca, aquosa, um pouco acida.
Empregam os caules d'este vegetal para fazer os tapumes (') e cêrcas; d'onde vem chamarem-no Fachina.

Fava. - Vicia sativa, Linn. - Fam. das Leguminosas.-A Fava, que foi assim classificada por Linneoo, é um vegetal oriundo da Europa, dos arredores do mar Caspio.
I' a unica especie d'este genero.
Seu caule é de um metro pouco mais ou menos.
As folhas, em palmas, são de 4 a 6 , dispostas de 2 em 2 , oblongas, e com uma membrana que lhes adhere (asas), um tanto espessas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de verde desbotado; não tem gavinhas.
Suas flores são cheirosas, e brancas, e sua vagem dá uma semente, que suppomos ser branca.
()) Tapagens.

Da immensidade de favas ou feijores cultivados no paiz, tem-se perdido o typo original, isto 6 , não existe um documento, que precisamente nos mostre qual a fava ou feijão primitivo que appareceu no Brasil; e por isso achamos conveniente trazer a descripção botanica da Fava principal, para os nossos botanicos se guiarem, ou mesmo conhecerem melhor este genero de Faca.
Entre essa profusão de variedades nota-se a Fava de Africa-Fioenaine: esta especie é de pouca altura, ramosa e mui productiva.

Fava de Angola: - Fam. das Leguminosas. - Arbusto trepador e exotico, que pelo nome indica sua patria. Suas fructas são vagens de $3 \%$ decimetros, pardas, grossas, com tres suturas de lado, contendo grãos brancos lisos de 3 centimetros de comprimento; o ponto que se pega a vagem © pardo, e não pequeno.
Diz-se que serve contra as mordeduras de cobras.
Tambem se come, porém, fervidas em muitas aguas; pois que sã̃o venenosas.
Tambem chamam Fava de cobra.
Fava bieo de papagaio.-Pha-seolus.-Fam. Idem. - Esta fava, que se cultiva aqui e nas Alagoas, tem este nome.
E' trepadeira.
Suas folhas sŭo ternadas, em peciolos communs, de fórma rhomboidal.
As flores são brancas.

Dá uma vagem em figura de casco de-navio, de 13 centimetros de comprimento, no apice revirada, contendo trez sementes grandes, brancas e rajadas.

Come-se.
Fava hodea de moca. - Phaseolus saponaceus, Savi. - Fan. Idem. E' uma fava cultivada no Brasil, a qual dão este nome em Alagóas.

Seu porte 6 como o das demais congeneres; mas suas folhns sendo como das outras, año unidas, de 4 \% centimetros.

A vagem 6 de 1 pollegada de comprimento, achatada, tendo o dorso roixo circularmente até $2 / 3$ de sua largura.

Come-se tambem.
Esta especie parece a de D. C. Prodr. -T. 2, p. 393. - Phaseolus saponaceus, Savi.

Fava branca. - Phas. compressis, D. C. - Fam. Idem. - Esta fava se cultiva geralmente, e é conhecida em Alagoas e Pernambuco por tal nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ proveniento de um arbustinho trepador, de caules que se enrolam nos corpos vizinhos.

Suas folhas sĩo rhomboidaes, ternadas.
Suas flores, em espigas pequenas, sũo brancas, tendo a mesma estructura que a do feijũo.
Sua vagem 6 de fórma navicular; os grãos, que são de 2 a 3 , são brancos e muitos maiores que os do feijăo.

Come-se esta fava, e é boa.
Fructifica em pouco tempo.
Differe da - Fava de sele semanas na cor, que aquella tem roixa.

Fava cabroeuço. - Cajanus. Fant. Idem. - E uma fava que nas Alagoas chamam assim.
Ella tem o mesmo porte das outras, tendo as folhas maiores.
As flores iguaes, tambem, são brancas como que tinctas de amarello. A vagem 6 maior, mais lisa, com uma especie de umbigo comprido na semente.

A' primeira vista parece agreste, mas é boa de comer-se.
Cultivam-na.
Ha outra especie, cuja fava é preta.
Fava de cobra.-Biguonia Ophidiana. - Pan. das Bignonaceas. - Esta planta, quo tem este nome em Alagons, parece indigena.
E' um arbusto trepador, semelhante ao Cipó de cesto.
Tem o tronco, nas partes inferiores, anguloso ou sulcado.
As folhas em verticillos de 2 , e os ramos cruzados.
As flores são brancas como trombetas, com a parte tubulosa amarella.
A fructa $e 6$ uma capsula um pouco grande, de 2 // decimetros, chata, com muitas sementes dentro.

Propriedades medicas. - Empregamna nas mordeduras de cobra.

Fava figado de gallinha, ou feifũo figado de gallinha, Phascolus. - Fan. das Leguminosas. Esta fava, que tambem nas Alagons recebe este nome, tem o pé como ns outras.
0 grăo, porém, 6 meio redondo, de cor amarella de 6 ca, e lustrosa.
Come-se, mas é glutinosa.
Em Pernambnco 6 Peijüo figado de gallinha.

Fava olino de pelxe. - Phaseolus. - Fam. das Leguminosas. - Esta planta 6 semelhante ás precedentes.
Tem as folhas compostas trifolioladas, e é trepadeira.
As flores são brancas amarelladas.
A vagem como das outras, tendo os grãos redondos, com o hilo rôxo.
Cultivam-na nas Alagoas, onde the dĩo este nome.
Serve para comer-se.
Fava rajadá ou pintada. -Phaseolus.-Fam, idem.- È semelhante á precedente nas suas partes vegetativas, conheccida nas Alagoas por este nome.

Ella é branca pintada de rôxo. Come-se, e tem os mesmos usos.

Fava de rapé. - V. Cnmarí.
Fava rimi de paca. - Phaseolus. - Fam. idem. Esta fava é da condiç̃̃o de suas congeneres, e conhecidq em Alngoas por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ menos cultivada que a Boca de moga. E' menor que ella; a cór é de um roxo escuro, e verde; e no lugar do hilo tem uma orla circular rosada, que guarnece o ponto da inserc̣ão do grĩo.
Come-se, e tem a mesma applicaçĩo.
Fava rigeada. - Phascolus. - Fam. idem. - Rsta outra especie, a que nas Alagôas däo esto nome, é quasi a mesma cousa que as outras, oxcepto na fava, que é um tanto grande, branca, riseada de rôxo, e circulada no hilo de uma zona rosada.
Come-se, e é cultivada.
Fava mangue de Bot. - Phaseolus. - Ram. Idem. - Conhecida nas Alngôas, e cultivadn.
Suas condiç̃es vegetativas sĩo semelhantes ás precedentes; porém a fava 6 cor de carne viva, com veios rosados em redor do hilo.
Come-se.
Fava de S. Ignaelo. - Faothea trilobata. - Fam. das Euphorbiageas, E' tambem chamada Nhandiroba.
O oleo expresso das sementes éamargo, e empregado nas dores prevenientes da impressío do frio.
Guapera em S. Paulo é a Pava de S. Ignacio, - em Minas Hypanthera guapera.

Propriedades medicas. - As sementes d'este arbusto trepador año amar-go-oleosas, e de grande proveito naIetericia -, em dose de uma a duas sementes; ás vezes repetidas tornam-se um purgante violento.

Fava de sete Semanas. - Pha-

FED
191
scolus. - Fam. Idem. - Esta é mais geralmente espalhadn, porque por todo o paiz se encontra.
$\mathrm{E}^{\prime}$ como as de mais congeneres; tem as flores brancas, as vagens da mesma forma, as sementes roixas, bonitas.
Esta planta é igual a - Fava Brarca - differindo só na cor.
Ella germina ou fructifica em sete semanas, por isto tem este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mui boa de comer-se.

## Fava de loneo, - V. Cumarí.

Favinhas. - Fam. das Leguninosas.
$-\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto vergonteado, que pouco esgalha, conhecido em Pernambuco por este nome.
Suas folhns são dispostas em palmas, e miudinhas.
As flores lisas.
Os fructos sio vagens.
0 lenho d'esa planta é mui leve e branco; nĩo dí má lenha.

## Faz-ehorar. - V. Caha-xio

## Fedegoso bravo ou Cirsta

 de gailo bravo. - Heliotropium hortense. - Fam. das Borragineas. - Este herva, que abunda em Pernambuco, recebe o nome de-Crista de gallo - em outras provincias,Vegeta pelas hortas e qualquer lugar.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de caules ascendentes, mas um pouco rasteiras, formando pequenas moutas.

Suas folhas sino um tanto estreitas, crespas, porém pouco asperas: tem alguns pellos; 6 de um verde commum, com algum brilho.

As flores dĩo nas extremidades dos ramos sómente; formam espigas enroscada na ponta, com as fleres engastadas de um só lado, e nĩo tem pellos.
Estas flores são como pequenos funiszinhos, roxas, manchadas de branco, offerecendo nodoas amarellas no tubo.
0 fructo é uma nóz pequena, redonda, cingidapelo calice, terminando em ponta, contendo quatro sementes pardas, quasi redondas.

## FED

Chamam-n'a tambem - Chí de Bragansa. -
Esta planta pela denominaçĩo do geral das provincias deve ser - Crista de gallo bravo. -

Fedegoso. (1) (outro, bravo)-Heliotropium veranicum, Fam. idem. - E, uma especie tambem brava, agreste, que se distingue om ter todos os seus orgãos mais pequenos; a sua cor 6 verde e muito azulada.
Vigora e floresce no verão.
Tratamos d'esta especie, posto que não saibamos o verdadeiro nome popular, para mais esclarecer a questũo da distincẹão do - Fedegoso e Crisla de gallo; - por quanto implica confusūo a diversidades de nomes arbitrarios, para uma mesmn planta, nas differentes provincias.

Convem, dizer que do verdadeiro mesmo, ha duns especies, como aqui adiante mostraremos.

Fedegoso do Parí. - Heliotropium indicum, Mille, e Svate. - Fan. daz Borragineas. - Planta herbacea do Para.

Suas folhas são cordiformes e asperas.
As flores em cachos, pequeninas, azuladas e unilateraes.

Fedegóso verdadeiro, on Crista de gallo. - Tiaridium ulilissimnn: - Tiaridium elongatum, Fam. idenn. - A planta conhecida em Pernambuco sob a denominaçĩo de - Fedegaso, - 6 nas Alagóas sob a de - Crista de perí, - e no Rie de Janeiro e provincias do Sul do Imperio pela de - Crista de gallo. -
$\mathrm{E}^{\prime}$ o Tiaridium tuilissinum ou Tiaridium elongatum de Sroate, e o Heliotropium carossodium de Mart.
Herva oriunda do paiz; tem seus caules cylindricos, ramosos e ascendentes.

Pellos asparoz em seus orgãos.
(1) Fedegoso na Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro ete., é a Cassia Occiden-

As folhas, quasi rhomboidaes, cenrugadns, são dispersas nos caules ou ramos.
As flores n'uma espiga que se enrosca no apice, são tubulosas; engastadns em duas fileiras de um só lado do eixo, e sũo cor de lirio ou de violeta.
0 fructo é uma especie de noz, tendo semelhanę com uma pequena mitra do cor verde, contendo quatro carócos redondos.

Propriedades medicas. - E' considerada na therapentica pernambucana como uma das plantas mais rocommendaveis por suas virtudes curativas, e e applicada, interna e externamente, como calmante do systema nervoso, na paralysia, asthma, tosse convulsa cu coqueluche, tosses recentes e antigas, suffocação, catarrhos pulmonares, etc; e em geral contra todos os soffrimontos da vias respiratorias; sendo um excellente lenitivo para aquelles que padecem de tisica pulmonar.

Sua efficacia contra o tetano ou espasmo 6 assegurado por grande numero de pessöns.

Nû́o ignorando nós o que acabamos de dizer e esforçando-nos por ser util á humanidade soffredora preparamos com essa planta-pilulas, tintura xarope e vinho ; achando-se pois os referidos medicamentos promptos para satisfazer as precripçoes do3 Srs. facultativos, e acudir ás necessidades de todos os emfermos.
Todos os dias se nos apresentam novos testemunhos da efficacia d'esta importante planta.
Dóses - as pilulas sũo applicadas de trez a quatro por dia, aos doentes de 7 a 15 annos; e uma a duns, nos meninos de 2 a 5 annos de idade.
A tintura, internamente 6 applicada na dose de vinta a trinta gotas, em um copo d'agua, dando-se d'essa agoa duas colheres das grandes, de 2 em 2 horas aos adultos, uma aos adolecentes, e uma das pequenas aos meninos.

Internamente 6 applicada em fri.çes imbucana commenrativas, e namente, rvOso, na avulsa cu antigas, res, etc offrimenondo um elles que
ou espasnumero
acabamos ser util eparamos tura xa$s$ os refepara sars. faculdes de to-
ntam nod'esta im-
icadas de entes de aos meni-
applicada gotas, em essa agoa e 2 em 2 adolecenos meni-
por todo o corpo, contra o tetano, ou espasmos e convulsठes, trez vezes por dia, por meio de escovas ou de flanella embebida d'essa substancia.
O Xarope é applicado na dose de uma colher de sopa, trez ou quatro vezes por dia aos adultos; duas a trez por dia aos adolescentes, e duas a trez colheres de chí aos meninos.

Este Xarope 6 tomado puro, ou diluido na quarta parte de um copo d'agua, ou om alguma tisana apropriada, como infusão de tilia ou de althea. $O$ vinho é applicado do mesmo modo que o xarope, com preferencia no tetano ou espamo. (Fig, 19.)

Fedegòso verdadeifo (ou(ro), ou Crista de gallo. - Tiaridium anilatum - Fav. idem. - 0 vulgo não tem distinguido entre o Pedegdso verdadeiro e o falso, qual a que pertence esta especio; porque ella realmente se confunde com a antecedente.

Cresce menos, alastrando mais.
Suas folhas são mais ovaes, e menos pelludas.
As flores são em espigas semelhantes, porem mais curtas; nũo tem mancha amarella nas florinhas, e süo mais estreitas.

0 fructinho 6 igual.
Por nũo conhecerem essa differença, applicam-nas sem distincȩ̃o uma da outra; e talvez d'isto nasça a improficuidade no remedio muitas vezes, attribuindo-se á volubilidade do medicamento.

## Federal ou Amor dos velinos.

- Silphium anti-dysenterica. - Pam. das Compostas. - Herva silvestre conhecida em Alagoas por este nome.
$E^{\prime}$ de 4 a 6 centimetros de altura, com pellos brancos em todas as partes.
Folhas molles, de verde amarellado, oppostas e desmaiadas.
Florinhas amarellas, em um feixe de folhetinhas verdes, com pequenas laminas amarellas em redor, e tubosinhos no centro.

Os fructos, de 4 a 5 linhas, são como
sementes pardas, de figura obconica, com dois espinhos no apice; em tudo o mais 6 armado de espinhos.

Esses espinhos são agudos, e agar-ram-se á roupa.

Tambem o chamam - Amor dos velhos - nas Alagôas; - Federal - no Ceara; e em Pernambuco - Espinho guabirú. -

Propribdades medicas. - Empregamno em cosimento para dores de dentes acompanhadas de inflammação do rosto.
$\mathbf{E}^{\prime}$ de proveito nas diarrheas, mesmo chronicas, segundo affirma pessoa fidedigna.

Feljão. - Phaseolus vulgaris, Linneo, Kam, das Leguminosas, - E' planta lenhosa ou herbacea, que mui frequentemente trepa e se enrosca ao redor das outras arvores.

Folhas pinnuladas, tendo tres foliolos.
Flores brancas, amarellas ou vermelhas.
$O$ fructo é sempre uma vagem oblonga, bivalve, encerrando grande numero de sementes reniformes, e farinaceas, que offerecem um alimento simples, agradavel e nutriente.
0 feijũo contem muitos principios nutrientea.
Convem principalmente aos estomagos robustos; as especies de feijũo são muito numerosas.
Ha 1,016 variedades; os mais usuaes no Brasil são feijão branco, fradinho, mulatinho e preto.

Feljũo anão. - Phaseolus nanus, Linn. - Fam. Idem. - E' um feijão introduzido na Europa desde remota antiguidade, como o de que fallamos acima.
Foi levado das Indias Orientaes.
Este é de pouca altura, e não se estende; é,o chamado Feijũo zulatinho.

Os demais d'esta qualidade, de que ha de todas as cores, mesmo na Europa, fazem um grande ramo de commercio.

D'esses feijбes do commercio notam-so os seguintes.

Feijũo bacamarte. - V. Feijão Grugutuba.

Feifão de hol de eapoeira. Capparis olindensis. - Fam. das Capparidaccas. - Esta planta, que é agreste, engrossa seu tronco até quasi um palmo de diametro.
Com casca escura, que forma o involtorio de seus ramos, densos, e trepadores.
Folhas, que são disposta em palmas salternadamente.

Sũo ellipticas, um pouco carnosas e duras.
As flores, em cachos, sĩo brancas com partes rosadas.
Sae do seu centro um feixe de filetes torcidos e longos.
Tem o fructo como vagem roliça e pendente, demonstrando os lugares das sementes, envoltas em polpa branca, sendo estas pardas a reniformes.

Feifão de bof, (outra). - V. Feijũo da Praia.

Feijão bravo. - V. Matla-pasto.
Feijão Caboelo.- $\mathrm{E}^{\prime}$ como o branco, porém menor e de cor vermelha.

Feljão enreapato. - Phaseolus tumidus a Sphacricus. - Fam. Idem. Planta, rasteira voluvel e glabra.
Folhas ovnes, acuminadas.
Flöres brancas, em pequenos cachos.
0 fructo recto, mucronado, de 9 a 12 centimetros, semi-cylindrico.
Semente espherica on oval, inchada, e toda alva.
Ignora-se sua patria.
Feljão castanho. - $E^{\prime}$ de cor cinzenta; na fórma se parece com o feijũo mulatinho, mas marchetado de branco, que o torna lindo.

Felfão coco. - V. Barí.
Feijũo de cordn. - V. Macassa.
Feijão enxòfre. - $\mathrm{E}^{\prime}$ como o cas-
tanho na fórma, mas a cor amarella bonita.

Felfão figado de gallinina. Semelhante ao feijäo endofre, mas a cor é de um amarello barrento.
Depois de cosinhado fica glutinoso e escorregadiç.

Feijão fradinioo. - Dolychos monachalis, Brot.-Fam. idem.-Caule herbaceo semi-rasteiro.
As folhas ovaes agudas e lisas.
Flores om pequenos cachos; legume meio rolico.
Semente branca, com uma mancha negra no hilo.
E' natural da Lusitania.
Feijũo gitirrana.- Zornia cryptosemina. - Fam. das Leguminosas. - E' conhecida esta planta por este nome na provincia das Alagóas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ agreste, trepadeira e tem os caules finos.
Suas folhas são bifoliadas.
As fiores amarellas.
A vagem 6 deprimida, chata; sendo notavel que nunca se acham as sementes.

Feljão grugratuba.-Fam. idem. - E' uma especie de feijão, cujo grão 6 de quasi trez centimetros de comprimento, roliço e vermelho, deixando ver-se um marchetado da mesma cor, mas escuro, quasi invisivel.
$\mathrm{F}^{\prime}$ bom de comer-se ; porém, dizem que 6 mais indigesto que as outras especies.
Ha outra especie que tem a cór amarella.

Feijão da India. - Dolichos sinensis. -Linn. - Ram. idem. - Caules alastrados, herbaceos e lisos.

Folhas ovaes agudas.
Pedunculo com duas flores pallidas.
0 legume roliço pendente.
0 grăo alvo ou rubro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ natural da India ou China.
Feljão macassar ou de corda.
-Cajanus. - Fam. idem. - Este feijão, que suppomos ser conhecido de todo o paiz por um d'estes nomes, é o producto de uma planta alastrada.
Folhas compostas, trifoliolndas, meio triangulares.
As flöres são pouco juntas, $\theta$ ás vezes solitarias, e de cor amarella descorada e roxa; dá entrio a vagem estreita e rolica, formando ondulaçes.
Dentro acham-so de 8 a 10 sementes brancas, trigueiras, reniformes.
Este, com quanto usado nas mezas, não goza do apreco dos outros; mas comtudo tem os seus affeiçados.
Esta planta possue virtudes energicas, como antiscorbutica. Ella é mui productivn, e prematura na frutificação.

Feljũo mantetga, - Cajanus. Pain. idem,-Herva cultivada; de caules om touccira, sem alastrar.
Folhas em palmas trifolioladas.
Flores um tanto grandese arroxeadns; a vagem se confunde com a do Feijáo macassar ; mas é mais rolic̣a e pequena, - feijt̃o 6 roxo amarellado, com ponto branco, um tanto mais redondo que o macassar.
Este feijão 6 mui saboroso; dá de dois mezes, a sempre tem materia para colheita.

Fetgão do matto. - Cassia heptandra. - Fam. idem. - Nas Alagons dão o nome de Fecião do nuatto a este arbustinho, de pequeno porte, esgalhado, com folhas dispostas em palmas de sete.

As flores amarellas, em grandes cachos, dispostas á maneira de rosa singella, sem cheiro e com os filetes no centro.

0 fructo 6 uma vagem longa de 24 a 48 centimetros, e roliça; mas a superficie sulcada, de 3 contimetros de largura, e meio chata, verde, pendente, contendo no seu interior muitas sementes pardas claras; donde exsuda um succo leitoso, que applicam contra empigens, com proveito.
As folhas sĩo ompregadas pelas lavadeiras.

Feljão mitja eme pé. - Kam. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um feijão semelhante ao precedente; mas sua vagem cresce mais, e é mais larga alguma cousa.
O grāo é tambem maior e branco, reniforme, e o hilo preto.
$\mathrm{F}^{\prime}$ bom de comer-se.
Ha outra cor de rosa.
Em Sergype chamam-no Sete semanas.

Feigño mulatinlıo. - 0 grão 6 reniforme, cor de ganga; sendo muito novo 6 cor de canna.

## Feifũo da prata on de hoi.

 - Sophora lilloralis. - Fam. idem. Esta planta conhecida em Pernambuco por esses nomes, 6 agreste, e vegetn pelas praias.$E^{\prime}$ um arbustinho de 1 metro.
Seus caules esverdinhados quasi sempre em touceira.
As folhas de um verde azulado, em palmas symetricas.
As flores, em espigas, sĩo amarellas, não offerecendo nada de notavel.
A vagem 6 parda, articulada, isto e, moniliforme (a semelhanca de rosario) ; os grãos de cor de castanha ovoides, o duros.

Feijão preto. - Phascolus Derasus. Schran: - Fam. idem. - Os grĩos tem a forma dos do precedente, mas são de cor preta, com o hilo branco.
Dizem ser o, menos flatulento, e por isso procurado para alimento dos convalescentes.

## Felgão vermelho. - V. Mracassar.

Fel da terra. - Lophophytum mirabile, Mart. - Esta parasita singular poderia considerar-se como a primogenita de um vegetal fungoso e phaneroganico.
A tubera contom substancias semeIhantes ao cogumelo.
A planta, em vez de folhas, está revestida de escamas, e offerece verdadeiros estames e pistillos.

As tuberas em geral são pequenas, porèm podem chegar ás vezes a um tamanho gigantesco; crescem de preferancia sobre as raizes das Leguminosas, principalmente sobre as da arvore Ingí miudo: minoosa semialata.

Féto spande. - Pleris caudatum, Will. - Fam. dos Petos.-Cryptogania, Linn. - E' uma planta da ordem dos vegetaes imperfeitos.

Féto macho do Brasil. - Sanambaya. Polypodium incomem?- Fam. idem. - Planta do Brasil.

Tem as folhas pennadas, de lacineas oppostas, lineares, e obtusas, convexas na face inferior.
Caule o face inforior das folhas cobertas de uma camada de pequenas escamas.
Ha outras especies, segundo Martius. Polypodium percussum (Cavanilles), Polypodium sepultum, Houlf; todas estas especies contém um oleo acre, e gosam de propriedades vermifugas.
Finndeiro.-Stalagmites officinale. -Fam. das Guitliferas. - Nas Alagoas é esta aryore assim conhecida.
Tem a casca cor de castanha.
Folhns dispostas em pares exsudam um succo leitoso.
Suas flores sĩo brancas, constituidas por quatro palhetas obovaes, dispostas em cruz, tendo grande numero de filamentos no centro.
0 fructo é carnoso, redondo, com quatro ou trez grĩos dentro.
Não se come.
Esta arvore dá traves para construcçũo urbana, e bons esteios.

Fiandelro falso.- Mappa semina-rosa.-Ram. das Euphorbiaceas. - Esta arvore conhecida em Alagoas por tal nome, 6 de porte elegante, e copada.

Suas folhas dispostas alternadamente 3

Da um fructo somelhante ao carrapalo, (ricino).

Capsula com trez gomos, e trez sementes dentro.

Figo. - Ficus carica, Linn. - Fam. das Urticaceas. - Sendo a figueira introduzida no Brasil desde epocha immemorial, apenas contamos quatro ou scis especies, no passo que na Eu ropa existem muitas.
A figueira é originaria do Oriente e da Africa.
Cultivam-na nos paizes da Europa em profusĩo, pois que ella faz um ramo de commercio.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de um arbusto leitoso, de caule acinzentado, apresentando nós ou articulaç̃̃es.
Folhas palmatinerviadas com cinco 10bos; sũo asperas e sem brilho.
As flores sã̃o dentro de uma especie de casulo pyriforme, tendo na parte superior uma pequena abertura, cercada de escaminhas rubras.

Dentro estūo as paredes d'este orgão, ornadas de florinhas, que siño como que um aggregado de pevides, horisontalmente situadas.
Vingando, esse casulo verde toma a cor de sua especie, fica molle, döce, saboroso.

Come-se então todo este orgão, que constitue o que chamam fructo da Fi gueira ou figo.
As especies que temos visto no paiz sĩo:
0. Figo ròxo. - Uma especie cuja fructa cresce pouco.
E' de um roxo escuro, muito doce, e dentro vermelho.

O Figo branco.- Cresce bastante e engrossa; sua cor é verde amarellada por fóra e dentro branco.
( Figo rajado. - Na sua forma e volume é semelhante ao branco.
( Figo rdxo grande. - Que 6 como a primeiro, porém maior.
Não 6 so estimado como excellente fructa, tambem possue qualidades medicas.
Os grelos da figueira pisados serve $m$ de remedio contra bronchites, em xa-
rope, e para curar feridas; não fallando de outras propriedades da planta porque com o figo secco, por exemplo, preparam nas pharmacias tisanas, muito usadas como emollientes e peitoraes.

Figo de Gamellelra. - V. $G a-$ melleira.

Figo do matto. - V. Gamelleira.
Figuelra da Barbarias:-Cactus opuntia, Knight. - Pam. das Caclaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do paiz.
Seu caule é ramificado, moniliforme, i.é, offerecendo constricę̃es de distancia cm distancia.
Suas filores sĩo roseas, inseridas no caule, que 6 cheio de espinhos longos em feixes.
0 fructo é uma baga rubra, cheia de muitos grăosinhos pretos, mergulhados em uma polpa.

Propriedades medicas, -0 fructo 6 antiscorcutico, e tinge de vermelho as ourinas; emprega-se como refrigerante nas febres gastricas, biliosas. Verde e pisada é util nas ulceras sordidas.

Figuelra branea. - V. Gamelleira de purga. - Dá no norte de Minas Geraes. Bahia e Sergipe.

Figueira da India. - V . Jamacará.

Figueira do inferno.- $V$. Bstramonio.

FIor d'agua on Lentilha de agun. - Pistia occidentalis, P. S. Tratiotes, Linn. - Fam. das Araceas. Planta que vegeta no Brasil, nas Antilhas, e Indias Orientaes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aquatica; 6 uma pequena herva fluctuante sobre as aguas, formando um feixe de folhas ovaes, em cujas bases ha um feixe de raigotas, que inseridas a um caulesinho deitado, de distancia em distancia brota novas folhas e raizes.

As fiores om um estojo, como cortina, encerram uns grĭosinhos Ella fluctua nas aguas de todo o paiz.

Propribdades medicas. - Contusa, é mucilaginosa e acre; serve por isso para curar postemas, ou abcessos ; e antigamente era usada internamente de infusão contra as urinas sanguineas, diabetis insipidn, tumores dos membros, erysipelas, molestias herpeticas e hemoptysis.

Contam os pretos que as fontes que as tem ficam empregnadas de materias acres, o que produz como uma especie de envenenamento colicas e dysenterias. Isso nĩo está averiguado.

Fider de babado on de Bahelro. - Bchiles longiflora, Def.-Fam. das Apocynaceas. - Este arbusto é conhecido por este nome em S. Paulo, Rio de Janciro e Minas Geraes.
$\mathrm{F}^{\prime}$ um arbusto cujas raizes sĩo ntpiformes; colhidas de fresco contem um succo lacteo, e quando secceas dão muitas rezinas, cuja accío 6 drastica.
Os tropeiros (1) a empregam, em infusĩo ou em cosimento, contra as febres putridas dos cayallos e mullas, como remedio de summa efficacia.

Flòr de casnmento. - Bchiles. + Fam. idem. - Esta planta 6 congenere da precedente, seu succo lactoo 6 resolutivo.
Com esta fior os indigenas do norte se adornam.

Flor de janciro. - $V$. Cebola sesem.

## Flór de macaco. - V. Corona-

 Chris.Flòr do paraiso. - $V$, Flor de Paṽo.

Flór de pavão. - V. Brio de estudante.
(1) Conductores da tropas on caravanas; cavallos, etc.

Flor de Duaresman. - $V$. Manacan, on Santa Maria de Pernambtuco.

Flór de Duaresma. (do Sul) Lasiandra maximiliana, D. C. - Pam. das Melastomaceas. - Arbusto das provincias do Sul, conhecido por tal nome.立 esgalhado.
Suas folhas sũo ovaes, com pellos asperos em uma parte de seus orgãos.

As flores roxas.
A fructa 6 uma capsula secca.
A casca d'esta planta serve para tingir de negro.
Ha mais outras congeneres, que têm os mesmos usos.

Flör de S. Miguel. - Petrea. Fam. das Verbenaceas. - Planta do Rio de Janeiro e de Minas.
Esta planta tem o uso geral das Verbenaceas.

Flor de veado. - Cryptolopis eduliflora. - Fam. das Apocynaceas. Planta conhecida em Alagoas por este nome, e em Pernambuco por Cipo correia.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho trepador.
E' arroxeado; deita um succo leitoso de todas as suas partes.
Suas folhas, inseridas por pares, são ovaes, com veios roxos.
As flores sũo em cachos, amarellas, afuniladas, com manchas roseas no centro, divididas em cinco laminas obliquas, e com o tubo vermelho.

As fructas stio duas capsulas geminadas; porque cada flor produz um fructo gemeo, que 6 pardo, de $2 y$ decimetros de comprimento, e muito estreito; a semente 6 coroada por um feixe de pellos louros, que parecem seda.
0 decocto d'esta planta applica-se contra as dores de dentes; e as flores servem de alimento para os vendos.
Cip correlhas 6 outro nome vulgar pelo qual se conhece esta planta.

Folha de figado. - Blechum sem-
performm. - Fam. das Acanthaceas. Herva natural do paiz, que recebe este nome em Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma plantasinha de quatro decimetros de altura, de caule quadrangular inferiormente lanceolado e lizo.

As folhas são sempre poucas.
As flores, de 1 a 3, afuniladas e de um roxo azulado, grandes om proporção da planta, e quasi sem cheiro.
Corolla recortada em cinco dentes.
O fructo é uma capsulasinha em forma de piño, allongada, de meia pollegada de comprimento; abre por si e lança quatro sementes, onde existem umas especies dee dentes.
Esta herva applica-se nas affecçes de figado.
Ella sempre está florida, tanto pelo verĩo como pelo inverno; vegeta em Pernambuco.

Folina de fonte on Fonte. Arum. - Fam. das Araceas. - Por este nome á conhecida em Pernambuco uma trepadeira, ou para melhor dizer, um cipó parasita.
Seu caule, como cipó, entrança-se nas arvores das mattas e capoeiras, ainda junto ás cidades, e muito gosta das palmeiras; emitte prolongamentos, pelos quaes se agarra.
As folhas sũo lisas e lustrosas, de 3 a 4 decimetros de comprimento, e em fórma de coração alongado.
As flores são em espiga, de 1 a 2 decimetros, aonde estāo inseridos os organos floraes dos dois sexos, separados en um estojo membranoso e ventricoso, que os guarnece na base.
Os fructos desenvolvem-se n'esta espiga; sũo bagas, que não se come.
Esta planta applicam os alveitares do interior na cura de molestias cutaneas dos cavallos; ella é um poderoso abstergente.
As pretas vendedeiras de mangabas forram os taboleiros com as folhas d'esta planta.

Follin da fortuna. - Verea in-
ceas. be este 0 deci-indrane li-
volucrata. - Fam. das Crassulaceas. Em Pernambuco chamam assim a uma herva de caule ascendente, o manchada de roixo, esgalhada ; formando forquilhas, com os ramos oppostos.
As folhas ovaes, grossas, carnosas, denticuladas, com as bordas roxeadas.
Sua floração em cachos oppostos, ternados.
As flores são tubulozas, divididas inferiormente em quatro lobos; sūo de cor verde.
Seu tegumento com quatro carpellas trigonas no centro.

Estas folhas brotam nas extremidades rebentos, que st̃o novos vegetaes, logo que sto tiradas e postas em casa, penduradas na parede.

Follia grossa. - V. Sayão.
Folha de Ianẹa. - Heliconia lanceolatifolia - Fam. das, Musaceas. - E uma planta selvatica, assim chamada em Pernambuco; tambem recebe o nome de Pacavira
$\mathrm{E}^{\prime}$ herbacea, do aspecto de uma bananeirinha, e cujas folhas têm péciolos compridos e roliços.

As folhas tem cerca de $41 / 2$ decimetros a mais; são lanceoladas e lisas,
As flores nascem de um caule, que se prolonga do centro; são formadas por um involtorio commum, vermelho, em cujo centro se acha um cacho de flores, dividido em grupos alternados, os quaes envolvem outras internamente, tudo com involtorios parcines e vermelhos, com as extremidades superiores verdes.
Cada flor tem'seu tegumento diaphano, vermelho.
Tem os filetes a maneira de pequenas fitas, e um fructo triangular com tres sementes, cada uma em seu compartimento.
0 fructo é á semelhança da banana pequena, com um umbigo verde.

Follin Inrga. - Blacococea macrophylla. - Fam. das Buphorbiaceas. - E uma arvore silvestre, assim denomi-
nada nas Alagòas e tambem em Pernambuco.

Seu tronco 6 alourado.
As folhas de verde amarellado, asperas, de pellos louros, da grandeza de 3 a 5 decimetros, om fórma de coraçáo ablongado.
As flores, em cachos, são brancas, mui cheias de filetes.
0 fructo é uma baga redonda rôxa escura; seu tegumento externo 6 membranoso.
Ha internamente uma massa amarelladn, aquosa, envolvendo um caroço. 0 lenhio d'esta arvore é usado na carpintaria, 6 duradouro; se bem que esbranquicado resiste á acçio dos insectos destruidores.
Empregam-o em construccũ̃o de casas.

Foliha santa, de Pernambuco. - Arum naculatum - Fan. das Araceas. - E' natural do paiz conhecida em Pernambuco por este nome, e semelhante no Tinhorao, bem conhecido.

Suns raizes sŭo bulbosas.
Suas folhas, nascidas do alto da raiz na superficie da terra, tem peciolos longos, e são compridas, em forma de coração; tem uma mancha rubra no centro.
As flores sũo como um estojo, em cujo meio existe uma espiga engastada de flores, que parecem pequenas granulações esbranquiçadas

Empregam as flores contra feridas.
Folhas de urubú, - Pothos quadrangularis - Fam. das Araceas. - Chamam em Pernambuco a esta folha ou planta - Folka de urubsis. -

E' rasteira.
Suas folhas sĭo reunidas em feixes ao rez do chino, de 1 metro entre a limbo da folha e seu peciolo; tem os pés quasi que angulosos, roliços e verdes.
As folhas oblongas; lisas e lanceoladas.

As flores sũo como as da - Wolha santa, - pouco mais ou menos com um fructo igual.

## 200

FRU.
Propribdades medicas. - Esta herva é empregada pelo povo em cosimento, como excellente remedio contra os rheumatismos em banhos; passa por efficaz.

F Folhn de eravo do matto. -Pseudo-caryophillus. - Arvore importante da serra dos Orgãos.
1 A cultura d'esta arvore seria de muita importancin para o paiz.
$\mathbf{E}^{\prime}$ de um aroma muito agradavel, igual ao do Cravo da India.

E' jempregada como condimento, e é carminativa: as folhas sato aromaticas.

## Frel Jorge. - V. Quiri.

Frueta dAmara. - V. Anddagí. (Minas).

Frueta de eachorro.-V Mamma de cachorro, de S. Paulo e Minas.

Frueta do Conde.-V. Condessa.
Frueta de gentio. - $\mathrm{E}^{\prime}$ agreste esta planta de S. Paulo e Minas, ond e por este nome 6 conhecida.
F arbusto trepador, de folhas regulares e despontadas.
Flores como as das Cucurbitaceas.
Fructos em cachos encarnados na maturidade; sĩo redondos, de 3 centimetros de diametro, com casca fina, e o interior esbranquiçado; a semente é redonda e chata.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um drastico, que se emprega em gente e nos animaes.
$E^{\prime}$ pouco commum.
Frueta de Jacui. - Spinacia Jacumina. - Fam. das Chenopodiaceas. Este arbusto, que tem este nome nis Alagóas, é agreste, de porte medio, folhas grandes, isto 6 , maiores que de ordinario, tendo quasi 2 y decimetros de comprimento, elustrosas.

Flores em cachos, com os sexos separados; sũo esbranquiçadas.
Dá uma fructinha de menos de 3 centimetros, meio ovoide, amarella, por

FRU
fora pintada de pontos vermelhos á semelhanca de uma pequena mangaba.

Frueta de maeaco. - V. Murla
Frueta de macaco. - V. Murla maior.

Frueta pão de caroço. - Ar tocarpus, Linn. - Ram. das Urlicaceas. Bella e elegante arvore da India e de Costa de Malabar.

E' alta, de 10 metros, e de casca cinzenta.
Deita succo rezinoso de todas as suas partes, e 6 revestida de bonitas folhas de dois palmos pouco mais ou menos, como palmas e lustrosas.
Nas flores estrio os sexos distinctos; uma espiga somelhante á do milho, menor e mais fina, compōe-se das flores masculinas, e uma, globulosa, compбese das femininas.
Estas, ganhando desenvolvimento, tor-nam-se do tamanho da cabecta de um menino; sua superficie verde, amarella, aspera, sem lustro, formando figuras pentágonas ou hexágonas.
Sua casca é fina, e tem um pequeno ponto proeminente; encontra-se dentro uma massa branca amarellada, e um tanto viscosa, dividida em'alojamentos, que occupam o interior da fructa.
Cada um d'esses alojamentos tem um caroço ovoide, esbranquiçado, de 3 centimetros.

Um caule penetra em seguimento ao pedunculo até o interior da fructa.
Este caroço come-se, e serve de sustento ao povo entre nós; assa-se, co-zinha-se, piza-se e faz-se uma especie de feijão; mas não é tr̃o apreciavel esta fructa, como a de massa.

Frireta pũo. - 0 fructo encerra uma grande quantidade de amido.
As sementes tambem se comem assadas ou cozidas.
A casca da aryore batida, e! preparada, serve para fazer tecidos.

Faz-se das amendoas uma emulsino,
que se adoça, e é empregada nas gonorrhéas.

Frueta pão de massa. - $A r$ tocarpus incisa, Linn. - Fam. idem. Esta outra é em tudo semelhante á precedente, differindo em que o fructo cresce quasi sempre mais alguma cousa e chega ás vezes a $2 \%$ decimetros de diametro; mas a principal differença está em não ter esses caroços dentro. compõe-se de massa espessa, tenaz, um tanto secea, doce e mui agradavel.
Entre ella alojam-se umas sementinhas pardas, como umas pevides, de duas a tres linhas de comprido; essas fructas assam-se, cozinham-se, e fazem as vezes do pão; tem muito bom sabor, melhormente assada e comida com manteiga.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mui substancial, e na arte culinaria é muito estimada; d'ella se fazem excellentes podins, etc.
Tem virtudes medicinaes; goza de propriedades laxantes, e suas folhas sĩo empregadas como remedio contra rheumatismo.

Bsta so se planta de estaca.
Foi no extincto Jardim Botanico de Olinda que se plantaram viveiros d'esta arvore, e d'ali se espalhou por todas as provincins do Imperio, principalmente de Pernambuco para o sul.

Propriedades medicas. - A decoccato das folhas é usuda em banhos nas dores rheumaticas.

Fructa de pavão. - Schmidelio cdulis, St. Hil. - Fam. das Sapindaceas. - Esta fructa de S. Paulo e Minas Geraes passa por muito boa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de uma arvore do paiz, cujas folhas süo compostas, trifolioladas, oblongas e lanceoladas.
As flores são brancas, e de sexos separados.
0 fructo 6 umn drupa de tres gomos, com tres sementes, cobertas de substancia doce.
Floresce em Outubro, e o povo ac-
code a procura d'esta fructa no tempo de sua colheita.

## Fructa de pomba (de Minas).

 - Brythroxylum Pelleterianum, St. Hil. - Fam. das Brythroxylaceas. - Esta planta vegeta em Minas Geraes.$\mathrm{E}^{\prime} \mathrm{um}$ arbusto de folhas oblongas, que parecem enferrujadas, isto 6 , alouradas.
Floresce pelo caule e ramos.
0 fructo pequeno, um pouco longo, trigono, sulcado, e crustaceo; 6 um tanto vermelho.
Pelo seu nome dá logo a entender que serve de alimento ás pombas.

Fructa de pomba(de Cuyabá). - Brythroxytnm anguifugum. - Fam. das Brythroxylaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto, que em Cuyabá vegeta e recebe este nome.

Propriedades medicas. - A casca da raiz d'este arbusto é preconisada como efficaz remedio para as mordeduras de cobras.

## Fructa de pomba (do Rio de

 Janeiro).-Brythroxylum subroturdum, St. Hil. - Ram. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que vegeta do Rio de Janciro para o Cabo-Frio.Suas folhas sü̃o quasi redondas.
As flores solitarias é poucas.
0 fructo é ovoide, pequeno e molle, que depois se torna coriaceo.
Floresce esta planta em Setembro, e cremos ser pasto das pombas.
Frueta de seringa. - V. Quiabo de Cayenиa.

## Fructa de treano do campo.

 - Erythroxylum cotinifoltum, St. Hil.Fam. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho que cresce em S. Paulo e Minas Geraes, e que tem os caracteristicos seguintes :Folhas obovaes.
Flores algum tanto reunidas, com escamas nos ramos, e caule ramoso.
Deita uma frutinha insignificante, que pelo nome indica o prestimo que tem.

Floresce em Abril na provincia de S. Paulo.

Frueteira de arára. $-V$. Andaack.

Fruetelira de burxo.-Unaria febrifuga. - Fam. das Aronaceas. E' uma planta anti-febril.

Fruetelfa do conde. $-V$. Condessa. - Foi importada na Bahin pelo Conde Diogo Luiz de Oliveira em 1626.

E' fructa doce, mucilaginosa e propria para os convalescentes.

Fruetelra de lobo. - Solanum Lycocarpum, ow Solanum atriculatum, Pam. - das Solanaceas. - Planta do Ouro Preto o do Rio de Janciro. .

## Frueteira do pavão. - V. Pruta do Paváo.

Fructeira deperdiz. $-V$. Mis rici.

Frueteira de pomiba. - V. Fructa de pomba.

Fumo. - Tabaco. - Nicotiana tabacum, Linn. e Will, - Ram. das Solanaceas. - Planta herbacea on sub arbustiva, de caule recto e cylindrico.

Folhns muito amplas, molles, de um verde escuro.
Flores roseas, ou purpurinas, de uma so peça, em forma de funil, de cinco lobos o cinco rugas.

Sementes muito pequenas e numerosas.

Conta-se cerca de 24 especies de Nicotianas; o maior numero d'estas existe n'America Meridional.
Na Nova Hollanda ha sómente uma especie.

As flores d'estas são quasi sempre esverdinhadas, com tudo apparecom algumas brancas ou de uma bella cor de rosa.
Seus estames apresentam muitas variedades.
Um de seus filetes offerece sempre algumas anomalias.

Ordinariamente nas especies brasileiras adquire menos altura do que nas outras.
Os primeiros que conheceram o Tabaco foram os Hespanliбes da Hha do Tabago, que por este nome o designaram. Esta planta, já propalada em Portugal, dizem que então foi trazida pelo ombaixador Nicot, o qual em sua voltr á Franca o offereceu á Catharina de Medicis.
D'ahi vêm os nomes de Nicotiana ou - Heroa da Rainha, - que se deu a esta Solanacea; mas só no reinado de Luiz XIII, durante o ministerio do Duque de Richelieu, foi que o Tabaco se espalhou geralmente, e o seu uso se desenvolveu.
Esta planta estava destinada a experimentar toda especie de vicissitudes.
Ora eram suas qualidadea altamente gabadas, e não duvidaram chamal-a Herca Santa, - Heroa Sagrada - Panacia aromatica, prestando já as milagrosas propriedades que the attribuiam os habitantes da Florida e os brazil ciros.
Um jesuita chegou a escrever um poema elogiando o Tabaco.
Outras vezes o ridiculo e as perseguiços procuraram restringir ou abolir seu uzo, e os Reis pareceram ligar-se para aniquila-la inteiramente.
Jacques I declarou a Inglaterra que - Tabaco devin ser abolido como herva suspeita, escrevendo esse mesmo Rei uma satyra contra os fumantes.
Os Papas Urbano VIII a Clemente XI não trepidaram em lançar bullas, e fulminar com a excommunhão aquelles que tomassem Tabaco nas Igrejas.
Izabel de Inglaterra mandou alem disto que as authoridades confiscassem as caixas de tabaco.
Uma ordenaçío de Transylvania ameaçou com a perda de bens os que cultivassem esta planta.
A crueldade foi ainda mais longe na Persia, na Turquia o na Russia, onde Amaret IV e o grĩo Duque de Moscovia prohibiram o uso do Tabaco sob pena da perda do nariz; e na reincidencia da perda da vida; entretan- do que naram. Portuđda pelo sua voltharina
tiana ou deu a nado de do Duabaco sc uso se
experitudes. tamente mul-a -$a-P a=$ is milnribuiam zileiros. ver um
perseou abo-ligar-se rra que 10 herva mo Rei
ente XI , e fulnquelles jas.
u alem scassem iia ameque cul-
is longe Russia, uque de Tabaco na re-atretan-
to nom o ridiculo nem os decretos dos Reis rigorosos poderam oppor obices a sua propagac̣ĩo.
0 Fumo é um veneno narcotico abro ; produz vertigens e tremores continundos, acompanhados de dejecçes excessivas, e contraceão da pupilla.

0 Fumo 6 cultivado em todas as provincias do Norte e Sul do Imperio do Brasil, o promette tornar-se este genero um dos mais valiosos productos do exportaç̣̃o nacionnl.
$\mathrm{E}^{\prime}$ offerecido no mercado debaixo de diversas formas, como em folhas, pasta, rolo, picado e preparado em charutos e cigarros.

Propriedades medicas.-E' um narcotico acre, 6 empregado nas nevralgias, enilepsia, coqueluche, tetano, asthma, e tambem na hydropisia nos catarrhos chronicos, paralysin da bexiga, ete.
0 ро do Funo aspirado pelo nariz, produz um agradavel prarido; o uso moderado de rapé 6 util ás pessons estudiosas.
Internamente 2 grammas de folhas para infusĩo em 250 grammas d'agua fervendo.
Externamente 60 grammas de folhns para 750 grammas d'agua fervendo.

Fumo bravo ou do matto.(das Alagoas)-Coronilla stipuladissi-ma.- Ram. das Leguminosas.-E' um arbustinho mui elegante na epocha da floracto, natural de Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ esguio, de 1 a $11 / 2$ metro de altura; quasi não esgalha.
0 caule avermelhado, e coberto de prolongamentos foliaceos, transversalmente situados.
No apice 6 que tem as folhas compostas trifolioladas ; os foliolos obtusangulos.
As flores sĩo em cachos, de uma cor de rosa bonita e viva; o que lhe dá muita graça.
Os fructos são vagens em forma de contas de rezar, divididas por articulač̃es ; são de cor de castanha.

As sementes são oblongas.
Esto é o Fwno do matto das Alagoas. 0 de Pernambuco 6 o seguinte:

Fumo bravo.- Achyranthes corymbosa, Wild. - Fam, das A wiaranthaceas.Planta herbacea, natural da India.

0 cosimento da planta, temperado com sal, 6 empregado internamente, ou em clysteres, contra sezōes.

Fumo bravo.-Solanum tabaciforme, Vell. - Fam das Solanaceas. $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie assim baptisada. (Velloso)

Fumo bravo de Minas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ a Herva collegio, no Rio de Janeiro.

Fumo do matto, de Pernambreo. - Elephantopus, Marl. - E. scaber, Limn. - Fam. das Compostas. - Esta planta indigena do Brasil tem recebido diversos nomes nas differentes provincias, como mostraremos.
$E^{\prime}$ um subarbustinho que cresce em nossos campos, e quasi nunca dá nas cidades, a nĩo ser cultivado.
Cresce seu caule até 1 metro e 2 centimetros pouco mnis.
São obovaes e agudas as suns folhas, cuja cor é acinzentada; ellas sĩo asperas, por causa dos pellos curtos que tem e abraçamo caule.
As flores, no apice dos ramos, em cachos, compoem-se de um involucro foliaceo, no qual apresentam-se poucas florinhas, como jasminsinhos.
0 fructo 6 como que uma pevide que nunca attrahe a curiosidade do observador pela sun insigniffcancia.

Chamam-na tambem Lingual de vacca, apezar de ser a Lingua de cacca outra especie do genero.
Dí-se cm cosimento nas febres asthenicas, quando vem com grande abatimento.
A raiz abunda em extracto amargo e principios adstringentes; precipita o ferro em verde, contóm uma rezina balsamica, e alcalina.
Tumo do natto em lingua tupinica d Sucuaya.

## G.

Gafanhoto. - $\mathrm{E}^{\prime}$ a Rais de cobra, chamada assim no Maranhão e no Pará.

Gajerí ou Guajerú. - Mulicaulis icaco, Linn. - Fam. das Rosaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que cresce espontaneamente no littoral do Brasil; elle fórma moita, chegando seus caules até de 1 a 2 metros de altura.

As folhas stio quasi redondas, de cor verde, Iustrosas, grossas e estaladiças.
As flores em cachos são brancas e com cheiro suave.
0 fructo 6 uma especie de perasinha espherica, de 3 centimetros pouco mais ou menos de diametro, com umas saliencias na superficíe.
Quando maduro 6 liso, de pello fino, e cor escura-viva.
No seu interior encontra-se uma massa branca, de duas a tres linhas de espessura, elastica e doce, com um resaibo adstringente, a qual envolve um caroc̣o que occupa o centro; ella agarra nos dentes, quando se come; nŭ́o 6 má, mas nŭo 6 fructa de estima.
Dá no verão.
Nas Alagõas chamam-na Guagirú, no Maranhão e no Pará Guajuri.

Propriedadts medicas. - A raiz, a casca e as folhas sĩo applicadas nas diarrhéas chronicas, fluxo da urethra, leucorrhéa e nas caimbras de sangue.

Gailinha chóca, on Mercurio do campo.-Erythroxylum suberosum, St. Hil.- Fam. das Brythroxyleas.- Bste arbustinho, que cresce no solo de Minas Geraes, tem as folhas ellipticas, coriaceas.

As flores em feixes.
0 fructo redondo e pouco observado.
A casea fornece uma tinta cor de rosa empregada na tinturaria.

Elle floresce em Maio e Setembro. E' adstringente e corroborante.

Gamelleira brava. - Ficus gla-
bra. - Fam. das Urticaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ tambem chamada Figo do matto.

Esta arvore é do paiz, e recebe este nome por todo lugar.
Afasta-se pouco do nspecto da outra Gamelleira.
E' uma arvore lactifera, collossal, frequente no littoral, copada e de folhagem densa.
0 tronco algumas vezes forma grandes cavidades angulosas de alto a baixo, com capacidade sufficiente muitas vezes para occultar um homem.

Seus caules e ramos, finos tem umas excrescencias foliaceas; as folhas siro obovaes, quasi redondas, lustrosas, grossas e grandes.
As flores e fructos, como os da figucira mansa ou cultivada, porém com a differença que sắo menores, e amarellados, mesmo quando verdes; sĩo brancos por dentro, e pouco rosados.

Os passaros os comem.
0 leite que escorre das incisбes, que se fazem no seu tronco, 6 em maior abundancia que o leite da Figueíra branca, mas o d'aquella conserva-se liquido e muito viscoso, e serve para apanhar passaros; este coagula-se de maneira que não se presta bem para esse fim.
A arvore da boa sombra.
No Rio de Janeiro chamam a fructa Figo do matto.
Ha outra especie, cujas folhas são menores.
0 fructo da Gamelle ra é semelhante ao figo, porém mais redondo na base, e não étão perfeitamente piriforme.

## trep:

phonia

- Est:
ralmer
nome.

Tem duas escamas grandes e duas pequenas na base.

No apice tem duas aspas levantadas.
A cor da fructa é parda clara; mas no interior é como no figo.
Tem um cheiro semelhante ao dos morcegos.
Nío se come, e so estes animaes the fazem festa.

Gamellefra branea das estimavels, ou de purga. - Ficus doliaria, Mart. - Fam. idem. - E' uma arvore do Brasil, que pelo seu prestimo medicinal, é da estimn do povo.
E' ramalhuda e lactifera.
As folhas tem os peciolos um tanto compridos, e sũ̃o ovaes, lisas e mesmo lustrosas.
As flores estĩo encerradas em uma especie de casulo obconico e pequeno.
Seu fructo é igual ao da Figueira, com a differenca de ter $1 \%$ centimetro de comprimento, e não prestar para co-mer-se.
Fazendo-se incisбes no tronco escorre um succo leitoso (leite do gamelleira), que applicam aos doentes de hydropisia e opilação, com uma dieta rigorosissima, prescrevendo-se-1hes um anno de privaços de certos alimentos.
Do abuso d'esta dieta podem resultar ao doente graves inconvenientes, e até a morte.

Propriedades medicas. - 0 succo é acre e tido por anthelmintico, usado contra as hydropisias.
$O$ Dr. Lino Coutinho professor da freuldade de medicina da Bahia, 0 empregava nas opilaç̃̃es.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um bom remedio para as boubas dos pés, vulgarmente chamadas cravos.
A madeira serve para gamellas.
Gamelleira trepadelra, ou trepadelra samellelra. - $\$ y$ phonia volubilis. - Fam. das Guttiforas. - Esta arvore indigena cresce naturalmente nas Alagoas, onde recebe este nome.

E' celebre, porque, com proporços
arboreas, enrola-se sobre outras aryores, até as matar.
Tem o seu tronco de $2 \%$ decimetros, pouco mais ou menos, de diametro.
As folhas sĩo alternas, grandes, de um verde vivo, ovaes, grossas, e lustrosas.

Gangoneú.-Attalea speciosa, Mart. - Pam. das Palmaceas. - Palmeira dn America Merídional e do Brasil, cujos fructos sŭ̃o comestiveis.

As folhas sĩo de 3 a 6 metros de comprimento, e servem para cobrir casas.

Ganha-siaia. - Lubelic edulis. Fam. das Lobeliaceas. - E' tambem conhecida esta planta por Crisla de Perú, e tem ambos estes nomes nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva cujos caules saio verdes e angulosos, com uma especie de babadinho em todo seu comprimento.
Folhas lanceoladas na base, em forma de coração, um tanto asperas e de verde desmaiado.
Flores rubras, com o tubo que, abrindo dois labios, deixa vêr dentro uns filetes reunidos em um corpo allongado.
0 fructo 6 uma capsula com muitas sementes; deita um succo de todos os seus orgĩos.
Applicam-na contra as dores de dentes: tambem se comem as folhas depois de bem cosidas em duas ou tres aguas.

## Garabú ou Guarabú on Ga-

 rabú preto. - Astronium cocicneum. A. fraxinifolium. - Fam. das Terebinthaceas. - E' uma arvore do paiz, muito conhecida em Pernambuco e mais provincias do Norte, da qual transuda, por incisб̃es na casca, um succo resinoso, que 6 um excellente balsamo, de cheiro terebintaceo, de que os medicos usam como da mesma terebentina.A madeira serve para construccuio civil e naval.
$\mathrm{E}^{\prime}$ reputada entre as melhores.

Garapiróen.- E' umn arvore do paiz.

Gararóba.- E' tambem uma arvore indigena.

Garauna.-V. Barauna.-Omesmo que - Maria-prela.
Arvore do Rio de Janeiro, cuja madeira 6 preta.

Garfuana.- Cilorus tinctoria.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de tinturaria.

Gaviróbn.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeíra de S . Paulo que descobrio-se ha poucos annos Diz-se que com o seu palmito se cura a dinbetis.

Genetana brasileira.- Lisianthus pendulus, Mart. - Fan. das Genciana-ceas.-Os Lisianthus siัo plantas herbaceas, raramente subarbustos.
Sũo todas naturaes da America Meridional, com poucas excepẽ̃es.

A raiz é amarga, tonica, e estomachica.
Ha diversas especies. Lisianthus ala-tus,- Lis. purpurascens - Lis. graudiforus, ete.
Tém as mesmas propriedades.
Gendirobs ou Gindiroba e Nhandirobns. - Feuillea nhandiroba, Limn. - Kam. da cucurbilaceas - Juss. E' uma fruta que nasce spontaneamente, e tambem se cultiva.

E' do Pará, e conhecida em Pernambuco, Maranhtio e Alagôas por este nome.
Provem de um arbustinho trepador, de caule esverdinhado.

Folhas cordiformes e lustrosas.
Dá flores muito pequenas e amarelladas, em cachos grandes.

0 fructo, de 1 a 2 decimetros de diametro, redondo, achatado, tendo na parte superior um circulo formado por uma sutura.

Só quando maduro è quasi amarella.
0 pericarpo o fino e unído a um corpo interior, branco, carnoso, tenaz e um pouco molle, de cor parda clara.

A cavidade contral è dividida em trez compartimentos por uma membrana branca, onde se encontram trez a quatro sementes redondas, de 3 centimetros, chatas, cujo episperma 6 rugoso com pequenas protuberancias e de cor parda clara; esta semente é dura e quebradica; contem uma amendoa branca, d'onde se extrahe, por expressino, um oleo excellente para illuminagão.

Não é commum seu fabrico.
Propriedades medicas. - Tiste oleo 6 uzado externamente na cura das erysipelas, impigens e mordeduras de cobras, segundo asseguram alguns.

Gengibre, out gengivie.-Zinsiber officinale, Rosc. e Linn. - Amomum Zingiber, Linn. - Fam. das Anlomaceas. - O Gengibre é nntural das Goyannas, das Antilhas, a tambem do Brasil; foi tambem chamado Mangaratió por Pison.
E' uma planta herbacea, cujos caules se elevam pouco.
As folhas lanceoladas, de cor verde gaio, invaginantes.
As flores, em espigas escamosas; abrem-se successivamente ; são amarellas, com um labello manchado de rubro.
0 fructo 6 uma capsula com trez lojas, e sementes em cada uma d'cllas.
O rhisoma d'esta planta constitue um genero de commercio; appresenta a conflguração de dedos reunidos, rugosos, articulados, cobertos de uma casca tenue, parda, amarella, cuja substancia interna é compacta, aquosa, picante fortemente, de cheiro activo, e agradavel.
E' extremamente quente, na linguagem vulgar; tem muito oleo volatil, e amido; irrita fortemente a membranamucosa.
0 povo se serve muito d'esta raiz como carminativo, e tambem como adubo.

Propriedades medicas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um excitante util administrado nas dyspepsias, por atonia do estomago, nas
idida em nembrana z a quatro itimetros, goso com cor parda quebrabranca, ssüo, um ç̃̃o.

Rste oled das eryis de coans.
c. -Zin Aмомим iomaceas. oyannas, Brasil ; ratií por
jos cau-
or verde
camosas, amarelle rubro. om trez d'ellas. constitue presenta idos, rude uma aja subsaquosa, activo,
linguaolatil, e mbrana-
sta raiz a como
colicas flatulentas, e no cholera morbus; mas cumpre haver discernimento no seu emprego, e mormente na dose.

Gengibre dourado. - Amomam singiber chrysanthum, Rosc. o Sperg.Fam. Idem. - F outra especie que varia de nome conforme as provincias; em Pernambuco e Alagoas 6 Gengibre dourado, em Sergipo e na Bahin Assaprão.
A planta tem os mesmos caracteristicos que o outro Gengibre
A raiz 6 semelhante a do Gengibre ordinario, com a differença de nĩo ter o seu aroma, nem ser tũo rugosa.
0 cheiro é desagradavel, a cor amnrella alaranjada, ou cór de ouro.
Empregam-na em tinturaria.
Em alguns lugares serve para dar cor a comida, assim como em Sergipe, onde tem o nome de Assafrũo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ usada na tinturaria.
Geograplia botanica brasilfetra - Dos paizes do Globo, o Brasil é aquelle cuja vegetac̣ĩo se apresenta mais rica e mais variadn.
$\mathrm{E}^{\prime}$ n regitio das bellas florestas virgens, tão bem descriptas pelos vinjantes que a tem percorrido, particularmente pelos Srs. Saint-Hilaire e Martius.
0 Brasil 6 de algum modo a terra promettida dos naturalistas, ainda que todas as partes d'este vasto Imperio so estejam imperfeitamente conhecidas, e nĩo tenham sido exploradas, senĩo de corrida, por pequeno numero de naturalistas; entretanto pensamos que nũo menos de dezeseis mil 60 numero das especies de plantas, que tem ido para a Europa.

E , talvez mais para diante, esto numero possa ser quasi duplo, se os homens de sciencia estabelecidos nas diversas provincias d'este paiz, tão digno de interesse, procurarem com cuidado estudar as producç̃̃es naturaes d'elle.
Bem bons serviços ja nos vai prestando o distincto naturalista o Sr .

Bacharel José de Saldanha da Gama Filho.

A vegetacão do Brasil é extremsmente variada, porque a situaço, e sobre tudo a nitura das provincias d'esto vasto paiz, offerece por si mesmn disposiços excessivamente notaveis. Altas cadeias de montanhas estabelecem muitas vezes mudanças consideraveis nos paizes que ellas percorrem. Formam tambem vastas chapadas, frequentes vezes elevadissimas, e que offerecem uma vegetacião inteiramente differente da das regíves menos elevadas, situadas nas margens do oceano, sob o mesmo nivel.

## Gequitibá rosa ou vermelha.

- Couratari legalts. - Fam. das Legu-ninosas.-Grande arvore, de vasta copa. $\mathrm{E}^{\prime}$ ella um verdadeiro typo de elegancia e magestade de nossas florestas.

A sua madeira 6 vermelha rosada, e empregada em obras internas, principalmente em assoalho e forros.

Propriedades medicas.- E' um adstringente muito usado em gargarejos contra as anginas.

Gergelim.-Sesamum indicun, Will. - Sesamum orientale, Linn. - Ram. das Bignoniaceas.- Herva natural da India, cultivadn em Pernambuco e nas Alagoas. Tambem 6 conhecida por Gíngilim. Tem 1 metro de altura, caule simples . Folhas medianas e molles.
Blores em espigas longas, em fórma de cornetas, de cor branca roxeada.

0 fructo 6 uma capsula pelluda, da qual se extrahe uma fecula, proveitosa contra as hydropisias, segundo affirmam alguns.

Gericó. - Planta que vegeta sobre as pedras junto dos rios.

Uza-se contra a asthma e em geral qualquer tosse, em infusão que se prepara com 8 grammas para 500 grammas d'agua.

Gessara, Jussára. - V. Assahy.

## 208

GIN
Gleão. - Serpasa Cearensis. - Fam. das Cruciferas. - Herva delicada do Ceará e Pará.
E' uma planta que se cultiva, pouco vulgar om Pernambuco.
Parece-se com o Coentro, com as follhas mais profundamente divididas.
As flores sáem de um pendĩo vertical ramificado e espigado; ellas são tīo pequenas, que parecem estar sempre em estado de botJes; exhnlam aroma sendo esfregadas entre os dedos; sĩo inseridas nas espigas alternadamente.
A sua tintura 6 cheirosa; passa por ser optimo medicamento, nas affecçes do thorax, nas fluxjes, etc.

0 fracto é uma silicula comprimida, de duas lojas; as lojas são monospermicas.
As sementes, inseridas no septo, são louras, chanfradas de um lado no hilo; tom os cotilydones curvados sobre si mesmo ; a radicula conica desenvolve na somente uma especio de mucilagem.

Gilbardelra. - Ruscus aculeatus. Linn. - Fan. das Asparagaceas.- $\mathrm{F}^{\prime}$ um arbusto exotico.
Sua raiz 6 diuretica, empregada nas hydropisias, e affecçöes das visceras urinarias.

As sementes torrefactas são consideradas como succedaneas do café.
Chamam-no Houx azedinho.
G116. - Solanum melongena.- S. ovi-gerwm.-Solawum racemiflorum, Dun.Fam. das Solanaceas. - Bsta planta é amarga, e é por isso tonica.
$O$ fructo é usado como condimento, ou antes alimento.
$\mathrm{E}^{\prime}$ das Antilhas, e cultivada no Brasil.
Ginjeira da Jamaica.-Malpighia glabra, Will-Ram. das Malpighiaceas. - Planta herbacea do Brasil e de outros lugares d'America.
$\mathrm{E}^{\prime}$ elegante, e seus fructos sĩo comestiveis.
Vegata no Pará.
Gingelra brava ou Cerejel-
ra do Brasil. - Cham. Prunus. sphatrocarpa, Stoarle. - Pam. das Rosa. ceas. - Arvore que vegeta em S. Paulo, Minas e Matto Grosso, e que de algum modo representa as Cerejeiras de Europa, caracterisadas como estas pelo cheiro de acido hydrocyanico.
$\mathrm{E}^{\prime}$ conhecida em lingua tupinica por $J$ tudi-acú, Jud-wva.
Tem as mesmas propriedades do Louro Ceríja da Europa.
Ha outras especies.
Gingelfa brava. - V. Cerejeira brava.

Gingeira da terra. - Solanum psendo-capsicum, Livn. - Fam. das Solanaceaes. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho natural da, Madeira, que entre nós se chama Gïnja da terra; cresce até um e meio metro, mais ou menos.
Suas folhas são lanceoladas e peraistentes.
As flores brancas.
0 fructo 6 uma baga semelhante á da pequena Cortja amarelln ou vermelha. Floresce em Junho e Setembro.
Sem duvida esta especie é cultivada nas provincias do sul do Imperio.
Ginjar ou Cereja. - Prunus Cerasus, Linn. - Cerasus oulgaris, Mrll. Fam. das Rosaceas. - Arvore originaria da Asia Menor, e que se cultiva de ha muito na Kuropa.
Tambem desde muitos annos no Brasil, nas provincias do sul do Imperio; e cremos que tambem no Pará.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore de porte mediano.
Seu fructo é vermelho e amarello, em forma de coração, tendo uma pollegada de diametro; seu tegumento ó membranoso.

A massa é aquosa, acida, doce e agradavel.
Alem da especie d'Azia ha mais duas especies cultivadas.
A casca da Ginja on Cereja tom sido apregoada como succedaneao da Quina.

0 fructo sendo bom de comer-se, 6 ao mesmo tempo ligeiramente laxativo, diuretico. stas pelo
inica por
do Louro

Cerejeira

Solanum
das So-
natural e chama e meio
e perais-
lhante á rermelha. nbro. cultivada erio.
nus Cera-
Mill. riginaria altiva de
diano.
amarello, ima polimento é
doce e
nais duas
tem sido da Quina. mer-se, 6 laxativo,

Ginsão. - Panax quinquefolium. Linn. - Aureliana Canadensis. - Fam. das Aturaliaceas. - Planta originarin do Norte da America e da China.
Arbusto de raiz fusiforme, vermelha por fora, amarella por dentro.
As folhas sino em verticillos.
As flores em cachos, pequenas.
0 fructo uma baga redonda e vermelha.
Passa por aphrodisiaca.
Gique. - V. Imbuceiro.
Gignirili- - Abrus precatorins, Linn. - Fam. das Leguminosas. - Planta, cujas sementes pulverisadas e postas em infustáo n'agua fria, st̃o usadas como collyrio nas ophitalmias.
Passa por toxica.
Gifa-sol. - Helianthus annius, Linn. -Fam. das Compostas.-E' natural do Perú, cultivado ha muitos annos no Brasil em nossos jardins.
E' herbacea, de 1 a 2 metros de altura-
Caule verde, pouco esgalhado; folhas verdes esbranquiçadas, cordiformes, lanceoladas, asperas, alternas.
Flores vistosas, sobre um largo disco, e de côr amarella; ellas acompanham o sol em seu gyro, e d'ahi é que the vem o nome que tem de Gíra-sol.
Cada flor 6 um aggregado de pequenas flores (flosculos), inseridas sobre um disco amplo.
E' uma planta que tem certas qualidades que podem ser aproveitadas com muita vantagem.
Os caules e os discos, que formam os capitulos floraes, fornecem boa materia combustivel.
As cinzas, provenientes da combustío d'aquelles orgãos, encerram grande quantidade de potassa, e podem servir para a preparaçío d'essa substancia, que é a base de varias industrias e sobretudo da fabricação do sabŭo.
Finalmente das sementes, que servem directamente para a nutriçũo das aves domesticas, pode extrahir-se um oleo
bom para luz; o bagaço que provem das sementes, depois da expressĩo do oleo, serve de alimentac̣ĩo para o gado.

Gira-sol de batatas on Toptnumbor. - Helianthus tuberosus, Linn e Spt.- Fam. Idem.- Esta planta é outra especie de Gira-sol oriunda do paiz, semelhante a outra, mas tendo a flor muito menor.

E' cultivada na Europa peln utilidade de sun batata, que faz a base da sustentação dos animnes.

Chamam-n'o em Europa Topinambour.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mui apreciado, porque; suas tuberas se conservam em bom estado debaixo da terra, tirando-se a porçio que se precisa;
A flör nāo acompanha o giro do sol como a outra.
A batata do Topinambor é oblonga, carnosa, avermelhada por fora; cosida é tambem alimento do homem, pois 6 semelhante, na massa, ás outras batatas.

Gifiés ou Geílé́, - Em Pernambuco recebe este nome um arbustinho que se enrosca sobre outras plantas por meio de gavinhas.
Folhas cordiformes ou sagittadas.
Suas flores em cachos, e palmadas, sũo miudas, esverdinhadas e estrelladas.
Os fructos s领 menores do que uvas, e raras vezes apparentes.
A raiz d'esta planta é applicada nos estupores; tem forte amargo.

Gerimato. - Vilex gardneriana, Fam. das Verbenaceas. - Planta que vegeta no Rio de Janeiro, e que talvez seja a Maria Preta de campina das Alagoas, ou Pào Cavallo de Pernambuco. - Viles campinaria.
$\mathrm{F}^{\prime}$ desobstruente, aperitivo, e excitante.

Giri mú. - Cucurbita major rotunda. Dalech. - Pam. das Cucurbilaceas.-Rsto estimado fructo é bem commum em nossa meza.

Nem todas as provincias do 1 mperio
dio--Ihe este nome, na Bahia e Rio de Janeiro o chnmam Abobora amarella, ou simplesmente Abobora; é originario da India, mas póde ser que algumas das especies que gyram entre nós sejam originarias do paiz.
0 Girimís ordinario of fructo de umn planta rasteira e trepadeira, de pellos hispidos,

Folhas do longos peciolos, quasi redondas, grandes, nsperas.
As fiores grandes, como campanas, de um nmarello alaranjado, de dois sexos; a masculina é esteril, a outra traz o rudimento do futuro fructo, que é uma peponide de varios tamanhos, de figura ou redonda ou oblonga ; é lactifera, liza ou com angulos: de uma só côr, ou marchetada de verde e amarello, etc.

E' de casca coriacea, tendo dentro um espaço vasio ou cavidade; as paredes do fructo são espessas, de seis a nove centimetros, de cor amarellaavermelhada.
No centro da cavidade existem muitas sementes ellipsoides, chatas, crustaceas, entremeadas de filamentos damesma cor.
0 Gírintii 6 bom nlimento; come-se com carne, e é substancial; mistura-se muitas vezes com leite no sertão; faz-se d'elle doce.

Propriedades medicas. - As flores, em fricçoes sobre as partes erysipelatosas, passam por ser de muito proveito, e dissipam a inchaçĩo, devendose repetir esta pratica por alguns dias.

As folhas, sendo antes passadas nas brasas, e assim amollecidas, sīo tambem applicadas com algum proveito.

Girimú de cahoclo.- Cucurbita. - Fam. idem.- Este Girimí parece a mesma especio de Fernanáo de Nurontha.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de casca esbranquicada, lustrosa e cheia de gommos; a massa é muito boa e enxuta.

Ha de casca verde nas mesmas condiçoes, mas sũo redondos e achatados.

Girimú cor de rosa.- $\mathrm{E}^{\prime}$ umn especie que diz ser de Fernando.

A casca © lisa, lustrosa e branca, de gommos; dentro a massa é cór de rosa, e de muito boin gosto.
Stio rarns.
Girimú de Fernando - Cm curbita. - Pam. idem. - E' uma especie muito semelhante í precedente.
A massa, porém, é amarella clara, muito enxuta e saborosa; é tambem branca por fóra e por dentro.
Parece-nos ser originaria da Hespanha.
Nas Alagōas ha um Girimú cylindrico, de casca branca, com a còr por dentro amarella mais ou menos carregada, porém no mais é o mesmo que a precedente.

Givimú de gomo. - Éo mesmo de Fernando de Noronha.

Girimú jacarè. - Cucurbita. Fam. idem.

Girimu de Lishòn. - Gucurbita. - Pam. idem.

Girimú pío on páo Gifimú de Pernimbuco. - Blacodendron girimú. - Fam. das Rhamuaccas. - A arvore a que em Pernambuco se dá este nome 6 silvestre.
Nas Alagoas tambem ha uma arvore d'este nome, porèm differe até na familia, como se vè pelos nomes botanicos.
Esta 6 alta, de mais de 13 metros; casca grossa, um pouco rugosa; por dentro é de um amarello cór de gemma d'ovo.
As folhas suro ellipticas regulares, grossas.
As flores, que são mindas, reunidas em feixes nas axillas das folhas e dos ramos, saxo amarelladas.
0 fructo é como uma azeitona pequena; tem um caroço, e ás vezes nenhum.

Girimú de pescoço.- Cucurbi-ta-Fam. Idem.

Girimui do sertaio. - CucurbitaRam. Idem - Semelhante no porte.
$O$ fructo chega a pesar arrobas, muitas vezes.
A casca é tĩo dura e espessa que d'clla se fazem cuias.

Gitaliy amarello fitso. - Thomasia pseudo-lutea-Fam. das Byttre-riaceas.- Arvore das mattas do Brasil, conhecida nas Alagôas e em Pernambuco por este nome.
Suas folhas sŭ̃o um tanto grandes, dispostas em palmas.
As fiores, em pequenos cachos, brancas como angelicas, e miudas.

0 fructo năo examinado.
Gitaht revdadeiro. - E huma arvore de Alagoas e de Pernambuco.
Gitirana de flor branea pequene - Argyreia alagoana. - Pam. das Conoolonlaceas. - E' uma planta que 6 conhecida por este nome, ainda que em geral as plantas trepadciras chn-mam-se indistinctamente - Gíliranas.
Tem o caule e folhas mui pelludas.
As flores sĩo como campainhas brancas, e sem cheiro.

0 fructo é uma capsula conica, com quatro caroços redondos.

Gitirana de Ieite ou Saudades de Pernambuco. - Cynanchum garglinosum. Vell. - Fam, das Apocynaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto a que chamam em Sergipe - Bordão de Velha V. Bordão de Velha, cipó, o qual tem recebido muitos nomes.

Gitó. - Guarea purgans. Fam. das Meliaceas. - Arvore do paiz, frequente no littoral.
Folhas alternas, pinnadas, de trez ou quatro pares; de foliolos um tanto grandes.
Flores em cachos, pequenas, brancas trigueiras; tem pouco cheiro.
0 fructo parece uma pilomba, porém com forma de pião, e tendo o pericarpo fendido; contém duas ou tres sementes pretas, luzentes.

A raiz e a casca d'essa arvore sio energicos drasticos.
Ha uma especie em que o cacho das flores é muito grande.

Gitó utuaba. - Guarea trichilioides, Lamarck. - Pam. idem.
Ha tambem Marinheiro de folha larga. -Turiassís utuapoca.-Guarea spica Aora, cujas flores sĩo em fórma de espigas.
Este 6 o nome por que é chamado em Minas, Bahia e Pernambuco pelo sertão.-Moschoxylon catharticum.

Propriedades medicas. - A casca amarga, um tanto acre, adstringente, purgativa, abstergente, e anthelmintica usa-se em banhos contra os tumores arthriticos dos membros. 0 extracto em pequenas dóses é recommendado em clyateres contra as ascarides.
Tem acção violenta sobre o utero; em dóse maior produz aborto.
Do Gílo, a casca e raiz dá-se em decoccío internamente, e em clysteres nas hydropisias, e nas febres tercens; 6 amargo e tonico.

Gitó de Pernambuco. -Guarea purgans, St. Hil. - Fam. idem. - Arvore do Brasil, revestida de folhas em palmas, oblongas, agudas e lustrosas.
Suas flores em cachos, nas axillas das folhas a no cimo dos ramos; são brancas-trigueiras, com o aspecto de angelicas.
Seu tubo 6 duplicado, tem um aroma suave.
Os fructos são em cachos, e á primeira vista assemelham-se a pitombas.

Elles tem a forma obconica, e o pericarpo bronzeado; contém trez caroços e trez valvas.
0 caroço, que 6 preto e lustroso, 6 coberto de uma substancia branca, pouco espessa, e um tanto furfuracea, (aril10).

Propriedades medicas. - 0 Gitó tem a casca amarga, acre e adstringente; é purgativa e anthelmentica, empregada nas arthrites chronicas.

Em doses elevadas promove o aborto, - purga violentamente.

Tambem applicim-no em clysteres, que sio de bastante utilidade no caso de ascarides, (oxyurus vermicularis). Além d'isso quasi sempre aproveita nas molestias syphilitiens, ete.

## Gumjuri. - V. Gajizú.

Goiaba on Guainha, - Psidium pommiferum, Liun.- Kam. das Myrtaceas. - Fruto cultivado, e silvestre do Brasil.

E producto de um arbusto de tronco mui liso, cor um pouco avermelhada, e esgalhado.
Folhas oppostas, rosadas, ellipticas, coriaceas, um tanto asperas.

As flores são como pequenis rosas brancas, e um pouco cheirosas.

0 fructo 6 de figura pyriforme on oval, e ís vezes redondo, tendo no cimo umas escamas herbaceas dispostas em circulo ou coroa; o pericarpo na maturidade é rugoso e lusidio; dentro estí adherente a uma substancia de menos de $1 \%$ centimetro de espessura, que forma a parede do fructo; é vermelha e compacta.

0 interior do fructo 6 occupado por uma polpa, tenra, da mesma cor, crivada em toda a extensio de sementes reniformes, lisas, e muito duras: esta polpa tem sabor agradavel.

A Goiaba é fructa de muita estima.
Ella nâo só por si é boa no paladar, como tambem serve para fazer-se um dos melhores doces até hoje conhecidos.

D'ella se faz a celebre goiabada, tĩo estimada tanto nas sumptuosas mesas como nas enfermarias, como doce de diéta para os enformos.

Tem-se observado que as Goiabas selvagens sũo de ordinario mais doces que as cultivadas.
Na Bahia, e norte de Minas chamamna - Araçí-goiaba.
Ha entre nós trez variedades : a Goiaba encarnada, a mais vulgar, a branca, um pouco escassa, e a amarella que é muito abundante.

Goiaba de cutia ou Madipa-etra.- Myrtus quadrilocularis.Fam. das Myrlaceas. - E' uma arvore mediana conhecida nas Alagóas por este nome, e pelo de Madipucira.
E' uma arvore ramosa, de casca lisa.
Folhas oppostas, oblongas, coriaceas - grandes.

Flores em feixes, e inseridas nos ramos e pelo tronco, são grandes, brancas ou cor de rosa, e simples.

Ficam com o calice adherente ao fructo ; este é como uma maçũ redonda, de côr parda clara; amarellada, epicarpo fino, coroado pelos fragmentos calicinaes; dentro acha-se uma polpa aquosa e doce, com muitos caroços pequenos.
Come-se; e as cutias dão-lhe grande apreco.

Commummente estes fructos cáem da arvore, por si mesmos.

Golnba de maeaco.- Fam. das Gultiferas. - Fructa sylvestre de uma arvore das Alagoas, que tem este nome; seus ramós sã̃o oppostos.

As folhas sempre mui verdes, e de fórma oblonga.

As flores brancas.
0 fructo de 6 a 9 centimetros de diametro; amarello na maturidade, pericarpo espesso ; elle é redondo e apresenta no apice os restos dos involtorios floraes; dentro 6 dividido em 4 compartimentos, tendo em cada um duas sementes sobrepostas e grandes; a substancia é cornea, e semi-transparente ; fórma uma pellicula que envolve as sementes.
Esta substancia é doce, e muitos gostam de chupal-a.

Goiabn do matto.-Myrtus sil-vestris.-Fam. das Myrlaceas. - Arvore agreste elevada, conhecida por este nome nas Alagoas.
A casea é lisa, e vermelha.
As folhas miudas.
0 pedunculo com duas escamas. As flores cremos que brancas. 0 fructo redondo, de 1 y centime-

## Madipu-

 Fam. das ediana cote nome, casca lisa. coriaceas ridas nos les, branes.erente ao ceĩ redonmarellada, fragmen-a-se uma nuitos cahe grande s cáem da

Fam. das do uma ste nome ;
des, e de
metros de idade, pedo e apre3 involtoido em 4 cada um grandes; mi-transque enuitos gosyrtus sil-- Arvore por este
tro de diametro, com pericarpo aspero, de cor parda, e espesso, offerecendo quatro compartimentos e , em cada um d'elles, um caroço, lizo, oval e grande.

Goiaha de paca. - Myrtus alagoensis. - Fam. idem. - E' um fructo proveniente da arvore que tem este nome nas Alagõas.
Esta arvore tem a casca lisa e esbranquiçada.
Folhas oppostas, um tanto redondas.
As flöres st̃o brancas, como as da goinbeira.
0 fructo é como um Araçi.
Comem-na, principalmente as pacas.
Gofaba de Pernambueo. Psydium pubescens, Mart. - Fam. Idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta sylvestre.

Goiaba (de S. Paulo) - Psydium incanescens, Mart. - Pam. Idem. - Arbusto que vegeta nos campos de S Paulo.

Golaheirana. - Psydiun acutangulum. D. C. e Mart. - Fam. Idem. F' semelhante quasi á precedente,

Folhas ovaes ou ellipticas, oblongas.
Flores solitarias, de peciolos meio engrossados.
0 calice, antes da estivação, 6 eblongo e recurvado.

Goinbinhas. - Pam. Idem. - Arvore semelhante ao Aracasciro, de folhas mais miudas e de porte arboreo

Sua madeira é muito procurada para estacas.

Goltuturubá. - Arvore do Brazil conhecida por este nome no Rio Grando do Norte.
Tronco elevado.
Folhas estreitas e regulares.
Flores amarellas.
Fructo redondo, de 12 centimetros de diametro, cheiroso, e amarello na maturidade.

0 tegumento externo 6 uma casca finn, encerrando uma massa branca, es-
pessa, com dois ou tres caroços vermelhos, de sabor adstringente.
Em tempos de carestia o povo come esta fructa, ralando a massa que ella tem dentro.

Golfo (de Alagoas).- Menyantes brasiliensis.- Ram. das Gencianeas.-
Herva que habita ou sobre as agoas doces ou nas suas bordas, e por tal nome conhecida nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de menos de palmo, com as folhns reniformes.

Os caules aonde florece são de 2 e 112 decimetros, mais ou menos.

As flores brancas, afuniladas.
0 fructo é uma capsula ovoide ; contem muitas sementes.

GoIfo maior. - Nymphea alba, Linn - Fam. das Nympheaceas.- Em Pèrnambuco tambem o chamam Pasta.
Planta natural de ambos os hemispherios; que fluctua nas aguas doces dos rios, rinchos, até pantanos, e lagoas, etc.

Seus caules estão submergidos na ague.

As folhas veem it superficie, sustentadas por um peciolo longo; ellas são redondas, com uma fenda na base, de cor verde bronzeada.
0 pedunculo traz tambem a flor 2 superficie, e ahi ella se abre; mas, terminada a funccão da geraçĩo, reco-The-se, e vai desenvolver o fruto dentro d'agua.
A flór é bonita e branca, e o fructo é uma capsula.

Propriedadrs medicas. - As folhas sĩo empregadas contra as flux̃es do rosto, acompanhadas de inchaçio, contra elephantiasis dos gregos, contra dores de dentes, e dizem que tambem contra os formigueiros.
No Pará chamam-no - Mururé; Em Sergipe - Orelha de burro; - nas Alagoas o povo conhece por - Golfo. Cremos que para o Sul dūo-lhe o nome de Gigoga.
É calmante; seu cosimento, interna
e externamente usado, 6 util na Blephantiasis dos gregos, como ficou dicto.

Golfo menor. - Nymphaza lutea. Linm. - Fam. idem. - Rsta outra especie de Golfo ou Golfáo, que tambem vegeta nos dois continentes, 6 menor ; isto $\epsilon$, suns folhas e flores são menores.
As folhas reniformes.
As flores de amarello cor de enxofre, com lacinias dispostas em uma so ordem em circulo.
Os demais caracteres sू̃o os mesmos sendo porem o fructo d'esta, conico, e o calice com cinco lobulos.

Goncaio Alves.-Astronium fraxinifoliwn. - Fam. das Anacardiaceas. $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore de tronco clevado, e de uma copa notavel por suas dimensóes avultadas; de casca lisa, resinosa e com aspecto ferruginoso.
0 cerne 6 mui pesado, com veios uns claros, outros escuros e avermelhados.

E' muito usado para a confecção de moveis, não só pela sua belleza, como tambem por conservar bem o brilho do verniz.
Emprega-se em taboado, portas, etc.
Abunda nas provincias do Sul, e na Bahia: 6 rara em Pernambuco.

Gonda. - Reseda tutcola. - Fam. das Resedaceas.-Planta da Europa, que tem raiz bulbosa e as flores amarellas.
Serve na tinturaria, e é cultivada no Brasil.

Caracterrs da pamitia. - Plantas geralmente herbaceas, raramente subfrutescentes, de folhas alternas, sem estipulas, muitas vezes munidas de duas glandulas na base.
As flores formam eapigas simples e terminaes.
O calice apresenta de quatro a seis sepalns, ás vezes persistentés.

A corolla se compōe d'um igual numero de petalas, alternas com os sepalas do calice.
Estas petalas sino em geral formadas
de duas partes: uma inferior inteira, outra superior, dividida em um numero mais ou menos consideravel de laminns : raras vezes falta a corolla.

Os estames sĩo commummente em numero indeterminado (de 14 a 26 ).
Seus filamentos são livres e hypogynicos.
Suns antheras de duas lojas, abrin-do-se cada umn por um sulco longitudinal.
No exterior dos estames, isto 6 , entre as petalas e os filetes, achn-se um pequeno corpo annular, glanduloso, mnis elevado do lado superior, e formando assim um disco hypogynico d'uma natureza particular.

0 pistillo, ligeiramente estipitado na base, parece formado da reuniño de tres carpellas, soldadas pelas extremidades nos dois terços de sua altura, e termina superiormente em trez pontas, trazendo cada uma d'ellas um estigma no apice.
Este ovario tem uma so loja aberta no cimo, entre as tres pontas estigmatiferas, de que acabamos de fallar, contendo grande numero de ovulos amphitropos ou campylotropos, unidos a tres trophospermas parietaes.
0 fructo, mui raras vezes carnoso, 6 ordinariamente uma capsula mais ou menos allongada, aberta naturalmente nas extremidades, que finalisa em tres angulos, de uma so loja, e cujas sementes estĩo sustentadas por tres trophospermas parietaes.

Estas sementes, pouquissimas vezes reniformes, são compostas de um tegumento assaz espesso, de um endosperma carnoso delgadissimo, e de um embryũo curvo, a maneira de ferradura.

Esta familia se compōe dos generos: Resedd, Ochradeno, Oligomeris, Astrocarpo, e Caylusea. 0 genero Resedd tinha sido collocado por Jussieu na familia das Capparidaceas, e deve-se concordar com effeito, que elle tem muitos pontos de contacto com esta familia, e particularmente com o genero Cleome. M. de Tristan formou d'ella o typo de lamila. ente em a 26 ).
e hypo-
18, abrin0 longié, entre um peoso, mais formando 'uma na-
pitado na nião de extremia gltura, $z$ pontas, estigma
ja aberta estigmalar, con3 amphios a tres arnoso, 6 mais ou ralmente em tres ujas setres tro-
as vezes im tegu-ndosperde um le ferra-
generos: Astro$d d$ tinha familia oncordar tos ponumilia, e Cleone.
o typo
de uma familia distincta, adoptada por de Candolle, e classificada pelo primeiro d'estes botanicos entre as Passifloreas e as Cistcas, porém, comtudo mais perto d'estas ultimas.

Em sun Collectanea botanica, tab. XII, M. J. Lindley deu uma explicação inteiramente diversa da flor do Resedd. Para este botanico notavel, 0 calice ह um involucro vulgar; cada petala é Hual flor esteril, e o nectario ou disco e um calice proprio que cerca uma flor hermaphrodita, composta dos estames e do pistillo.
Segundo este modo de ver M. Lindley approxima as Resedaceas das $B k$ phorbiaceas, que offerecem uma disposição ponco mais ou menos analoga; mas todavia julgamos que esta familia não poderia estar afastada das Capparidaceas e das Gistéas.

Gonú. - É a Talajuba de quiabo em Minas.

Gramma do Maranhão. $-V$. Taboquinha.

Gramma da praia. - Tritioum repens, Liun, - Fant. das Gramineas. Planta do Brasil e da Europa, conhecida por este nome em Perriambuco.
Vegeta ras areias das praias; seus caules são subterraneo. fazendo de distancia m distancia raigotas na terra, tendo tambem raminhos verticaes de folhas estreitas em feixes.
Ella 6 oćn, apresentando nós ; é de cor branca amarellada, e lustrosa, e tem alguma semelhança com ocapim.

Estes caules subterraneos são procurados para o mesmo uso da Grammia que nos vem da Europa.
Como diuretica, aperiente, o povo applica-a nas inchações (hydropisia).

## Gramma da prain, dan Bahia.

 - Slenotaphium glabrun. - Fam. Idem. - Planta vivaz a que na Bahia dĩo este nome, e talvez seja a mesma de Pernambuco.Gramma da terra. - V. Taboquínha.

Gramondé grande. - Astronia purpurina. - Fam. das Melastomaceas.Arvore oriunda do paiz, que recebeu este nome nas Alagoas e em Pernambuco. A de porte ordinario.
Folhas oppostas, um tanto pequenas, de cor verde-escura, luzidias e ovaes; ellas sĩo ornadas de pellos rubros.
As flores são brancas, pequenas e om cachos; e as fructinhas, de meio centimetro, roxns quando maduras, tem uma polpa cheia de grĩos pequeninos.
Esta planta tem o lenho branco e um pouco molle, e, exposto no sol, fen-de-se muito; porém n'agua tem muita duração.
É bom combustivel.
Gramonde pequeno. - Astronia menicarpa. - Fam. Idem. - 1 हि uma outra arvore do paiz, cujo nome é este nas Alagóas.
Tem as folhas menos lustrosas que as do precedente; as divisões nervosas são parallelas.

As flores tambem brancas, em grandes eachos pyramidaes.
As fructinhns mui miudas, í semelhanca de globulos roxos e molles.
Dentro acha-se uma massa aquosa, com muitas sementes, nimiamente pequenas.
Dá madeira propria para marcenaria.
Grão de bico. - Fam. das Leguminosas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta do Meiodia da Europa; dá um legume semelhante fí ervilhn; mas o grĩo tem um pequeno prolongamento agudo de um lado: é redondo, com as proporções de ervilha e tem a mesma cor esverdinhada.
Tem os mesmos usos.
Grão de gallo. - Cordea pubescons. - Tam. das Borragmeas. - E' umn fructinha que ha nas provincias das Alagóas de Pernambuco e de Maranhīo. A planta 6 um subarbustinho de 1
a. 2 metros se tanto, de poucos ga lhos
Folhas ellipticas e oblongas, sempre sobertas de pellos louros, achatados e asperos.
As folhas são situadas nas pontas dos ramos; estes apresentam ahi um engrossamento.

As flores sŭo como jasmins brancos.
0 fructo é uma baga de $1 \%$ centimetro ao mais, oval, toda eriçada de pellos compridos, assim como as flores.
0 fructo tom uma pellicula transparente, amarella, e dentro uma polpa assucarada de muito bom paladar, que envolve um grăo redondo.
Não 6 muito commum esta frutinha.
Grão de gallo. (do Pard.) Cintchona caprifolia, Lacer. - Pam das Rubiaceas. - E' outra planta de familin diversa çom o mesmo nome de Grão de gallo.

Stio tres as citadas n'este Diccionario, todos de familias differentes.

Esta do Pará é tonica-
Grĩo de gallo. - Rhamus iguaneks. Will. - Fam. das Rhannaceas. E' um』 arvore do Brazil, cujos fructos são pequenas bagas adocicadas e cosmestiveis.

Parece que 6 esta planta o Jod de Pernambuco e Bahin.

## Graúna - $V$. Brauna.

Gravatá out Aamaz de aguTha - Bromelia nuricala, Arr. C. Fam. das Bromeliaceas. - Este Gravatd tem o fructo do feitio do do Ananaz manso, com differença, porém, de sêr eriéado, de aculeos longos, de 1 decimetro de comprimento; de maneira que não se póde.pegar se não com muito geito.

Gravatí assui ou Caroath́ afsuí ou Pitetra. - Agrace vivipara Linn. - Fam. Idem. - Arbusto herbaceo, oriundo dos paizes quentes dos dois continentes.

E' uma planta que vegeta por toda parte.
Suas folhas são a raiz da terra, em feixes grandes, de 1 metro e mais de comprimento, grossas, lanceoladas, oblongas, com um aguilhẽo na ponta.
Brota um alto pedunculo verde, de 5 a 6 metros de altura, no qual nascem as flores formando uma espiga.
Estas sĩo de um branco amarollado, e são caducas, mas deixam um bolbosinho, que reproduz a especie.
0 fructo é uma capsula triangular oblonga, contendo muitissimas sementes em duas ordens, e em tres grupos.

Só floresce de anno em anno.
Os Hollandezes apreciavam mais as nossas producçes, do que os Portuguezes, e, durante o tempo em que estivemos debaixo do seu dominio, elles preparavam das folhas d'esta planta um optimo tecido, que excedin ao panno de linho.
Das mesmas folhas fazinm estopa, e filacas, com que os pescadores teciam suas redes.
Essa planta tem a propriedade de arder continua e suavemente, sem se apagar; he por isso que os habitantes do interior servem-se d'ella para o fogo.

0 modo de extrahir-se a fibra é muito simples: primeiramente se machucam as folhas, e depois humede-cem-se.

Gravatú bravo. - Bromelia mucilaginca. - Fam. idem. - E' um Gravatá que abunda nas mattas, e recebe este nome nas Alagoas.
E' como o Anandz na conformaçano de suas folhas; mas estas são maculadas de vermelho.

Um caule de 4 a 6 decimetros or-gue-se do centro d'esse feixe de folhas, formando um funil no cimo do caule, de folhetas sobrepostas e coriaceas; compбe-se de escamas vermelhas - amarellas, tendo as camadas mais internas diaphanas, e esbranquicadas.
0 fructo, que d'ahs resulta, tem menos do 3 centimetros, e contem muitas

## GRA

GRA
por toda terra, em mais de adas, oponta. erde, de מal naspiga. arellado, m bolbo. inngular semengrupos. no. mais as Portuque estiio, clles planta edin ao

## estopa,

 ores te-dade de sem se bitantes para o
fibra 6 se ma-umede-
lia mun Grarecebe macutros erde foimo do coriamelhas is mais icadas. tem memuitas
sementinhas em tres ordens, todas ellas envoltas n'uma substancia mucilaginosa.
Esta planta é parasita, e frequentem ente se acha vegetando sobre tron$\cos$ e arvores.

Griavatí da India. - Ophrys multicantis. - Ram. das Orchidaceas. - E uma herva, que nas Alagoas é assim conhecida.
Seus caules são carnosos, com folhas oblongas e duas bainhns.
Tem um pedunculo, nonde se vè as flo res.

Estas são amarelladas, e sua estructura se afasta da do ordinario das flores.

0 fructo é de um prisma pentagonal com 3 repartiçoes, cheio de sementinhas pretas mui miudas ; exhalam cheiro estas flores.

Gravatá medicinal. - Bromelia medicinalis, Lamk. - Fam. Idem.-Brom. haralas, Linn. - Outra especie de ananazeiro, porém quasi sempre muitissimo maior na agglomeraçĩo de suas folhas, que se faz em dois foixes reunidos.

Na sua parte concava ajunta-se em algumas especies bastante agua, com que os viandantes saciam a sede muitas vezes.
Quasi todos dĩo materias prima para tecidos; mas esta especie foi a que 0 Dr. Arruda Camara achou de qualidace inferior.

Gravatí derede, ou Carontí de rede. - Bromelia lagenaria. Arr. Cam.-Fam. Idem. - Esta planta se acha nas costas de Pernambuco, Parahyba e Rio Grande do Norte ; nĩo se estende pelo interior mais de 10 a 12 leguas; chama-se vulgarmente Crauti ou Crauata de rede ou Crauta dé Metes, porque os pescadores dos lugares onde elle cresce fazem redes de suas fibras.
Floresce em Julho e Agosto.
0 fructo é igual no dos Ananazes;
é porém um pouco menor, as bagas
menos succulentas, e tem um gosto desagradavel.
As bracteas, que tèm 9 centimetros de comprimento são direitas e dispostas uma sobre as outras, como telhas, de modo que cobrem toda a superficie do fructo.

A fibra da planta varia em comprimento de 3 a 8 pés, conforme a maior ou menor fertilidade da terra.
Nos terrenos seccos ella 6 curta, fina e branda; nas boas terras, é mais compridn, porém mais espessa e muto mais forte.
Na pequenn industria e manufnctura que temos, as suas fibras são usadas pelos pescadores, que a preferem para as redes, e linhas de pescar por causa da sua tenacidade.
0 nosso illustrado Dr. Arruda Camara, mostrou possibilidade de fazerse nत̃o só cabos, cordames e mesmo vellas para os navios, como tambem pannos mais finos, se se empregar melhores processos para preparar o tecido; mas até esta data nada se tem feito.
Modo de extrahir-se as fibras. - As folhas d'esta planta são compostas de 2 placas ligneas : uma convexa, e outra concava, e entre ellas uma quantidade de fibras longitudinaes, unidas por algum principio mucilaginoso, e bastante apertadas umas ás outras, para nĩo se poder separar so com a mĩo; por isso nũo se consegue este resultado se nйo pela maceraç̃o.

Arranca-se a planta, e destacam-se os espinhos, o que se faz cortando as bordas nas quaes clles existem, as folhas assim preparadas sũo abandonadas n'agua quasi por quinze dias
Percebe-se que a maceractio 6 completa quando a pellicula e a cpiderme lignea das folhas sūo assaz molles para se deixarem romper peln unhn; então tiram-se as folhas d'agua uma a uma, a abrem-se ellas pela base, at6 que as fibras appareçam.
É preciso sustentar a casca de cada lado com uma das mãos, afim de se poderem tirar as fibras d'agua, e, ape-
zar d'esta precaucio, ellas arrastam comsigo outras substancias que thes ficam unidas.

Para limpal-as é necessario entran-cal-as, e tornal-as a macerar n'agua durante um dia inteiro ; depois se pб̃e n'um banco o batem-se com um malho ; 6 preciso repetir a maceracão e contusūo, at仑́ que as fibras fiquem limpas e claras.

Gravatá ou Abacachí de tingir. - Bilbergia tinctoria. - Fam. das Bromeliaceas. - Planta como o Aranaz, differindo em ter o fructo coberto de aculeos.
D'ella se extrahe uma tinta roxa, propria para tincturaria.

Gritadeira do eampo. - Palicurea strepens, St. Hil. Ram. das Rubiaceas. - Esta é a Herra de rato de Pernambuco, e Minas.

Gritadeira on Donmadinha do campo. - Palicurea rigida, Humb. - Bomp. - Fam. Idem. - Em S. Paulo, Minas, Goyaz e Mntto Grosso.

Grogojó. - Cucurbita ovoides. Fam. das Cucurbitaceas. - E' um cabacinho, por este nome conhecido nas Alagolas e tambem em Pernambuco.

Planta herbacea, voluvel e agreste, que estende seus ramos pelo chĩo.

Tem as vergonteas asperas.
As follias meio redondas, e todas as partes asperas, como nas plantas d'este genero quasi sempre se vè.
As flores solitarias, como a floraçĩo do Gerimí, e amarellas.

Os fructos sĩo peponides com a forma e volume de um ovo de Kma; porêm alguns menores parecem antes um ovo de gallinha.

D'entro sũo como os outros fructos da mesma familia.

Propriedades mbdioas. - 0 Grogojo gosa de propriedades abstergentes, e ao mesmo tempo drasticas; no sertĩo 6 empregada contra a hydropisia, com bom resultado.

Groselhn. - Ribes grossularia, Lion. - Ram. das Ribesiaceas. - A GroseIheira 6 uma planta natural dos dois mundos.
Em Pernambuco cultiva-se a especie de que vamos fallar, que foi espalhada do extincto Jardim Botanico de Olinda.

E' um arbusto de 3 a 4 metros de altura; casea de cor parda, ramosa.

Suas folhas, de cor verde gaio, são regularmente dispostas em palmas.
As flores, nascidas directamente em toda a extensũo dos ramos em feixes, são brancas, com listras ou manchas rosadas.
0 fructo é tal qual umn pitanga branca; tem quasi de 3 a 4 centimetros de diametro; 6 redonda, achatada, apresentando gommos; tem a cor de cêra branca: dentro encerra um caroço, que tambem 6 anguloso.
Este fructo encontra-se nas pharmacias, porque a therapeutica o emprega; preparam com elle xaropes, que servem para limonadas, muito agradaveis e uteis no tempo de calor.
O povo cbamn-a Pitanga branca.
Caracteres da familia. - Arbustos as vezes espinhosos, tendo folhas alternas, sem estipulas.
Flores axillares, solitarins, dispostas em espigas ou em cachos simples.
0 calice é gamosepalo, tubuloso inferiormente, onde adhere ao ovario, tendo a limbo aberto, a como que campanuliforme, de cinco divisōes direitas ou inclinadas.
A corolla 6 formada de cinco petalas, ás vezes pequonissimas.

Estames, do mesmo numero das petalas e alternos com ellas, são inseridos no meio do limbo calicinal.
0 ovario é infero, de uma só loja contendo grande numero d'ovulos anatropos, ligados em diversas series á dois trophospermas parietaes.
Os dois estyletes sĩo mais ou menos reunidos entre si, e finnlisam cada um om um estigmn simples.
0 fructo é uma baga globulosa umbilicada, polyspermica, $e$ as so-

1 menos im cada
mentes se compбem d'um ondosperma carnoso, assás denso, encerrando um embryãosinho, collocado no interior da extremidade inferior.

Grumuchama - Eugenia brasiliensis, Lamk. - Fann. das Myrlaceas.Fructo silvestre, e cultivado nas provincias do sul do Imperio.
E' um dos melhores fructos agrestes do paiz.
A planta é um arbusto, de ramos erectos desde a base.
A casca é escamosa e parda.
As folhas oppostas e obovaes.
As fiores brancas, como as do Aragaseiro, com algum aroma.
A fructa é redonda, com $31 / 2$ centimetros de tamanho ou menos alguma cousa.
A casca é lisa e brilhante, de um rôxo escuro com manchas avermelhadas.

Tem algum pello, e é curvado de quatro aspasinhas verdes no apice.
A massa dentro é uma polpa aquosa acinzentada, e de muito bom sabor, levemente acidulo; encerra duns sementes escuras. .
Cultivn-se no extincto Jardim Botanico de Olinda, vinda do Rio de Janeiro.

## Guabijú.- V. Guabira-guací.

Guabiraba. - Cordia rotundifolia, Ruis. - Fan. das Borragineas.- Quasi sempre esta planta fórma arbusto e subarbusto.
Suas flores distilladas sũo optimas contra as ophtalmias.

Seus fructos são excellentes.
As folhas, que süo aromaticas, servem para banhos; o pó do carvão de sua madeira se applica contra belides.

Guabiraha do Maranhino.Fam. Idem. - E . uma frutinha de menos de 3 centimetros de diametro, coroada pelos restos do calice.

E' amarella cór de gemma d'ovo,
cheia de um suceo aquoso, e de sementinhas. E' saborosa.

Guabiraba, de Pernambueo. - Campomanesia guabiraba. - Pam. das Myrtaceas. - 0 vegetal, que dá este fructo, adquire proporções arboreas.
A casea ólisa, e com manchas esbranquiçadas e avermelhadas.
As folhas sīo oppostas ou mesmo dispersas, ellipticas, enrugadas, e aromaticas.

As flores brancas, um tanto grandes, e aromaticas.
0 fructo é uma baga um tanto grande, regulando o tamanho de uma goinba, porém achatado, coroado no apice do mesmo modo que n'esta ultima:
Interiormente a massa 6 branco-trigueira com as sementes maiores do que as da goiaba e quasi da mesma cór.
O sabor é doce e acido, na variedade roixa.
Existe outra variedade de côr amarella, que 6 adstringente.

## Guabiróba, de Minas Geraes.

-Psidium nulliforum. - Fam. idem.Arbustinho de folhas oppostas, oblongas, mucronadas, pubescentes, e de peciolos curtos.
Flores em cachos semelhantes, e com a mesma organisação das congeneres, com pouca differença.

Guahirobn, de Minas Geraem. -Psidium corymbosum, St. Hil. - Fam. idem. - E' outra especie de Guabiraba, que nas provincias do sul chamam Guabiroba.
Esta 6 proveniente de um arbusto de casea lisa, folhas oblongas, de cór verde-amarellada buscando cinzento, e pillosas.
Flores em cachos.
Fructo redondo e amarello, quando maduro.
Tem bom cheiro.
Floresco om Abril.
Guabirola, do Pará. - Buge-
nia myrobalana, D. C. - Myrtus myrobalana, Mart.-Pam. idem-Rsta especie, conhecida no Pará e no Alto Amazonas, 6 um arbusto de folhas ovaes oppostas.

As fiores são brancas.
0 fructo oblongo, afinando para ambas as extremidades, coroado pelo calice, e contendo um só caroço.

Guabiroba, do Rto Grande do Sul. -Myrlus mucronatus, St. Hil. - Fam. idem.

Propriedades mbdicas. - As folhas d'esta ș̃o empregadas contra diarrhéas mucosas, o catarrho vesical, e lencorrheas. Usa-se exteriormente em loceঠes, fomentações e cm clysteres.

Guabiroba, do Rio da Prata. -Myrtus mucronata, St. Hil.- Fam. idem.

- Esta Guabiroba vegeta nas margens do Rio da Prata e Uruguay.
$E^{\prime}$ um arbusto ou pequena arvore ramosa, de tronco liso.
Folhas lanceoladas.
As flores são em cachos, mesmo como as congeneres.
0 fructo 6 do tamanho de um Aragá grande, de cor amarella.
A semente oval, e comprimida.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de sabor agradavel.
Floresce em Dezembro e Janeiro.
Guabiroba, de S. Panlo. Psidium guasumifolium, St. Hil.- Pam. idem.-Esta arvore é conhecida por este nome em S. Paulo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte mediano, e ramosa.
A casca é fina e lisa.
As folhas oblongas.
As flores são brancas, aromaticas e solitarias.
0 fructo globuloso, um pouco pelludo, e de cor amarella de gemma d'ovo; contem muitas sementes, e é saboroso.

Floresce em Novembro.
Gunhtraguasui. - Bugenia guabüíi, Mart. - Fam. Idem. - F' um arbusto semelhante ao Aragazeiro.

Seus fructos sr̃o dôces; elle é adstringente.

Guaco. - Mikania guaco, Humb. Fam. dàs Compostas. - Planta que habita na Nova Granada e no Brasil.
Seu caule 6 trepador e ramoso.
Folhas pecioladas, oppostas, ovaes agudas, com pellos asperos na face superior.

Sabor amargo, cheiro forte e desagradavel.

Propaiedades medicas. - E' sudorifico energico, peitoral, e antysiphilico; da-se em infusão, que se prepara com 8 grammas da planta para 375 grammas d'agua.
Atribuem-1he propriedades especiflcos nas mordeduras de cobras, e no rheumatismo.

## Guainhas, - V. Goiaba.

Guanibe-ambe. - Psidium aromaticum, Awbl - Fam. das Myrlaceas, Juss. - Planta do Parà.

E' um arbusto do Pará e do Amazonas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ adstringente.
Guaimbé.-Caladium acerum, Willd. - Fans. das Araceas, Juss. - Esta planta suppomos sêr uma das especi es do Inbe.

Propribdades medicas. - A raiz se dá, na dóse de 5 á 20 grãos, nas hydropesias ; externamente usam as folhas em banhos nas affecçes rheumaticas.

Gunimbé ou Imbé ou Clpó de Imbé. - Philodendron Inbd. - Arum arborescens. - Fam. idem. - Esta arvoresinha certamente nĩo é o Imbé de Pernambuco, e nem o das Alagoas.
E' um arbusto de 4 a 5 metros, de folhas oppostas, ovaes, luzentes e de cor escura.

As fiores com os dois sexos divididos.
0 fructo é uma baga um tanta redonda, com um caroço.

Em lingua tupinica é Tracuans. $\mathrm{E}^{\prime}$ das regiбes amazonicas.

Guajará timbó. - V. Anileira Caachira do Norle.

Guajará timbó. - V. Anil.
Guajará. - Vicentia acnminata. Fr. All. - Fan das Combretaceas.

Guajerú. - V. Goajurí.
Gunnandy. - No Maranhão ó o Anani, no Pará Planta.

Gunnde. - Cajanus Ravis, D. C -Cytisus.- Cajanus, Linn, e Spll.-Ram. das Leguninosas. - Assim se chama um legume cultivado no Brasil, originario dos orientaes.
E' um arbusto de pouca elevação, quando muito até 1 e $1 / 2$ a 2 metros; suas folhas trifolioladas siade cor verde acinzentada, pubescentes e ellipticas.

As flöres sũo em cachos, e de cor amarella, parecendo umas pequenas borboletas.
0 fructo 6 uma vagem rolic̣a de 3 a 9 centimetros, fazendo algumas saliencias nos pontos onde existem sementes, que são de fórma redonda e cor de carne.

Estas sementes constituem a bem conhecida e muito estimada hervilha do commercio e do uso das cosinhas.
Em Pernambuco não é abundante este legume, nem se cultiva em grande escala a planta.
Nas provincias do Sul, especialmente no Rio de Janeiro, é que dĩo valor ao setl merecimento.

No Rio chamam-lhe Guandos, e em Pernambuco Guandus, em outras partes Broilha de Augolla.

Diz-se que as flores mais proximas dos ramos silo utais contra as molestias do peito, e tambem contra as doras de dentes.
As folhas em cosimento curam as chagas; e as pontas dos ramos pisadas são bons para sustar hemorrhagins.

A cinza do lenho dá uma decoada, (*) que limpa as ulceras, e é anti-bleunorrhagica.

Guaparaiba. - V. Mangue vernclho, verdadeiro ou anarello - em tupinico - de S. Paulo.

Guaparonga. - Marliera tomentosa, Sl. Hil. - Fam. das Myrtaceas. $\dot{E}$ o fructo de um arbusto fraco, de folhas oppostas, ellipticas, aloiradas.

Elle é oval, com a pellicula externa róxa, escura e de sabor agradavel.

Guapéha. - Fam. das Leguninosas. - E' uma arvore conhecida nas Alagoas por este nome.

E' uma das mais clevadas.
Sun casca é muito grossa e esbranquiçada.
As folhas um tanto pequenas.
As flores brancas, ì semelhanc̣a de jarrinhos.
0 fructo ainda ñ̃o observado.
A madeira d'esta arvore é branca cór de palha; não tem cerne distincto ou differente; dá boas taboas que se prestam para diversas obras.

## Guapebeira. - Guapeba laurifolia,

 Gom. Fam. idem. - Planta do paiz cujos fructos tem a forma e sabor da maçi, e sĩo comestiveis.Guapeva de S. Pauio. - Hypan. thera guapeoa, Mans. - Kam das Nhandirobeas. - Esta planta em Minas chamada - Pava de S. Ignacio.
E' um arbusto trepador, com os caracteres pouco mais ou menos da Andiroba.

Propriedades medicas, - Suas sementes sĩo amargas e olcosas.
$E^{\prime}$ de um grande effeito na ictericia, na dose de uma a duas sementes, cinco a seis vezes repetidas; sendo maior a dose, torna-se um purgante drastico.
(") Phrase vulgar que significa a solucĩo da potassa, o outros principios contidos nas cinzas.

## GUA

Gnapicobalba. - Cassia brasiliensis. - Pam. das Leguminobas. Lamk. Arvore do Brasil, com folhas dispostas em palmas compostes.
As fiores em cachos.
Os fructos silo vagens compridas e achatadas.

Ella 6 synonima de Cassia mollis de Wild. - Cassia grandis de Linn.
Tem as mesmas virtudes da Cassia ordin.

Guapieóbaiba. - Cassia brasili-ana.-Cassia mollis. eVahl. Linn. - Fam. idem. - Arvore ou arbusto de folhas alternas, compostas de 10 a 20 pares, com foliolos oblongos.

Apice semimucronado, na face superior pubescente, um tanto molle.

Peciolos longos.
Flores em cachos axillares, pequenos, como as do mesmo genero.
Legume achatado, rugoso, e comprido.
Para Linnêo. - Cassia graudis.
Guapironga. - V. Guaporonga.
Guaporenga, - Marliera comentosa. - Pam. das leguminosas. - Planta de S. Paulo, cujos fructos são comestiveis e saborosos.

Guapuy on Guapuhy. - Longisiliculo. - Fam. das Bignoniaccas. Planta do paiz, empregada em diversas molestias syphiliticas; a raiz cosida n'agua 6 boa contra as molestias de olhos.

Gunrajuba. - Ram. das Combrctaceas. - Arvore que vegeta nas provincias do sul do Imperio.
As folhas suॉo simples e alternas.
Os merithallos são desiguaes: alguns de forma elliptica, outros ovaes ou regulares.
As flores são pequenas, e dispostas em racimo; o pedunculo primario é delgado, anguloso e pubescente ; cada flor é acompanhada por uma bractea linear.

0 fructo 6 uma samara coriacece, indehiscente, monospermica pelo abor-
tamento presumivel de um dos ovulos, e com tres azas longitudinaes e estriadas.
A semente está suspensa por hum longo podosperma; o episperma é membranoso: não existe o endosperma, e o embryão tem os seus cotyledones foliaceos, e enrolados em espiral.
A sun madeira é procurada para canos de conduzir agua para os engenhos de café e assucar, ou para os moinhos ; é tambem applicada nas obras internas.

Ginaraná. - Paullinia sorbilis, Mart. - Fam. das Sapindaceas. - 0 Guaraní 6 um producto brasileiro, extrahido de um arbusto do mesmo nome, que habita nas provincias do Parí e Amazonas.
Os fructos que ella produz apresen-tam-se em cachos, como os da parreira, e, quando estão maduros, tem uma bella cor vermelha rutilante; as amendons são escuras, quasi do tamanho de avelãs.
No seu fabrico seguem os indigenas da provincia do Amazonas o aeguinte processo, que entretanto não tem sido averigundo com precisio.
Colhem os fructos ainda nĩo bem maduros, e os tratam com agua para tirar-lhes a parte carnosa.
Torram as sementes, trituram-nas em pilסes até reduzil-as a pó; por meio d'agua transformam este po em uma massa sufficientemente consistente para ser moldada, sendo finalmente esta cosida em fornos proprios.
Alguns asseguram, que além d'isso levam um pouco da substancia do arroz e farinha de mandioca pencirada.
Assim preparado, o Guaraná se apresenta no commercio em massas cylindricas, ellipticos, ou ovaes, muito compactas difficeis de se reduzir a $\mathrm{p} \delta$, de cor roixa ou vermelha escura, de cheiro suave e particular, sabor amargo agradavel, e mui pouco adstringente; pesa cada pão 8 onças mais ou menos.

Propriedades mbdicas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um excellente remedio para a cura das blenorrhagias recentes e chronicas; em of memrma, eo nes foli-

## racanos

 nhos de oinhos ; aternas.is, Mart. Guarani ahido de que haaazonas. apresenparreira, ma bella nendoas nho de
digenas seguinte tem sido
no bem ua para ram-nas 6; por pó em sistente almente d'isso 10 arroz la. apre3 cylinmuito r a pó, ura, de amargo ngente; menos.
um exlas ble1s; em
limonadas toma-se para saciar a sêde; é tambem muito usada com proveito nas diarrhéas e dysenterias.
Internamente 8 grammas do pó para 375 . grammas d'agua.
Os indios de Mauhe, das margens do Madeira inferior, săo os que mais se applicam á preparacão do Guarand; que fazem da semente da planta, formando massa cylindrica ou redonda, D'alí 6 levada ao commercio de muitos paizes, e se considera como panacéa dos pobres.
Martius foi o primeiro que em 1826 estudou chimicamente este remedio ; e achou diflerentes principios elementares.
A mnssa do Guarand rala-se, e, com agua e assucar, passa por grande refrigerante, estomacal, antifebril, aphrodisiaca.
Excita o systema nervoso gastro-intestinal, impede a evacuaçío supérabundante de muco, desperta o movimento do coraçĩo e das arterias, e augmenta a diaphorese (transpiração). $\mathrm{E}^{\prime}$, por conseguinte, excellente remedio.
Serve para combater as affecções febris, as colicas flatulentas, as enxaquecas, engurgitamento das viceras abdominaes, predisposições de congestüo para a cabeç, etc., excita o appetite carnal, diminuindo as funcȩ̃es espermaticas.

## Guaraní uvis. - V. Guarand.

Ginaraparé da minda.-Wcimnannia hirta, Mfart. - Pam. dus Saxifragaceas. - Arvore media, de ramos ericados de pellos hirtos.
Folhas oppostas, oblongas, sobre peciolos alados.
As flores em cachos abundantes.
Os fructos sũo capsulas oblongas ou globulosas, terminando em pontas aloiradas. Contem duas sementes.

Cabacters da pamila. - As Saxifragaceas são plantas herbaceas, raramente arbustos on arvores, cujas folhas são alternas ou oppostas, sim-
ples, e, algumas vozes compostas, com ou sem estipulas.
As flöres ora solitarias, ora diversamente agrupadas em espigas, em cachos, etc.; offerecem um calice gamosepalo, plano ou tubuloso inferiormente, onde elle se une ás vezes com o ovario, terminado superiormente em trez ou cinco divisoes.
A corolln, que falta rarissimas vezes 6 formada de quatro ou cinco petalas fis vezes soldadas pela base.
Os estames sino commumente em numero duplo do das petalas, algumas vezes em numero indeflnido.
0 pistillo se compõe de duas carpellas, em parte soldadas todas, e adherindo mais ou menos intimamente ao tubo calicinal ; rarissimas vezes achase tres ou cinco carpellas.
0 ovario, cercado de um disco perigynico mais ou menos saliente, contém ordinariamente muitos e mui raras vezes um so ovulo; estes ovulos estam inseridos em um trophosperma collocado ao longo do septo.
0 fructo, que 6 raramente carnoso, 6 em geral uma capsula terminada pela parte superior em duas pontas mais ou menos alongadas, abrindos-se muitas vezes por duas valvulas septiferas.
As sementes offerecem sob o tegumento proprio um endosperma carnoso que encerra um embryão axillo, homotropo algumas vezes um pouco curvo.

Cuaraquim. - V. Herea Moura.
Guaraquymin. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do paiz, que é vermifugo, e semelhante ao Myrto.

## Gua rarema. - V. lberarema.

Guarda sereno. - $V$. Capim guarda sereno.

Guardiño. - Melothria offcinalis. Fam. das Cucurbilaceas. - Herva voluvel, indigena de Pernambuco:

Vegeta so nas mattas e ganha as maiores alturas, acompanhando as arvores mais elevadas.

E' de caule pardo claro.
Folhas recortadas.
Flores amarellas, com dois sexos.
0 fructo é uma baga allongada e pequena.

Esta planta, da medicina domestica em Pernambuco, é empregada em clysteres om differentes enfermidades.

Guarè. - Guarea trichilioides, Linn, - Fam. das Meliaceas. - E' uma planta semelhante ao Gito.
0 succo leitoso que possue, $\hat{6}$ emetico, e cathartico poderoso.
A infusão da planta é menos energica.

Gwary. - Pam. das Palmeiras. E' uma palmeira da America Meridional, até estes ultimos tempos desconhecida.

Gramenbú ou Boxinho. - Pel-toginea-guarubiu. Fam. dvs Leguninosas. - Arvore do Brasil ; sua madeira de cor rôxa, não se confunde com a de nenhuma outra arvore.
$\mathrm{E}^{\prime}$ muito procurado para os raios das rodas dos carros.
$\mathrm{E}^{\prime}$ excellente madeira de construcção.
Guaximas. - V. Carrapichimio. Corresponde ao malvaiseo do Sul.
Em lingua tupinica Guazima.
Guaxima branea. - Helicteres pernambucensis, Arr. C. - Fam. dvs Malvaceas. - E' emoliente, succedanea da malva.

Guaxima branea. - V. Sacarrotha.

Guaximan do mangue. - Hibiscns pernambucensis, Arr C. - Pam. das Malvaceas. - Tem as propriedades da Meira labata das outras Guazimas.

Guaximas du maita. - V. Guaxima b.anca de Pernambuco.

Guaximba preta. - Ficus radile. - Fam. das Urticaceas. - 0 succo leito-
so é nntelmintico na dóse do 2 á 4 colhéres.

Guaxuma do mangre, $-H i$ biscus pernambucensis. Fam. idem. Esta planta cresce em Pernambuco nos lugares vizinhos no mar, e principalmente nas margens dos rios Goianna e Parahyba.
Do liber poder-sc-hia fazer boa cordagem para o uso ordinario.

Guazuma. - Guazuma wlmifolia. Fam. das Bythneriaceas. - Os fructos d'este arbusto tem uma substancia mucilaginosa, doce e agradavel, que se come.

Guela de pato. - V. Rabo de porco.

Guereroha de remo. - Aspidosperinum muricatum. - Fam. das Apocynaceas. - E' uma planta do Maranhĩo.

Guiabava. - V. Braga da Praia.
Guinna. - Portlandia hexandra, Jacq. - Coutarea speciosa, Aublet. - Fam. das Rubiaceas. - Arvore que vegeta na Guyanna e nos Amasonas.

Suas flores sã̃o lindas, e bastante aromaticas.
Seus fructos são capsulas.
Propribdades medicas.-A casca 6 de um sabor amargo e desagradavel, tendo tambem a propriedade de ser um pouco adstringente.

Guifas- Struthanthus citricola.Fam. das Loranthaceas. - Este vegetal tambem 6 commummente conhecido na lingua tupinica por telypote-iba, ou vera repoty.
E' uma planta, especie de encherto ou herva de passarinhos.
Com esta herva contusa e fervida com azeite faz-se um unguento util contra os tumores provenientes de frio.
Os grelos sŭo amargos como a chicoria, e constituem um bom palmito. Goianna
boa cor-
nifolia. $s$ fructos ncia muque se

Rabo de

- Aspidos las Apocyfaranhĩo.
(a Praia.
dra, Jacq. Fam. das a na Guy-
bastante
casca 6 gradavel, a de ser
itricola.e vegetal hecido na -iba, ou
encherto
e fervida ento util es de frio. 10 a chipalmito.

Guiry ou Coqueiro gurixy. - V. Guriry.

Guiti.- V. Oili.
Guiti-guaçú-V.oili-coróia,oili-coro.
Guiti-iba. - oiti-coróia, oiti-coró.
Gutti-toroba.-Pison.
Guiti-mirime. - V. Oiti da Praia.
Guity. - V. Sabonelc.
Guitytoroba. - Lucuma rivicoas, Pison, - Fam. das Sapotaceas.- Arvore mui semelhante ao Sapoli, até mesmo nos seus fructos; estes são gommosos, saccharinos, empregados nos fluxos do ventre, e catarrios pulmonares.
E' uma especie de Abio.
Gulandim. - Moronobia coccinea Aubl. - Pam. das Gultiferas. - Arvore do paiz, elegante, lactifera, de folhas oppostas, oblongas, coriaceas, ovaes e glabrase pontudas.
Flores em cachos nas extromidades dos ramos.
Pedunculos vermelhos.
Calice de cinco sepalas.
Flores rubras e pequenas.
Fructo, baga espessa, de um a dois caroços.
A madeira d'esta arvore 6 um tanto fraca, porém boa para estivas de estribarias.

A fructa come-se : 6 acre-doce; mas so os animaes lhe dão apreço.

Gulandim.-Moronobia grandifora, Choi.- Ram. Idem.-E uma arvore do Amasonas,

Suas folhas são ellipticas e maiores que as da precedente. Notavel pela sua grande flor om cacho.

Gurindiba ou Periquiteria.-
Traganum scariosus. - Fam. das Chenopodiaceas. - Nas Alagoas e em Pernam-
buco dr̃o este nome a uma arvore, a que pelo sertio chamam Piriquileira. Ella tem a casca parda.
As folhas á maneira de ferro de lanç.
As flöres, em cachos pequenos, esbranquicadas e miudissimas.
Os fructos pequeninos, globulosos, e com um carocinho dentro.
O liber d'esta arvore dá boa materia para cordas.

Gutta perchn. - Isonandra gutta os Isonandra percheira. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore do Amazonas e dos lugares adjacentes, que fornece um succo leitoso, igualmente como o da Macarandubeira.
Este succo solidifica-so com o tempo pela accaio do ar; serve para o fabrico de varios instrumentos de cirurgia.
Suns applicações nas artes são innumeraveis.
A Gulla-percha nũo é tão elastica como a Gomma elastica, mas adquire maior rigidez e resistencia do que esta. $\mathrm{E}^{\prime}$ uma substancia que se presta no fabrico de talas para fracturas, pessarios, suppositorios, sondas e algalias.
Para dar-lhe a configuraçio que se quer, basta immergil-a em agua quente, e trabalhal-a com os dedos.

Quando torna a temperatura ordinaria recupera sua consistencia primitiva, que 6 a do couro.
Exposta ao fogo inflamma-se como todas as resinas, e arde desenvolvendo uma fumaça muito expessa. Electrisa-se facilmente.
0 tecido electro-magnetico, empregado contra as dores, năo 6 outra cousa señ̃o umas laminas muito delgadas de Gulta percha.

Propruedades medicas. - 0 Dr. Simpsom servia-se da dissolução da Gutta percha em chloroformio para fazer cicatrisar as ulceras, o chloroformio vo-latilisa-se, e a Gutta-percha fica constituindo uma capa resistente sobre a ulcera, o que favorece a sua cicatrisação.

## 포.

Heliotropio. - Heliotropinns corymbosum, Bomp. - Hel. grandiforun. Jamme, Don. - Fam. das Borragineas, Litn. - E' uma flor, natural do Perú, importada, e que se cultiva em nossos jardins; 6 de tamanho regular, de 1 metro.

E' ramosa, e um tanto pelluda; 6 de uma côr verde desmainda.
As folhas siño ovaes, e crespas.
As flores, de suave cheiro, apresentamse em cachos, nas pontas dos ramos, e são inseridas em um só lado, enroscan-do-se nh ponta.

Sua cor é de lirio misturada com o branco; ellas são afuniladas.
0 fructo 6 uma pequena baga verde, contendo um carocinho.

Herva andorinhas, - Buphorbia cacorum, Mart.-Buphorb. linearis, Rele. - Fam, das Buphorbiaceas.

Propriedades medicas. - Esta herva contundida é applicada com proveito nas ulceras syphiliticas inveteradas.

Em Pernambuco o seu cosimento 6 tambem applicado em clysteres; 6 ntil nas diarrheas, nas dysenterias, hemorrhoidas e pleurizes.

Merva Anil. - V. Anil. - Indigofera tinctoria.

Herva de Anil. - Indigofera donniguensis; Spreng. - Ram. das Leguninosas. -Em lingua indigena, Caachira;

Esta planta 6 como o Anil de Pernambuco, já acima descripto.

Herva do amor. - V. Treoo.
Herva habdsa. - Aloes humilis. Mlumb. - Aloes perfoliata. Linn. e Spl. - Ham. das Liliaceas. - Bsta planta pelo seu uso familiar e bem conhecida.

Todas as suas congeneres, que sũo numerosas, sĩo oriundas dos paizes do Tropico.
A Herva babosa é d'Africa e d'America; ella assemelha-se em estructura no Ananaz; porém 6 menor, tendo as folhas quasi triangulares, grossas, cheias de um succo amarello, de cheiro activo e enfadonho, bordadas de espinhos em serrilhn.
Emitte do centro uma vergontea, a qual se cobre na parte superior de fiores amarellas, como angelicas; donde resultam uns fructos ovoides, cheios de sementinhas.
A raiz forma um grande numero de fibras fortes, e que sahem além da superficie da terra.

0 succo expresso das folhas, depois de seceas, fórma o medicamento chamndo Alles, que se apresenta como uma massa dura, parda escura, quasi negra, reluzente, fragil, de sabor extremamente amargo desagradavel, soluvel em agua quente, e no alchool.

Este remedio faz parte do grande numero de formulas pharmaceuticas, e que săo applicadas com vantagem internamente como purgativas na dose de 1 a 3 decigrammas; dá-se mesmo em pó ou melhor em pilulas.

Herva dos Barbonos. $-V$. Barba de velho.

Merva benta. - Gewn wrbanum, Linn. - Fam. das Rosaceas. - Esta planta 6 natural da Europa.
Suas folhas, frescas, podem ser usadas como salada.
E' considerada como anti-febril; usa-se em infusão, que se prepara com 2 a 4 grammas para 375 d'agua.

Herva do bicho. - Polygonas anti-hemorrhoidale, Marl. - Fam. das Po- paizes do

I e d'Ameestructura , tendo as ssas, cheias heiro actie espinhos
argontea, a uperior de licas; donles, cheios
numero de ém da su-

1as, depois ento chaenta como ura, quasi sabor exdnvel, solehool. do grande anceuticas, vantagem is na dose se mesmo
os. $-V$.
urbanum, s. - Esta ser usa-nti-febril ; epara com agua.

Polygonam m. das Po-

HER
287
'lygonaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ diuretica e temperante, usada, quer interna quer externamente, em banhose clysteres, nas gonorrheas, retençóes de urinas, e hemorrhoides.

Tambem empregam-na contra a gotta.
Seu succo serve para clarificar os xaropes na fabricaçĩo do assucar.

Ha ainda duas especies, Polygonum acre, Hunt. Polygonnm stipticum, Cham., empregadas nos mesmos casos.
Estas são congeneres da Pinenta d'agua de Pernambuco. - Polygonum hydropiper.

Herva do hicho. - Nome dado em alguns lugares á Heroa moura.

Herva do bicho. $-V$. Pinenta dagua.

Herva do bieho. - No Rio de Janeiro, S. Paulo, e Minas. - V. Pimenta d'agua.

Herva de cabra. - Buphorbia bicolor. - Fam. das Euphorbiaceas. Esta especie 6 semelhantissima a Herea de S. Lusia, apenas com a differença de que cresce muito mais.
As flöres, porém, umas-são rubras, outras brancas.
0 fructinho 6 semelhante.
Os Alagoanos daro-the este nome porque as cabras gostam muito d'ellas.
Applicam-n'a para destruir bellidas.
Herva de cabra ou S. Luzia.

- Euphorbia unicolor. - Pam. Idem. Hervinha agreste delicada, que em Pernambuco 6 tambem conhecida por Maria Leile, nas Alagoas por Heroa de cabra.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 24 a 48 centimetros, de caule fino, leitoza, colorida de verde e vermelho.
Folhas oppostas, ellipticas, e lactiferas.
Flores em cachinhos, roixeadas, e brancas.
0 fructo 6 um caroço roliç, de trez cocasinhas, como o do pinhr̃o.
Applicam o succo d'esta planta nas
doencas dos olhos dos animaes, mesmo dos que acarretam alteração ou destruic̣̆̃o dos tecidos d'estes orgãos. Vimos applicarem-n'o ás galinhas.
E' esta talvez a principal Heroa de S. Lusia das provincias do Sul.

Herva dos cachos. - V. Tintsreira vulgar.

## Herva dos cachos da Indin.

 - Phytolacca decandra. Limu. - Fam. das Chenopodiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de raiz espessa e carnosa, que dá nas cercas; tem um caule ramoso, e cylindrico, espesso e de cor purpurea, de 1 a 2 metros de altura.As folhas sũo de peciolos curtos, ováes, e oblongas.
As filores sũo vermelhas.
Dizem ser originaria da America Septentrional; conhecida pelos diversos nomes de Raisin des tropiques, Bpinard des Indes. Herbe a la laque, Morelle on grappes. ete.
As folhas novas são insipidas ; entretanto comem-n'as na America, como salada.
Do fructo d'esta planta estrahe-se uma tinta vermelha; mas que não 6 firme.

Herva eanudo. - V. Alfavaca silvestre.

Herva do Capitão. - Hydrocotyle bonariensis. Lamk. - Fam, das Unbelliferas. - Planta rasteira, que vegeta nas proximidades das aguas; 6 originaria de Buenos-Ayres, mas tambem existe: no Brasil.
Suns folhas são em fórma de rìm, arredondadas.
As flores, em cachos pequenos, sino esbranquiçadas.
Seus fructos são pequeninos, formandocapsula chata, com duns sementes dentro.

Cremos que esta planta 6 a mesma especie da de Pernambuco.
A rama e o caule sino acres e aromaticos.

## 228

 HERPropribdades medicas. - Quanto ás suas virtudes e acção sobre a economia, 6 semelhante á salsa cultivada, e, como ella, diuretica; em doses grandes é emetica.
Ella é applicada nas obstrucç̃es do figado e outras visceras abdominnes.

Herva carpintelro. - $V$. Mil en rana.

Herva chumbo. - Aviconnia alveolata, Lacer. Fam. das Leguninosas. - Planta do Pará.

A casca tem um sabor salgado, e 6 applicada contra as dores de dentes.

Herva ehumbo. $-V$. Cipo de chumbo.

Herva cidreira. - Melissa of $n$ cinalis, Linn. - Fam. das Labiadas. E' uma planta acclimada no Brasil, de $y$ a 1 metro de altura.
Caules em moita.
Folhas oppostas, pecioladas, bastante grandes, ovaes, um tanto cordiformes na base, de cor verde clara, acinzentadn, e superficie aspera, nns margens.

Flores brancas, com cheiro semelhante ao do limão, e de sabor aromatico.

Propriedades mbdicas. - Excitante, antispasmodico ; emprega-se nas digestбes laboriosas, affecçoes nervosas, e como emmenagogo. Dá-se em infusĩo, e se prepara com 8 grammas da herva para 500 d'agua fervendo,

Herva das cobras. - Buphorbia capiata, Lamk. - Fam. das Buphorbiaceas. - Passa por um grande antidoto do veneno das cobras. Na lingua dos indigenas Caa-cica ou Caa-tia.

Herva de cohra. - Mikania opifera, Mart. - Bupatorium crenatum, Gom. - Fan. das Compostas. - Esta planta vegeta no Rio de Janeiro, S. Paulo o Minas.
Ella é diuretica e substitue a $A y a$ -

HER .
pana (Herva anta); póde ser util nas febres adynamicas, e substituir a serpentaria.

Herva collegio. - Elephanlopu lumentosus, Mart. - Fam. idem. - Esta planta 6 empregada como tonico esudorifico nos catarrhos pulmonares.
0 succo fresco d'esta especie, e principalmente da variedade chamada Famp bravo, 6 lithontriptico (contra as pedras das urinas).

Herva da cruz. - V. Heroa lom. brigueira.

Herva do diabo. $-V$. Hers collegio.

Herva dóce. - Anisum vulgares, Liom. - Pam. das Umbelliferas. - A herva dóce é natural do meio-dia di Europa; mas d'esde muito tempo st cultiva no Brasil.
Entre nós porêm 6 escassa, é ran mesmo de encontrar-se em Pernambuco, onde ja foi cultivada.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva delicada, que chega a 1 metro de altura,
Seus caules e toda a planta sio aromaticos.
As folhas estreitinhas.
As flores amarellas, pequeninas, cm cachos á maneira de umbrella, cuja fructinha tem apenas tres linhas de extensão, de forma conica, e cor pards.
I' angulosa, terminada na parte superior por um esporíosinho; dento existem as sementes.
Estas sũo empregadas nos misteres de cosinha especialmente em certas comidas.
São usadas tambem na pharmacis, como medicinal; gosa de propriedades carminativas.

Herva dóne brava. - Erytroyylon stipulosum. - Ran. das Brytrozilear. - Tambem a chamam Pdo herva d/de brava.

Por ambos os nomes 6 conhecids esta planta.

## Hex

sylon.
vestre,
nome.
Scus
Suas
pequer
As
d̃o m
0 fr metro, murta,
Vege
Com
açoitar
Her
siana.
busto
provin.
metros
Rame parda
Folh:
com a
clara.
As fc
tringen
Prop
contra
teres,
guns
Her
Her
e Imber
Her
тасса.
ser util nas stituir a ser-

- Elepranlopu idem. - Bsta tonico e suImonares. pecie, e prinhamada Fumo contra as pe-
V. Heroa lon.
- V. Herss
sum vulgare, lliferas. -meio-dia di ito tempo se
assa, é rara em Pernamda.
, que chega a
planta sio
queninas, em mbrella, cujs es linhas de , e cor pards. na parte suinho; dentro
nos misters e em certs
a pharmacis, propriedades
- Erytrory. Brytrozilests. io herea doce

6 conhecids

E' um arbusto de pouca elevacĩo, pouco mais on menos de 4 metros. Os ramos, nas pontas, apresentam como que pequenos nós, cheios de escamas palenceas.
As folhas sĩo ovaes, e allongadas; as fiores amarelladns ou esbranquicadas, com cheiro agradavel.
0 fructo 6 pequeno, oval, com um éarocinho dentro.

Herva dóce mansa. - Brythrosylon. - Fam. iden. E' um arbusto silvestre, conhecido nas Alagoas por este nome.
Seus canles sũo de muita flexibilidade.
Suns folhas oppostas, lanceoladas, pequenas.
As flórés smo brances e cheirosas; dão mesmo pelo tronco.
0 fructo é de 3 contimetros de dinmetro, redondo, semelhante ao dn murta, com um ou dois carocgos dentro.
Vegeta muito no littoral.
Come-se, e as vergonteas servem para açitar cavallos.

Herva dinten. - Mikania martits-siana.-Fam. das Melastomaceas.- Ar busto do Brasil, muito commum na provincia de S. Paulo, de 3 a 4 metros de altura.
Ramos cylindricos, erectos, de cor parda acinzentada na parte inferior.
Folhas erectas, oppostas, cruzadas, com a face superior do cor verde clara.
As folhas tem sabor um pouco adstringente e adocicado.

Propridades medicas.- E' empregada contra as diarrheas chronicas, em clysteres, que devem ser repetidos por alguns dias.

[^1]Herva de gotin.- Cephalanthus strigosus - Fam. das Rubiaccas - Assim chamam em Pernambuco a um subarbusto de 1 metro para menos de altura.
0 caule meio nodoso, cor de castanha, é escamoso, e quadrangular.
0 apice formado como que de pequenos nós.
As folhas oppostas e estretinhas.
As flores abracam o caule circularmente, formando capitulos de distancia em distancia; são brancas, como angelicas, e mui pequenas.

Cada fructo e uma pequena capsula molle; elles se acham reunidos formando aggregados.
Esta planta é semelhante á Vassourinha de botão; sua congenere differe em ser de porte grande.

Dizase que tem virtudes, pelas quaes é applicada contra a gotta.

Herva lombriguetra. $-V$. Lombrigueira.

Herva mijona ou espina caminho. - Clitoria urinaria-Fam. das Leguminosas.-Herva alastrada, de caule roixo.
Folhas compostas de tres foliolos, e ellipticas.
As fiores, em cachos pequenos, são brancas, com manchas roixas.
0 fructo 6 um legume, estreito, de menos de 24 centimetros; os grĩos sĩo como os de feijaio.

Esta planta 6 muito diuretica.
Encontra-se frequentemente nas beiras das estradas, donde the vem o nome de Espia caminho, pelo qual é conhecido na Parahyba do Norte.

Herva minumino. - Oenothera affinis, St. Hil e Mart.-Fam. das Grothoreas. - E' planta vulneraria.

Herva moura. - Solanum nigrum, Limn. - Fan. das Solanaceas. - Esta planta vegeta no Brasil.
Suas folhas são ovaes, sinuosas our denteadas.

As flores são brancas, em umbrella pequena.

Os fructos, em fórma de bagas, á principio verdes, depois vermelhas, e om fim quasi negras quando maduras.

Propribdades medicas. - Uma cataplasma feita com as folhas frescas, e applicada sobre o hypogastro (baixo ventre) sūo de grande utilidnde nas retençes espasmodicas da urinn.
Sua decocção usa-se como emolliente no eczema, em banhos, e internamente.
Os frictos (bagas) sĩo venenosos.
Herva moura do nertão. - V. Paratudo do Strião.

Herva molle falsa. - Achyranles pratensis. - Fam das Amaranthaceas. Esta herva tem este nome nas Alagons. E' planta que alastra pelo chão, com caules apresentando nós.
As folhas oppostas, ovaes, e molles.
As flores em pequenos aggregados nas axillas das folhas, parecendo uns carrapichos ; ellas sã̃o formadas por pequenos tubosinhos paleaceos, brancos.
Resulta d'ellas um fructinho preto.
Serve de pasto dos animaes.
Herva molle verdadeira. Cissus mollis. - Fam. das Ampelidaceas. - Em . Alagoas dĩo este nome a uma trepadeira.
Herva que tambem alastra; de caule sulcado, nodoso, molle, com apendices para se agarrar as outras.
Folhas ovaes, lustrosas.
Flores umbelladas, de um amarello esverdinhado.

Fructo redondo, pequeno, com dois caroços dentro.

E' procurada pelo gado.
Hervas minllar. - V. Alcamphor de S. Pallo ou Alcamphorcira.

Herva dos murios. - V. Pucá .
Herva dos namorados. $-V$. Pucí.

Herva de Nossa Senhora. V. Capeba ou Cipó de cobra.

Herva do pantano. - Sagittaria brasiliensis, Mart. - Sagittaria sagitlafolia, Well. - Fam. das Alismaceas. Planta de raiz subterranea.

Propriedades medicas. - Sun raiz preparada como cataplasma, e misturada com outras substancias adstringente e aromaticas, 6 empregada contra as hernias.
Esta raiz dá uma especie de fecula semelhante a de araruta.
Ha mais tres especies.
Caractraes da pammia. - Plantas herbaceas annuas ou vivaces; crescendo principalmente nos lugares humidos, e a margem das lagoas ou doz regatos.
As folhas sã̃o pecioladas, invaginantes na base.
As fiores, hermaphroditas, raras vezes unisexunes, são dispostas em espigas, em paniculas ou em sertula.
0 calice que falta no unico genero Lica, 6 formado de seis sepalos, de prefloração imbricada; as tres mais internas sũo geralmento coloridas e petaloides.
Os estames variam em numero de seis a trinta, de insercão hypogynica.
As carpellas sĩo reunidas, algumas juntamente em cada flor, e se conservam distinctas, ou se soldam mais ou menos entre si.
0 ovario, que 6 unilocular, contém um, dois, ou maior numero d'ovulos erectos, pendentes, fixos ao lado interno, ou espalhados de algum modo por toda a face interna do ovario
Os fructos sino pequenas capsulas geralmente indehiscentes, ou abrindose por uma sutura longitudinal o inferior.
As sementes ascendentes ou voltadas se compōem de um tegumento proprio, que cobre immediatamente um grosso embryão recto ou curvo, em forma de ferradura de cavallo.

H

- Sagittaria
ria sagitlasmaceas. -
- Sun raiz e mistuis adstringada contra
de fecula
- Plantas crescendo humidos, 03 regatos. 8, invagiraras yezes m espigas,
ico genero epalos, de tres mais ridas e pe-
umero de ypogynica. , algumas se consern mais ou
ar, contém o d'ovulos o lado ingum modo ovario 3 capsulas u abrindoitudinal o
u voltadns to proprio, um grosso forma de

Herva do pai Caetano.- Verbena lilloralis.- Fam. das Verbenaceas.$\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie que é empregada em banhos como excitante, e em cosimento, internmmente, nas affecçes catarrhaes.

Herva de parida. - Declieuzia aristotochia, Mart. - Asperula cyanea, Well. - Fam. das Rubiaceas. - E' uma planta de Minas, onde ella recebe este nome.
Sua raiz é acre, e um pouco amarga; emprega-se na suppressão dos lochios.

Herva de passarinino. - V. Bnacerto da passarinho.

Herva de Paulo. - Em tupinico
Caa-mirim vem a ser a Congonha verdadeira ou Matte.
Veja-se os artigos Malle e Congonha.
Herva pipi ou raiz de Guiné. -V. Pipi.

Proprirdades medicas. - No Rio de Janeiro a raiz d'esta planta, pizada e em fórma de cataplasma, é applicada com proveito contra o enfraquecimento dos membros e contra as paralysias.

Herva pombinha. - Phyllanthus niruvi, Linn. - Pam. das Euphorbiaceas. - $E^{\prime}$ uma herva que vegeta na Azia, Africa, e no Brasil.
Caule, de meio metro no maximo, muito fino.
Folhns ovaes, alternas, mui pequenas.
Flores amarellas esverdinhadas.
Fructo com tres lojas, e duas sementes em cada loja.
Raiz fusca por fora, esverdinhada por dentro.
Toda a planta é diuretica.
Herva preiá - Chrysocoma repanda Vell. - Fam. das Compostas. - Süo plantas quasi sempre trepadeiras. Esta especie vegeta no Rio de Janeiro, $6 \mathrm{~cm}-$ pregada em banhos nas erysipelas brancas, e rheumatismo.

Herva de rato da amarella e verdadeira. - Palicourea stropens, Mart. - Fam. das Rubiaceas. - Arbustinho do paiz, de caules verdes, escuros.
Ramos com folhns oppostas, ovaes, compridas e duras.
Flores em cachos, amarellas cor de gemma d'ovo ; todo a cacho é amarello bem como o caule e a fiôr.
Esta é como um tubo,abrindo em cima em lacinias.

0 fructo 6 uma baga reniforme, deprimida, preta, do tamanho de le meio centimetro, com dois carocos dentro.
Esta 6 a herva que mata os ratos; dizom que so mata os animaes que nascem de olhos fechados, mas ja foi feita uma experiencia em um pbrco, e eile morreu.
As folhas tem a mesma propriedade das flores.

Ha uma variedade de flor branca, outra de flor rôxa, c outra de fior quasi vermelha; mas cremos que nũo encerram ellas o principio deleterio em tão forte proporc̣ão como a amarella. (Fig. 20.)

Herva de rato de Goyaz. Palicurea noxia, Mart. - Yam. Idem, - Planta semelhanto as outras Palicurcas; porém, das quatro especies que sŭo venenosas, so esta póde envenenar o homem.
Ella dá uma tinta vermelha.
Herva de rato de Minam. Palicurea nicolianafolia, Chan. etc. Schle. - Fam. Idem. - Arbustinho que vegeta em Minas.
Tem as folhas oppostas, ovaes, compridas.
As flores em cachos, e as fructinhas como a das outras.
Dizem que todas estas especies de plantas (Palicureas) sĩo diuraticas, porém perigosas, em virtude de sua acção toxica.
São consideradas pelos indigenas como verdadeiros vencnos; empregados na medicina veterinaria, em cosimento
ou em infusão, contra a retenção de urina dos cavallos e mullas.
Applicam-se tambem os fructos, pisados e incorporados á banha, para matar ratos. Esta especie encontra-se no Rio de Janeiro.

Herva de rato de S. Panlo. - Paliourea Marcgravii, St. Hil. Fam. Idem. - Arbustinho que nasce em S. Paulo e Rio de Janeiro, e por este nome conhecido.

Seus ramos sũo meio quadrangulares.
As folhas oppostas, oblongas.
As fiores em cachos, de cor assafroada e vermelha.

Herva sangue. -V . Lingua de vacca.

Herva santa - V. Fumo do matto, em alguns lugares do Brasil.

Herva santa. - V. Ayapana.
Hervis santa. - Bacharis ochnacea, Mart - Fam. das Compostas. - Planta do Rio grande do Sul.
E' herbacea, de sabor amargo, e reputada vulneraria.
E' empregada nos mesmos casos da Carqueja.

Herva de Santa Anna.- Kuhnia argula, Humb. © Bomp - Fam. das Compostas.- Planta natural d'America meridional.

E' muito empregada nas mordeduras de cobras.

Herva de S. Caetano. - V. Melão de S. Caetono.

Herva de Santa Helena. - E' uma planta, que se applica em banhos contri os resfriamentos (constipaç t̃o no vulgo), como sudorifico.

Herva de S. Joño. - Glecoma kederacea, Linn. - Pam das Labiadas. - Planta curopéa.

Na sua base o caule é prostrado, mas depois levanta-se
$\mathrm{E}^{\prime}$ aromatica e excitante.

## Herva de S. João die Bahia.-

Planta de raiz filiforme, de 1 metro de comprimento.
Folhas cordiformes, verde-escuras por cima, e claras por baixo; cobertas de pellos por ambos os lados, e com aroma.

A fior é azul clara.
$\mathrm{E}^{\prime}$ usada como excitante.
Im Pernambuco chama-se Fedegoso.
Herva de S. Joãoem S. Paulo. - V. Mentrasto.

Merva de S. Joño em Minas. - V. o mesmo acima.

Herva de S. Joño no Pará. - V. Fedegoso de Pernambuco.

Herva de S. Luzia. - V. Maria Leile.

Merva de Santa Maria.- Chenopodium ambrosioides. Linn.-Fam. das Chenopodiaceas. - Planta originaria do Mexico, e que expontaneamente habita no Brazil e Portugal.
Vulgarmente chamam-na Herva formigueira em Lisboa, e nas ilhas dos Açores.
Uzam d'ella nas Alagõas e na Bahia, onde chamam Matrus ou Mentrue.
No Mexico chamam-na Chd do Mexico.
Suas folhas alternas, um tanto compridas, agudas, fortemente denteadas.
Caule de 1 a 2 metros de altura, da grossura de uma caneta de escrever.
Raiz oblonga, amarellada por fora, branca por dentro.
Flor miuda, esverdinhada.
Fructo inteiramente envolto pelo calice.

Sementes muito pequenas, cobertas de um episperma amarello escuro.

Propriedades medicas. - A planta
tod
ver
fusi
ma:
toda © aromatica, e empregada como vermifugo. Internamente dá-se om infusio, que se prepara com 4 a 8 grammas da planta em 250 d'agua.

Hervis de S. Pedro. - Hiptis melopoefolia.- Pam. das Labiadas. Esta planta cresce no Parí, e é aromatica.

## Herva do Sapo ou Azedinha

 do brejo. - Heroa saracura (Rio).Begonia acida.- Fam. das Begoniaceas.$\mathrm{F}^{\prime}$ uma planta de caule succulento e herbaceo.As folhns alternas ovaes.

- O fructo 6 uma capsula triangular, com tres azas, abrindo-se por tres fendas, contendo muitas sementes.
Existem muitas variedades d'esta herva, conhecida por Aeediuha do Brejo ou Heroa do Sapo nas provincias do sul, e que possuem as mesmas propricdades.
0 succo expresso d'esta herva encerra acido oxalico; ella porisso é diluente, e costuma-se empregar nos catarrhos vesicaes.

No uso domestico serve para tirar as nodoas de tinta de escrever, das roupas.

Herva secen.- Parmellia rocellaPam. das Lichenaceas.-E' uma planta uzada na tinturaria.

Herva sereno.- Conyza lanuginea. - Fam, das Compostas.- Esta exquisita hervinha tem este nome nas Alagoas.
Ella nũo passa de 24 a 26 centimetros de altura; 6 de um verde esbranquicado.

Seus orgãos sũo envolvidos por uma especie de têa branca, que torna pallida a planta.

As folhas são alternas e espatuladas.
As florinhas são quasi microscopeas.
Os fructos como pequenas pevides.
$\mathrm{E}^{\prime}$ applicada internamente contra as aphtas das crinncas; tambem usam pendura-la no pescoc̣, para o męsmo fim.

Merva tostño. - Boerhacia hirsuta, Will. - Boerh. pelluda, Linn, - Fam. das Nyclagaceas. - Esta herva, que em Pernambuco chamam Bredo de porco, encontra-se pelas ruas, muros, caleadas e quintaes; 6 bem prestimosa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva que parece alastrada pelo chão, mas levanta scus ramos, que sobem até 72 centimetros.
Elles são articulados, com folhns quasi redondas, um tanto succulentas; são oppostas.
As flores, dispostas em pequenos cachos, são rubras e brancas, á maneira de campainhas.
Os fructinhos, (que se parecem com os da Herva doce), sũo pequenas bagas pyriformes, angulosas, verdes, pegajosas, do tamanho de 1 centimetro.
Propriedades medicas. - Esta herva, além das virtudes peitoraes que se the attribuem, hn poucos annos reconhe-ceu-se tambem ser contra veneno das serpentes, comendo-se um ou mais dos tuberculos, que se encontram nas suas raizes.
E' empregada como diuretica e desobstruente nas molestias do figado; internamente dí-se em cosimento, que se prepara com 8 grammas para 375 d'agua fervendo.

Hervatrombeta.(variedade rôxa.) - Datura rastuosa, Mill. - Fam. dns Solanacaas. - Designam em Pernambuco por este nome uma flör, que é oriunda do Egypto, e procedente de uma planta herbacea, esgalhada, de folhas oblongas, siunosas, manchadas de roxo.
Suas fiores são grandes como trombetas simples ou duplas, e triplas, mescladas de roxo e branco, com cheiro, para alguns, suave?
0 fructo 6 semelhante $\mathfrak{a}$ um grande maxixe, oval, eriçado de aculeos.
Dentro ha uma polpa aquosa, branca, crivada de sementes reniformes.
Ella é venenosa comendo-se o fructo ou as folhas.

Herva trombeta branea - Dar tura arborea.


#### Abstract

234 IBA 1BI


Herva venenosa. - Bchites venerosa, Mart. - Fam. das Apucynaceas. $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva conhecida no interior das provincias por tal nome.
Ella mata o gado, assim como as suas congeneres: por exemplo a Cerrera Thevetia, Linn., Thevetia Ahovai Will.

Herva de vidro. - V. Lingua do sapo.

Herva de vintem. - Planta do Maranhão.
E' de sabor amargo, e applicada como tonico contra os catarrhos.
Hervinlis. - Roccella tinctoria. $D$. C. - Pam. das Lichenaceas, - Tambem a chamam heroinha secca.

E' uma planta epiphyta que se encontra ás vezes nos rochedos.
Stio plantas que se compoem de caules ou filamentos laciniados, de cores muitas vezes brilhantes.
D'ella se prepara a lacca musci, ou lacca mucsica: materia corante do commercio.

Hiva-has. - Grande arvore, ainda não determinada, que cresce nas margens do Paraná.

Humifi. - Humirium foribundum, Marl. - Kam. das Euphorbiaceas. - E' uma arvore do paiz, cuja casca é adstringente.

Iapan, ou Hiapam.-V. Heroa Santa.

Inrivá, - Pam. das Palmeiras.- E' uma palmeira de S. Paulo, descoberta a poucos annos, cujo palmito 6 remedio para os diabeticos.

Iarimáa. - V. Ambailinga.
Mabliraba. - Myrtus arborescons, Britoa trifolia, Marcg.-Fam das Myrtaceas. - Arvore do Pará; seu porte 6 semelhante ao dos Aragasciros.
As folhas e as flores, fervidas com - Camará, constituem um bom revulsivo applicado em pediluvios.

0 fructo come-se.
Ibacurí pari, ou Bacopary. -V. Bacori os Pacory.

Maiariba. - Andira rosea, Mart.Fam. das Leguminosas.- Arvore do Pará

E' uma especie de Angelin ; tem as mesmas propricdades.

Ibn puringra. - Fam. das Rhamneas, Mareg. - Arvore, cujos fructos contém tres amendoas brancas, comestiveis.

## Ibipitanga, - V. Pitangucira.

Ibira. - Xylopia frutescens, Aub. Fam. das Anonaceas,- E' um arbusto do aspecto dos Aralicuus.
Seus fructos cheirosos sĭ̃oestomacaes, e aperitivos: e, segundo Pison, se applicam contra as mordeduras de cobras.

Ibiracen. - Liquiritis silvestris. Fam. das Solanaceas.-Arbusto, que os nossos Indios empregam nos mesmos casos que o Alcacius.

Hipa-ohi. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de páo ferro, Marcg.

Ibirapitanga.-Cesalpinia echinata, Lamk. - Fam. das Legmminosas. - E' esta arvore o Páo Brasil de Pernam-buco.- V. Páo Brasil.

Mhrarema. - Segwiera americana, Lìu. e Vell. - Seg. Roribunda. - Cerdonia, Ildef. - Fam. das Phytolaceas. E' empregado este arbusto nas molestias rheumaticas, herpeticas (empigens) etc., e tambem nas hydropisias.
A sua cinza e lixivia serve para a purificaçio do assucar, e para o fabrico do sabã̃o.

Mhiripitanguassú. - V. Ibirapitanga.

Mbirubá, - V. Pitangueira do mallo.
Hirube, - V. Jaracatid.
Ibixuma. - V. Mutambo segundo Pison.

Heica-heptaphilla. - Aubl.
Yeica suyanensis. - Idem.
Ieten altismimn. - Idem.
Ielearibas. - Icica icicariba, D. C. - Amyris ambrosiaca, Linn. - Fam. TCrebinthaceas - Arvore do Paiz.
Em lingua tupinica Almeceguciro, Ubirasiquá e Icicariba, e em guarany Tey.
No Alto Amazonas tambem chamamna Resina Icica.
Escorre d'esta arvore o Elemi occidental, que, entre as resinas do Brasil, leva a palma ás outras.

Ieipú. - Tetracera oblongata, Marcg. - Fan. das Dilleniaceas. - E' planta congenere do Cipó mulatinho de Pernambuco.

Ieó on Ineó. - Colicodendron Icó. - Fam. das Capparidaceas. - Fructa agreste das catingas, conhecida no centro de Pernambuco, Minas Geraes - Bahia, por este nome.

Nasce em lugares baixos.
$\mathrm{E}^{\prime}$ produzida por um arbusto de pouca elevação, mas que esgalha muito, e forma touceiras.
Tem a casca escura, e as folhas compridas e estrcitas.

As fiores sĩo brancas, de tamanho regular, e aromaticas.

0 fructo, de 24 a 30 centimetros, 6 de fórma oval, comprido, roliço, pontudo, e de cor verde mesmo na maturidade.
O pericarpo é grosso, lenhoso, lustroso, e amarello por dentro ; contém uma massa amarella molle, polposa, com 4 a 6 caroços, ligados uns aos outros longitudinalmente, e envoltos na polpa: abre-se em duas conchas.
As sementes sĩo amarelladas, oblongas e comprimidas, de mais de 3 centimetros.
As folhas do Ico produzem, nos cavallos e mulas, colicas, retencơes de ourina, tympanites, e até inflammações dos intestinos e dos rins, que accarretam a morte d'esses animaes.
Já se tem empregado, contra o envenenamento por estas sementes, o sal de cozinha com oleo de ricino.
Os tropeiros costumam dar aos animaes n'estes casos porção grande de milho, para neutralizar a acção do veneno.

Ighueami: - Nome de um vegetal ainda não classíficado, cujo fructo, semelhante ao marmello, 6 um optimo remedio contra as dysenterias.

Imbamitara. - V. Imbusciro (de Vell.)

Imbé, - V. Cipó de Imbe.
Imbé ( de anarrar) Arum usun. - Fan das Araceas. - Esta especie 6 semelhante a seguinte, porém seu caule não 6 leitoso, e o fructo nи̃o se come, porque não adquire o desenvolvimento da segunda.
As vergonteas têm o mesmo uso dos cipós em geral.

Imbé de comer ou fructa de Imbé. - Arum edule. - Fam. idem. - Planta indigena, que cresce nas mattas de Alagoas o de Pernambuco, semelhante ao Imbe bravo.
E' trepadeira, leitosa, e parasita.
Apresenta seus canles entranhndos sobre o vegetal onde cresce; elles são escamosos.
As folhas grandes, tendo mais de 4 centimetros, cordiformes, oblongas, lisas e coriaceas
As flores nascem nas axillas dns folhas, sobre pedunculos mais ou menos longos

0 fructo de 12 a 15 centimetros, conico e encerrando uma reunião de grãozinhos redondos, amarellos, e adherentes entre si, envoltos em uma substancin, que nío deixa que elles se desprendão; são todos inseridos em um eixo commum.
Esse receptaculo, que forma o eixo da fructa, 6 cylindrico, de natureza frouxa e de cor branca; muito boa de comer-se; a caldn parece um xarope, quando é concontrada pelo calor.
Fazem cestas dos caules.
Proprigdades medicas. - As raizes são drasticas, e aconselhadas contra as hydropisias, na dose do 25 centigrammas a 1 gramma.

Imbira. - V. Pindahiba.
Imhiri. - Canna angustifolia, Will. -Cama glauca, Linn. - Fam das Amomaceas. - Esta planta, que se diz originaria dos Estados-Unidos, parece tambem sel-o do Amazonas.

E uma herva de caule delgado.
Folhas estreitas.
As flöres, com duas cores, são vermelhns em parte, e em parte amarelladas.

Esta planta é semelhante ao nosso Pirilhi ou Piriquiti.

Seus fructos são capsulas trigonas, asperas, de protuberancias no pericarpo; e cheios de sementes redondas, pardas, com a figura de contas de rozario.

Bsta especie cremos sèr conhecida no Rio de Janeiro por eate nome de Imberi, do qual fez acquisic̣ão a Ho mceopathia.
Imbiri ou Heroa dos feridos, ou Al bara parece-nos ser a mesma planta.
O parenchyma amylaceo da raiz de todas estas especies tem partes etheronnilaceas e resinosas.

Propriedades medicas.- 0 cosimento das raizes, frescas e contundidas, usadas em banhos, augmentam a diurese e a diaphorese.
Applicam-se contra as dores rheumaticas, e o torpor dos membros.

Diz-se que o mesmo succo é util contra o mercurialismo, e contra as dores de ouvido.

Imhirussui. - Bombax hexaphyllum, Vell. - Fam. das Bombaceas - E' uma arvore do Rio de Janeiro; especie de Barriguda de Pernambuco.

Imbuim. - $\mathrm{F}^{\prime}$ um fructo do Rio de Janciro, agreste, proveniente de uma arvore (Imbuinseiro).

Este fructo 6 de 3 centimetros mais ou menos de diametro, redondo.
0 pericarpo membranoso, fino e roxo, com polpa cartilaginosa; crêmos que com um caroço dentro.

Serve de alimento aos passaros.
Imbui. - Ambú, Umbu, Unbui. Spondias tuberosa - Fam. das Terebinthaceas. - 0 Imbí é o fructo do Imbuzeiro, arvore indigenn, o habitante exclusiva dos sertões; é conhecida em quasi todo o Imperio. $\mathrm{E}^{\prime}$ umn arvore propriamente dita. Suas raizes sĩo tuberosas.
As folhas dispostas em palmas.
Flores miudas, em cachos.
0 fructo 6 do tamanho de 12 a 15 centimetros, redondo, oblongo, tendo na base tres a quatro aculeos molles; é amarellado quando maduro.
Seu pericarpo membranoso ; por dentro ha uma massa branca esverdinhada e aquosa; e um caroço grande no centro, com os mesmos aculeos.

Chupa-se esta massa, que faz passar a fructa por uma das melhores do sertĩo.

0 succo do fructo espremido, e misturado com assucar e leite (imbuzada), constitue as sobremesas nos sertoes da Bahin e mais provincias.

As batatas, que dũo nas raizes, em tempo de carestia e fome nos sertoes do Norte, o povo as procura e come; cllas sũo acidas, assim como a fructa.

Tambem se applica este succo nas febres.

Ella serve de alimentac̣ão a certos animaes, e principalmente aos reptis.

Imbú. - V. Imbusciro.
Imbú. - Caja. Spondias. - Fam. Idem. - E' fum Imbuzeiro semelhante ao outro, mas a fructa 6 como Caja de cor desbotada, e o gosto 6 differente do do outro Inbú: tem mais travo.

Imbuwanar. - Bussera leptophlocos. - Pam. Idem. - E' uma arvore do Brasil, e mesmo de quasi toda a America Meridional, conhecida por tal nome na Bahin, em Minas, etc.
Fornece, por incisōes, um balsamo verde alourado, parecido com a Terebenthina, que preenche os mesmos fins.
Tambem ha nos sertoes de Pernambuco, Parahyba, Ceará, etc.

Imburi on Coquetro. - Cocos caudensis. - Fam. das Palmeiras. - Os fructos sĭ0 comestiveis.

Imbuselro on Aenya.-Spondias venulosa Arr. Cam.-Spondias myrobolamus, Jacq.-Spondias purpurea, Linn.E' uma arvore do Brasil, que vegeta no Amazonas.
Seu fructo é vermelho, conhecido n'aquella região por Mombin e por Ancixa d Espanha.
E' semelhante ao Caja.
Imyraquiynho ou Kiynja.Isto d Pado de Capsico, ou Pimenteira Em lingua tupinica no Pará e no Rio

Negro Páo de rosa, em Cayenna Lecarihanali, em lingoa caraiba Craveiro da terra.

Inajá-guasú iba. - V. o COco da India.- Este nome nos parece dos indigenas ou da India.

Indatí-assú. - Attalea compta, Mart - Fan das Palmeiras.- E' uma bella arvore, a qual fornece uma gomma (bassorina), e pode como tal ser aproveitada para differentes fins.

Indaja on cotuetro Indajá. Attalea compta, enfcilada - Fam. idem.E' uma palmeira da America Meridional, que recebeu de Humb e Bomp., o nome generico de Attalea, vulgarmente. - Pindoca ou Pindoba.

Independencis. - Fam. das Bu phorbiaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto de $\%$ a l metro; cultiva-se em todos os jardins do Imperio do Brasil.
Suas folhas são lanceoladas, de cor verde e amarella, ponctuadas e lustrosas.
Ellas serviram de symbolo na epocha da nossa independencia, e ainda hoja a sua presença 6 uma lembranca d'esse facto em todas as festas nacionaes; por isto todos a cultivam.

Indigo do Brasil. - Solanmm indigoforum, St. Hil. - Fam. das So-lanaceas.-V. Anileira.

Ingá dus aretas. - E' uma especie, que vegeta sobre os terrenos arenosos.
A vagem 6 menor; a cor verde mais pallida.

Ingá bravo, ou Cangalinu mimosa. - Fam. das Leguminosas. - Arvore agreste, conhecida nas Alagdas e em Pernambuco por este nome.
São frequentes as arvores d'este genero nas margens dos rios.
Esta 6 uma arvore esgalhada, fazendo muitas bifurcaçర̃es.

Suas folhas oppostas são angulosas. As flöreś, reunidas em grande numero pelos ramos, são como tubosinhos, dos quaes sae um feixe de delgados fllamentos, cor de purpura, que parecem uma coma ou borla.

0 fructo e umn vagem, de quasi 24 centimetros de comprimento e 5 de largura, chata, liza, esverdinhada; dentro existe uma substancia branca e secca.
As sementes chatas se acham envoltas n'esta substancia, que não presta para comer-se.
A razão por que esta planta se chama Cangalha é porque costumam aproveitar a sua madeira para fazerem cangalhas, em razão de offerecer ella os scus ramos naturalmente em forma de ganchos.

Propriedades medicas. - Etilisam-se as cascas d'essa planta nos cazos que reclamam uso de tonicose de astringentes, para combater as diarrhéas, gonorrheas, hemoptises, relachamento geral nos tecidos; etc.

Seu pó 6 preconisado como antiseptico.
Usa-se tambem em xarope, tomado as colheres, nos mesmos casos.
Ingá cabeliudo. - Mimosa. Pam. Idem. - E' uma arvore ponco mais ou menos como a que flea descripta; chamam assim em Pernambuco esta especie.
Tambem cultivam-a, mas nño 6 muito commum.
Da uma baga quadrangular, achatada e estreita, coberta na superficie de pellos macios, luzidos e erverdinhados, de 12 centimetros de comprimento.

Offerece dentro a mesma estructura da outra especié; mas não tem secca a massa; que é doce e agradavel.

Ingir calsũo. - Mimosa - Fank. tdem. - Esta especie é-chamada assim em Pernambuco.
Seu fructo tem 24 centimetros.
E' espesso, de cor verde canna avel-
ludads, com pellos macios; por dentro branca, com uns caroços semelhantes aos das outras especies, cobertos tambem de uma substancia comestivel ; cada caroço estí em uma loja.
A vagem ó um tanto curva.
Ingí cangalha. - V. Ingd bravo.
Ingà eipó. - Mimosa. - Fam. idem. - Esta especie tambem recebe este nome no Pará, e em Pernambuco.
Ella é frequente nas margens dos rios.

Seu fructo chega a ter até 36 contimetros de comprimento, no Pará ainda mais, e menos de 3 centimetros de largura.
Apresenta sulcos e reaaltos ao longo do pericarpo.
Este é de cor verde pallida, membranoso, porém tenaz, coberto de lanugem.
Contém no seu interior muitos carocos, envoltos em uma substancia esponjosa, branca, á semelhanę de algodão, escorregadia, porém humida, dôce e agradavel.
Os caroços, quando nús, são erverdinhados.
As folhas d'esta arvore sĩo dispostas em um peciolo, por pares, com as espansరes aladas.

Ingi corilistipula. - Mimosa plana. - Fam. idem. - Bste 6 dos terrenos Amazonicos; tem os fructos em fórma de coração.

Ingá dóee. - Ingdi dulcis. - Pant. idem.-Tambem se chama Ingd opeapiiba.

Ingí fava ou fabon. - Mimosa Pain. idem. - Parece geral em todo o Brasil este Ingd, conhecido em Pernambuco por este nome.
0 comprimento do fructo 6 de 24 centimetros, e de 5 centimetros a grossura.
Tem a fórma de vagem chata, de cór parda, coberta de um pello muito curto, que cahe.

0 pericarpo é grosso, esbranquic̣ado.

Dentro é dividido por lojas membranosas, transversaes, contendo em cada divisão um caroço, coberto de massa, como na precedente.

Ingía-Ini. - Mimosa. - Fann. Idem. Esta especie tem este nome tambem nn Bahin, Alagdas e Pornambuco.
0 fructo é de 5 a 9 centimetros de comprimento, cylindrico, offerecendo constricç̃es de distuncia em distancia; © achatado irregularmente, de cor ama-relln-esyerdinhada, superficic lisa sem brilho.

Pericarpo grosso internamente como dos precedentes.
$E^{\prime}$ agradavel o seu sabor.
Ingá mimoso. - Ingá letraphylla. - Fam. idem.- 0 fructo é bom, porém 6́ melhor o do Ingá cabelludo.

Ingí opeopilba: - Ingi dulcis, Will. - Fam. idem. - 0 mesmo que os precedentes.
Seus fructos são comestiveis.
Ingá de quatro folhas. - Mimosa tetraphylla. - E ' o Ingd-hi de Pernambuco e Alagoas.
Elle 6 de sabor agradavel.
Ingí do rio. - Mimosa. - Pam. idem. - E' conhecido em Pernambuco por tal.
Seu nome indica sua condiciono de existencia, por ser propria das bordas dos rios, riachos, etc.
$\mathrm{E}^{\prime}$ semelhante ao Ingd-hi, e differe por ter vagem menor, e a parte comestivel mais desenvolvida.

Ingá de Suta. - V. Ingá do rio.
Inhame, ou Inhame din eosta ou de S. Thomé.-Dioscorea sativa, Linn.-Fam. das Dioscoraceas.-0 Inhame 6 uma tubera natural d'Africa, conhecida no Brasil, mórmente em Pernambuco, por Inhame da costa; na Bahia, de S. Thome, para distinguir da especie da terra, isto 6 , natural do paiz; ver-
dade 6 que esta nũo tem o sabor e mais propriedades d'aquelle.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva trepadeira, de vergontea fina.
Folhas alternas, lustrosas, e cordiformes, oblongas, de cor verde e amarella.
As fiores sūo mui pequenas.
Os fructos insignificantes.
0 seu merecimento está nn tubera que se encontra, pelo que tem recebido uma cultura mui cuidadosa.
E' uma batata, que chega ás vezes a mais de 48 centimetros de diametro; 6́ coberta de uma casca delgada, laminosa, de cor parda clara, crivada de poros na parte inferior, e pelos seus contornos, lnnẹa fraigotas delgadas.
Dentro achn-se uma substancia compacta, humida, macia, de uma textura pulverulenta, doce, succulenta e um tanto resinosa.
Come-se cosinhada, e constitue um alimento sadio, saboroso, nutriente e de facil digestrio; d'ella se fazem podins, bollos, etc.
Da tubera extrahe-sc uma fecula, que serve de nutric̣ĩo no povo.
Nas Alagoas chamam Inhane de $S$. Thome, Cari.
Tem o peso de 2 a 3 kilogrammos. (Fig. 21.)

Inhame bravo. - Dioscorea - Fanz idem.- E' uma planta trepadeira, conhecida por este nome nas Alagolas; tem as folhas redondas.
A batata tem a massa branca.
Depois que deita vergonteas e folhas, a tubera torna-se amarga.

## Inlhame elgarpa. - Dioscorca.

Fam. idem. - Por tal nome nas Alagoas É conhecida umn planta selvatica, de caule com espinhos, e folhas ovaes.
A tubera tem a massa branca, e a pellicula da mesma cor.

Inhame mandioca, - Dioscorca. - Fam. idem. - Trepadeira conhecida por este nome nas Alagoas.

Tem as folhas pequenas ; a massa da tubera é branca, e a casca esbranquiçada.

Tambem é natural do paiz.
Inluame nambui. - Diascorea. Fam. idem. - Herva conhecida nas Alagòas por este nome ; e em Pernambuco simplesmente por Nambú.

E' umn trepadeira, de folhns com tres divisбes, cuja tubera 6 de cor acinzentada, aroixeada, de casca fina, massa branca, semi-transparente, doce e mais alva de todas.

Inhame rolxo. - Dioscorca, Fam. idem. - E' por tal nome conhecido nas Alagõas esta tubera, de umn trepadeira, de folhas trilobadas e resistentes.

Ella é roixa por fora e por dentro.

## Inhapeeanga. - V. Japecanga.

## Inimboja, ou Silva da praia.-

 Guilandina bonduc, Ait.- Fam. das Le-guminosas.- Esta planta é sem duvida a Carnicula de Pernambuco.- V. Carnicula.A raiz d'esta planta contem na entrecasca uma resina amarga, unida ao stryphno.

Em dóses grandes produz vomitos; o pó da semente 6 confortativo.

Iné, - Tecoma Ipe. - Ram. das Bi-gnoneaceas.- 0 Ipd no Rio Grande do Sul é ó nosso Páo darco de Pernambuco.

Propribdades medicas.-Elle 6 adstringente ; da-se o cosimento da casca, que tem muita mucilagem, em gargarejos, para as ulceras syphiliticas da garganta; tambem applica-se contra as empigens em fomentação; podese uzar para estes fins das folhas, porém são de menos efficacin.

Passa por util na ophtalmia blennorrhagica; unta-se o succo, recentemente expresso, nas paipebras no caso de certas affecẽ̃es.

## Ipé branco do Rio Grande

 do Sul. - Patagonula oulneraria.Fam. das Borragineas. - As folhas desta arvore sĩo apreciadas pelos habitantes das regiбes centraes, principalmente por serem reputadas efficazes contra os buboes syphiliticos.Ipé contra sarna, do Pianihy. - Tecoma impetiginosa. - Ram. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ do Piauhy esta planta; contém na casca tambem um principio amargo mucilaginoso, adstringente.

Propribdades medicas. - Uza-se o seu cosimento em banhos contra as empingens, inflammaçocs arthriticas, acompanhadas de debilidade, leucorrhéa, e catarrhos da uretra.

Ipe Ipeuva. - Piuea. - Tecoma spo-ciosa.- P. Bignonia longilora, Vell. A entrecasca d'esta arvore 6 amarga e acre.

Propriedades aredicas. -Em infusão e cosimento, receita-se como diuretico e catarthico, na dóse de 4 grammas.

Ipé ipreto on Ipé roixo.- To coma curialis, - Fam. das Bignoniaceas. - Arvore de grande elevaçio, elegante e vistos a pela ramifficaçáo de seus galhos.

A madeira escurece consideravelmente com o tempo.
As folhas sưo de um verde esbranquiçado, e a casca 6 um pouco falhada.
A madeira dura muito em esteios, e 6 muito procurada para construccãa civil e naval.

Ipé tabneo. - Tecoma sp. - Fam. idem. - Arvore das provincias do Sul das mais importantes, assim chamada pelo pó, cor de rapé, que dá, quando serrado.
E' de pouca elevação, de grande ramagem formando uma copa vistosa.
No inverno despe-se completamente das suas folhas; estas são digitadas, e destituidas de estipulas.

Os foliolos são pouco mais ou menos em numero de cinco e desiguaes, membranosos, pela maior parte obovaes; agudos no apice, e redondos na base, onde o diametro de cadn foliolo $6 \mathrm{pe}-$ quenissimo.

As folhas avelludadas, de um verde escuro, penni-nervias.
A casca é um pouco falhada.
A madeira escurece consideravelmente com o tempo, e 6 empregadn com grande vantagem nas construcções civis e navaes.

Proprizdades medicas. - 0 cosimento das cascas 6 applicado contra as anginas, dartros, e algumas molestias dos olhos; o seu succo applica-se contra a paralysia das palpebras.

Ipecacuaniha branea ou do eampo.- Solea campestres.- Fam. idem, - Esta especie de Ipecacuanha acha-se pelo matto, mesmo a borda dos caminhos, e em todos os lugares incultos.
E' uma herva umtanto pelluda, de 24 centimetros ou pouco mais de altura.

Folhas lanceoladas e denteadas, alternadamente dispostas.
As flores sũo brancas, e nas axillas das folhas; ellas trazem uma membrana pendente, que parece uma bandeirola.
A fructa 6 uma capsula trigona, foliacea, contendo muitas sementes.
A raiz, da grossura de uma penna de escrever, ora cylindroide, ora pouco irregular, e sinuosa, offerecendo marcas annulares; raizes mais espessas que as da Ipecacuanha preta, e annelladas.
Sua cor exterior é parda suja, mas pouco intensa.
0 interior é quasi branco, composto igualmente de um eixo ligneo, e de uma parte cortical mui pouco resinosa.
Esta raiz 6 um pouco enjoativa, de cheiro quasi nullo; é amylacea.

Propriedades medicas.- E' purgativa e depurativa, usada sobre tudo nos casos de menstruaços difficeis.

Na dose de 8 grammas para 375 grammas d'agua fervendo, se prepara sua infusão.
E' vomitiva n'esta dóse, e dá-so nos casos de dysenterias, no sertū́o das Alagoas.

Ipecacuanha branea da praia. - Viola littoralis. - Ram. das Violaceas - Bsta especie 6 muito espalhada nas costas e lugares arenosos do Brasil.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de menos de 12 centimetros de altura.

Suas folhas año ovaes, o desbotadas. A herva 6 pillosa.
As flores sã̃o brancas, com manchas, estendendo uma lamina, que se entorta revirando.

0 fructo 6 uma capsula que contém muitas sementes pretas, inseridas nas paredes internas do fructo.
A raiz, da grossura pouco mais ou menos de uma penna de escrever, e um pouco tortuosa, é mui ligeiramente estriada ou enrugada, por effeito da secca, de cor branca suja no exterior, offerecendo sobretudo nas extremidades grande numero de fibras assaz grossas.
Foi esta especie que mencionou Pison sob o nome de Ipecacuanha branca, e que o povo chama Poaia branca.

Propriedade medicas. - A medicina popular encara esta raiz como o melhor remedio que se póde applicar á dysenteria; nos ataques epilepticos, nos catarrhos da bexiga, e nos casos de diabetes tem-se dito que é vantajosa:
Em infusĩo na dóse de 8 grammas para 395 grammas d'agua fervendo, que se toma tres vezes no dia.

## Ipecacuanha preta, ou Ro-

 nya.- Cephatis Ipecacuanha, Rich. Fam, das Rubiaceas.- E' um arbusto que vegeta nas mattas, principalmente nas provincias de Matto Grosso, Amazonas e Goyaz.Tem 86 centimetros de elevação.
Folhas oppostas, ovaes, ou lanceoladas, e verdes.

As flöres sino brancas.
0 fructo ovoide, annegrado.
A raiz fibrosa, flexuosa, offerecendo depressoes circulares muito approximadas.

A planta habita á sombra dos grandes arvoredos, e nos lugares vizinhos dos pantanos.
A raiz 6 de 24 centimetros de comprimento pouco mais ou menos, retorcidn, tendo a grossura de uma pequena penna de ganço, simples ou ramosa, formada de uma serie de pequenos anneis salientes, separados por fendas circulares, externamente cinzenth escura, cheiro fraco, mas desagradavel, sabor amargo e nauseabundo.

E' formada de uma parte cortical, cuja fractura es esbranquięada ou cinzenta, resinosa; o de uma parte mediana, fibrosa, amarellada. Do Brasil exportam-se para Europa centenares de kilogrammas annualmente; e lá se vende por preços elevados.

Propriedades mbdicas.-Vomitiva, tonica e expectorante em pequena dóse é uzado com vantagem nas dysenterias, fabres de mau caracter, garrotilho. coqueluche. e bronchite.
E' um dos medicamentos mais recomendaveis da therapeutica brasileira.
Internamente como vomitorio, 1 gramma \& 2 , em 180 d'agua fervendo. (para infusū̃o) (Fig. 22.)

Ipenva.-V. Ipd e Piuea, cinco folhas.

Ipú-hatata de purga on JaIapia. - Piptoslegia Pisonis. - Em S. Paulo e em Minas chamam-n'a. Purga de Amaro Leitc.

Irucaranas.- V. Coqueiro Iry on Ayri.

Itauba do Pará. - Madeira de construccão naval, cuja venda ou córte éprohibida pelo governo.
Arvore do Paiz.

Itui.-V. Pdo Féro.

Ivantingi:- Ivatingi ou Acoila cavallos branco,- Lthhea divaricata, St. Hil e Mart. e avce-Pam. das Telia-ceas.- E' uma arvore de Minas Geraes frondosa, de altura medinna.
Folhas ovaes.
Flores em cachos, e brancas.
Fructo em estado rudimentario, oblongo, ovoide, com muitas lojas.
Floresce em Janeiro.

Iva-umbui, Marcg. - E' um vegetal, comestivel.
Sous fructos contom uma amendoa, á semelhança da amendóa doce.

Jaborandil bravo.-Piper jaborandi, Well. - Ottonia. - Piper etectricum. - Fam. das Piperaceas. - Esta planta 6 conhecida nas Alagoas por tal nome.
$\mathrm{F}^{\prime}$ um arbusto de y a l metro, habitante das mattas.
Seu caule é verde, apresentando nós.

As folhns ovaes, escuras, e oppostas.
As flôres núas, muito pequenas, e verdes, são em pequenas espigas, do comprimento de 3 centimetros, e achamse reunidas em grande numero, umas de um sexo e outras de outro.
Pela vista mal se distinguem as
flores

Wi Jas.

- Em S. a. Purga

Iry on
eira de ou córte
coila cata, St. TeliaGeraes as, do achamumas de
fiorres, mas apenas uma superficie aspera.
0 fructo é redondo, e em tudo semelhante no de sua congenere, differindo pela organisaçūo.
Esta planta possue a propriedade de produzir tremor na lingua, quando sobre ella se colloca o caule contuso do Jaborandi.

Propriedades medicas. - $E^{\prime}$ um dos maiores aphrodisiacos, e um sudorifico dos mais energicos.

A tintura 6 estimulante, c omprega-se em fricedes sobre os membros paralysados.
E' poderoso anti-odontalgico.
Jaborandl manso.-Ottonia anisum, Spl.-Ottonia jaborandi.- Fam idem. $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de folhas alternas, oblongas, lanceoladas.
As flores em espiga, como as da precedente.
0 fructo é uma nosinha quadrangular.
Esta planta exhala cheiro de Anis.
Propriedades memicas. - A tintura é estimulante, uzadn em fricçoes sobre as dores rheumaticas, e os membros paralysados.

Jaborandi, do Pará. $-V$. Alfaraca de cobra.

Jaboti. - Anisosperna passiflora, Mans. - Fevillea passiflora, Vell. - Fam. das Nhandirobeas ou Cucurbitaceas. As sementes d'esta planta, ou castanha de Jabotd, dá um oleo graxo amargoso, resinoso, tido como estomachico.
A dóse 63 ou 4 sementes.
Ha ainda a especie Feuill. monosperma, Vell.
Esta especie parece a Nhandiroba ou Gendiroba de Pernambuco.
Esta planta 6 conhecida no Rio de Janeiro, e em Minas Geraes pel o mesmo nome ; e não é a Pava de S. IguacioIgnatia amara, mas uma especie pertencente $\AA$ outra familia de plantas.

As sementes de Jabotd do bugre Fava de S. Ignacio, contém um oleo amargo, o uma materia suave e resinosa, que se reputa como o mais poderoso dos antidotos, e tambem estomachico.

Propaibdades mbdicas. - Administrase na dóse de 4 a 8 grammas contra as indigestoes e as flatulencins, constipacóes do ventre, e espasmos intestinaes. $\mathrm{E}^{\prime}$ purgativa om dóse maior.
A outra planta do mesmo genero, Keuilla monospermica, tem os mesmos uzos.

Jahotapi tá.-Ochna jabotapila, Vell - Fam. das Ochnaceas. - Arvore do Brasil, cujo porte tem muita analogia com a Cerejeira da Europa.
Suas follas, alternadas, inteiras, e ás vezes denteadas, sũo muito inconstantes, porque cahem muito.
As folhas em cachos, sobre os ramos do anno antecedente.
Os fructos compóe-se de diversas carpellas.

Juhotapitá de Minas. - Goniphia hexasperma, St. Hil, - Fam. iden. - Fsta - 6 tambem parecida com o Batiputd de Pernambuco.
Emprega-se o cosimento de sua casca no curativo de picadas de insectos.

Jabotieaba de campina. Myrtus jaboticaba. - Myrt. caulifora, Mart. - Engenia caulifora, D. C.-Fam. das Myrtaceas. - Esta fructinha 6 de uma belln arvore do Brasil que nasce nos bosques; 6 muito conhecida no Rio de Janeiro, Alagóas, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.
E' um arbusto, ís vezes arvore, de casca cor de castanhn e lisa.
Suas folhas são oppostas.
As flores sūo brancas e cheirosas, e nascem do tronco e ramos, em feixes.
0 fructo é de 2 a 3 centimetros, redondo, de cor roxa escura, e avermelhada, tendo na parte superior vestigios da flor.

满Seu pericarpo 6 flno, coriaceo; e dentro encerra uma massa aquosa, branca acinsentada, de sabor dôce e acidulo, mui agradavel, com dois carocos, de 3 centimetros, alvadios, achatados.

Este fructo só se come no mesmo dia, em que se colhe, porque corrom-pe-se muito facilmente.

Proprikidadrs medicas. - A entrecasca em cosimento, applicada internamente, $\delta$ b bo para asthma.
Na dóse de 8 grammas para 500 grammas d'agua fervendo, prepara-se a infusão.

Jabotteaba da matta. - Eugenia - Fam. idem. - E uma jaboticabeira arborea, que tem os fructos como os da campina.
Tem dimensoes arboreas.
A casca 6 lisa, de cor castanha.
As folhas são miudas, oppostas, ovaes oblongas.
As flores são brancas, iguaes á supradita.
0 fructo, o mesmo; desenvolve-se por todo tronco até o cimo da arvore.
Seu sabor é semelhante ao da outra.

## Jaboticaba pelluda ou cabel-

Iudia. - Eugenia tomentosa. - Fam. idem. - Esta outra especie, rara, nunca apparece no mercado, e passa pela melhor das jaboticabas.
Ella parece ser especialmente natural de Pernambuco.
E' semelhante a arborea, porém a fructa 6 coberta de pellos macios.
No sabor é a melhor das tres especies.
Jaboticabeira. - V. Jaboticaba de campina.

Jahotimata. - Deliflea grandiflora. - Fam. das Leguminosas.- E' esta planta do Norte.

Propriedades medicas. - Suas folhas em cosimento sũo de proveito nas queimaduras.

A planta 6 adstringente.
Jaen.- Artocarpus integrifolia, Limn - Silodium cauliflorwm, Gortn.- Fan. das Urticaceas. - Fructo proveniente de uma arvore originaria das Indias Orientacs.
Cultiva-se em diversos lugares do globo.

E' uma arvore elevada e copada, cujo tronco tem a casca grossa e fendida; transuda uim succo leitoso, viscoso.
As folhas são ovaes de 12 centimetros e mais, grossas, duras de um verde-negro lustroso.
As flores são nascidas directamente do tronco e ramos, e de dois sexos.
As masculinas estam em um eixo commum, á maneira de uma pequena espiga, em fórma de massa; as femeas em outro eixo cobertas de protuberancias, que crescem e desenvolvem um fructo (a Jaca), tendo de extensão mnis de 48 centimetros, ovoide ou redondo.
Sua suqerficie é composta de saliencias conicas, de cor verde-amarellada; interiormente compбe-se de um corpo filamentoso, amarellado, viscoso, molle, que se divide om conpartimentos, em cada um dos quaes alojase uma baga de 6 centimetros, de natureza gelatinosa, viscosa, e de sabor doce e agradavel; tendo no centro um caroço, que é oval, alvacento.
Come-se a massa, assim como o caroço assado; uzam até d'elle como feijão ; mas presta-se a outras diversas applicações.
0 seu succo leitoso serve para luz, e 6 muito viscoso.
A madeira emprega-se nas construcções navaes e civeis.
Na provincia das Alagoas, principalmente na antiga Capital, cidades das Alágoas, com tal profusão existe esta fructa, que ate da-se ao gado, e compra-se cada uma por dois vintens.

Conhece-se entre nós tres variedades: a Jaca dura, a Jaca molle, e a Jaca manteiga.
a, Ling - Fan. ente de Indias ossa e leitoso, centide um tamente sexos. m eixo pequena femeas rotubevolvem xtensĩo ide ou
e sali-amarelde $u m$ viscoso, nparti3 alojaos, de de sado no acento. omo o e como liversas
ra luz, consexiste gado, e intens. dades : a Jaca

A primeira tem maior acceitacio; a segunda conta tambem alguns apaixonados; a terceira rivaliza com a primeira, porém passa por mais indigesta.
Uma excellente propriedade tem-se ultimamente reconhecido n'elln, que 6 combater a tosse, de qualquer natureza, e mesmo dissipar uma fluxĩo para o peito.

Jaca manteiga. - Arlocarpus. Pam idem. - Esta especie é uma das madeiras que servem na construccão naval, e por isso é prohibido pelo governo o seu córte.

0 fructo tem 12 centimetros e mais de comprimento, contendo sementes farinaceas, cobertas de polpa doce, meliflua, agradavel, e de cheiro muíto activo.

Jneamineana, - Conmelina serrata. - Ram. das Commelinaceas. - Planta herbacea do Pará e do Amazonas.
Tem propriedades anthelminticas.
N'este gencro de plantas ha algumas que tem o aspecto do ananazeiro.

Jacapé on capim de eheiro ou Can-pim cheiroso. - Fam. das Cyperaceas. - E' uma planta herbacea, de caules pequenos.

Polhas em feixes.
Flores em capitulos e escamosas, no apice do caule triangular, com um feixe de folhas na base.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mui aromatica. Esta planta 6 de Pison e não de Maregrave.

Jacapé. - V. Sape.
Jucapneaio. - V. Sapucaia.
Jaearatinga. - Ram. das Myrlaceas. - Fructo agreste, conhecido no Maranhĩo por este nome.

E' proveniente de um arbusto de bonito porte.
Tem 1 y centimetro de diametro; 6 de cor roxa-escura, quasi preta, e redonda.

Compбe-se de uma massa molle, com
um ou dois carocinhos redondos, envoltos n'essa massa, que dizem ser doce e de bom paladar ; ella tinge os labios de roxo.

Jacarandá, - Bignonia corulea. Will. - Bignonia, Jacaranda, Limn. Ram. das Bignoneaceas. - E' do Brasil e das Antilhas.
Esta 6 uma das arvores importantes do paiz; cresce com abundancia no Fará, Alagoas, e Bahia.
$\mathrm{E}^{\prime}$ arvore commum e ramosa.
Suas folhas sĩo compostas.
As flores, em pequenos grupos, sĩo como trombetas meio curvadas, roixas.
0 fructo é uma vagem allongada, comprimida e de consistencia lenhosa.
As sementes sĩo estriadas, isto é, riscadas, e com expansб́es (alladas.)

A madeira d'esta bella arvore é côr de castanha no cerne, com veias mais escurns, ou mais claras, conforme a qualidade.
E' mui compacta; presta-se bem ao polimento, e 6 de muita duraç̃o.
E' uma das principaes madeiras empregadas nas construcçరos civis enavaes, e na marcenarin.
As obras antigas de marcenaria e de tornearin dos Templos sino todas d'esta madeira; elln exhnla um cheiro agradavel.
Ha diversas especies de Jacarandd, peculiares á certas provincins, entre ellas acha-se o Macharimm schororislmm.

Jacarandá branco. - V. Jacarandá campina.

Jacarandh́. cabiuma.- V. Balsamo.

Jacarandí de campina ou braneo.-Sivarteia jacaranddi.-Sioartsia grandifora. Redd. - Fam. das Leguminosas. - Arvore pequena do paiz, que nas Alagóns recebe este nome.
Sun casca 6 alva.
As folhas, oppostas e dispostas em palmas, sĭo ovaes, asperas e de cor verde.

As flores em eapigas pequenas, brancas, tendo um stygma em fórma de lamina, rodeado de feixes de filetes amarellos.

0 fructo 6 uma vagem, presa por um pedunculo, que a suspende.
As sementes sũo como os grãos de feijão.

Chamam-na tambem Rabo de cavallo.
Esta planta crêmos ser o Jacarandí branco de Redd.: Sioarteia grandiflora.

Jaearandí Täa, - Dalbergia. Fam. das Leguninosas.

Jacarandá pardo.- Nissolia. Fam. idem. - E' uma arvore de folhas em palmas, não em cachos.
0 fructo, vagem om fórmn navicular, com expansōes membranosas na base, á semelhanca de azas.

Contém poucas sementes.
Jacarandí panliestano. - $J a$ carandde oxyphilla. - Fan. das Bignoniaceas. - Esta arvore tem suas folhas muito fortes.
Com esta e com outras especies fazem-se as mesmas obras, que com o Jacaranda grandi.
Dá-se a maneira de chá o seu cosimento ; o extracto dá-se em pilulas, e com o pó polvilha-se as feridas.

Jncarearú. - V. Caforana.<br>Jaearé-uva. - V. Lantim.

Jaenrey-atnua. - Gonania apendiculata - Ram. das Rhamuaceas. - E ' planta trepadeira, com o aspecto da Parreira brava, Mata-fome, etc.
O seu cosimento om banhos 6 applicado contra a caspa da cabeça.

Jacatupé. - Pachyrrhisos angulata. - Pam. das Leguninosas. - E' uma planta muito util, que da uma batata deliciosa, a qual poderia servir para sustento dos animaes.
Emprega-se a fecula que d'ahi se tira em certas affecçes das viasourinarias.

Jacé. - V. Melancia.
Jaelntho. - Hyacinthus oriontalis, Linn. - Fam das Liliaceas. - Esta fior, natural do Oriente, 6 cultivada em abundancia na Eurapa, onde ha mais de mil variedades.
E' planta de raizes bolbosas:
As folhas nascem no rez do chĩo; sर̃̃o mais ou menos allongadas e estreitas.
Suas flores tambem varinm em cores.
Esta especie, de que fallamos, offerece do seu centro uma espiga de flores em fórma de campana, de cor azzul, e branca; sũo cheirosas.
0 Brasil, que de poucos annos para cí tem adquirido immensidade de especies de flores estrangeiras, ha-de sem duvida ter, nos jardins, de suas grandes cidades, esta flor; ê por isso que a indicamos aqui.

## Jacitara. - V. Titara.

Jucua-neanga ou Aguaraciu-nha-nçu.- Tiaridium indicum. - Fan, das Borragineas. - Planta das provincias limitrophes do Imperio.

Propriedades ' medicas. - Reputa-se desobstruente.
E' empregada nas ulceras, e proveitosa nas affecçర̃es inflammatorias do anus.

Jagoipana on JiquaranaiAcacia - Fam. das Leguminosas. - Tambem é chamada Juerana, e conhecida em Pernambuco por estes nomes.
F ' indigena.
Arvore de folhas miudns, distribuidas em palmas.
Dí um fructo pequeno.
0 lenho d'esta arvore 6 frouxo e amarellado.
Constitue a madeira com que em Pernambuco fazem-se gamellas.
Cremos que todos esses nomes qua the dino exprimem uma mesma planta

Jalapa. - Convoloulus officinalis,-
orientalis, - Esta flor, ivada em e ha mais
do chũo; das e es-
em cores. s , offerece flores em azul, e
nos para le de es-1a-de sem tas gran-- isso que
araciun. - Fam, 3 provin-

Reputa-se , e protorins do
rann. -s.-Tamonhecida mes.
distri-
rouxo
que em
is.
mes qua planta

Pellel.- Convoloulus Jalappa, Linn.Fam. das Conooloulaceas.- A Jalappa 6 uma planta trepadeira do Mexico.
Tem as folhas cordiformes, e as filores como trombetas cor de rosa.
0 fructo é capsular.
A raiz é tuberosa, arredondadn, mais ou menos irregular, branca, carnosa; impregnada de um succo lactescente e resinoso.

Apparece no commercio om pedacos irregularmente arredondados, ou em rodellas, cuja superficie 6 cinzenta-escura ; o interior mais branco, com linhas concentricas escuras ; sua fractura apresenta alguns pontos brilhantes; e seu pó é amarello acinzentado.

Propriedades medicis.- A Jalapa é um drastico forte, que obra com promptidão,
E' empregada' nas obstrucções das visceras abdominaes, contra vermes de toda qualidade, hydropisias, affececoes cercbraes etc.
A dose em pó é de 1 á 4 grammas para os adultos.
E' quasi sempre preferivel empregar a resina, que se dá em dóse de 5 a 9 decigrammas.

Jalapa, de Matto Grosso.Convolvulus puniccus, Mans.- Fam. idem. - Em Matto Grosso existem outras especies. como Convolo. polyrrhieus. Concolo. giganteus, e com as mesmas propriedades da Batata de purga.

Jalappa de S. Paulo.- Piptoslegia Pisonis, Mart. - Fam. idem.-Vegeta esta planta em S. Paulo.

Ella mais ou menos deve ser como a Julappa do Mexico. Suas virtudes medicas stio as mesmas das da Batata de purga, devendo ser applicada nas mesmas dóses.
Ha ainda a especie seguinte: Conroloulus paulistanus, Mans.

Julapão. - V. Ti̛u.
Jaiapinina. - Convoloulus pendulus,

Mans. - Fam. Idem. - Os mesmos attributos da Batata de purga.

Jamnearú. - Cereus geometricans, Mart.-Cercus jamacarí, D. C. - Fam. das Cactaceas. - Este vegetal é um dos cardos, sem duvida, um dos mandacarís, que vegetam om Pernambuco e especialmente pelos sertoes.

Tem as virtudes da Jumbeba e do seguinte :

Jamacari ou figueira da India. - Cercus triangularis. - Fam. das Cactaceas. - Arbusto do Brasil.

Proprigdades medicas. -Toda planta é anti-scorbutica, refrigerante, e peitoral.
Exteriormente applica-se, em cataplasmas, nas ulecras e tumores glandulosos.

Jamaraeaú. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de Mandacarú, cuja fructa é comestivel, e suppōe-se ser doz Jamacarís.

Jambo da India. - Eugenia malaccensis, Linn. e Well.-Fam. das Myrtaceas. - Este fructo originario de Malaca, na Asia, 6 proveniente de uma arvore que se cuitiva no Brasil, e havia no extincto jardim botanico de Olinda.

Esta arvore tem as follias oppostas, lizas e lanceoladas.
As flores são brancas, um tanto grandes.

0 fructo dí em cachos mais ou menos grandes; é de 3 centimetros e $y$ de diametro, redondo com uma chamfradura no apice, cercada de quatro folhetinhas do mesmo fructo.
A sua parte externa 6 uma delicadissima e lustrosa pellicula, uniaa a uma massa aquosa, frouxa, de $1 /$ ou 1 centimetro de espessura, de cor branca, quasi transparente, que parece esmalte.
No centro acha-se um ou dois caroços redondos e pardos.
0 fructo é insipido, acido e sem
quasi principio doce algum, todavia tem scus apaixonados.

Ella tem mais de formosa que de boa ao paladar.
Tambem chamam-na Jambo branco.
Jambo da terra.-Eugenia jantbosa, Limn. - Ram. Idem. - 0 jambo 6 uma fructa mui aromatica, tanto oriunda da India como do Brasil.
E' proveniente de uma arvore de tronco lizo.
Folhas oppostas, lanceoladas agudas, escuras, parecendo-se bem com as de sua congenere.
As fiores em cachos sĩo brancas como as da precedente.

0 fructo porém é redondo e oval, coroado por quatro palhetas esverdinhadas.
Elle é amarello na maturidade e mui cheiroso, contendo dentro um caroço, raramente dois, que desprende-se dos tecidos, e chocalha agitando-se o fructo.
As folhas do Jambeiro tem propricdades venenosas; porém seu antidoto esté na raiz da mesma, segundo se diz.

Comtudo, fazem d'estas folhas um xarope, levemente laxativo.

Jambo vermelho. - Bugeria.Fam. idem. - Arvore mediana ou arbusto, natural da India; semelhante an jamboiro vulgar no tronco.

Entretanto, suas folhas sio menos lustrosas, e mais largas.

As flores sũo mui parecidas.
0 fructo dá pelos galhos, tronco, e axillas das folhas, em cachos.
Elle tem a mesma estructura do Jambo branco: é de cor de rosa bonita, mas, quanto ao sabor, 6 insipido.

Janapueá. - V. Pugd.
Jnndiparann.- V. Janiparandiba.
Jangadelra on embira hranca. - Apeiba cimbalarea, Ar. Can. - Fam. das Tiliaceas. - Arvore que vegeta nas mattas das provincias do Norte do Imperio.

E' indigena, elevada, por tal nome conhecida n'essas provincias.
Scu tronco sobe a grande altura sem ramificar-se senão no topo.
A casca 6 escura.
As folhas suro grandes, fazendo copa no cimo, e asperas.

As flores, amarellas, grandes e com pellos.

Os fructos são globulosos, tem otamanho d'uma pequena laranja, cheia de espinhos; sī̃o de cór parda, por dentro repartido em compartimentos, nos quaes contém as sementes, que sĩo pequenas e pardas.
A madeira d'esta arvore é do uma textura tão frouxa, que sustenta-se sobre as aguas, comportando grande peso sobre si.
Por esta razióo, faz-se com elln a singular embarcaç̃o, de que os pescadores se servem em Pernambuco para pescarias; e que se chuma jangada com a qual elles transpōem o oceano, a distancias bem longinquas.
Fazem outras maiores, que servem de paquetes.
Estas tem uma casinhola no seu lastro, que acommoda familins; riavegando beira mar na costa, vão de Pernambuco até á Bahia, e até o Ceará.
As canoas, a que chamam barcaç, e que navegam pela costa de Pernambuco e das provincias adjacentes do Sul e Norte, tem dois páos d'esta arvore, para formarem equilibrio; cha-mam-03 embonos.
Ainda da casea d'esta arvore tiram.se excellentes cordas, que fazem um ramo de commercio.
Ha uma especie de jangadeira, chamada Ǵrujaú, que é a primeira madeira e a mais estimavel para o mesmo fim.

Juniparandiba. - V. Janiparanduba.

Japarandúba.-Janiparandiba, japoarandiba e jandiparana.-São as mesmas plantas.

Japaranduiba.- Gustavia brasili-
ensis, D. C. - Fam. das Myrtaceas, Arbusto silvestre, conhecido quasi em todo o Brasil por este nome.
Apresenta-se em forma do tonceira.
Seus ramos mui flexives, de casca escura.
Folhas alternas, grandes, obovaes, oblongas, semelhantes ás do Jenipapeiro. Flores, em grupos de 3 a 4, são grandes, maiores do que uma rosa amelia, mas com uma so ordem de petalas.

Estas sũo de cor de carne, com ligeiras manchas rosadas, cheias de filetes no meio, tendo máo cheiro. (')

0 fructo é uma capsula semi-lenhosa, obconica, tendo interiormente algumas sementes (nĩo pequenas), collocadas horisontalmente.

Estas sementes matam os cĩes.
A folhagem, mergulhada nos tanques e rios. desenvolvem um cheiro insupportavel.

A madeira é mui flexivel, por isso fazem cestos, arcos e outros utensilios.

Japeeangr. - Smilax japecanga.

- Fam. das Asparagaceas.- Esta planta éconhecida por este nome em Pernambuco, Alagoas, Rio, etc.
Em algumas provincias 6 conhecida por Salsaparrilha.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma trepadeira, que vegeta nas margens dos rios e em lugares frescos.
As raizes se compöem de um ou de varios tuberculos arredondados, assás volumosos, brancos no interior, com vestigios de um principio corante vermelho na epiderme.
0 caule é perfeitamente cylindrico, da grossura de uma penna, offerecendo em sua superficie alguns raros espinhos, de uma cor verde á principio, depois amarella.
As raizes sino todas fendidas pelo meio, no sentido de sua extensũo, e são formadas por uma casen, de uma cor cinzenta um tanto avermelhada, delgadissima e muito enrugada, e de um medithulio lenhoso e volumoso,
(") Este genero distingue-se pelo cheiro do cadaver em decomposigī̃.
mas completamente vasio no interior, de modo que este medithulio deve formar um verdadeiro tubo de uma extremidade á outra da raiz.
Esta toda apresenta um sabor um pouco salgado e mucilaginoso, e um tanto amargo depois.

Propriedades mbdicas. - E' empregada nas molestias syphiliticas, cutaneas, rheumaticas, e gotosas.
Na dóse de 30 a 60 grammas para 1000 d'agun prepara-se o cosimento, que se toma tres vezes ao dia.

Japoarandiba.-V. Jamiporandiba.
Jaqueira. - V, Jaca.
Jaracathí on Mamino do matto.-Carica spinosa, Will.-Carica dodecaphylla, Vell. - Ram. das Papayaceas. - Esta arvore tambem recebe o nome de Mamota.
$\mathrm{E}^{\prime}$ natural do paiz, e só vegeta nas mattas.

E' alta, apresenta o tronco cheio de espinhos, recto, ramificando-se superiormente, estendendo os ramos horisontalmente, com sua folhagem miuda e lactifera.

Tem a apparencia do Mamociro, e sua fructificação é semelhante; isto 6 , tem aggrupados os fructos no cimo da arvore, e pendentes.

A Mamota é da mesma fórma do Mamāo, sendo menor e mais esguia; no mais 6 igual, e internamente tem tambem a mesma structura; 6 muito leitosa.
A massa 6 semelhante, e tambem mui saborosa, talvez melhor que a do Mamão.
0 leite d'este fructo serve de remedio para as hydropisias; e nos animaes externamente applica-se como excellente abstergente.
Por este nome de Jaracatia 6 conhecido em Pernambuco, Alagoas, Bahin, Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas.
Tambem chamam-the na Bahia Mamā̃o do natto, Mamão bravo e Mamota.

O fructo come-se crú, assado, ou cosinhado ; é comparado no Meltuo.
Cura as feridas e ulceras usado om forma de cataplasma.

O succo leitoso concreto, que corre naturalmente das incisరes feitas na Mamota, nós conservamos sob a forma de pilulas, e d'este modo temos conseguido ter sempre a mão, para uso dos doentes, o leite de Jaracatíá
Modo de uzar. - Dá-se pela manhã cedo, om jejum, 4 a 6 pilulas nos adultos, para os menores bastam 3 pilulas; e immediatamente por cima uma chicara de chá da India.

Tres dias depois repete-se outra dóse, até conseguir o resultado desejado.

Jaracatíá.-Dá-se tambem o nome de Jaracatií a uma especie de Cacto, cujos fructos, segundo Pison, são comestiveis, e mui empregados nas febres intermittentes.

Jaratuva on coqueiro Japaiuva. - Leopoldina pulchra. - Fam. das Palnciras. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma elegante palmeira do Brasil.

Jnramatala. - Ram. das Legumivosas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ umn arvore que tem este nome no Rio Grande.

Vegeta pelas margens dos rios.
Dá um fructo redondo, com um caroco no centro.
Os animaes inferiores o comem.
Jaxaráca.- Arum dracunculum, Linu, e, Will.- Fam. das Araceas.-Esta planta 6 natural da Europa, mas cul-tiva-se no Brasil, onde tem recebido este nome.
Julgam muitos mesmo ser ella indigenn do paiz.
Ella tem na Europa o nome vulgar de Serpentaria.

- $\mathrm{E}^{\prime}$ quasi rasteira, isto ê, sem caule; fórma um bolbo sobre a terra, das bainhas das folhas, que se abraçam.
Das folhas, que tem 50 e mais centimetros de comprimento, pendem dois lobos grandes na parte inferior.

As flores sĩo como as do Arwm, contidas em um estojo, e com a mesma estructura; mas săo muito maiores, de um roixo purpureo interiormente, e verdes por forra; exhalando mío cheiro.
0 fructo é uma baga encarnuda.
A raiz é tuberosn.
Esta especie, e n subsequente, parecem ser a mesma planta.

Jararáca. - Dracontium poliphyl. twn.- Fam. idem.- E' um vegetal do Pará.

Proprikdades medicas.- Suns raizes sŭo amylaceas ; contundidas, e applicadas sobre as ulceras, as modificam.
Empregada internamente, é util contra a asthma, chlorose, amenorrhea, e mordeduras de cobras.

Jarbĩo ou Urgevão. - Aguaraponda - Gerebūo, geroão. - V. Orgeoũo -

Jareré on Manduptin. - E ' uma planta, cuja semente é oleosa, e farinncea, com virtudes medicinnes.

Jarobas. - Tanocium jaroba, Sivarts. e Marcg. - Pam. das Solanaceas.Planta das regiסes Amazonicas, trepadeira, em forma de touceira.
Seus fructos sũo bagas cascudas, com polpa dentro, e varias sementes.
0 fructo é emolliente e peitoral.
Jarrinlio. $-V$. Angelico.
Jarro maneliado. - $V$. Jararáca.
Jasmim amarello. - Jasminum fruticans, Linn.-Fam. das Jasminaceas. - Este jasmim, a que dão este nome em Pernambuco, é natural da Italia.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de uma planta semelhante ao do Jasmim da India, mas as folhas são trifolioladas, e não quinquefolioladas, como as do outro.
A fior, em seu contorno, é igual, porém 6 muito menor, e é de cor ama-rella-viva, e de quasi nenhum cheiro.
lo Arvin, 1 a mesma maiores, formente, ndo máo rnada.
lente, pa-
poliphyl. egetal do
uns raizes o nppliodificam. util conorrhea, e
-Aguarargeoão -
in. - $\mathrm{F}^{\prime}$ oleosa, e innes.
, Searle. naceas.cas, trec. ascudas, ementes. itoral.

Jararaca.
Jasminums міласеаs. ste nome Italia.
te ao do thas são lioladas,
gual, pocor amacheiro.

0 fructo $e ́$ uma baga redonda, roixa, com um caroço dentro, mas que nunca se ve.
Cultivam este jasmim nos jardins.
0 Jasmim da Italia é que ha de servir de typo ao genero.

Jagmim anño.-Ansonia latifolia, Mich.-Fam. das Apocyreas.-E' oriunda da America esta flor, e provém de um pequeno arbusto, de 1 metro e pouco mais de altura.
As folhas, oppostas, ovaes, e meio crespas.
As fiores em cachos, pequenas, como jasmins propriamente ditos ; são brancas, de um tecido espesso, e um annel amarello na face do tubo.

Jasmim bogari. - Jasminum nolubile. - Fam. das Jasmineas. - Este jasmim, natural do Cabo da Boa Esperanç, recebe este nome em Pernambuco.

E' resultado de um subarbustinho, que trepa sobre outros corpos.
Seus ramos o folhas são oppostos; estas sūo ovaes, onduladas, e lustrosas.

As flores são brancas, como jasmins communs, mas de um tecido succulento: e cheiro parecendo-se com o da flor Bogari.
$\mathrm{E}^{\prime}$ ornamento de jardim.
Jasmimi branco.-Fam. Idem.Em Pernambuco diáo este nome a um jasmim branco, produzido por uma planta.
As folhas oppostas, ovaes, e molles, de cheiro agradavel, não tem as zonas rosadas como o Jasinim commum.

0 seu tecido não é tũo carnoso como o d'aquelle.
E' ornato de jardim.
Jasmim do Cabo. - Gardenia Rorida, Linn. - Ram. das Rubiaceas.A flor que chamam Jasmin do Cabo em Pernambuco, e mesmo na Europa, 6 oriunda d'essa parte do globo.

E' um subarbustinho ramoso, de la 2 metros de altura.

Folhas oppostas, ovaes, lanceoladas e lustrosas.

As flores são brancas, com o tecido quasi transparente.
As bordas das petalas dobram-se umas sobre as outras.

Exhalam um excellente cheiro.
Toda a planta contém um succo leitoso.
$E^{\prime}$ uma plantn de jardim muito estimada e rara.

Jasmim cambrain. - Nerivm ochrolencum, Horteil. - Fam. das Apocyneas. - Recebe este nome em Pernambuco, e $€$ oriundo da India.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho pouco esgalhado, com as folhas compridas, lusidas e pequenas.
A flor, em pequenos pedunculos, como fios oblongos, amarellados.
Um grupo de petalas brancas, subtransparonte, circula a face do tubo, e um annel amarello.

Tem cheiro suavc.
Jasmim de Cayenna.- (*) Melia azedarack, Ltmn, - Fam. das Meliaceas. - Esta planta, a que em Pernambuco dão este nome, no Rio Grande do Sul chamam Cinamomo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ natural da India e da Cicilia, conhecida na Europa por Jasmim azul.
Ella no seu paiz natal 6 grande arvore ; mas entre nos 6 uma arvore pequena, ou um arbusto.
Suas folhas são encrenadns.
As flores em tachos grandes, fazendo pyramide.
São formadas por um tubo purpureo, e a lamina em cima dividida em cinco lobos revirados, com cheiro um tanto activo, mas um pouco fastidioso.
0 fructo, que parece uma azeitona, é tambem roixo escuro, e tem uma semente dentro.
Não se come.
Acredita-se que suas folhas, fructos e fiores são venenosas.
(c) Na Bahia é est o nome do Jasmín manga; e a Melia azedarack chama-so
Jasmin de soldado.

Alguns auctores contestam essa idéa; mas sem bastante prova para garantir a innocuidade da planta.

Proprikdades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ empregada, externamente, para apressar o amadurecimento dos bubסes. Internamente, 6 estimulante, aperiente, e anthelmintica; em dóso alta é abortiva.

## Jasmin de cerca bu do

 matto. - Jasminum Auminense, Vell. - Ram. das Jasmineas - Arbusto trepador, que cresce em tonceiras, e que faz grande entrelacamento sobre as arvores adjacentes.E' conhecida em Pernambuco por este nome, e tambem impropriamente por Jasmin da India.
Suas folhas são compostas, e de uma cor verde azulada.
As flores, como o jasmin dos jardins, porém muito menores e de seis divisơes estreitas; têm cheiro agradavel e dão em pequenos cachos.
0 fructo 6 uma baga redonda, do tamanho de uma ervilha; 6 roixo denegrido; encerra uma polpa aquosa, de cor roixa viva, porém que desmerece em pouco tempo.
Contém uma semente dentro.
As vergonteas sŭo lisas, mui floxiveis.
Fazem-se d'ellas cestas, balaios etc.
Esta planta é digna de ser introduzida nos jardins, para caramanchões.

Das flores póde-se obter por distillaçĩo uma essencia, de cheiro agradavel.
Jasmim commuim. - Jasminum officinale, Linn e Will.-Fam. das Jasmineas. - Em todo o Brasil é conhecida esta flor por Jasmim; alguns a chamam Jasmim da Italia, mas ella não é oriunda da Italia, e sim da India.
$\mathrm{E}^{\prime}$ sem duvida uma flor dos nossos jardins, acclimada entre nós d'esde epocha desconhecida.
Sua fragrancia suavissima, disputa a primasia entre as mais flores aromaticas.

Flla 6 proveniente de um arbusto esgalhado, em touceira.

Suas folhas, em palmas, de cinco a sete foliolos, sĩo brancas, dispostas em pequenos grupos.
Formam um tubo, que na parte superior abre em cinco laminas, como estrellas brancas, e com uma capa rosada de um lado, e um tubo verde na sua base.
0 fructo quasi nunca se desenvolve.
Todos sabem que os Jasmins servem para aromatizar banhos, formar ramalhetes e preparar cheiros (essencins), para uso de toucador.
Sua agua distillada é applicada nos olhos, e pode ser dada internamente como antispasmodica.

Jagmim Incre - Fani. das Labiadas. - Esta flor exotica, a que dão este nome em Pernambuco, é proveniente de um arbustosinho, de folhas ovaes.
Flores vermelhas, em espigas, como cornetinhas oblongas, com a borda livre dividida em cinco lacinias, formando como dois labios.
O calice e verde, e pequeno; sahem de dentro os filetes. A fior não dá cheiro.

Jusmim Iaranja. - Murraya exotica, Limn. - Pam. das Aurantiaceas. Planta natural das Indias Orientaes, por este nome conhecida em Pernambuco.
0 arbusto 6 uma planta parecida com uma larangeira pequena; porém com as folhas compostas, miudas e espessas, glandulosas e sempreverdes.
As flores apresentam-se em cachos, da mesma estructura das da larangeira, sendo porém pequenas, e com algum cheiro.

0 fructo que produz 6 ovoide, e quasi confunde-se com um limão pequeno; quando maduro torna-se vermelho.
Dentro ha dois compartimentos, cada um contendo uma semente,

E' conhecida na Europa esta planta por Bois de la Chine (madeira da China). capa roverde onvolve. servem ar raencins), da nos tamente
das La ue dĩo provefolhas

Come-se a fructinha, e faz-se d'ella limonadas refrigerantes.

Jasmim manga. - Cerbera nangas, Linn. e Will.- Kam. das Apocynicas. - Arvore leitosa da Indin, cujo succo leitoso é emetico, e venenoso.

Jasmim do matto.- $V$. Jasmim de cerca.

Jasmim do matto do Raxí.Tabernomontana cilrifolia, Linn. - Fam. das Apocyneas.- E' um arbusto, que vegeta no Parí e nas Antilhas.
E' lactifero, e o seu succo leitoso 6 empregado como anti-gastralgico.

Jasmim das nuvens.- Plumbago auriculata, Linn, - Plumb. carulea, Hortut. - Fam. das Plumbagineas.- Em Pernambuco 6 conhecida esta fior por tal nome.
Ella 6 d'America, proveniente de uma herva quasi rasteira; do folhas pequenas, lanceoladas, lisas, dispostas em feizes.
As florez, em pequenos cachos, sũo azues, e em forma de uma angelica ou jasmim.

O pedunculo tem pellos pegajosos.
Não tem chciro.
0 fructo 6 uma capsulasinha insignificante.

Caracterrs da familia.- Familia natural, por uns collocada entre as Apelalias, e por outros entre as Monopetalias.
São vegetaes herbaceos ou subfructescentes, de folhas alternas, algumas vezes unidas na base do caule, e invaginantes.

As flores são dispostas em espigas, ou cachos ramosos, e terminaes.
Seu calice 6 gamosepalo, tubuloso, crespo, a persistente, ordinariamente de cinco divisoes.
A corolla 6 ora gamopetala, ora formada de cinco petalas iguaes, que quasi sempre sã̃o ligeiramente ligadas entre si pela base.

Estames, geralmente em numero de cinco, é oppostos ás divisões da corolla, são. oppetalios, quando esta é polypetala.

São immedintamento hypogynicos, quando a corolla é gamopetala (o que è contrario á disposiẹío geral).
O ovario é livre, muitas vezes de cinco angulos, de uma 80 loja, contendo um ovulo pendente do alto por meio de um podosperma filiforme basilar.

Os estyletes siñ em numero de tres a cinco, e terminam por outros tantos estigmas agudos.
O fructo é um akenio envolvido pelo calice.
A semente se compóe, além de seu tegumento proprio, de um endosperma farinaceo, no centro do qual existe um embryão, que tem a mesma direcção da semente.

Jasmim vapor on de S. José.
-Plumeria rubra, Linn.-Fam. das Apocynaceas. - Este arbusto é natural do continente americano, chamam-lhe assim em Pernambuco, e tambem alguns o chamam Vapor.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma flor procedente de um arbusto de 2 a 3 metros de altura, de tronco liso, cinzento, lactifero em todas as suas partes.

As folhas aggrupadas nas extremidades dos ramos, sũo ovaes e grossas.

As flores, reunidas om cachos, sŭ̃o como jasmins grandes; apresentam tres cores, isto 6 , sobre um fundo cor de carne, zonas vermelhas, e amarellas, formando um todo engraçado; tem cheiro suave.
0 fructo, que raramente se ve, 6 como uma vagem comprida.
Esta planta despe-se de sua folhagem em certo tempo do anno, conservando unicamente as flores.
E' ornamento de jardins.
Jassahi. - V. Jatobí.
Jataiba.-V. Tatajuba.
Jatauba on coqueifo Jatau-
ba. - Syagnes cocoides. - Fam. das Palmeíras.-Palmeira do paiz.

Jatay. - V. Jelay.
Jatobá. - Hymencea courbaril, Linn. - Pam. das Leguminosas. - Arvoro do Brasil, Minas, Bahia, e Pernambuco.

E' copada, revestida de folhas alternas, pecioladas, compostas de dois foliolos approximados, ovaes lanceolados, e luzentes.

Inflorescencia em paniculas.
Flores pequeninas.
0 fructo ê uma vagem lenhosa, de 24 centimetros de comprimento, e de 6 a 9 centimetros de largura, contendo quatro ou cinco somentes, envoltas n'umn polpa amarellada, e doce.

Come-se a polpa, mas é enjoativa.
Do tronco e dos ramos d'esta arvore exsuda uma resina conhecida pelo nome de Resina animada.

Nas provincias do Maranhĩo e Parí chamam-lhe Jatahi; tambem lhe dão o nome de Resina ou gomma copal.
$\mathrm{E}^{\prime}$ em pedaços de cor amarellada, fractura luzente, e cheiro aromatico.

Emprega-se para fazer verniz.
A madeira é muito forte, e procurada para moendas de engenho, arados e eixos de carros, e outras muitas applicaçöes.

Propriedades medicas. - A resina 6 remedio popular contra a hemoptysis, na dóse de 10 centigrammas, misturada n'uma gemma d'ovos, tres vezes no dia.
As sementes stáo usadas contra a asthma, na dóse de 4 grammas para 200 grammas d'agua, em infusむ̃o, que se dá tres vezes no dia.

Jutolsí. - Hyniencea stilbocarpa, Hayne, e Mart. - Ram. das Leguminosas - Esta especie tem as mesmas applicaç̃es da precedente, e das seguintes. Jatahy 6 tambem o nome do Jatobd nas provincias do Sul.

Jaunn. - Solanun jauna. - Fam.
das Solanaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ planta do Pará, que tem virtudes diureticas, e antiscorbuticas.

Jauari on cotiuelro Jauari. - Astrocarium jauari - Fani. das Palneiras. - Arvore do Pará e Amazonas. $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeira nita, de tronco cylindrico, cheio de espinhos.
Os fructos sĩo drupaceos, como coquinhos, carnosos por fora, e osseos: por dentro, como sã̃o em geral todos.

Jenipapo ou Jenipabo.-Gcnipa americana. Linu. - Yam. das Ru-biaceas.- 0 Jenipapo 6 um fructo agreste do paiz, proveniente do Jenipapeiro, que 6 uma arvore elevada, de 16 a 20 metros, de casca cinzenta e liza.
Folhns oppostas, espatuladas, oblongas, e luzidias,

Flores amarellas, um tanto grandes, formando um tubo, cuja parte superior é dividida em lacinias, que sāo retorcidus.

Abaixo da flòr está o fructo rudimentario, que, depois de desenvolvido, tem 12 a 15 centimetros de diametro, redondo, com um rudimento de tubo no cimo.

Tem o pericarpo fino, cor de barro, que se desprende facilmente $; 6$ coberto de uma substancia pulverulenta, que tambem se desprende facilmente.

Compбe-se de nma massa, de 1 e $/$ centimetros de espessura, muito elastica, cor de oca; é clara e aquosa, de sabor acre e doce; e a cavidade central é cheia de uma polpa muito aquosa, cor de barro, envolvendo muitas sementes chatas, de mais de 3 centimetros, quasi redondas.

0 fructo, quando maduro, cahe da arvore ; entio esborracha-se quasi sempre.
Não passa este fructo por bom de comer-se ; sendo porém partido e misturado com assucar, torna-se agradavel; possue um principio excitante forte, que estimula o estomago.
A madeira do Jenipapeiro é branca,
muito solida, com os póros mui unidos ; eisusceptivel de polir-se; tem tanta elasticidade, que nĩo se póde quebrar um ramo.

E' della que quazi exclusivamente fazem-se formns de sapatos, e outros utensilios, como coronhas de espingarda, etc.
0 succo da fructa, quando verde, dí uma materia adstringente, applica-se em banhos nas ulceras syphiliticas.
Possue umn materia corante roixa azulada, de que se faz tinta.
A raiz é purgativa.
Proprisdades medicas. - a planta é empregada contra as diarrhéas, e cm loc̃os nas ulceras syphiliticas.

Os grelos, pisados com azeite, sino desobstruentes, segundo muitos mesinheiros, e até alguns praticos.

Jenipapo bravo. - Genipa agrestis - Fam. das Rubiaceas.- Este arbusto agreste, em Pernambuco, tambem é impropriamente conhecido por Laranginha.
Tem 4 a 6 metros de altura.
Rsgalha pouco; seu tronco e suas folhas săo parecidas com as do Jenipapeiro manso.
As flores, porém, tem o tubo mais longo, e são de cor amarella mais viva.
0 fructo differe na cor e consistencia, mas na forma é semelhante.
Seu diametro 6 de 6 a 8 centimetros.
A casea 6 dura, e mui adherente ; 6 de cor verde, e lustrosa.
Ris aqui as differenças mais notaveis entre um e outro.
Não se come.
A madeira tem amesma flexibilidade, e tambem é empregada.
Nas Alagoas o chamam Bspoletas, 6 em Sergipe Jenipapinho.

Jenipapinho. - Genipa verticulantis. - Fam. idem. - Esta especie 6 differente da precedente, ainda que se pareça muito com ella.

E' de pequeno porte, mui parecido com o Jenipapo; estende seus ramos quasi horisontalmente em derredor do tronco, formando de distancia, em distancia uma umbrella.
As folhas tem quasi a mesma fórma, assim como a flor.
0 fructo. 6 de 6 a 9 centimetros de diametro, com a mesma forma do antecedente ; é amarello na maturidade, e lustroso; tegumento corneo ; dentro é como o precedente: a substancia interna aquosa e dóce.
Come-se esta fructa chupando-se por uma abertura que se faz.
A madeira 6 como a do que ficou descripto, e serve para os utensilios agricolas.

Jequirioba. - Solanum jequirioba. - Fan. das Solanaceas. - Esta planta e um excellente remedio contra as anginas.
E' pelo Dr. Silva empregada contra a morphéa. Julga-se que é o Aguaraquid - Solanum oleraceum.

Jeratnen, Manaeá. - Manaca, Gc-ralacaca.-Cangambd. Franciscea unifora. -Fam. das Scrophulariaceas.-As plantas que recebem tantos nomes pelas demais provincias, nĩo sĩo todas o Manacá de Pernambuco.
Ha varias plantas de differentes familias, segundo creio, com este nome.
Dizem que esta planta Jerataca, em todas as suas partes, especialmente a raiz, 6 um excitante energico do systema lymphatico; expelle os virus pelo suor e pela ourina; 6 muito util contra a syphilis, d'onde vem chamarem Mercurio vegetal.
A entrecasca e bastante amarga e enjoativa ; estimula a garganta.
Em dóse pequena é resolutiva, e em dóse grande laxa o ventre, desafia as ourinas, e promove mesmo o aborto.
$\mathrm{E}^{\prime}$ antidoto do veneno das cobras, e em dóse muito elevada produz o effeito de um veneno acre (consulte-se a Martius em Buchner).
Os indios do Pará envenenam suas

## 256

settas com estas plantas，segundo consta．

Jetahy．－Hymenca marliaina，Hayne． －Ram．das Leguminasas．－Vegeta em Minas，Bahia e Pernambuco．

Jetahy．－Hym olfersiana，Hayne． －Fam．idem．－Nas mesmas provincias．

Jetahy．－Hym Stigonocarpa，Mart． －Fam，idem．－Vegeta no Piauhy．

Jetahy．－Hym Sellowiana，Mart －Fam．idem．－Vegeta no Piauhy．

Jetahy．－Frachylobium marlianum Hayne．－Fam．idem．－Vegeta no Ama－ sonas．

> Jetaiba. - V. Jelahy.

Jetaiciea．－Segundo Marcgrave． Sũo as diversas resinas das differen－ tes Hymencas，offerecidas ao commer－ cio com o nome de copal．
$\mathrm{E}^{\prime}$ com esta resina que os indigenas vidram a louça．

Jetaiuvar．－V．Jelahy．
Jetiea．－V．Batata doce．
Jeticucui．－Convolvulus hederaceus，
Godoy．e Spl．－Operculina turpethum， Mans．－Fam，das Convoloulaceas．－ Planta herbacea de Minas．
Suas folhas são cordiformes，lobadas， e suas flores purpurinas．
A raiz é tuberosa e purgativa．
Jeticueni．－$V$ ．Mechoacan．
Jetuen．－V．Batata doce．
Jiquitibin．－Pyzidaria macrocarpa， Schott．－Fam．das Licheneaceas．－A casca d＇esta planta é empregada nas hermor－ ragias e leucorrheas．
A madeira 6 utilisada em varios artefactos．

Jiquitibí．－Arvore de Sergipe，

Bahia e outras provincias，cujo lenho é mui rigido e de boa qualidade．

E＇propria para os misteres da car－ pintaria；fazem－se com ella muitos objectos ruraes，etc．

## Jissára ou eoqueiro Jissára．

－Eulerpe oleracea，Mart．－Fam．das Palmeiras．－Palmeira que vegeta em todo o Brasil septentrional．
Jito. - V. Gilo.

Joí amurello．－Solanum am－ brosiacun．－Fam．das Solanaceas．－Ve－ geta em Santa Cruz，e tem as mesmas propriedades do Jod．

Joá ou Jonseiro．－Ziviphus joa－ seiro，Marl．－Fam．das Rhamneas．－ Jod，que por corrupẹ̃̃o o povo chama Enjud， 6 uma bonita arvore regular do paiz，e com espinhos pelos ramos．

Folhas ellipticas，lustrosas，coreaceas． As flores dão nas axillas das folhas em pequenos feixes，que parecem es－ trellinhas amarellas，esverdinhadas．
0 fructo 6 como uma Pitomba，quatro vezes menor；tom 1 e y centimetro de comprimento， 6 globulosa e acha－ tada，e com uma orla no pedunculo．
E＇cor de barro，aspera e tenaz；por dentro é branca，e tem uma substancia mucilaginosa，branca e doce，que enche o espaco onde se acha uma semente muito dura，que reparte－se em dois carocos．
A entrecasea d＇esta arvore diz－se que goza da propriedade de destruir a caspa da cabeça；lavando－se esta com a decocc̣̃̃o；mas quasi sempre 6 um meio improficuo．

O succo da casca applicam para ns contusōes，pancadas，e ferimentos，com feliz resultado．

No sertũo，faz－se d＇esta casca uma beberagem，que depois de passar por certa preparaçĩo，applicam á phtisica pulmonar；admiram emfim os prodi－ gios do Jod pelo interior．
Além d＇isto encerra um principio saponaceo，com o qual as lavadeiras podem lavar roupa．

## issára.

 Tam. das geta omCrêmos que todas as provincias do Imperio conhecem esta arrore pelo nome de Jod́; porém no Pará dão este nome á uma outra especie.
Dizem que o fructo tem a mesma applicac̣ĩo da Jujuba.

Joí ou Juń. - Juripeba on Jurepeba. - Solanum paniculatum. - A raiz da Jurubeba que é por demais amarga juntamente com as folhas, e os fructos mucilaginosos; obra com propriedndes resolutivas nos enfartes das visceras abdominaes; externamente applica-se tambem nas ulceras, e feridas.

Joũo Gomes. - V. Bredo Major Gomes.

João do Paẹá. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um fructinho agreste do Maranhão, produzido por um arbusto.
Seu tamanho 6 de menos de 3 centimetros, de forma redonda e oblonga, com signal do uma corôa no apice, e de cor amarella.
A casca é tenaz, unida a uma massa pouco compacta, amarella, acredoce e um pouco pegajosa, que produz sequidío na bocca.
Tem dois ou tres carocos, ou apenas um, comprido e branco.

Joapitanga. - Planta rasteira; es-tende-se em vergonteas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ muito empregada em cosimento, como sudorifica e anti-venerea.

Jouseiro.- V. Jod.
Joanesia. - V. Avda-assí.
Juá-assú ou Jua uva. - $\mathrm{E}^{\prime}$ em Tupinico a Cerejeira.

Juá do Norte. - V. Melancia da Praia.

## Juá púen.-V. Camapí.

Juá do Sul. - Frucla do Joaseiro, Juá uva. - Gengibre branco.

JUM
257
Jubai. - V. Tamarineiro.
Juheba. - V. Juripeba.
Jueá. - Ram das Leguminosas. - Vegeta nos sertoes das provincias do Norte, e principalmente nos de Pernambuco e Ceará.
E' uma arvore clevadn, de uma madeira durissima, optima para as obras do construccíno civil,

Suas folhas, dispostas em palmas e de cor verde, são ovaes.
As flöres sŭ0 em cachos pyramidaes. 0 lenho 6 roixo, ou castanho.
Propribdades mbdicas.- As cascas d'essa arvore, postas de infusũo, na dose de 4 grammas para 500 grammas d'agua, empregam-se nas affeccōes dos pulmoes, isto é, contra asthma, tosse convulsa, e em geral qualquer tosse antiga ou recente.
$\mathrm{E}^{\prime}$ remedio uzado nos sertסes pelo povo nas contusões.

Conhecendo nós essas virtudes temos proparado o xarope, e a tinctura de Jucú.

## Jueapé.-V. Sapd.

Jussará ou coqueiro Jussara. - Eulerpe linicaulea. - Tam. das Palmeiras.-Esta planta, que tem este nome nas Alagoas, 6 indigena.
Seu caule, extremamente fino, 6 lizo na extremidade superior, nú e glabro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de cor amarellada.
0 ramalhete das flóres é pouco denso.
As folhas, pinnadas, sũo proporcionalmente pequenas; deitam um cacho pendente, como em muitas palmeiras; - cacho é muito ramificado.

Os fructinhos são de 3 centimetros, ovoides e roixos, quando maduros; a massa dentro 6 amarellada, com um caroco no centro, que se torna roixo.
Esta palmeira tem o nome de Assahy em outros lugares.

Jujubeira.-V. Masĩ de Anafega.
Jumbêba. - Cactus opuntia, Linn. - Fam. das Cactaceas.

Propriedades miedicas.-Esta planta acalma as dores sciaticas, applicada em cataplasmas ; misturada com extracto de saturno é util na elephantiasis dos Arabes.

0 xarope dos fructos e folhas 6 empregado na phtysica, e julga-se proveitoso tambem na lepra.

Seu succo, misturado com leite, é vantajoso nas ophthalmias simples.

0 uso d'este fructo torna a urina vermelha.

Juneca. - Cyperus esculentus, Linn. - Fan. das Cyperaceas. - Herva que vegeta nas proximidades dos rios e mesmo n'elles, e que tem este nome nas Alagons e Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de capim.
Compб̃e-se de uma vergontea verde, cylindrica, elevando-se verticalmente sobré o solo, lustrosa, fistulosa, tendo até 1 metro de alto, e na raiz pequenas tuberas, (batatinhas), de cheiro activo, e que nĩo é desagradavel ; tem uma cor escura.

E' rugosa, e contém um principio rezinoso ; dentro 6 amarellada e escnra.
No apice vè-se uma reunião de escaminhas sobrepostas, formando uma pequena espiga, nas axillas das quaes estĩo umas florinhas quasi invisiveis.
Esta Junca é empregada pelos curandeiros para muitos misteres.
Ella tem propriedade carminativa bem energica, e 6 anodyna.
0 cheiro 6 muito agradavel, e por isso empregado na perfumaria.

Jineo de eangaihas. - Lepidosperma officinalis. - Fam. Idem.-Tanto em Pernambuco como em Alagoas conhece se esta especie de capim, que empregam para fazer esteiras, que servem para cobrir cangalhas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva aquatica, e so d'agua doce, semelhante a uma, chibata e do mesmo tamanho.
Os caules siño verdes, folinceos, lustrosos, ocos, com uma só folhinha abracada na base.

No apice vè-se umas espiguinhas paleaceas, que sĩo as flores.

Seccam estas vergonteas, e fabricam as taes eateiras, que sĩo muito procuradas.

Junco de cobra, - Hypopurua nutans, Nees. - Fam. das Urliceas.-Esta especie nasce em S. Paulo.
A infusão de suas raizes 6 diaphoretica e diuretica, segundo Martius.

## Junditi ou meladinha fialsa.

- Fam. das Labiadas. - E' uma herva a que dão este nome nas Alagolas.
Os caules e folhas, cobertos de pellos, e regulares, zĩo pegajosos.
Aa flores são em rosetas de cor azulescura.
0 fructo é uma baga transparente, contendo muitas sementes, mergulhadas em substancia aquosa.

Vegeta ás bordas de regatos, e em terrenos paludosos.

Junqueira. - Cressa anti-syphilitica. - Fam. das Conooloulaceas. - E' conhecida por este nome em Pernambuco uma herva delicada, de caule muito fino, e pilloso.
Alastra-se pelo chão, lançando pequenas raigotas de distancia em distancia, nas vergontinhas rasteiras e prostradas.
As flores são brancas, e infundibuliformes.

0 fructo é uma capsula ovoide, contendo quatro pequenas sementes.

Propriedades medicas. - Esta planta 6 empregada, em cosimento, contra as gonorrheas e outras affecções venereas.

Jinquilioo. - Narcisus junquilla, Linn. - Fam. das Narciseas. - E' uma flor de jardim, cultivada no paiz, e natural da Europa.
O Junquilho não tem caule.
Suas folhas sūo em grupos circulares, á maneira do junco, e lisas.

Sae do centro um pendāo, no qual muito pro-

Hypopurum ceas.-Esta

6 diaphoMartius.
a falsa.
uma herva tlagôas. s de pellos,
cor azul-
insparente, mergulha-
tos, e em
nti-syphiliiccas. - E' Pernamde caule
cando pea em disasteiras e
fundibuli-
voide, conntes.

Esta planta , contra as öes vene-
junquilla, - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma paiz, e nalisas.
no qual

JUR
brotam flöres amarellas, como pequenas açucenas, de bella fragrancin.
A raiz é bulbosa.
Jnitia de Calangro. - Blechum arliculatum. - Pam. das Acauthaceas. $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho, a que nas Alagòas dão este nome.

Vegeta nas mattas.
Seu porte 6 pequeno, de caules delgados, e ponco ramosos.
Folhas verde-escuras, ovaes, oblongas e oppostas.
As flores, como cornetas, sino brancas, rajadas de roixo.
0 fructinho oval, de 1 e $/ 1 /$ decimetro, fuziforme, contendo quatro sementes chatas e longas.

## Junta de cobra on arnacam.

- Ruellia nodosa, - Fam. idem.- Sub arbusto de 1 metro de elevac̣ino.

Seu caule bem esgalhado, offerecendo nós ; 6 pilloso e um pouco pegajoso.

As folhns oppostas, oblongas, ovaes.
As flores miudas, em fórma de cornetas, e cor de lyrio.
0 fructinho 6 uma capsula de duas valvulas, contendo sementes pequonas.

Junta molle. - Aniaranthus sarmentosus. - Fan. das Amaranthaceas. Chamam nas Alagoas á uma herva trepadeira por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de caule fino.
Folhas pequenas.
Flores, em cachos pyramidaes, mui pequenas e esbranquiçadas; a semente é como a da perpetua.

Iuntelra. - Cartonema aromala. Pam. das Commelinaceas.-Dão em Alagoas este nome a uma herva, de caule alastrado, e que ao mesmo tempo ergue as pontas dos ramos.
E' cheia de articulações.
As folhas, ovaes, oblongas, ponteagudas em ambas as extremidades.
As flores siू̃ em cachos, na base do caule, e azuladas.
0 fructo 6 uma capsula, com tres carocos.

Jupaty. - V. Jetáhy.
Jrpiede. - Xiris indica, Lim. Fam. das Resedaceas.-Planta da India Oriental.

Propriedades medicas. - Seu succo applica-se contra os dartros, e outras molestias de pelle.
As folhas o a raiz, fervidas em oleo e associadas no cosimento do Phascolus muago, Lisu. (planta do Oriente), 6 empregada contra a elephantiasia dos Gregos.

Juquelfa-nssú. - Adenanthera Chyrsosa.-Fam. das Leguntinosas. - E' uma arvore, de folhas compostas de pequenos foliolos.
Seus fructos sion vagens compridas.
Vegeta no Pará, e é empregada nos corrimentos.
Juquifi. - Minosa brasiliensis, Spl. - Fam. idem. - Arbusto semelhante fi Esponjeira.
Nasce junto nos rios, e alagadiços.
Sua folhagem ó miuda.
As folhas, pisadas e applicadas sobre as hernias, as resolvem, dizem.
Juquirtonano.-Guilandina Bonduc., Linn. - Kam. idem. - Arvore que cresce nas provincias maritimas, no archipelngo indiano.
Tem o nome de Cill de Bourique.
Ella. 6 empregada como tonica, o febrifuga.

Propriedades medicas. - Em cataplasmas, feitas com as folhas frescas e contusas, é usada nas orchites.
0 cosimento da raiz 6 antidoto do veneno das cobras, segundo affirmam alguns.

## Jurati. - V. Popepona.

Jurema branea. - Miniosa jib-
rema alba. - Ram. idem. - Arbusto de porte mediano.

Cresce nas visinhanças do litoral, conhecido por tal nome, talvez, em todo o paiz.

Tem os caules escuros，armados de rigidos espinhos．
As folhas，são compostas de foliolos miudos．
As flores sũo brancas，agglomeradas em capitulo globoso．
Os fructos sino empencados；elles representam vagens，formando espiral， como sacarrolha．
As sementes são poucas．
E＇tambem conhecida n＇esses luga－ res do Sul por Jerema－Jerema．

A madeira 6 empregada nas cons－ trucçóes civis e navaes．

Propriedades medicas．－As cascas extrahidas d＇esta arvore sĩo amargas e adstringentes，e applica－se como narcotico．

Jurema marginada．－Mimosa burgonia，Aubel．－Fam．idem．－Arvore do Norte，cuja casca é acre e adstrin－ gente；emprega－se o seu succo，mis－ turado com fuligem ou picumam da chaminé，para marcar roupa e tingir madeira．

Juremn pretn．－Acacia jurema， Mart．－Fam．idem．－Esta Jurema é só das catingas ou dos sertoes．
Ella é semelhante á especie descripta．
E＇esta a grande planta，de que os caboclos faziam a beberagem，com que， dizem elles，se encantam e se trans－ portam ao céo．
Entretanto 6 bem medicinal；asse－ verou－nos um sertanejo a sua efficacia， para extirpar os cancros，so com a entre－casca，usada em emplastro．

Nada podemos assegurar．
Jurienaira．－ $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta cujas folhas，pisadas e postas sobre as ulee－ ras malignas ou venereas，săo de grande proveito．
Suas raizes，seccas contundidas e in－ fundidas no succo da Jurubeba，e em leite de coco，curam a blenorrhagia（Pison）．

Jurubeha，Juribeda on Ju－ peha nilit．－Solanum panioulatun，

Liun．－Fam．das Solanaceas．－Planta que habita os lugares arenosos do norte do Brasil，e outraa partes d＇America me－ ridional．

Caule espinhoso．
Folhas cordiformes，sinuosas e an－ gulosas，glabras na face superior，to－ mentosas na inferior．
Flores terminaes，dispostas om pa－ niculas．
Fructo，baga espherica，de côr verde clara．
As raizes tem de comprimento 10 a 50 centimetros；as mais grossas nĩo attingem a 12 centimetros de circum－ ferencia，e são guarnecidas de pequenas raizes，mais ou menos delgadas，e em grande numero．
Sun textura é muito dura，e nervosa； as suas fibras sūo tão miudas，que， cortadastransversalmente，offerecem uma superficie lisa，e como impenetravel， de cor annloga í da Canna de Provenca．
A casca que a cobre 6 um tanto escura，e tem espessura variavel，se－ gundo a idade da planta．
Ella é rugosa，cavada em alguns Iu－ gares；separa－se em laminas，e reduz－se facilmente a p6；tem pouco cheiro， mesmo por meio da friceç̃o．
Toda a planta contem um principio amargo，e uma mucilagem；ha di－ versas variedades de Jurubeba．

Pison，e Marcgrave distinguiram a Jurubeba em macho，e femea；ambas crescem nos mesmos terrenos，e pro－ duzem os mesmos fructos．
A Jurubeba macho é pouco menor que a femea；tem as folhas menores， n⿺𠃊⿳ muito sinuosas．

A femea é mais alta，bastante es－ pinhosa；tem as folhas maiores，co－ bertas de pello，pela parte inferior；as flores săo iguaes，porém mais ni－ tidas．

Proprirdades mbdicas．－A Jurubeba é talvez superior a todos os tonicos até hoje conhecidos； 6 empregada con－ tra a anemia，chlorose，febres intor－ mitentes，hydropisias，obstrucção do figado e baço；é tambem empregada nos

Planta que norte do terica me-
sas e anperior, to-
s em pa-
cor verde
anto 10 a ossas nũo e circumpequenas das, e em e nervosa; das, que, ecem uma enetravel, Provenca. im tanto iavel, selguns lu-reduz-se cheiro,
principio ha di$a$. cuiram a ; ambas s, e pro-
menor menores,
tante esores, coferior; as mais nirada con-intercẹ̃o do gada nos
casos de menstruaçio difficil, nos catarrhos da bexiga.
0 cosimento de suas folhas frescas ê uzado, em locečes, nos ferimentos e ulcoras, para a cientrisaçio das mesmas.

Parecendo-nos conveniente facilitar o uso d'essa planta, proposemos e conseguimos preparar não só o extracto, como pilulas, xarope e vinho, para uzar-se internamente.

Para o uso externo, preparamos emplastro, oleo, tintura; persuadido que prestamos assim um serviço á humanidade, fazendo conhecidas as virtudés d'esta planta.

Modo de empregar-se. -0 extracto alcoolico de Jurubeba, como febrifugo, na dose de 6 a 8 decigrammas, como desobstruente, 4 decigrammas por dia.

Tintura alcoolica de Jurubeba, internamente de 10 a 30 gottas em 192 grammas d’agaa, para tomar ás coTheres.
Externamente em fricços:
Emplastro de Jurubeba. - Estendido em encerados ou pedaços de pellica; emprega-se contra os engorgitamentos do figado e baço.
Oleo de Jurubeba.- Externamente em fricç̃es nos engorgitamentos do figado - baço

Pilulas de Jurubeba, - Toma-se uma pilula de tres em tres horas.
Pomada de Jurubeba. - Para fricçoes nos engorgitamentos do figado e do baço.
Xarope de Jurubeba.- A dóse para os adultos é de duas á quatro colheres por dia, as quaes devem ser tomadas - uma de tres em tres horas.

Vinho de Jurubeba.- A dóse é, para adultos, de duas a quatro colheres de sopa por dia, as quaes devem ser
tomadas uma de tres em tres horas. (Fig. 23.)

Jurubeba do Pará. - Solanum nammosum, Linn. - Fam. idem. - Arbustinho do Pará, semelhante á Juru beba ordinarin, porém tendo mais espinhos, e esses mais compridos, e mais espalhados nas folhas, do que pelos peciolos.
Estas folhas sio as vezes palmadas.
As fiores semelhantemente tambem.
0 fructo 6 com effeito curioso ; é uma cabacinha, como de polvora, menor, cercada na base de cinco mamillos como bicos de peito, de um amarello vivo, exteriormente coriaceo.
Dentro, ha uma massa espessa, de quasi 3 centimetros, branca, de cheiro acido, com muitas sementes pardas, redondas e achatadas.

E' o Solanum corniculatum de Glaziou.

## Jurupetinga ou Jurubeha

brava. - Solanum bravia. - Fam. idem. - Em Pernambuco conhece-se por Jurubeba brava esta especie, que nas Ala, goas chamam Jurubetinga.
E' um arbusto bem somelhante a Jurubeba, com a differença de ter as folhas de cor verde amarellado, e com manchas.
A fior maior, bem estrellada, de cor roixa viva.
0 fructo maior, e os espinhos curvos como anzoes, e maiores.

Jutahy. - V. Tamarinciro.
Jutay. - V. Jitahy.
Jutua-ubs. - Guarea pendula. Fam. das Meliaceas. - E' uma arvore congenere do Gito.
Tambem purga como elle.

## IK.

Kuaruba-uva. - Vochysia acida. - Pam. das Vochysiaceas. - Arvore indigena, cujas folhas sūo oppostas, ou em verticillo.

Suas fiores sīo em cachos.
As folhas dos remos novos são acidas e adstringentes.

A seivn (succo do tronco) é branca, e torna-se escarlate em contacto com o ar.

Caracterrs da pamilia. - Arvores ou arbustos originarios, principalmente, da America meridional.

Tem folhas oppostas ou verticilladas, raras vezes alternas, inteirissimas, munidas de duas estipulas na base.

Flores acompanhadas de bracteas, dispostas em cachos, em paniculas, on em thyrsos.

0 calice 6 composto de quatro a cinco sepalas, soldadas pela base, imbricadas, ou desiguaes; a superior terminada por um esporão.

0 numero das petalas é variadissima; acha-se algumas vezes uma so, duas, tres, ou mesmo cinco, que são desiguaes ; e alternam com as sepalas.
Aconteco o mesmo com os estames, que variam d'um a cinco, oppostos ou mais raramente alternos com as petalas, inseridos na base do calice ; quando o numero 6 abaixo de cinco, os que faltam existem no estado rudimentario.
0 ovario 6 livre ou adherente, de tres lojas, contendo cada um dois ou um pequeno numero d'ovulos axillares.
0 estylete e o stigma sĩo simples.
0 fructo é uma capsula tricellular, abrindo-se em tres valvulas soptiferas.
As sementes, desprovidas d'endosperma, offerecem um embryão direito, tendo a radicula curta e superior, e seus cotyledones foleaceos, dobrados ou enrolados.

Lnere vermelho oustmplesmente Lnere. - Vismia anfiscrophylla. - Fam. das Hypericincas - Arbusto esgalhado ou arvore mediana, conhecida em Pernambuco por Lacre:

## é indigena.

A casca parda-clara, as ramas su-
periores saio cobertas de pellos rentes, avermelhados.
As folhas ovaes, alouradas, com a parte inferior avermelhada.

As flores, em cachos, são bonitas, e todas as suas dependencias revestidas de uma especie de cotiono vermelho, imperceptivel ; são de um branco amarellado, com cinco feixes de filetes reunidos no centro, dando desenvolvimento a um fructo redondo, de $1 \%$ centimetros de diametro, um pouco anguloso.

Todas as partes d'esta plnnta, e prinpalmente a fructa, vertem um succo resinoso, vermelho, ou amarello avermelhado.
Esta fructo 6 liso, internnmente dividido em cinco lojas, cheias de muitas sementinhas immersas no succo.

0 povo usa do fructo d'esta planta, depois de secea, como a Assafroa, para dar cor ás comidas.

Elln, entretanto, goza de excellente virtude contra as escrophulas, o que podemos asseverar.

Póde tambem ser empregada na tincturaria.
Ha tempos om que nĩo verte o succo.
0 tronco e a casca contém gommalacea fina, que ainda não se extrahe na provincia.

## Lagrimas de Nossa Senhora.

- Coix lacrima. - Fam. das Gramineas.
- E' uma planta cuja acção medicinal 6 excitante.
Applica-se em banhos.
Lagrimas de Venus. - Lacrima
Veneris. - Fam. das Narciseas. - Planta de cebola na raiz, e cuja flor tem este nome em gernambuco.
E' semelhante á Aqucena; porém toda branca, com as lacineas ligadas entre si, na parte proxima do tubo, por uma membrana.
E' planta de jardim.
Lanceta. - Solidago oulneraria, Mart. - Fam. das Composlas. - Planta herbacea do Rio Grande do Sul.
Passa por ter virtudes vulnerarias.

Landy. - V. Lantim.
Lantim. - Collophyllun brasiliensis, St. Hil. e Marl. - Fam. das Gulliferas. - E' uma arvore elevada, que vegeta na provincia do Espirito-Santo.
Tem folhas oppostas e ellipticas.
As flöres, em cachos abundantes, sũo brancas.
Seus fructos nĩo sĩo apreciados.
$\mathrm{E}^{\prime}$ resinosa.
Tambem vegeta em Maníos.
A resina 6 empregada em emplastros nbstergentes, e nas molestins da raça cavallar.

Laranja do matto. - 0 fructo, que assim denominam em Pernambuco, é de 12 centimetros de grandeza, de fórma redonda e achatada, cor amarella, o superficie desigual, protuberante, e espessa.
Contem internamente uma substancia esbranquicada, que no centro acolhe um caröco grande, avermelhndo, quando já nĩo se encontra uma substancia gelatinosa, branca, doce e enjoativa.

Não pertence ao genero da Laranja; drio-lhe este nome em allusio á fórma da Laravja verdadeira.

Laranja nècea. - Citrus.- Pam. das Aurantiaceas.- E' mui semelhante á Larauja de umbigo, e ató as vezes encontram-se algumas com elle; no entanto estas crescem as vezes tanto que se tornam do tamanho duplo das verdadeiras de umbigo, e os bagos, em vez de cheios de liquido, sino concretos, de maneira que se tornam insípidos.

Laranja selecta.- Citrus.- Fam. idem.- Esta laranja é conhecida em todo o Brasil; sobretudo as do Rio de Janeiro são recommendaveis, por serem as mais bellas $e$ as mais agradaveis.
São globulosas, um pouco achatadas; tem a cor afogueiada amarella e vermelha; o sabor é muito doce, e agradavel; e, quando estão maduras, quasi

## LAR

que se nĩo sente o acido ; n'este estado a cor da fructa $e ́ a m a r e l l a ~ d o u r a d a . ~$
E' o resultado de enchertia.
As folhas e as flores da larangeira servem para fazer agua distillada.
Das cascas extrahe-se o oleo essencial de laranjas.

Laranja tangerina on de Tanger. - Citrus. - Fam. idem. Bsta especie de Laranja é bòa; a arvore é semelhante as outras, com differença pouco sensivel, mas o fructo é do tamanho de umn laranja grande, de casca grossa o mais porosa.

Nio amarellece perfoitamente, fica de uma cor amarella esverdinhada, e, n'este estado, está muito madura.
E' achntada em ambas as extremidades.
A parte branca do pericarpo, por d'entro 6 muita desenvolvida, mais frouxn, e a membrana, que divide os gomos on compartimentos, 6 amarga, de maneira que, sendo os bagos muito doces e saborosos, mas ligando-se á membrann, esta modifica o paladar.
Sun origem (patria) nūo está bem conhecidn; não se sabe se 6 da Asia, da Africa ou mesmo da America.

Laranga da terra. - Citrus vulgaris, Risso. - Fam. idem.- Esta laranja, que dizem ser indigena, tem as folhas e espinhos quasi sempre maiores que as das outras.

0 fructo 6 semelhante ao precedente, porém menos poroso.

O pericarpo é a parte que se presta a fabricaçío de um doce, que 6 optimo.
0 succo ou caldo é azedo e amargo, e serve para limonadas.
Encontram-se comtudo algumas laranjas da terra doces.
A semente 6 mais rugosa.
Do succo, misturado com agoa e assucar, se fazem bebidas refrigerantes ; e da caśca, alem do doce, de que acima se trata, faz-se tambem um licor de mesa muito estimado, chamado curaçío, e um liquido espirituoso cha-mado-Genebra de laranja.

Propriedades medicas. - As folhas ea casca são estimulantes, e tonicas, e as flores antispasmodicas.
Empregam-se nas digestōes lentas, e molestias nervosas: como na hysteria, convulsбes, palpitaçoes do coracão, etc.
Internamente 4 grammas de folhas ou de cascas para 225 gammas d’agua fervendo, como tonico excitante.

Laranja turanja. - V. Cidra.
Laranja de umbigo. - Citrus (decunana). - Pann. idem. - Esta é a especie que prima na Bahia, onde saio melhores.
$\mathrm{E}^{\prime}$ sem resultado de enxertia.
E' redonda ou oblonga, tem na parte inferior uma proeminencia verrucosa.

De ordinario é maior que a da China, e a cor ntio 6 amarella intenso.

0 pericarpo é mais grosso que na da China.

Apresenta dentro uma proeminencia, que 6 o rudimento de uma outra laranjinha, engastada ahi.

Não criam sementes, e sĩo mui doces e boas.

Larangeira hrava. - Zauthoxilum monogynum, St. Hil. - Pam. das Rutaceas. - Esta especie, que nada tem de semelhante com as laranjeiras verdadeiras, 6 conhecida por este nome na provincia do Espirito Santo.
E' um arbusto, de folhas distribuidas em palmas, e trinadas.
As flores, em cachos nas pontas dos ramos.
Os fructos, como nozes, ovoides e pequenos.
Floresce em Setembro.
Não parece sor a mesma Larangeíra brava de Penedo, que se descobrio ser grande remedio para as diarrhéas choleriformes.

Larangeira da China.-Citrus aurantium, Linn.-Ram. das Aurantiaceas. - Arvore originaria da Asia, d'onde passou para a Africa, Europa e America. $\mathrm{F}^{\prime}$ cultivada em todo o Brasil e cons- acão, ete. folhas as d'agua nte.

Cidra.

- Citrus Esta é a onde são
titue uma das maiores riquezas agricolas das ilhas dos Acores.
A Larangeira da China 6 uma arvore média no territorio brasileiro, excepto na provincia do Ceará, onde toma proporcões taes, que chega a crescer tanto como uma mangueira, sendo apenas menos copada.
Tem espinhos duros nos galhos, principalmente nos mais novos.

Folhas ellipticas; de 9 centimetros, e no peciolo como que outras folhinhas ou azas, alternadamente distribuidas nos ramos.
Essas folhinhas são lizas, e semeadas de pontinhos translucidos.
As fiores, em cachos, sĩo brancas no apice dos ramos e axilla das folhas; são mui caducas.
Seu cheiro 6 agradavel, tèm a fórma de pequenas Angelicas, de tecido escamoso, com pontas iguaes.
As folhas no centro formam um circulo de filetes, de pontas amarellas.
0 fructo tem, quando maduro, o tamanho de 6, 9,12 e 15 centimetros de diametro: 6 espherico.

Tem o pericarpo exterior amarello, na maturidade, crivado de pontos vesiculares, que contém oleo volatil.

0 interior é formado de 8 á 10 alojamentos, que se separam uns dos outros.
Contém um succo amarellado, doce, um tanto acidulo e de sabor muito agradave l; no centro tem uma columna de substancia frouxa e branca, e, nos angulos de cada uma cavidade, tres ou quatro sementes ovoides, brancas, revestidas de uma membrana corigcea e fina.
Existem numerosas variedades, de que trataremos especialmente.

Larangeira do matto.-Mundia spinosa, Kuuth.-Polygala, Linn.- Fam. das Polygalaceas.-E um arbusto mui ramoso, e de espinhos.
Folhas regulares e coriaceas.
Flores nas axillas das folhas, e reviradas; ellas são um tanto esquisitas.
0 fructo 6 uma baga elliptica, contendo um ou dois caroços.
Chamam-na tambem Limãosinho.

Liaranjinha (em Pernambuco). V. Jenipapo bravo.

Laranjitas de Quito.-Solanum quitoense, Lamk.- Fant. das Solanaceas.Planta do Alto Amazonas.
$\mathrm{E}^{\prime \prime}$ comestivel.
Laseadinho.-Arvore do paiz, que dá madeira para obras internas e externas.

Lava-prato.-Cassia medica, Vell. - Fam, das Leguminosas. - Conhece-se em Perpambuco e em Sergipe este arbustifin, com o nome de Lava-prato.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 1 a ley metro de altura, com folhaso blongas, ponteagudas, $\theta$ tem um cheiro desagradavel.
0 caule é esverdinhado, e semi-lenhoso.
As flores, em cachos, são nmarellas douradas, e dispostas em rosas, com prolongamentos no centro.
Os fructos são vagens compridas, de 24 a 36 centimetros, angulosas, finas, e de cor verde.
Contém muitas sementes angulosas, e de cor parda.

Proprisdades medicas.-Esta planta é medicinal, e empregada em cosimento como calmante nas dores.
O sueco applica-se nas mordeduras de cobras.

Emprega-se tambem como emmenagogo.
0 Lava-prato das provincias do Sul é a Mangerioba de Pernambuco, e Fedegaso do Rio de Janeiro e Bahia.
As folhas d'esta planta, collocadas sobre as ulceras esponjosas, destroem a carnosidade.
Para o rheumatismo, applica-se om banhos e cosimento, feito com toda a planta, e que abandona-se por tres dins, até experimentar alteraçĩo, ou fermentaçĩo.
Serve-se, porém, do cosimento da raiz para uso interno.

Lava-prato do Sul. - V. Mangerioba.

## Lerhetrez.-V. Malcileira.

Leeythis. - Sapucaia. - Planta da familia das Myrtaceas, que fornece um oleo aphrodisiaco.

Emprega-se em emulsio nos catarrhos.
Leituriga. - V. Maleileira.

## Leiteira. - V. Maleileira.

Leitelro grão de gulle.-Willughbeia geminata. - Fam. das Apacynaceas. - Nas Alagoas chamam por este nome um arbusto leitoso, de ramos delgados, finos.
Folhas oppostas, em quatro, ao redor do caule.
Flòres em cachos, em fórma de jasmins com o limbo branco; o annel amarel10.

0 fructo é uma baga de 2 centimetros, amarella dourada, e oval.
O pericarpo tenue, contendo uma polpa aquosa, esbranquiçada, com um caroço no centro.
Esta substancia 6 nauseabunda, e capaz de provocar vomitos.
A madeira 6 usadn em traves para soalhos, e portadas de edificios.

Lentilha d'agua, on flor d'agua. - Pistia occidentalis.- Pistia straliotes, Linn. - Fam. das Aroideas. - E' mucilaginosa.

Propriedades medicas. - Contusa serve para se appicar sobre postemas. Applicavam-na antigamente para uso interno contra as ourinas sanguinens, e contra a diabetes insipida, os tumores erysipelatosos, as molestias herpeticas e hemoptyses.
Dizem os pretos, que a agua das fontes onde ella existe, envenena, occasionando colicas e dysenterias.

Lieari hamail. -V. Pdo cravo on Inyra quignia.

## LIM

Ligadelra. -Planta de Minas Geraes, que goza dn propriedade preciosa de curar as feridas recentes.

## Liga-IIga. - V. Liga-osso.

Liga-osso Ou Lign-1iga.- Dorstenia aculeala. - Fam. das Urticaceas. Herva agreste, conhecida em Pernambuco por este nome.
I' quasi rasteira, o caule curtissimo cheio de saliencias, comoespinhosmolles.
Folhas ovaes, um tanto oblongas, de peciolos compridos, e cor verde roixeada.
Flores em um pendão, que, se ergue do centro, e no qual, como na Contraherva, existem as flores dentro de um corpo semelhante a coifa; ellas sūo de dois sexos, e de cor parda.

Propriedades medicas.-Esta planta é empregada nas fracturas, comp tendo a propriedade de accelerar a consolidação dos ossos, d'onde lhe vem seu nome.

Applicam-na tambem nas affecços do peito recentes.
Onde ha com mais abundancia d'esta planta 6 na villa do Cabo em Pernambuco.

## Lima on Limeira dia Pergia.

 - Citrus limelta auraria, Riss. - Fam. das Aurantiaceas. - Se bem que o nome da Persia nos indique a patria d'esta planta, que nũo duvidamos ser a Asia, todavia ella está muito acclimada nas regiбes littoraes do Mediterraneo ; debaixo d'esto nome 6 que a conhecemos, e que cultiva-se em Pernambuco e mais provincias.E' um arbusto como a Larayjeira, com espinhos.
As folhas, porém, são menores, mais pallidas, e enrolam-se.
As flöres são maiores.
0 fructo 6 do tamanho de uma pequena Laranja da China, com o pericarpo lustroso, de um verde amarellado.

E' redondo, tendo apenas no apice
um pontosinho mais elevado; os tecidos dentro st̃o menos espessos.

No mais é como o limão-doce; elle 6 doce, porém pouco saboroso, e a parte interna do pericarpo brancaamarga.
Pelo cheiro parece que encerra um principio almiscaroso.
Do pericarpo se extrahe um oleo volatil.

Lima on Limeira de um-bigo.- Citris limella vulgaris, Risso.Fam. idem.- E' fructo bem conhecido e estimado.
E' tambem do mesmo paiz que a precedente, e está debaixo das mesmas condiços territoriaes.
Cultiva-se no Brasil.
Hoje tem infelizmente escasseado sua cultura, propagando-se mais a da precedente.

Esta especie cresce mais, tomn proporę̃es arboreas, de mediano porte.
Suas folhas são maiores, e de cor mais escura; tem tambem espinhos, e suas partes todas são mais aromaticas.
A flơr é igual a da precedente.
O fructo é menor que uma Laranja da China, menor mesmo do que a Lima da Persia; 6 globuloso, e achntado no apice, onde se eleva um umbigo conico.

0 pericarpo 6 rugoso e mais cheiroso, de um verde amarellado.
0 tecido 6 semelhante ao da precedente, porém mais espesso.

Limão azedo.- Citrus limonum tulgaris. - Fam. idem. - Este fructo tūo necessario ao homem em todos os paizes, 6 natural da Asia, alem do Ganges ; e desde a invasĩo dos Califas, segundo Risso, na Asia meridional, data a sua primeira apparič̃o na Europa, sendo mais tarde levado fa outras partes do globo.

O limoeiro não cresce entre nós como em seu paiz natal, onde toma dimensōes arboreas ; entretanto, entre nos 6 um arbusto esgalhado, frondoso
espinhoso, de folhas pequenas, e com as mais apparencias de uma larangeira, porém com folhas menores.
Flores tambem menos aromatioas, e o porte mais acanhado.
0 fructo é globuloso, de 3 a 6 centimetros de diametro, mais ou menos, oblongo.

Pericarpo fino, de côr amarelln clara com a mesma estructura interna da laranja, sendo porém o succo branco esverdinhado e muito azêdo; mas communica is preparaçes, em que elle entra, um excellente sabor.

Tem muitas applicações nos laboratorios chimicos.

Extrahe-se d'elle o acido citrico, em grande quantidade, o qual é empregado em medicina para a preparac̃ão de limonadas.
Nas artes, como a tincturaria e outros muitos ramos de industria, o utilisam como materia prima.
Na confeitarin serve para doces ; dos pericarpos extrahe-se um oleo essencinl volatil.

Com o limoeiro fazem-se cercas dos sitios e quintaes, formando pitorescas muralhas.

Limão dobee. - Citrus bergamina vulgaris, Riss e Et. Poit. - Fost ident. - E' uma das bellas fructas cultivadas no Brasil, conhecida por este nome em Pernambuco, e talvez em todo o Imperio.
Infelizmente já é raro vêr-se no mercado um limío-doce, o que é devido á incuria da nossa horticultura.
$\mathrm{E}^{\prime}$ o resultado de um arbusto congenere da limeira.
Tem o tronco mais fino.
As folhas maiores e mais claras.
As fiores tambem maiores e cheirosas.
0 fructo, porém, 6 de fórma oblonga ou oval, tendo uma saliencia conica no apice, como a lima d'umbigo.
Sua cor é mais clara do que a d'esta,
e os gommos interiores mais volumosos, e de um sabor doce, agradavel.
Náo amarellece como a Lima, pois é raro que algum tome esta cor.

Applica-se nas febres inflammatorias.
Limño francez. - Citrus limonum. - Ram, idem. - Esta especie de limũo, cultivada tambem no paiz, 6 oriunda da Asia, como os outros.

Confunde-se muito com o limão doce, ao qual é muito semelhante, havendo apenas differenças insignificantes.
0 fructo é igual, differindo sómente no gosto, porque o d'esta planta tem quasi tanto acido como o limão azedo.

## Limão do matto das AIagons.

- Citrus viscosum.- Fam. iden.-E um fructo agreste, á que nas Alagoas dĩo este nome.
$\mathrm{B}^{\prime}$ de uma arvote elevada; de casca escura.

Folhas oblongas.
Flöres nũo observadas.
0 fructo é semelhante ao limũo doce, porém sem o umbigo que este tem; no contrario 6 achatado n'esta parte.

Dentro 6 dividido em cinco lojas, com um caroço liso, mesmo como o do Limão, e cheio de bagos, que contém um succo esverdinhado.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um pouco viscoso.
Limãosinho francex. - Limonia trifoliala, Linn. - Pan. idem. Arbusto originario da India, cultivado, e por este nome conhecido em Pernambuco.
$\mathrm{B}^{\prime}$ de porte pequeno, caules verdes, e trepadeiros; deitam-se sobre outras plantas.

As folhas, com um ou dois espinhos na base dos peciolos, de cor verde escura, sío ovaes, crivadas de pontinhos transparentes, como as da laranjeira.
As flores tambom brancas, como as d'esta, porém menores, e com cheiro suave.
0 fructo é uma baga oval, de 1'y centimetros, vermelha na maturidade, com tres caroços dentro e uma polpa visçosa, acida, que serve para bebidas refrigerantes.

E' tambem ornamento de jardim.

St. Hil. - Pam. das Polygalaceas. - Esta planta, conhecida em St́o Paulo, é silvestre.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto espinhoso, de ramos estendidos nas pontas superiores.
Folhas lanceoladas.
Flores solitarias nas axillas das fothas, que são á semelhança de uma borboleta.
0 fructo 6 redondo.
Floresce em Outnbro.
Limo.- Debaixo d'esta palavra comprehende o povo todos esses corpos de natureza e aspecto diversos, que se acham sobre rochedos, muros e outros quaesquer corpos, agarrados formando uma expansão verde.
Muitos d'elles macios no tacto, e escorregadiços, sŭo aquelles que, formando crostas redondas e irregulares, invadem os telhndos, os corpos vegetantes disformes, etc.
Outros porém de fórmas mais bizarras, e cores mais brilhantes, bordejam as fontes, rios, e fluctuam sobre a superficio das aguas.
Fallamos de uma d'estas especies.
Limo do rio. - Fucus communis. - Fam. das Hydrophylas (Algas).-Este limo 6 uma herva, que se encontra pegada ás bordas dos rios, riachos e tanques.
B' um caule delgadissimo, ou uma ramificação filamentosa, orlada de folhinhas delicadas membranosas, microscopicas, que representam uma coma de cabellos verdes, reunidos por um ponto fixo.
Algumas vezes essa cabelleira desligase d'esse ponto de inserçĩo, por qualquer acçĩo physica, e segue por consequencia o movimento do curso das aguas, quando não fluctua no mesmo lugar.
Esta herva é estimada por que é a melhor materia para encher colchбes; alem de ser fresca, 6 muito macia.

Linda fiòr. - Fam. das Compostas. - Bsta flor está, ha muito, naturalisada no Brasil.

Limnosinho.-Mundia brasitiensis, ulo, é silde ramos ores.
$s$ das fode uma
avra comes corpos rsos, que muros e agarrados le.
cto, e esformando es, invavegetantes
ais bizarbordejam sobre a species.
communis. zs). - Bste contra periachos e
ou uma da de fosas, miuma coma por um
a desligaqualquer insequenis aguas, no lugar. que 6 a colchōes ; macia.

## Compostas.

 curalisada0 nome indica a estima em que 6 tida. E' uma planta rasteira.
As folhas um tanto carnosas, om figura de palmas, lisas e sem lustro. A flor assemelha-se a um Mal -me-quer, porém com as petalas, que a formam na circumferencia, em uma só ordem e de cor avelludada, com uma mancha roixa na base; o que, pela reunião das folhetas, faz um circulo roixo no centro, e the dá muita graç.
Tem o pedunculo longo.
Lingua de boi. - V. Cipó de escada.

Lingua de coelho.- Blephantopus littoralis. - Fam. das Compostas. - Herva que cresce até $1 / 2$ metro de altura, formando soqueirinhas.
As folhas são compridas, de cor verde clara suja.

E' conhecida por tal nome em Pernambuco, e vegeta pelas arcias da praia.

E' mui pillosa e macia.
As flores sũo como jasmins brancos, delicados.
Deita uma sementinha volante, que 6 a fructa.
Tem applicaços medicinaes.
Lingua de cutia, - Sida lingui cotia. - Fam. das Maloaceas.- Tem nas Alagdas este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva espigada, e quasi sem ramos.

0 caule tem a casca roixa escura.
As folhas alternadas, estreitas e lanceoladas, de pellos.
As fiores, com pedunculos longos, em cachos, süo de cor de ganga, com manchas roixas no centro, em forma simples de rosa.
A fructinha 6 uma capsula, que di-vide-se em cinco lojas, contendo as sementes.
E' applicada como suppurante de tumores.
Em Sergipe chamam-na Sacca-estrepe.
Em Pernambuco Sacca-estrope é outra planta.

## Lingua de fiú. - V. Ckd de frade

Lingua de sapo. - Piper trans-parens.-Fam. das Urlicaceas.-Pequena herva, quasi rasteira, que eleva seus raminhos á 12 centimetros.
0 caule é succulento, e transparente.
As folhas, tambem transparentes, teem a fórma de um coraçũo.
Dá flores em uma espiga, crivada de corpusculos nimiamente pequenos, que nũo parecem ser as flores.
Esta planta vegeta pelos telhados, muros, e em todo o terreno.
E' empregada contra as fluxdes, tosses e catarrhos.
Come-se como bredo, em salada.
Recebe tambem o nome de Bredo de muro, e de Heroa de vidro.

Lingum de tueano. - Bryngium lingua tucani, Mart. - Ram. das Ombelliferas. - Planta mucilaginosa, ligeiramente amarga, aconselhada como diuretica, e empregada tambem nas ulceras de garganta.

Lingua de vacen, no Sul. Tussilago nutans, Linn. © Well.- Fam. das Compostas.-Esta herva mesinheira, natural do paiz, tem diversos nomes, - que causa algum embaraço para co-nhecel-a.
Chamam-na tambem Fumo do matlo ; mas o Fumo do matlo é outra especie.

Esta 6 uma herva quasi rasteira, cujos ramos ou caules pouco se erguem.
As folhas são grandes, ovaes, oblongas, asperas, azuladas, e um tanto pillosas.

Lança uma espiga, na qual nascem as flores que são brancas, como pequenos jasmins.
Os fructos são insignificantes.
Propriedades medicas. - E' empregada nas molestias de pelle, syphiliticas de qualquer especie, nas fortes fluxס̃es, nas constipaçes, como antifebril, e na cura das blenorrhéas.
A raiz tem um principio acre, aromatico.

Em Sergipe chamam-na Sanguineira e Rabasse, em outros lugares Heroa de sangue.
Applica-se na dóse de 8 grammas para 500 grammas d'agua, tres vezes ao dia.

Linho.-Linum usilatissimum, Limn. -Fam. das Caryophylladas.-Planta herbacea, originaria dos campos da alta Asia, cultivada desde remota antiguidade na Kuropa o no Brasil, e, ha poucos annos, nas provincias do Sul.
Para as provincias do Norte ensaiouse sua cultura, mas nĩo prosperou.

Propriedades medicas.-As sementes de linhaça são empregadas pelos me dicos, em infusion, para uso interno, e extornamente em cataplasmas.
Sío empregadas contra as gonorrheas, e outras inflammações das membranas mucosas.
Os seus cauliulos fornecem fios, que servem para tecer os pannos de linho.

Lirto.-Lilium candidum, Lian. e Red. - Pam. das Liliaceas.- E' uma flor de estima, originaria do Levante da Buropa, e de outras partes.

Cultiva-se no Brasil, nos jardins.
$\mathrm{E}^{\prime}$ planta herbacea, de raiz, como bulbosa.
As folhas, na superficie da terra, mu longas e estreitas.
Do seu centro nasce um pendão de 50 a 100 centimetros, que se apresenta cheio de folhinhas.
As flores formam uma espiga; são brancas e grandes, pendentes e fragrantes.
Florescem em Junho e Julho.
Nĩo sabemos informar as especies que o Brasil cultiva.
Com o nome de Lirio tem alguns jardins uma fior bojuda, alada, de cor roixo-violeta, com manchas amarellas, e marchetada de purpura.

Tem bulbo na raiz.
Ha uma especie da familia das Iridaceas, a que chamam Lirio.

Lirio. - V. Cebola sem-sem.

Lirio on Tueayrá, -Tukyráama-ryllis.-Fam.das Amaryllidaceas.- E na lingua tupinica Lirio.

Lifio amarello do campo -Moreas.-Fam. idem. - Planta que vegeta nos campos de Minas, Matto-Grosso e Goyaz.

Lirio cardino. - Iris aiphum, Linn. - Fam das Iridaceas. - Bsta especie de Lirioé natural da America, e tambem da Europa.

Lirio do matto. - Pardanthus tricolor. - Fam. idem.- E' uma bella fior propria para jardim, que vegeta nas mattas de Alagoas, onde lhe dino este nome.
$E^{\prime}$ uma planta, de folhas á semelhanca da precedente.
Sahe do centro um caule folinceo e membranoso, o qual apresenta flöres meio bojudas, estendendo tres laminasinhas; são brancas com as pontas amarellas.
A fructinha ó uma capsula hexagonal, contendo muitas sementes redondas,

Lirio roixo. - Morea northiana, Audr. e Person.- Morea spicala, Her.Fam. idem. - Planta que tambem cresce na America meridional.
E' curiosa, porque as flores sahem de uma bainha, que as folhas formam. Diz-se ser purgativa.

Litehn.- Euphoria litchi, Desf.Fav. das Sapindaceas. - Bste fructo é oriundo da China e da India; passa por muito bom, e 6 cultivado da Europa.
Elle 6 proveniente de uma arvore, de folhas dispostas em palmas.

Flores pequenas, em cachos.
Fructo do tamanho da Longana, ou um tanto maior.
$\mathrm{E}^{\prime}$ verrucoso por fóra, e contém dois carocos adherentes a uma substancia apreciada.
Cultiva-se na ilha de França, d'onde passou á America.

## LAN

Litohy. $-V$. Litchi.
Loboloba.- Conohoria loboloba, St. Hil.-Fam. das Violaceas.- Arbusto das provincias do Sul.

Suas folhas cruns tem sabor herbaceo, mas cosinhadas são mucilaginosas e comestiveis.

Lombriguelra. - Spigclia anthelmintica, Linn.-Fam. das Spigeliaceas.Esta herva, a que tambem chamam Heroa de Santa Maria e Heroa Cruz, julgamos ser conhecida em muitas provincias.

Ella 6 indigena; cresce até 50 centimetros.

0 caule é nodoso e liso.
As folhas, se cruzam no topo do caule ; sũo ovaes.

As flores, em uma espiga inserida de um só lado, são de um roixo desbotado ou cor de rosa sujo, de fórma de um funil.
0 fructo é como duas bolas unidas, de corr verde, contendo uma ou mais sementes.

Proprirdades medicas.-E' um especifico contra os vermes intestinaes. Em-prega-se a planta toda, porém de preferencia as folhas.
Administrn-se em pó, em cosimento, em xarope e em geléa ; mas é necessario alguma cautela na applicaçũo.

Longana.-Euphoria longana, Linn. -Pam. das Sapindaceas.-E' um fructo natural da China, mui estimado e cultivado no seu paiz natal, na ilha de França e no Brasil.

E' proveniente de uma arvore, de folhas distribuidas em palmas.
Flores pequenas, em cachos.
O fructo é uma baga alguma cousa pequena, com um caroço, que é envolvido por uma polpa que se come; 6 mui agradavel e de sabor espécial.

Este fructo é congenere do ${ }^{1}$ Lilchi, ambas patricias, congeneres ef alpreciaveis, sendo, porém, o fructo d'estāthenos saboroso que o d'aquella.

Losnaou Absynthio.-Arlentisia absynthium. - Pam. das Synanithereas.Planta que habita em toda a Europa. E' muito cultivada no Brasil.
$\mathrm{I}^{\prime}$ de 1 metro e 12 centimetros de altura.
Folhas esbranquieadas de ambos os lados, que parecem prateadas, são tambem pinnadas em ambos os lados.
Flores compostas, mucosas, de cor amarella.

Fructo akenio, com cheiro forte, desagradavel, e sabor muito amargo.

Proprirdades medicas. - E' tonico, excitante, e usado como vermifugo, estomachico e febrifugo, é tambem emmenagogo.
Na dóse de 16 grammas para 500 grammas de agua, prepara-se a sua infusĩo.

Losina do Mavanhão.-Arlemisia ambrosiaca.-Fam. idem.-E' uma plantinha mais ou menos como a Macella e a Artimisia.
E' excitante, o gosa das mesmas propriedades que a precedente.

## Loeo.-V. Queinadeira.

Louro abacate. - Fam. dis Latlrineas. - Vegeta nas provincias do Pará e Amazonas.

E' empregado na construcçĩo naval, civil, e na marcineiria.

Louro amarello. - Cryptocarya luteola. - Pam. idem. - Esta especie abunda nas provincias do norte do Imperio, principalmente em Alagóas, Pernambuco e Pará.
Parece ser escassa em outras provincias do paiz; pelo menos não offerece tantas especies como nas Alagoas.
Esta arvore e suns congeneres sĩo altas; sendo esta de casca grossa e aspera.

Folhas alternas, regulares, esbranquicadas por baixo.
As flores, em cachos, parecem sempre em botJes.

0 fructo é escuro e parecido com o do Louro de tempero, já descripto.

Tem o pé vermelho.
A madeira d'esta arvore dá muito bom taboado; 6 amarella clara, polese muito bem, e tem diversas applicaçes.

Em Pernimbuco drio-lhe o nome de Louro bahiano ou da matla.

Emprega-se na construcç̃̃o civil, naval, o na marcinoria.

Louro amarello de eheiro. Persea fragrans. - Fam. idem. - Esta outra especie, conhecida nas Alagons por este nome, passa por uma das melhores, e chamam-na Louro de cheiro. Com effeito, quando se derruba a arvore, emana d'ella activissimo cheiro.

Estas arvores são mui parecidas umas com outras; os caracteres d'esta sĩo os seguintes:

Folhas ellipticas, um pouco maiores, cobertas de pello branco aloirado por cima.

As florres são brancas, em cachos, e cheirosas.

0 fructo 6 uma baga parecida com uma pimenta de cheiro roixa, com um caroço; 6 sustentado por um pedunculo grosso na parte superior.

A madeira 6 amarella mui cheirosa.
Suppomos ser o Louro verdadeiro de Pernambuco.

Da bellas taboas de soalho; serve para construccão civil e naval, e sobre tudo para todas as obras de edificios, por ser incorruptivel no cupim.
Louro amargoso. $-V$. Louro besuntão.

Louro bahtano. - V. Lowro amarello.

Lonro besuntão on amar-goso.-Cryptocarya amara.- Fam. idem. - Este Louro é conhecido nas Alagóas e Pernambuco.

Chamam-no tambem Louro cagão.
Com effeito quando se trabalha n'elle, ou quando se descasca, exhala um cheiro semelhante ao do escremento humano.

E' uma arvore ramosa, de folhas regulares, ovaes, oblongas, que, submettidas a pressão, deitam cheiro.
As flores sĩo mui pequenas, e amarelladas.

0 fructo 6 como o dos outros louros mais ou menos.
Esta madeira serve para soalho, portas e caixilhos de edificios.
Emprega-se tambem na marcineria para mezas, bancos. etc.

Louro branco ou canga de poreo.- Persea laurea.- Pam. idem. - Clas. idem. - Esta especio de Louro, a que nas Alagoas chamam \& Louro canga de porco, é o mais facil de se achar, porque em qualquer capoeira, se - estí encontrando.

I' arvore esgalhada, formando mutas forquilhas.
As folhas sāo ovaes, regulares e lustrosas.

As fiores, om cachos pequenos, sino amarelladas.
0 fructo, como o das outras, ficando com o pedunculo agarrado á semente. A madeira d'este louro é de pouco valor; 6 mais porosa, e branca, e de quasi nenhum cheiro.
Suppomos ser a especie que om Pernambuco chamam Louro branco.
Presta-se a muitos usos; fazem d'ella caixб́esinhos para doce, bem como taboado.

Louro canella. - Fam. idem.Esta especie, dizem, é semelhante ás outras conhecidas; tem este nome em Pernambuco.
A madeira é pardae tambem cheirosa. Presta-se a certos usos nas artes.

Louro canga de porco.Fam. das Lauriaceas. - Este arbusto, assim denominado nas Alagoas, tem os ramos flexiveis, que se inclinam sobre outros vegetaes.
Tem a casca roixa escura.
As folhas medianas.
As fiores, em cachos; pequerias, amarelladas, com cheiro, e mui infructiferas.
outros lou-
ea soalho, marcineria

## angas de

 Kans. idem. de Louro, am a Lowro facil de se capoeira, senando mul-
egulares e
Luenos, são
as, fleando á semente. de pouco anca, e de
ue om Peranco.
os; fazem doce, bem
m. idem.elhante ás nome em
m cheirosa. nas artes.
poreo.e arbusto, agoas, tem e inclinam

1erias, amaii infructi-

0 fructo 6 como uma azeitonn; e quando secea fica branco, parecendo ter sido pintado de alvaiade.
$\mathrm{E}^{\prime}$ empregado nas obras internns.
Este Louro tem toda analogia com a planta de Pernambuco Abraga-nuundo ou Macongo (Thesium fructualbum). Pam. das Santalaceas.

Louro cereja.- Prunus lauro cerasus, Linn.- Fam. das Rosaceas.- Arvore originaria das margens do Mar Negro. Tem as folhas grandes, ovaes, allongadas, agudas, denticuladas nas margens, duras e mui luzidias.

As flores braneas, fis quaes succodem fructos arredondados, denegridos, que contem um caroço; dentro do qual se acha uma amendoa muito amarga, com cheiro de amendoas amargas, ou de acido prussico.
A agua destillada e o oleo essencial das folhas contém acido prussico.

Propriedades medicas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ empregado como calmante nas tosses nervosas, asthma e na phtisica; na dóse de 8 grammas nté 30 em 250 grammas d'agua distillada em 21 horas.
Externamente usa-se em locб̃es contra dores rheumaticas.

Louro de ehelro. - $V$. Amarclto de cheiro.

Louro, ou Louro commum. - Laurus nobilis. - Fam. das Lauraceas.

- Arvore da Europa meridional; habita espontaneamente em Portugal, e cultiva-se em Pernambuco e no Rio de Janeiro.
Tronco liso.
Folhas pecioladas, sempre verdes, ovoides, lanceoladas, agudas, glabras, um tanto luzidias, de textura seeca, de cheiro agradavel e sabor acre-aromatico.
Estas folhas sĩo estimulantes, e em-pregam-se como tempero nas comidas.
Os fructos ovoides contêm dois oleos.
Louro freseo. - Fam. idem -
$\mathrm{E}^{\prime}$ um outro louro, á que nas Alagòas dão este nome.
É arvore nita.
Quando se the levanta a casca, ou mesmo se derruba, a arvore derrama uma tal frescura que se sente, mesmo sem a seu contacto.
E tambem util para todas as obras de edificios.

Louro thi. - Cryptocarya thi. Fam. idem. - Esta especio, que tom este nome nas Alagoas, 6 tambem conhecida em Pernambuco.
Tem a casca parda.
As folhas ellipticas, grandes e sem pellos.
As flores, de um branco esverdinhado, dispostas em cachos.
0 fructo, como os do seu genero, 6 cheio de pontos vesiculosos, e mais cheiroso que o de outro qualquer louro.
A madeira 6 de tanta importancia como as melhores; a cor do lenho 6 amarella clara, assemelhando-se á cor da ganga amarella.
$\dot{E}$ usada em todas as obras de marceneria.

Lupuio. - Hwnulus lupulus, Limn. - Fam. das Urlicaceas. - Esta planta europea cultiva-se no Brasil.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de caules herbaceos e trepadeira.
As folhas assemelham-se ás da parreira, e sĩ̃o duras.

As flores, se separam em sexos, e formam capitulos.
Cultivam-n'a em grande escala, por ser objecto de grande commercio.
0 emprego das flores d'esta planta 6 mais geral na industria do fabrico da corveja, do que nas applicaçб̃es da medicina.
Hoje, com o fabrico e consumo da cerveja nacional, a colonia de S. Leopoldo, da provincia do Rio Grande do Sul, iniciou o cultivo d'essa planta, que pelo clima e qualidades agronomicas das terras, muito promette.
Luzetro. - V. Maleileira.

Lycopodio indigena.- Lycopodinn cernusm, Shoart. - Pani. das Lycopodia ceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma bonita planta mui ramificada.
Seu pó é semelhante ao do Lycopodio da Europa.

Propriedades medicas. - Nas Antilhas se emprega esta especie como diuretica; é util nos tumores arthriticos em fomentações.

## M.

Maboutá, - Morisonia americana, Linn.-Fan. das Capparidaceas.-E' uma arvore da America meridional.

Na Martinica chamam-na Arvore do diabo.

Tem as virtudes da Parreira brava.
Maeataùhin. - Fam. das Leguninosas. - $\mathrm{I}^{\prime}$ uma arvore agreste das mattas do Pará.

Sua madeira, vermelha, com veios largos e marchetados de cor mais escura, assemelha-se átartaruga.

I' muito estimada na marceneria, e applica-se para construcçio naval e civil.

## Macaiba on edeo de catarirho.

- Cocos ventricosa, Arr. Cam. - Acrocomia sclero-carpa, Mart. - Ram. das Palmeiras. - A Macaiba é o fructo de uma palmeira Macaibeira, que 6 em lingun tupinica Macaiba.

Cresce expontaneamente de Pernambuco para o Norte.

Já nas Alagons dizem que é raro en-contrar-se algum individuo d'esta especie.
A palmeira 6 de 6 á 8 metros de altura, e ás vezes mais.
0 tronco 6 cinzento da cor do coqueiro, tem um bojo no meio e é eriçado de espinhos longos, finos e achatados, cujo ponto de inserçío é fraco.

0 apice 6 coroado de um ramalhete de palmas foliaceas, como nas demais palmeiras cujas folhas sǐ̃o dispostas de maneira que parecem crespas.

Dá dois cachos, um de flores femininas outro de masculinas, siáo pendentes, o primeiro 6 de 50 centimetros para cima.
0 fructo 6 redondo, de 5 centimetros de diametro, tem na base pequenas escamas sobrepostas; o pericarpo é de cor parda escura e manchado, formado por uma substancia cornea, quebradiça de 2 millimetros de espessura.
Elle é separado da outra parte interna, quando maduro ; e esta parte é um corpo amarello-esverdinhado, compacto, mucillaginoso, viscoso, a doce, unido a um caroço grande.
Este corpo é a parte comestivel, alguns o assam para comer.

0 caroço, que 6 duro e osseo, porque 0 envoltorio 6 um pouco grosso, tem uma amendoa gostosa.
Dos peciolos e mais partes d'esta palmeira faz-se balaios, e fabrica-se um excellente flo, que 6 mui procurado pela sun tenacidade; é empregado na confecção de redes de pescar.
0 lugar em que o costumam fiar em maior quantidade é em Pornambuco, na praia denominada Itapissima.

Fazem da Macaiba uma beberagem no Pará; ahi chamam a este coco Mucajá, no Maranhito Macajûba, nas Alagoas e Pernambuco Macaiba e no Rio de Janeiro COco de catarrho.

Maeajúba.-V. Macaiba ou Coqueiro macajûba ou de catarrho.

## Mneajera.-V. Machaxera.

 HuchtyMacambira de banco. - Fam. das Cactaceas. - Vegetal dos nossos sertoes, que cresce nas catingas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte herbaceo de 1 a 1 y metros pouco mais ou menos de elevação.
Tem as folhas sobre a superficie da terra; ellas sino grossas, succulentas e largas, como geralmente os Cardos, terminando em esporão agudo, orlado de espinhos curvos.
Deita um caule de pouca altura, com fiores vermelhas aroixeadas, e em cachos.
Os fructos sĩo bagas, especies de bananas de 6 centimetros de comprimento, angulosas e sem cheiro; certos bichos as comem.
Nas grandes sêccas o povo do sertoes come a polpa da base das folhns.

Macambira de eachorro. Pam. idem.-E' igual à precedente, pouco mais ou menos; espalha-se mais, formando touceiras, offerecendo aculeos.

Macambira de flexas.- Jam. idem.- Estre especie cresce nos pcdregulhos e nas pedreiras.
$\mathrm{E}^{\prime}$ semelhante ás primeiras, com as folhas menores e a cor acinzentada.
As flóres e os fructos sĩo semelhantes.

Os espinhos d'esta planta são tão agudos, que não ha animal que penetre por entre elles.

Maẹã. - Pyrus malus, Linu. - Malus communis, D. C.- Ram. das Rosa-ceas.- A macã é uma fructa natural da Europa, cultivada entre nós.

Da Bahia para o Sul dá excellentemente, e em particular em S. Paulo e na provincia do Rio Grande do Sul.
$\mathrm{F}^{\prime}$ producto de uma arvore de mediano porte de folhas luzentes.

Flores rosaceas em cachos.
Os fructos são iguaes aos que aqui apparecem importadas da Europa.

São do tamanho de uma laranja pequena, com as extremidades achatadas,
formando um umbigo emcima e outro embaixo; isto é, duas cavidades circulares; a casca de fóra é fina, lisa e lustrosa, de cor amarelln esverdinhada com uma zona purpurina.
Dentro acha-se uma substancia compacta, branca, semi-transparonte, granulosa, de um sabor doce e acido muito agradavel, contendo dois carocos.
Ha na Europa umas dez variedades d'esta especie pelo menos.

## Maça de Anafega on Juju-

 beira. - Rhamuus zizyphus. Zysiphus Jujuba, Lamk. - Fam. das Rhamuaceas.A jujubeira é umn arvore mediann e bonita:Seu tronco não engrossa, e tem de diametro cerca de 36 centimetros.
$\mathrm{I}^{\text {E }}$ ramosa, com espinhos nos ramos.
Tem as folhas pequenas, lustrosas, com as divisoes medianas em tres pontas longitudinaes.
As flores, em pequenos grupos, são amarelladas e pequeninas; parecem estrellinhas.
0 fructo 6 uma semelhança da Masã porém de 3 á 4 e meio centimetros de tamanho, oval, achatado, com dois caroços dentro.
A massa polposa, é doce e boa.
0 fructo 6 amarello esverdinhado.
E' d'elle que os pharmaceuticos preparam a pasta de jujuba que se usa como peitoral.
A planta existio no Jardim botanico de Olinda.

Maçã do matio.-Sorbus brasilien-sis.-Fam das Rosaceas. - Toda a arvore, tanto o fructo como a casca e folhas abundam om acido prussico, mas as sementes nĩo contem o referido acido.
A casca tem accão tonica, e usa-se como antifebril.

Maçaranduba branea, - Mimusops. - Fam. das Sapotaceas. - E um fructo do norte do Brasil, proveniente de uma arvore elevada, que sem duvida pertence a este genero.

Corta-se a arvore para se colherem os fructos. (!)
Elles suno de 9 a 12 centimetros de comprimento, redondos, ovaes, de côr amarella.
Contêm no interior uma massa mui leitosa branca e doce, com dois carocos pretos fusiformes e chatos no centro.
Come-se, mas 6 tĩo acre esta substancia, que nĩo se pode comer mais de dois fructos sem que se fique com a lingua ferida.

Destroe-se, porém, esta propriedade cosinhando os fructos e pondo-03 sobre uma urupema ou peneira grossa, para resfriarem e deixarem correr a agua.

Entĩo converte-se toda a massa leitosa n'um licor doce o mui agradavel, de gosto semelhante ao do Sapoti.

Macarandiba de leite on leitosa. - Minusops foribunda. - Fam. idem. - E' um fructinho conhecido em Pernambuco, Alagoas, Bahia e Pará por este nome.
Provém de uma arvore copada e lactifera em todas as suas partes.

As folhas dispostas em grupos, nas extremidades dos ramos.
As flores, em feixes nas axillas dos ramos, são brancas esverdinhadas.
Os fructos, semelhantes aos da precedente, apresenta por fóra tres corres em zonas-amarella, vermelha e esverdinhada.
Sũo de 3 centimetros de diametro, e saborosas ; mas o succo leitoso e viscoso que tem faz desmerecer o seu sabor agradavel ; deixa os labios tão pegajosos, que é preciso, para desem-baraçal-os, untal-os com azeite doce.
A madeira d'esta arvore 6 empregada em certas obras : como esteios, frechaes, etc.

Apanhando fumaça torna-se duravel.

## Maçaranduba on Maçaran-

 dubelfa do Para. - Mimusops excelsa. Fr. Allem.-Fam. Idem.- E' uma arvore elevada do Pará, de 20 a 24 metros de altura.Tem a casca rugosa, Inctifera e manchada, de ramos copados.
Folhas oblongas.
Flores naturalmente branćas.
0 fructo 6 a Macarandirba, como as demais descriptas.
Segundo um relatorio apresentado no Parí em 1865, a madeira d'esta arrore 6 uma das mais procuradas para a construcec̃̃o civil e naval ; resiste mais que as outras á acç̃o do tempo e da agua; é dura e presta-se muito ao polimento.
Fazendo-se uma incisão na madeira, exsuda grande quantidade de succo leitoso, que tem diversas applicaçes.
Uns o empregam na preparaç̃o de mingáos, outros usam mistural-o no chá ou no café, no que substitue perfeitamente o leite de vacca.

Ha individuos gulosos que o bebem simples; mas d'esta imprudencia têm resultado accidentes fataes, pela coagulacão do leite no estomago.
Bste succo tem um importante uso, que é servir para fazer a colla propria para grudar qualquer vasilha de barro, louç ou utensilio de madeira que se quebra.
Solda-se com este adhesivo, flcando mais solido do que era d'antes.
Podem os marceneiros empregal-o com preferencia á outra qualquer colla, na união das peças de mobilias.
As canoas e barcos que sĩo calafetados com elle embebido em algodão ou em súma-úma são os mais bem calafetados.

E' tambem empregado nos pannos que forram os toldos de canoas e escaleres, os quaes, sendo pintados com elle, tornam-se perfeitamente impermeaveis á agun, dispensando breu, oleos e outras preparaçóes.
0 leite da Macaranduba 6 o melhor succedaneo da gutta-percha, na construcção de cabos e em outras applicacões em que substitue a esse producto, e á borracha.

Para mostrar de quanto valor e quão precioso é o succo de que se trata, basta dizer que combinado com a bor-
suo calaalgodão nais bem
racha presta-se ao fabrico de cadeias de relogios anneis, pulseịras, brincose outros ornatos de luto, bocetas, pentes, tinteiros, canetas, chicaras, copos para agua, bengalas, frascos, garfos, colheres, facas para cortar papel, potes, canecos, porta - relogios, caixinhas de joias, e de costuras, armaduras de binoculos e outros muitos instrumentos.
0 leite da Maçaranduba exposto ao ar livre converte-se por coagulação lenta em uma substancia de cor branca, um pouco acinzentada, muito solida, compacta e quasi perfeitamente identica a gulta percha, tendo sobre este producto a vantagem de ser mais elastica.
Depois de perfeitamente coagulado é impermeavel it agun, onde torna-se cada vez mais endurecido; mas, immerso em agua quente, amollece e tor-na-se elastico tomando todas as for r mas que se queira dar-lhe.
Está hoje evidentemente provado que - leite da Magaranduba da verdadeira gutta-percha.

A Mragaranduba abunda no Pará, nas provincias do Norte, e sobretudo em Fernambuco e até em Minas-Geraes e Matto-Grosso; convém por tanto ex-ploral-a.

- Propribdades mbdicas. - Possue este leite propriedades medicas ; é peitoral analeptico, usado internamente, e resolvente externamente. Proiluz constipaçío do ventre. (Fig. 24.)

Maçaranduba vermelha. $-M i$ musops brasiliensis.- Fam. idem.-Esta especie, que suppomos ser a mesma Macaranduba do Pará, é semelhante a precedente, é a verdadeira de Pernambuco; differe por caracteres especiaes. E' mais gigantesca que a precedente, fornece tambem muito succo leitoso do tronco e de todas as outras partes.

Os fructos sĩo semelhantes.
A madeira é empregada como boa.
Aproveitam o leite do tronco para visgo, e a madeira para obras de construccĩo, e de marceneria.

Modernamente descobriram-se outras excellentes propriedades do leite da Macaranditba.
Segundo um relatorio apresentado no Pará em 1865 inserido no Diario de Pernambuco n. 33 do mesmo anno em 10 de fevereiro, elle presta-se a to-mar-se misturado ao café, como o leite de vacca, e coagula-se sendo util a outros misteres.

Maeclla do campo, de $S$. Paulo. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta medians que cresce nos campos, cujas flöres são amarellas, entretecidas de pellos macios, que se colhe para encher travesseiros e colchoes.
Talvez seja a Macella de Alagoas.
Macella de S. Panlo. - V. Macella do campo.

Macella de taboletro, das Alagdas. - Conyza arida. - Ram. das Compostas. - Nas Alagoas chamam Macella dos taboleiros a uma herva delicada que nasce nos terrenos duros e seccos, elevando-se até 50 centimetros de altura; encontram-se em canteiros.
Seus caules e folhas estreitinhas sũo tão cobertos de pello macio e branco, que tornam-se esbranquiçados.
As filores sĩo como uns botōesinhos amarellos; contendo os fructinhos coroados por um feixe de pellos macios.

Com estas flores e seu involtorio, que tambem 6 macio, enche-se colchбes e travesseiros ; é porém má essa pratica, porque ellas tom um cheiro, se bem que suave, todavia nocivo para quem o respirar.

Macella da terra. - Matricaria americana. - Fam. idem. - Herva indigena, ramosa e aromatica. Esfregandose nos dedos qualquer de suas partes exhala o mesmo cheiro da Macella das boticas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 25 a 50 centimetros de altura. .

Folhas pequenas e estreitas, formando orelhasinhas em derredor.

## MAC

Flores isoladas ou em pequenos cachos.
Todas as partes da planta, caule, folhas e florres, são cobertas de pellos glandulosos.
A flor é espherica na base.
0 involtorio formado por folhetas verdes, sobrepostas, e a parte superior radiada de linguetas estreitinhas brancas e filiformes; no centro existem muitas sementinhas oblongas.
Empregam-na quasi nos mesmos casos da Macella, como emmenngoga e anodyna.

Abunda nas margens do Rio de S . Francisco.

Mueaxéra ou Aipim. - Mavihot aipi. - Fam. das Buphorbiaceas. - A Macaxera ou Aipim, em tupinico - Cerguaguremico 6 uma raiz tuberosa semelhante a Mandioca, a ponto de se confundirem.
' $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho que 6 muito cultivado, sendo indigena do paiz; 6 de 1 a 2 metros de altura, e esgalha muito pouco.

0 troncosinho castanho ou cinzento 6 cheio de nós.
Tem as folhas direitas, longas, brancas ou vermelhas; o limbo recortado em lacineas, formando uma palma redonda, tom muitas vezes uns corposinhos glandulosos sobre as folhas, em diversos pontos.

Offerece, cachos de flores que sũo como rosinhas esverdinhadas, as quaes dão por fructo uma especie de nóz roliça de tres gommos, tendo dentro tres caroços oleosos.
A parte importante d'esta planta 6 a raiz, que toma ordinariamente diversas dimensoes, de 21 a 36 centimetros.
$\mathrm{E}^{\prime}$ rolica afinando para a extremidade inferior.
A casca é fina, parda, e aspera; encerra uma substancia compacta, branen, aquosa e adocicada, tendo no centro um eixo fibroso.

Antes d'este corpo, logo depois da casen fina, ha uma camada branca co-
riacea de 1 a 1 e $\%$ milimetro de espessufu.
Faz-se uso da Macaxera cosinhada ou nssada, para comer-se; assim ella constitue um bello püo para o almoco; dá, sendo ralada, uma boa fecula de que se faz a melhor farinhn, muito usual no Rio de Janciro e Bahin, nonde é conhecido pelo nome de Aipim ou Aipi este vegetal.
Da fecula fazem-se bolos, podins, fllhos, etc.
Ha duas especies em Pernambuco e Alagoas.
A Macazera branca tem o caule acinzentado, os peciolos das folhas suro brancos esverdinhados, e nas extremidades roixas.
As raizes tem as cazcas finns e a massa branca.
A Macaxera preta tem o caule pardo os peciolos vermelhos e o gommo terminal branco; dá boa farinha e é d'esta que nas provincias do Sul se faz uso.
A casca é parda e a massa branca.
Estabelecem como regra os nossos camponezes, que toda a maniva que tem oolho branco pode-se comer.

Maehixe. - Cwounis anguria, Linn. - Fam. das Cucurbilaceas. - 0 Machixe. 6 uma das nossas verduras quotidianns $\mathrm{E}^{\prime}$ oriundo da Asia.
0 vegetal que o produz 6 uma herva reptante, que nlastra-se com seus caules verdes, e revestidos de pellos hispidos como as folhas, que tem peciolos compridos e sĩ̃o em fórma de palmas; todas estas partes espinham.

As flores são de dois sexos, masculinas e femininas, formando como rosinhas amarellas, e tendo o fecundo fructinho na base.

Desenvolve-se este; apresentando 3 a 6 centimetros de comprimento; ovoide 6 verde marchetado, eriçado de saliencias longas como espinhos molles.
Dentro ha uma polpa aquosa esverdinhada com sementes ellipticas, pequenas, brancas, comprimidas em tres pontos e distribuidas em duns ordens. fecula de ת, muito hin, nonde Aipim ou
podins, ambuco e
e acinzenвӑо branremidades
finas $e$

## ule pardo

 mmo ternhn e o Sul se a branca. s nossos niva que comer.$i a$, Linn. Machize, otidianas

## ma herva

 us caules hispidos olos compalmas ;
## os, mas-

 do como fecundo ntando 3 0 ; ovoide 0 de sa5 molles. sa esverticas, peis em tres ordens.O Machixc é uma boa verdura; tambem servem-se d'elle como medicinal; porque empregam o fructo ainda tenro em talhadas no anus, contra os ataques hemorrhoidaes.

Elle não cresce na força do inverno, nem tão pouco no rigôr do verío.
Torna-se amarello esbranquic̣ado quando maduro mas n'este estado não presta para comer-se ; porque torna-se asedo. Sorve para salada.

Macohim calin. - Hysmenia glauca. (7) -Fam. idem. - E' uma planta de virtude adstringente.

Maeueú. - Tlew macoucona, Aubl. - Fam. das Celastrineas.- 0 fructo d'esta planta, que vegeta no Parí e Amazonas, dá uma bella tinta preta com a qual os caboclos tingem o algodiro.
O lenho serve para archotes - Mace de rogo.
O succo, que é eor de vinho, é adstringente e doce.

Madepueira verdadeira.-Graf forriedin cryplocarpa. - Pam. das Melastomaceas. - Arbusto de 3 a 4 metros de altura e agreste.

E' conhecido nas Alagoas por este nome.
Seu tronco tem casea parda sem asperesa.

As folhas grandes, louras pela parte de baixo, e nas pontas dos ramos, cobertas de cotío louro, assim como as flores, que sino brancas e em cachos-
0 fructo é globuloso, de semente miuda, o ovario ovoide, adherente ao calice, de cinco lojas, e de sementes miudas.

Madre-eravo. - Spharanthus anodinus. - Pluchia quitoc, D. C. - Fam. das Compostas.-Esta herva é conhẹcida por este nome em Pernambuco e por Craco-madre nas Alagons.
E' aromatica, de 50 a 70 centimetros de altura com o caule offerecendo de alto a baixo, nos angulos, uma membrana folincea.

As folhas são recortadas em laminas estreitas.

As flores em botoes semi-esphericos tत̄o pequenos que mal se percebem; são brancas.
E' um dos bons ingredientes das varrellas das lavadeiras, nĩo só por aromatizar, como por clarear a roupa.
Em Sergipe Bahia e Rio de Janciro chamam-no Quiloco nome tupinico.
Noutros lugares do Brasil, por exemplo em Minas, tom o nome de Cacuhucage (?)

Madre-silva. - Alstramcria pele. grina, Linn,-Fam. das Amarylidaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta da America meridional.
Tem tubera na raiz.
Flores bonitas e um tanto aromaticas.
Ha differentes outras no Brasil, Chile, Moxico, ete.

Mafahar. - Especie de Cajueiro do Norte.

Mainilbú.-Herva rasteira que masce nas praias do mar, e que gosa das propriedades da Caroba.

Maiorano. - V. Algodão braco.
Mã́ de supateiro. - Palicourea argentea. - Fam. das Rubiaceas. - Nas Alngoas chamam por este nome uma arvore mediana, agreste, de folhas oppostas.

Os renovos parecem flöres; são brancos com o apice rosado.
Rstas sĩo em cachos com os pedunculos tios brancos que parecem prateados, assemelham-se a jasnins brancos.

0 fructinho 6 redondo do um centimetro, e apresentando no apice uma coroasinha.
0 pericarpo 6 fino e vermelho.
A massa interna é aquosa, da mesma cór e com dois caroços chntos de um lado e convexos de outro.

Maialeuea. - Malalenca lencodendron. - Fam. das Myraceas. - E um

## 280

 MALMAE
arbusto adstringente, que tem usos medicos que não conhecemos.

Malambo.-V. Melambo.
Maleiteira. - Euphorbia papilosa, St. Hil. - Pam. das Euphorbiaceas.

Propaibdades medicas. - O succo leitoso das folhas d'esta planta dado na dose de duas colheres de sopa misturado com mel, é util contra as dores osteocopas.
A raiz é purgativa.
Maleltelra. - Euphorbia papilosa. -Fam. idem. - Planta conhecida nas provincias do Sul nĩo só por este nome, como pelos de Lechetres, Leileira, Leilariga e Lusetro.

Propriedares medicas.-Emprega-se no engorgitamento dos intestinos, como resolutiva e purgativa.

Mallhado. - Pittos porum dispersum. - Fam. das Pitloporaceas. - Arbusto silvestre de porte regular, conhecido por este nome nas Alagoas.
Tem as folhas oblongas um pouco grandes.
Caule flexivel.
As filores sũo brancas, como angelicas e com algum cheiro.
0 fructo 6 uma capsula de tres valvas sêccas, contendo alguns grĩos.

A casea serva para cordoaria.
Caracterars da ramilia. - Arbusto ás vezes sarmentosose voluveis de folhas simples, e alternas, som estipulas.

De fiores solitarias, fasciculadas ou dispostas em cachos terminaes.
O calice 6 formado de cinco sèpalas pouco adherentes na base.

A corolla, consta de cinco petalas iguaes, rounidas e soldadas na base, de modo que fórma uma corolla gamopetala, tubulosa e regular, ou exposta e como que rotacea.

Os cinco estames sũo direitos, hypogynicos alternos com a corolla.

0 ovario 6 livre, elevade n'uma especie de disco hypogynico, apresentando uma ou duas lojas separadas por divisces incompletas, que muitas vezes não se encontram no centro do ovario; e d'ahi resulta a existencia de uma só loja n'este orgão.
Os ovulos são numerosos, inseridos em duas ordens longitudinaes e distinctas no meio do septo.

0 estylete 6 ás vezes curtissimo o termina n'um pequeno estigma bilobado.

O fructo é uma capsula de uma ou duns lojas polyspermicas abrindo-se por duns valvas ou um fructo carnoso indehiscente.

As sementes constam de um tegumento proprio, um pouco crustaceo, de um endosperma branco, de embryĩo pequenissimo, em frente ao hilo, e tendo a radicula voltada para este ponto.

Maltia de mulher. $-V$. Seinsitica.

Mal-me-quer de campina. Wedelia trilobata. - Fam. das Compastas. - Herva rasteira que em Pernambuco e Alagoas recebe este nome.

Sua flor se chama Mal-me-quer.
Esta herva 6 alastrada e um pouco pillosa; emitte raizes pelos pontos da parte nodosa.

As folhas dispostas em pares, triboladas, e com algum lustro; tudo porém 6 aspero.

As flores são solitarias, axillares, amarellas, semelhantes a um gira-sol, de 3 centimetros de diametro; forma um receptaculo de folhetas inferiormente verdes, tendo na parte superior um circulo de laminas amarellas, e no meio um botío da mesma cor, composto de uma reuniño de florinhas.

Os fructos encerram sementes pretas que d'ahi sahem, o que quasi não tom cheiro.

Esta herva denota aos agricultores a qualidade boa das terras para a plantação da canna onde ella cresce.
'ums essentando por ditas vezes lo ovario; a 1 ma .86 insoridos es e distissimo e zina bilo-
uma ou ido-se por carnoso am tegucrustaceo, -de emao hilo, para este
-V. Seil-
pina, $s$ Compas-Pernamnome. quer. um pouco pontos da es, tribodo porém axillares, gira-sol, o; forma inferiorsuperior allas, e no composto

## tes pretas

 i não tom ricultores 8 para a a cresce.Tira nodoas da roupa; para o que basta esfregal-a na parte nodoada, e em seguida lavar essa mesma parte com agua e sabilo.

Mal-me-quer grande.- Heliopsis seabra. - Fam. idem - Esta planta tem este nome em Pernambuco.

Nas Alagóas chamam-n'a Camard de carallo, Malmequerzinho, e tambem MaL me-quer.
Em Sergipe tem tambem estes tres ultimos nomes.
E' um arbustinho bem esgalhado, de casca esbranquiçada, folhas oppostas ovaes e asperas.
As flores como as do outro Mal -meguer, porém maiores, e de roda mais frouxas.

A fructa encerra uma semente parda quadrangular.

A terra onde cresce esta herva denota ser bóa para a plantação da canna, e mesmo para toda lavoura.

Maimequersinho de eampi-
na. - Epipactis campinaria? - Ran. das Orchidaceas.-E' uma plantinha parasita.
Vegeta sobre outras plantas, com raizes bulbiferas que se agarram aos corpos visinhos.
Tem as folhas dispostas symetricamente alternas sobre seu caule herbaceo,
Suas flores, de cör de palha, formam um labello e 25 sepalas petaloides.

0 fructo $e ́ ~ u m a ~ c a p s u l a ~ c u r v a ~ d i-~$ vidida em dois gommos, e contendo muitas sementes.

MaIva. - Malea rotundifolia, Linn. - Fan. das Maleaceas.- Esta planta 6 da Furopa.
Vegeta nos campos em abundancia; do que póde fazer-se ideia, pela quantidade que vem ás boticas.

Propaibdades medicas. - As folhas sio emollientes e mucilaginosas.
As flores são peitoraes.
MaIva branea de eamptan.-

Sida decurrentifolia, Linn e Sp.-Pam. idem.- Esta planta é conhecida por este nome nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho que quasi nत̄o esgalha.
Tem o caule esbranquicado
Folhns cordiformes e pendentes, accummuladas na summidade do caule.
As fidres sino brancas e com a forma de uma rosa, sem cheiro.
Os fructos, são, á semelhanca de nozes, dispostos em circulo e prezos á um eixo central, que abrindo-se om duas porçoes, deixa sahir tres sementes de cada uma.
E' empregada como emolliente.
Malva em lingua tupitcha e em tupinico.
No Rio Grande do Sul temos a Vassoura, Sidaa carpinifolia.

Malva hranca macha. - Sida velluta. - Fam. idem. - Esta outra planta, que nas Alagōas recebe este nome ê herbacen.
Suas folhas sĩo da figura da outra, porém macias.

Em todas as suas partes ó coberta de pellos brancos, flexiveis que a tornam macia.
As flores sũo amarellas, pallidas.
0 fructo é semelhante ao precedente ;
mas em vez de cinco dentes circulares, tem dez ou onze, encerrando uma semente om cada dente.

Malva brava. - Sida ditaricala.Fam. idem. - E' uma planta mui conhecida que encontra-se em toda a parte.
F F' uma especie de Relogio
0 caule e os ramos sĩo muito direitos, formando forquilhas ou dichotomins.
As folhas, se bem que pillosas, sŭo macins, ovaes e com os bordos recortadas.
As flores sino sempre em espigas densas unidas umas ís outras, como as do Relogio, amarellas e pequenas, sem cheiro.
0 fructo 6 c mesmo; uma capsula
38

MAL
uniforme que divide-se em quatro dentes.
Esta planta abre ís tres horas da tarde as suas folhas, e fecha ís seis.
S6 tem tres horas de vida ou vigor, e só umn abre em cada eacho por sua vez; tem quinze carpellas filiformes quasi em circulo.

Malva do eampo, Nollas santa ou Pinhiño.-Kielncyeria speciosa. St. Hil. - Fam. das Ternstramiaceas. - E' uma arvore de Minas Geraes, onde lhe dino estes tres nomes.
E' ramosa com folhas oblongas, ellipticas.

Flores em cachos.
Fructos que são cocas capsulares.
Vegeta nos taboleiros, e floresce om Abril.
0 povo emprega em banhos o cosimento das folhas, como emolientes.

Malva diureticn. - Paponia diuretica, St. Hil. - Fam. idem - E' uma planta da apparencia do Algodociro.

Propribdades atedicas. - Empregamn'a contra as dysurias om cosimento adocado com mel. As folhas consinhndas sîo applicadas como emollientes.

Malva da follingrande. $-P a$ vonia viscosa, St. Hil - Fam. idem. $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto de tamanho regular, conhecido por este nome nas Alagons.

Tem os ramos inferiores castanhos e os superiores esverdinhados, cobertós de pellos macios e compridos, com glandulas melifluas nas pontas, alternadas, cordiformes, redondas e pegajosas, flöres rosadns, esparsas nas ramas, não pequenas, cinco petalas dispostas em forma de rosa, e esta em um calice verde.
0 fructo 6 uma capsuln, globulosa, denteada, preta e viscosa, tendo em cada uma semente.
Esta malea tem a propriedade das outras ; 6 mucilaginosa.

## MAI.

Ella pega os insectos depostos na peripheria, pelo visgo que tem.
Malva da folha Iarga. - Sopinia pendulus. (?) - Fan. idem. - Nas Alagôas chamũo-n'a por este nome.
E' semelhante á precedente, porémo caule d'aquella 6 castanho na parte inferior.
As fiores sĩo côr de rosa, roixeadas.
A fructa 6 que é mui semelhante á precedente, pillosa e com viscosidade.

Serve para fazer-se cordas da casca.
Malva grande. - Hibiscus alagoensis. - Fam. idem.-Esta malea, 6 conhecida por este nome nas Alagons.
E' um elegante vegetal, e proprio para jardim pela belleza de sua flor; se bem que nũo tenha cheiro.

Cresce de 150 a 200 centimetros quasi sem esgalhar.

Tem folhas cordiformes, de côr desmaiada.
As flores são como rosas e da côr das folhas, com uma mancha escura e um prolongamento no centro.

0 fructo é como um quiabo secco.
Dí boa fibra para cordoaria.
Malva rosa. - Herva exotica de caule roixeado recto, e semi-transparente.
I' pillost em todas as suas partes.
Tem folhas alternas, duas estipulas palmadas, peciolos desenvolvidos, canaliculados, palmados pillosos na face.
$\mathrm{E}^{\prime}$ viscosa em todas as suas partes, e nunca floresce no clima de Pernambuco.

Malva da terra. - Sida susitivandro. (?) - Fam. idem. - Herva semilenhosa que se acha em quasi todo o continente brasileiro.
E' chamada da terra como distincẹão da da. Europa- chega até 112 centimetros de altura, esgatha, e as vezes não E' esbranquicada.
As folhns são cordiformes, macias cobertas de pellos, assim como as pontas dos ramos.

As flores tem a estructura das especies descriptas, porém menores de. 3 rnambuco

Sida susilierva semirasi todo o
centimetros de diametro, 6 cor de ganga amarella.

0 fructinho 6 semelhante ao das suas congeneres.

A esta Maloa é que o povo recorre incessantemente, ja para clysteres, banhoa emollientes, calmantes de dores, já para lnvar ulceras, e até as vezes sem indicaçoes de suas verdadeiras propriedades.
Ella possue em pequeno grío o principio mucilaginoso.

Malvaiseo. - $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido impropriamente por este nome uma Piperacea.

Esta planta, conhecida em Pernambuco por Malvaisco 6 um sub-arbustinho que cresce até 2 motros.

Seu caule, que raramente esgalha, 6 pouco ramoso, apresenta nos de distancin em distancia, tem cheiro activo quando se quebram os galhos ou esfregam.

As folhns são aromaticas, ellas srio cordiformes, arredondadas, de 22 centimetros, membranosas, com peciolos.

Offerecem nas axillase no apice uma reuniño, maior ou menor, de espigas semelhantes a uma espiguinha de 9 a 12 centimetros de comprimento e 7 a 9 milimetros de diametro; sendo cor de palha e pulverulenta; 6 a espiga das flores ; ahi desenvolvem-se umas sementinhas pardas.

Propriedades medicas. - Esta planta É empregada, pelo vulgo, em banhos, como anodyna e emolliente.

Segundo affirmam alguns facultativos, praticos tèm empregado a raiz como emolliente e diuretica com bom proveito.
Tem as propriedades da Althéa.
Malvaiseo on Malvailiseo do
Rio Grande do SuI. - Spharalcea cisplatina., St. Hil. - Pam. das Maleaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto conhecido na provincia do Rio Grande do Sul, por este nome.
Tem os caules longos, de poucos ramos.

Folhas como que ovaes mas divi-dindo-se om tres lobos.
' Flores em cachos.
Floresce em Dezembro.
Empregam-na em cosimento contra as affecẽoes do peito e mesmo do pulmão.

Malvaiseo ou Malvaliseo de
S. Sebastiño. - Urena lobata. Carv. Sl.Hil. - Fam. idem. E' um arbustosinho silvestre e abundante no sul do paiz.

De folhas ovaes, com lobos e um pouco asperas.

Floresce em Maio.
O povo do lugar onde elle vegeta emprega-o nas tosses fazëndo cosimento da planta e da raiz.
हि a Guazima.
Malvalintro. - Sida micrantha, St. Hil. - Fam. idem. - Bsta especic. de Maloa, conhecida por tal nome em Minas Geraes, 6 um arbusto que se eleva um pouco.

Tem folhns quasi cordiformes, e um ponco pillosas.
Flores grandes, reunidas densamente.
Fructo ísemelhança de dentes d'alho, reunidos em um eixo offerecendo pontas.
Dos caules d'esta planta fazem-se bastóes, bengalas e fuzos de fiar algodão.

Mama de enchorfa. - Eugenia formosa.-Fam. das Myrtaceas. --E' um ${ }^{f}$ ructinho agreste que em Minas Geraes tem este nome.
E' proveniente de um arbusto esgalhado, com os ramos novos escuros e pubescentes.
As flores lustrosus, ovaes, alongadaz e oppostas, sito brancas, reunidas ou sos.

0 fructo 6 uma bagasinha pequena de 2 centimetros, oval, oblonga, de periearpo fino, roixo-escuro com dois caroços dentro, contendo uma substancia aquosa, doce e adstringente.

Em Pernambuco tambem chamam-na Maminha de cachorra.

## 284

## MAM

Mankangú, on lava-prato dos autores. - $\mathrm{E}^{\prime}$ o Fedegoso do Rio de Janciro, Bahia e Maranhāo, e que parece ser a Mangerioba de Pernambuco.

As folhas sĩo elogiadas por Pison, por suas qualidades abstergentes e muitas vezes são applicadas nas ulceras e feridas.
Possue ao mesmo tempo accão purgativa; applica-se em decocto.

Mamnngi. - Gassia medica, Vell. - Fam. das Leguminosas.- Julgamos ser esta planta a Mangerioba de Pernambuco.

Ella tem os mesmos usos do Fedegoso.
Em alguns lugares applicam suas folhas sobre as ulceras parn cicatri-zal-as; e das vagens se extrahe um oleo, que, posto sobre os tumores, apressa a suppuração.

Se nĩo é i mesma Mangerióba, con-funde-se com ella.

Mamño ou Mamoelro. - Carica papaya, Lim. - Fam. das Papayaceas.

0 Mamoeiro 6 hoje quasi geralmente cultivado.
Sua patria nũo 6 bem conhecida; julga-se todavia que 6 originario das Indins orientaes.

Assim como seus congeneres da America, o Mamociro não cultivado eleva-se de 26 a 30 metros e o cultivado de 8 á 12 .

Tem flores dioicas, raramente monoicas.
Calice de cinco dentes.
As flores masculinas tem a corolla hypoginica de limbo quinquepartido.
Tom dez estames, cinco dos quaes alternos com os lobulos da corolln mais compridos, o os outros cinco subsesseis.

0 ovario rudimentario.
As fiores femeas tem a corolla de cinco petalas livres, ovario com placenlas parielaes multionlidas.

Estigma subsessil, de cinco lobulos raiados e franjados.

Fructo carnoso, polposo, ovoide, distincto com cinco faces.

Sementes numerosas.
Os Mamociros sĩo arvores cujo porte recorda o das palmeirns pelo tronco simples cercado por um penacho de folhas no apice.
Eleva-se muito em poucos annos.
A raiz exhala um cheiro de couve podre.
0 tronco 6 cylindrico, coberto de uma casca cinzenta, e lisa; é terminado por folhas largas, partidas em sete labulos oblongos, sinuosos ou laciniados, e glabros.
As flơres femeas, são de côr amarella, ontretanto que as masculinas săo brancas, cahem pouco a pouco, á medida que o ovario engrossa e se desenvolve; de modo que na maturidade o fructo é pendente n'uma parte do tronco liso.
Bste fructo é assucarado e agradavel do gosto. Come-se como melão. O succo lacteo, diasolvido n'agua tem a propriedade de amollecer a carne que se immerge n'esta mistura e até decompóe em pouco tempo, si se descuidam de retiral-a depois de alguns minutos.
Hoje applica-se muitissimas vezes este processo na economia domestica. O Mamoeiro 6 cultivado em todo o Brasil.
Os indigenas chamam-n'o Chamburú.
Propriedades medicas.- 0 succo lacteo extrahido dos fructos 6 antihelmintico ; e applicado sobre a pelle, dizem ser excellente para tornal-a macia, e aconselhada contra as sardas ou manchas do rosto.
As sementes tambem passam por um bom vermifugo.
0 fructo 6 refrigerante, peitoral e ligeiramente laxativo.

Caracteres da pamilia. - Stio arvores exoticas ; de folhas oppostas, simples, com estipulas interpeciolares, como nas Rubiaceas.
Seu calice, adherente ao ovario, offerece quatro ou cinco divisōes valvares. 0 limbo é persistente. lo tronco nacho de
do couve
berto de terminado em sete ou laci-
cor amalinas suro pouco, á ssa e se a maturiuma parte
e agrano melĩo. 0 n'agua ollecer a 1 mistura tempo, si depois de
las vezes lomestica. todo o

0 succo 6 antia pelle, tornal-a as sardas
m por um 3 valvares.

A corolla compro-se de 4 ou 5 petalas Os estames variam de 8 ál5.
0 ovario, que algumas vezes é semiinfero, offerece sempre duas lojas, cada uma das quaes contem dois ou grande numero de ovulos pendentes.
0 estylete é simples e o estigma bipartido.
0 fructo, coroado pelo calice, 6 unilocular polyspermico e indishesente.
As sementes que elle encerra comprese de um grosso embryão privado de endosperma.

Bste embryão germina e desenvolve-se algumas vezes no interior do fructo, que elle perfura no apice.

Mamoetro de Cayenna on da India. - Carica papaya. - Var. Fam. idem.-Esta qualidade de Mamociro vive na America meridional e nas Antilhas.

A sua seiva é mais abundante e lactea, que a do antecedente.
As folhas sino pecioladas, alternas e lobadas.
As flores dispostas em cachos axillares.
Os fructos são peponides.
o Manociro é cultivado em quasi todos os paizes tropicaes; seu tronco é simples nú, e coberto de cicatrizes das folhas cahidas.
No interior é inteiramente 0 co e dividido por uma especie de paredes lateraes em muitos compartimentos; raras vezes offerece na extremidade um ou dois ramos; no Brasil porém ramifica-se mais.
As flores são esbranquiçadas, odoriferas e desenvolvem-se nas axillas de todas as folhas, as masculinas tem pedunculos de 12 centimetros a 1 metro de comprimento, e formam um cacho composto de maneira que parecem sesseis sobre o tronco.
Come-se o fruto crú ou cosido, maduro ou verde.
As folhas servem para clarear a roupa.
0 leite misturado com agun tem a virtude extraordinaria de tornar tenra a carne: basta mesmo envolvel-a nas folhas por alguns minutos.

Propribdades medioas. - Emprega-se vulgarmente na provincia de S. Paulo como sedativo e expectorante, em xarope, na dose de uma colher de sopa de 2 em 2 horas.

Mamoelfo da India. - V. Mamoeiro de Cayenua.

Mamoetro mueho. - Carica microcarpa, Linn. - Fam. idem. - Este Mamociro assim chnmado em Pernambuco 6 semelhante ao precedente, mas suas flores nascem em uns pedunculos de 50 a 100 centimetros que ramifi-cam-se e ahi produzem a fructo.
Estes pedunculos longos e lisos, da grossura de um dedo minimo, estĩo situados entre peciolos das folhas horisontalmente ; com o desenvolvimento o fructo nbaixa-se e torna-se pendente. Elle é de ordinario mais pequeno que o precedente, mais esguio, e não é tĩo bom.
Ha duas qualidades, roixa e branca; a primeira tem os peciolos das folhas roixos (talo roixo) a segunda tom-n'os verdes (talo verde).

## Mamoelfo do matto. - V. Jara-

 catiá.Mamão prineipe.-Carica. Var.Fam. idem. - Nĩo sabemos qual 6 a patria d'este Mamão recentemente trazido ao Brazil, mas asseveramos, que © a melhor especie que temos.
$\mathrm{E}^{\prime}, \mathrm{na}$ forma, semelhante ao ordinario : porém com os angulos em vez de salientes na parte supérior, como de ordinario sī̃o ao contrario na paste inferior.

Não tem a cor amarella na maturidade, apenas apresenta cinco manchas nos angulos.
Dentro 6 todo oco.
Tem de ordinario um só caroço, raramente dois ou tres, a massa 6 amn -rella-alaranjada, compacta, macia e mui saborosa.

## Mamminha de cachorra. -



Eugenia namiftora. (?) -Fam. das Myrlaceas. - Fructo que em Pernambuco, Alagoas e Sergipe tem este nome; assim como a planta o de Mulato.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto de caule castanho e liso.
Folhas palmadas, ovaes e lisas.
As flores sĩo brancas e pequeninas.
0 fructo oval de 2 centimetros com quatro folhinhas no apice, de cor roixaescura, lustrosa, de casca fina e coriacea.
Une-seá uma massa branca, trigueira, aquosa, doce, com principio adstringente, contendo no centro um caroço grande, esbranquicado.
A madeira 6 boa para estacas.
Esta planta differe da Manma de cachorra de Minas Geraes.

Mamona. $-V$. Carrapato.
Mamona do Rio Grande do Norte. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um fructo que tem este nome na provincia do Rio Grande do Norte.
Provém de uma arvore regular e agreste, de folhas miudas e flores brancas.
0 fructo 6 amarello na maturidade com o tegumento externo rugoso, espesso, ligado á uma substancia aquosa avermelhada com um caroco grande, preto e lustroso no centro.
Come-se a massa que é doce, sem nenhum principio acido.

## Mamota. - V. Jaracatiii.

Mannéa Anneon, on Flòr de quaresma ou Santa Maria. (*) - Duranta bicolor. - Fam. das Verbenaceas. - Este arbustosinho silvestre conhecido por estes nomes e pelo de Flor de Natal em Pernanbuco; fórma touceira.
Tom os caules verticaes e duros.
As folhas ellipticas, sem lustro e . um pouco molles.
As flores de duas cores, brancas puras on tintaa de roixo, ou todas de
(c) Na Bahia o em todo o Sul do Imperio Manacié aFranciscea uniflora, e F. acuminata.
cor roixa purpurina; tem as pontas redondas e parecem jasmins.
Tem no centro da fauce do tabo um annel; e sčo grupadas em pequena quantidade.
0 fructo 6 uma baga pequena de 2 a 3 centimetros, redonda envolvida pelo calix que se the adhere: tem dentro uma noz ossea com 4 carocos.
Pela belleza das flores de duas cores no mesmo pé, pelo cheiro suave que ellas derramam e pelas virtudes medicinaes que possue, podia esta planta ser ornato de nossos jardins, como 06 de alguns nas Alagoas e outros logares.
Propriedades medicas. - 0 cosimento de suas raizes serve para ns dores rheumaticas; ' 6 anti-syplilitica, util nas gonorrheas.
Applica-se em pó na dóse de uma colher como purgativa, e tambem nas molestias uterinas.
Denomina-se nas Alagoas Flor de quaresma.
Em Pernambuco Flór de Natal, Maracd e Santa Maria.
E' conhecida nos nossos sertöes por este ultimo nome.
Manací our Manacain do matto. - Admosma superfua. - Fam. das Acanthaceas.- Esta planta habita nos mattos das Alagoas, onde assim a denominam.

Tem o caule vertical e no alto as folhas que sĩo ovaes e allongadas.
As flöres nas axillas das folhas e nas pontas dos ramos tem a fórma de trombetas roixas rajadas de branco e sem cheiro.
Por fructo dá uma capsula quasi redonda, contendo duas sementes deprimidas.
A raiz é usada como forte diuretico.
Manací Mannean. - Geratacaca, Jeratncaca, Canganbá. Franciscea unifora. Besleria, Cr. © Vell. - Fam. das Serophularinaceas. - Esta planta confunde-se com o Maracd de Pernambinco. pequena na de 2 a ida pelo m dentro s.
duns coro suave virtudes din esta jardins, e outros
osimento as dores ca, util
de uma bem nas

Flor de tal, Ma-
tōes por
in do - Fam. habita e assim

E' um arbustosinho de folhns ovnes oppostas.

Flores avermelhadas no primeiro envoltorio e com as lnminas amarelladas.

Tem por fructo uma capsula mollo com duas valvulas e muitas sementes dentro.

Propriedades medicas. - Toda ella, especialmente a raiz, excita energicamente o systema lymphatico, climina o principio morbifico pelo suor a ourinas.

E' antisyphilitica; a casca interior muito amarga, enjoativa, estimula a gargantn.

Em pequena dóse 6 resolutiva, om maior desenvolve as evacuaçoes e n ourina; promove o aborto ; passa por antidoto do veneno das cobras e em grande dose 6 um veneno acre.

Mancenilhas. - Hippomane mancinella, Linn. - Fan. das Euphorbiaceas. -E' uma arvore das Antilhas e do Brasil.
Suas folhas são denteadas, com longos peciolos, luzentes é cheias de veios.
As flores sẵo exquisitas, de dois sexos.
0 fructo đ́ uma nóz, de superficie escabrosa com uma polpa fofa, e interiormente dividida em varios compartimentos, cada um com uma semente que transuda um succo leitoso que é venenoso, e que, dizem estar n'um principio volatil que possue.
Com o succo d'esta planta os caboclos envenenam suas settas.
Serve entre elles para o curativo dos cancros.
Lavam com agua fria a ferida cobrem a circumferencia com uma massa de Urucí e barro, deitam sobre a ferida algumas gottas do succo que faz des-pegar-se a parte enferma; esta fica negra e destaca-se da parte sŭ.

Mandak. - Achyranthes campestris. -Fam. das Amaranthaceas. - Chamam assim nas Alagōas uma herva alas-
tradn que tem o caule reptante e arroixeado.
As folhas um tanto succulentas ovaes sũo oppostas.
As fiores, como formadas por um pequeno grupo paleaceo, a semelhança de uma perpetua branca.
0 fructo é como uma sementinha preta.
0 uso d'esta planta é servir de pasto do gado.

Mandakeapim.-V.Capim mandak.
Mandibi. -Arum usum. - Fam. das Araceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto trepador, e mesmo parasito,

Seu caule é fibroso, tendo folhas grandes, lanceoladas alternas e lisas.
As flores em um estojo foliaceo, bojudo na ponta, cupulado e branco.
Tem uma espiga em que estióo engastadas as flores de dois sexos, que não sũo outra cousa mais do que pequenas excrescencias angulares, das qunes as inferiores desenvolvem as fructas.

Estas são bagas ñ̃o comestiveis com uma ou mais sementes.
Esta planta 6 conhecida por este nome nas Alagoas.
E applicada no fabrico de balaios.
Mandibi de juntas. - Arum arm liculatum. - Nam. idem.-Planta agreste parasita e trepadeira, cujo caule verde apresenta nós.

Tem as folhas grandes, ovaes, lisas e lanceoladas.
As fiores como as da precedente; sendo - estojo menor.

0 fructo ainda nĩ̃o foi observado.
Mandioca. - Oxalis mandioccana Raddi, Nees et Mart. - Fam. das Oxalideas. - Pequena planta do Rio de Janeiro conhecida por Mardioca (?)
Raiz lenhosa e volumosa.
Folhas ovaes.
Flores amarellas, em cachos.
Fructo com cinco gommos pequenos.

## 288

Cresce nos montes, e floresce nos mezes de Março e Outubro.

Mandioca on Maniva. - Jatropha manihot. - Fan. das Buphorbiaceas. -Tocamos á planta indigena que constitue a principal alimentaçio dos brasileiros.
Ella para nós é o mesmo que o trigo para os europeos e norte-americanos.
Sua cultura se faz em grande escala, mas nĩo 6 ainda como deveria ser; porque os agricultores, fascinados pelo alto prece a que tem chegado o assucar, entregam-se inteiramente á cultura da cama, desprezando a da mandioca; accrescendo ainda a irregularidade que de annos para cá tem affectado o nosso clima; o que tudo tem contribuido para a escassez da nossa farinha.

São arbustos caracterisados pela presenca de um succo lacteo abundante em todas as suas partes; de folhas alternas e palmadas.
Flores quasi sempre de uma cor verde amarellenta, em cachos panniculados, axillares ou terminaes, monoicas, de perianthio companulado.
As masculinas tem dez estames inseridos n'um disco earnoso festonado.
Filetes livres, distinctos, cinco dos quaes alternadamente mais compridos.
Nas flores femeas estylete curto, tres estigmas multilobulados e capsula de tres coceas bivalvas.

A nandioca é a raiz ou a parte tuberosa das raizes d'esta planta.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho que cresce quando em boas condições de 150 á 200 centimetros, e muito mais em cortas especies.

Esgalha, e seu caule e ramos são nodosos, de um pardo eastanho avermelhado ou esbranquicado ; deixa cicatrises salientes, vestigios das antigas folhas.
Estas sũo em fórma do palmas circulares com digitaçoes, cujos peciolos sĩo finos, tubulosos, de cor verde ou vermelha roixeados; essas partes,
que são leitosas, acham-se reunidas nas partes superiores dos ramos.

- As fiôres sũo em cachos esverdinhados com a disposicão de uma rosa, com filetes no centro.

São de dois sexos, trazendo as femeas o germem do fructo futuro, que é uma noz, de tres gòmos, verde, com raios no apice, tendo dentro tres carocos bem semelhantes nos da mamona.
Na raiz dn planta encontra-se logo em derredor da base no caule subterraneo, umas tuberas oblongas, de diversos tamanhos, lisas, de casca fina membranosa, de cor parda mais ou menos carregada, destacando-se por escamas membranosas.
Sob esta casca ha outra coriacea, brancacenta amarellada, de pouca espessura.
Seguc-se então um corpo solido, branco, compacto e doce, tendo no centro um prolongamento fibroso que acompanha toda a raiz de alto a baixo.
Eis-ahi toda a parte interessante d'este vegetal: esta substancia contém o amido ou fecula.
Triturada e esprimida ella fornece um liquido, que 6 um violento veneno a madepucira, ou manipuéra.

A parte solida é a farinha, que passando pela acção do fogo perde seu principio toxico.
Agitando-se com agua pura, a massa vae abandonando a parto amylacea, que se precipita e constitue o polvilho, de que se faz uso quotidiano em algumas comidas; e sobretudo para engommados.
E' saudavel, saborosa e substancial.
D'agua de mandioca levada ao fogo com outros ingredientes, faz-se muito bom molho para comidas.
Os indigenas do Pará servem-se d'elle para fazerem o tucopi, vatapd, etc.
A mesma tubera, lançada dentro d’agua em maceraçioo, até soffrer principio de fermenticio, perde tambem o principio venenoso; e, sendo lavada em diversas aguas, serve para fazerse bolos. (")

[^2] rde, com res caroтамона. -se logo ule subigas, de asca fina mais ou o-se por coriacea, ouca es-
solido, tendo no roso que a baixo. oressante a contém fornece o veneno
que paserde seu
, a mas to amyastitue o otidiano udo para
stancial. ao fogo se muito
ervem-se tapd, etc. dentro rer printambem o lavada a fazer-

A manioa apresenta algumas variodades das quaes apontamos algumas.
Ellas se distinguem nío só pela qualidade da raiz, como mesmo por certos caracteres organicos.
0 nome de mandioca é dado á raiz eo de manica em geral no vegetal; trataremos depois da manioa.
A fecula da mandioca, que se obtem durante a lavagem sob a fórma de sedimento esbranquicado 6 afamada por suns qualidades nutritivas; secca em chapas quentes, constitue a farinha de tapioca do Maranhăo, alimento muito sadio que o estomago digere com muita facilidade, e da qual a provincia do Maranhão exporta milhöes de kilogrammas.

Mandioenba. - $\mathrm{E}^{\prime}$ a mondioca que serve para o fabrico do Cauim.

Mandobi. - V. Mendubi.
Mandohi suaçú. - V. Pinhao de parga.

Mandupltin. $-V$. Jarerd.
Manga ou Manguelra, - Mangifera indica, Linn.-Pam. das Terebintaceas.
Fructo e arvore que todo o Brasil conhece.

E' uma arvore originaria da India, transportada ao Brasil em epocha bem remota.
Hoje, porém, está acclimada de tal modo, que bem parece ser natural do paiz.

E' a nangueira uma arvore, que nonhuma outra se the assemelha.

Ella cresce de 8 á 10 metros de altura.

Seu tronco 6 de 1 í 2 metros de diametro, de casca regoada: adquire uma circumferencia de 16 á 25 metros. A copa é convexa e de folhagem densa.
As folhas sũo lanceoladas e coriaceas, e tem em todas as suas partes um succo resinoso.

As flores, om cachos pyramidaes, sũo de sexos distinctos; isto é, separados,
e em forma de rosinhas ou estrellas de cor esverdinhadn e vermelha, tendo algumas o botז̃osinho, rudimento do futuro fructo.
$\mathrm{E}^{\prime}$, finalmente, uma arvore bonita; nenhuma outra do paiz offerece a sombra agradavel que ella dá.

0 fructo $\frac{1}{}$ de variados tamanhos, d'onde resulta grande variedade de especies ou grande numero de variedades.

Oscilla de 6 a 12 centimetros; tom a fórma de coraçío, sendo a base a parte mnis larga e tendo n'ella a cicatriz do pedunculo que verte succo resinoso.
Uns sĩo exteriormente de cor verde, inda mesmo quando maduros, outros de cor amarella pallida, amarella cor de gemma d'ovo, outros amarellos com uma parte vermelha, e finnimente alguns com uma parte verde o outra vermelha.
E' um fructo ñ̃o só bonito na forma, como excellente no gosto, quando de boa qualidade.
0 pericarpo é coriaceo, e tem cheiro muito agradavel.
$E^{\prime}$ de cinco millimetros de espessura, e liga-se a uma massa tenra entremeada de fibras espessas que no centro encerra um caroço reniforme, mais espesso no meio, achatado, maior ou menor, coberto de fibras. que sĩo as que se ramificam na polpa do fructo.
Esta massa é doce, succulenta com um principio resinoso.
As boas mangas têm o pericarpo fino, a massa pouco fibrosa, macia, com um sabor doce, particular e aromatico.
0 caroce, pequeno e quasi chato, tem um principio resinoso quasi imperceptivel.
As Mangas pendem das arvores por pedunculos um tanto longos; e as que são boas quando cahem, batendo em corpo solido, criam uma especie de calosidadade que asédn a polpa, e á que denominam coraçāo.
As que süo ruins, independente d'esta
circumstancia sempre apresentam esta parte dura.
Fructificam no verĩo nos mezes de Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, e no inverno em Abril, Maio e Junho no Norte.

A manga é uma excellente fructa, talvez a melhor que existe ; passa por nociva a saude; no emtanto exageram muito esta qualidade; porque, depois de sasonada, torna-se ella livre do principio prejudicial que contém.

Mangaba. - Apoicynum hancornia, Linn. - Hancornia speciosa, Mart. Fam. das Apocynaceas. - Este estimnvel fructo está no numero das bellas fructas do Brasil, d'onde é indigenn.
Nasce nos lugares incultos e nos taboleiros.
E' proveniente de um arbusto delicado que se eleva até $41 / 2$ metros.
Esgalha logo de pouca altura do tronco e tem os ramos finos.
As folhas, oppostas, süo lanceoladas estreitas, pequenas e nĩo fazem densa a folhagem (copa).
Tem um porte ngradavel; fornece um succo leitoso do tronco, folhas, flores e fructos.
As flores sĩo como jasmins brancos quasi sem cheiro.
0 fructo aromatico de $1 \%$ á 3 centimetros e mais, é redondo, ou oval for mando um bico quasi insensivel; na maturidade é verde amarellado ou mesmo amarello, sendo todo salpicado de nodoas vermelhas que occupam toda a superficie externa ou um so lado.
O pericarpo 6 uma membrana delgada.
0 fructo 6 molle quando maduro, e esmaga-se á menor pressĩo; compõe-se de uma polpa branca, ligada ao pericarpo, um tanto fibrosa, cheia de succo leitoso que se converte em li eor doce, acido de excellente gosto.
Este fructo 6 cheio de sementes reniformes e chatas.

0 sueco leitoso, quando o fructo está verde, 6 venenoso; produz embriaguez que póde produzir a morte ; basta co-
mer 0 fructo de vez, (quasi maduro), para que o succo fique preso nos labios, a ponto de sec preciso um grande trabalho para desgrudal-os.
A mangaba 6 um fructo delicado; quando cahe da planta nĩo deve ficar sujeito á acç̃̃o do sol; porque corrompese; apanha-se n'um dia para ser comido no outro ; 6 estomacal, substancial, e não faz mal aos doentes; de fórma que em Sergipe chamam-n'a fructo de doente; entretanto convém cautela.

Faz-se com clle bom doce.
No tecido cortical da arvore encon-tra-se um leite viscoso, que em medicina emprega-se nas phtisicas pulmonares : pela coagulação d'esta sciva ob-tem-so uma borracha de superior qualidade, mas que nũo é quasi explorada.
A madeira é empregada no fabrico de diversos artefactos de marceneria. (Fig. 25.)

Mangaba brava ou Mangabinhas dins catingas. - Hancornia pubescens, Mart. - Fam. idem. - E' uma fructa agreste proveniente de um arbusto das catingas dos nossos sertбes do Norte, especialmente de Pernambuco e Bahia.
E' um arbusto mui frondoso e copado, de tronco esbranquicado, de folhas regulares e grossas.
Flores nĩo observadas por nós.
0 fructo 6 de 6 centimetros, cylindrico, amarello quando maduro, com pouco cheiro.
O pericarpo encerra uma polpa molle, elastica e branca, com um caroço redondo no centro, branco e de pequeno tamanho.
Este fructo 6 alimento dos veados o outros animaes, e por isto os cacaddres os esperam nas mangabeiras bravas.
A entrecasca e a raiz sũo empregadas pelo vulgo, como purgantes, nas molestias uterinas, e para provocar o fluxo menstrual.
Assemelha-se a Mangaba mansa, mas com as differenças indicadas.
Ha outra Mangaba agreste, com a massa em tudo semelhante á precedente, a0s lan grande elicado ; e ficar su-orromper comido ancial, e orma que to de dola.
enconm medi4 pulmosciva obor qualilorada. o fabrico rceneria.

## Hangra-

 Hancornia - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma um ar5 sertסes nambucocopado, folhas re-

6 s .
s, cylinrro, com
pa molle, aroço repequeno
veados 0 s cacadois bravas. empregaites, nas ovocar o msa, mas
com a ecedente,
sendo porém o fructo mais pequeno; o qual, por asêdo, não se pòde comer. Existe n'alguns lugares das Alngoas, Sergipe, etc.

0 extracto da casca é amargo e empregado em pequenas dóses na obstruceăo do figado, na ictericin o nas molestias cutaneas chronicas.
Osucco leitoso tem os uzos da gomma elastica.

Mangaiba.-V. Mangaba.
Mangará-mirim. - V. Mangarilo.
Mangará peína. - V. Mangaras.
-Caladium violaceum, Desf.
Mangarataia. $-V$. Gengibre.
Mangaraz. - Caladium, Schott. Fam. das Araceas. - Planta congenere da Taioba, da qual comem os tuberculos.

Mangavaz. $-V$. Taioba.
Mangarito, on Mangarit-mi -rim.-Arum sagitlafoliwm, Spl . - Caladium sagiltafolium, Vent. - Fane. das Araceas.
Planta herbacea, indigena, cujas folhas nascom immediatamente de sobre a terra, em peciolos longos sagiteformes.
Tem as flores dentro de um estojo ovoide á semelhanc̣a do Tìnhorūo,
Os fructos d'essas especies são capsulares, molles ou secos.
$\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido por este nome no Ma ranhão.

Mangarito das Alagoas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva semelhante if Araruta, $q$ ue dá uma batata cor de ouro, de vario s tamanhos, e que talvez seja o Gengib re dourado.

Mangarito do Maranhĩo.- E
uma herva que produz na raizes umas batatinhas de varios tamanhos, menores que as communs, de fórmas variadas, casca fina massa compacta e doce, de cor branca ou roixa.

Comem-se cosidas:
A raiz exuda um succo leitoso da superficie.

Mangarito de Sergipe. - Kam. das Araceas. - E' uma planta herbacea, cuja raiz 6 uma batata comestivel.
As folhas expandem-se, estendendo-se sobre o chão, tendo peciolos longos; sũo cordiformes, oblongas e membranosas de 24 centimetros.
As flơres nascem n'um pendĩo, e formam uma especie de espiguinha em volta n'um cartuxo foliaceo; 6 emfim como a Taioba, porém menor.
Comem-se as folhas, e a batata.

## Mangavi. - V. Comandaliá

## Mrngericão da folha emba-

 cadn.-Ocymum. - Fam. das Labiadas. -Este mangericũo differe do ordinario por ter as folhas mais bacas; mas é pouco mais ou merios do mesmo tiamanho e fórma.As flores sū̃o de cor rosea mais carregada.

## Mangerteño da folha larga.

- Ocymum basilicum, Lim.- Fam. iden. Planta natural da India, de 50 centimetros de altura, com caule quadrado e ramoso:
Folhas oppostas, ovaes.
As flores, em espigas verticaes, são brancas, como busiosinhos. (1)
0 fructinho 6 uma capsula de quatro palhetas, ou mesmo de duas, contendo umas sementinhas pretas.
E' muito aromatica, e serve para tem-perar-se a comida.
Serve tambem para banhos excitantes, é cultivado como ornamento de jardins.
Na Bahia chamam-na Calinga de miulata.

Mangericão mindo. - Ocywumi ninimum, Limu, - Fam. iden. - Esta especio 6 oriunda do Ceylĭo, e culti-va-se nos nossos jardins.
(1) Nome que so dá aos caramujos nas pro. vinicas do norte.

292
MAN
Differe das antecedentes por ter a folha mais miuda, e crescer menos. Tem os mesmos usos.

Mangericão das moças. $-V$. Mathias.

Mangericão ordinario.- Ocymum basilium, Linn. Var.?-Lencas marlinicensis, Barth. - Stachyorecta, Linn. Fam. idem. - Este nangericūo commum em nossos jardins é natural do Ceylão, e muito cheiroso.
Esgalha bastante; e o caule é quasi quadrado.
As folhas oppostas, ovaes e bem verdes.
As flores, om espigas, sĩo brancas e roixas; e os fructos iguaes aos da precedente ; tendo o mesmo prestimo.
E' empregado nos espasmos hystericos, e dores articulares.

Mangertóha. - Cassia occidentalis, Linn. - Cassia sericea, Sivart. - Fam. das Leguminosas. - E' uma das plantas uteis do Brasil ; nasce em todos os terrenos.
Seu nome popular é geralmente Fe degoso parece que so varía em Pernambuco, pois no Rio de Janeiro e Bahia, 6 chamada Fedegoso.
O caule é um tanto lenhoso; cresce de 100 a 150 centimetros; 6 esgalhado, de folhas lanceoladas, nĩo pequenas, dispostas em pares por palmas.
Flores em cachos pequenos, amarellas e dispostas como rosas.
0 frlucto é uma vagem de 12 centimetros, estreita, parda, comprimida, com ondulaçes, mostrando os lugares das sementes, as quaes existem em lojas divididas, de forma ovoide, e cor de castanha.

Propriedades medicas. - Esta planta tem muitas applicações medicas; 0 cosimento das folhas e caules, feito com cevada, é excellente contra as tosses antigas e recentes, dores rheumaticas, erysipelas, e colicas.
A infusão do lenho em agua com-

## MAN

mum 6 tomada diariamente contra as edemacías.
0 café feito das sementes é util contra o flato.
Na primeira invasão do cholera no Brasil, 1856, no Brejo d'Areia foi empregada a raiz d'esta planta raspada, em infusão, misturada com um pouco de aguardente: era um especifico contra as diarrhéas cholericas.

Tambem chamam-n'a Paja-marioba.
Mangerona.-Origanum majorana, Linn.-Majoranoidis (?) Willd.-Pan. das Labiadas.- E' uma planta herbacea, aromatica, natural da Kuropa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ delicada na cultura.
Seu caule forma touceira, e esten-de-se elevando as pontas dos ramos, que são finos.
Tom as follias oppostas, pequenas, ovaes, e esbranquicadas, por causa dos muitos pellos macios, que as tornam tambem macias.
As flores sĩo brancas e pequeninas.
0 fructo como o do Mangericū̃o.
Empregam-n'a como tempero nas cosinhas, e tem as propriedades estimulante e tonica.

Mangerona do campo.-Glechon spatulatus. - Fam. idemi.- Planta do paiz conhecida por este nome no Rio Grande do Sul.
Esta herva, tomada em infusũo, é um excellente diaphoratico para as affeccodes catarrhaes.

Mangue amarelio.-Avicencia. nilida, Linu. - Fant. das Myoporaceas.$\mathrm{E}^{\mathrm{c}}$ uma arvore pequena e indigena que habita nos pantanos.

Tem folhas bonitas, lanceoladas.
As flores são brancas.
0 fructo capsular e oblongo.
Com a casca d'esta planta se curte couros; 6 adstringente.
E' tambem conhecido por Ccrubuaa e Corutinga.

Mangue branco on Cereiba: Laguncularia racemosa, Gaern.-Fan.
das Combrefaceas.- A este mangue tambem chamam em Pernambuco Mangue branco e rasteiro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que vegeta nas aguas salgadas, muito ramoso, sendo os ramos oppostos; tem as sumidades e o peciolo das folhas vermelhos.
Kistas sino oppostas quasi redondas, carnosas, quebradicas. Satura-se do sal das aguas marinhas.
As filores em cachos são pequeninas e brancas.
0 fructo é uma capsula conica, sulcada.

A semente germina dentro do fructo, que depois torna-se escuro.

Este arbusto fornece boa lenha.
As folhas sīo applicadas, em cosimento, nas dores de dentes.

Mangue do brejo. - Bugenia nitida. - Bugenia nitens, D. C. Fam. das Myrtaceas. - Arbusto de tronco liso.

De folhas oppostas, ellipticas e lustrosas.
Fióres e fructo iguaes aos de suas congeneres.

Mangue canoé ou de hotão.Terminalia aggregata. - Ram. das Combretaceas. - Arbusto em mouta.

Cresce de 150 a 200 centimetros.
Vegeta nas areias da praia.
Suas folhas sino lanceoladas, lisas, carnosas, quebradiças, e com o peciolo curto, tendo duas glandulas umbelicadas na base que, e se apresentam como globulos esverdinhados e sub-escamosos, contendo muitos feixes de pequenos filetes.

0 fructo é um aggregado de fructinhos globulosos, oblongos, com eixo central, cuja superficie offerece angulos em alto relevo com pequenas escaminhas.
Do tronco d'este mangue tiram-se cavernas para canóas.

Mangue de enpêto. - Stalagnites munifolia. - Fam. das Guttiferas. - E uma arvore do paiz de porte mediano conhecida por este nome em Alagoas.

Tem a casca escura.
As folhas miudas, oppostas, lanceoladas o lisas.
As flores sॉo brancas, em cachos, pequenas e um pouco resinosas.
0 fructo ế rudımentario, ovoide einternamente dividido em quatro alojamentos.

Mangue do Pará.- Cassipourea guianensis, Aubl. - Lignotis, elliptica, Smart. - Bam. das Salicariaceas. - E um mangue que vegeta em terrenos paludosos no Pará e scus contornos.
$E^{\prime}$ arvore mediana, de folhas oppostas e ovaes.
As flores são braneas om cachos.
O fructo semelhante $\{$ uma baga espherica com tres valvulas e tres lojas, contém uma ou tres sementes.

Mangue do Pará. - Cassipourea macrophylla, D. C. e Marl. - Lignotis macrophylla. - Fam. das Risophoraceas. -Esta especie differe pouco da outra.
As folhns sũo maiores, assim como as flores.

Mangue de pendão. - Rhicophora nangle, Linn. - Fam. idem. Bste mangue nasce e vegeta nas bordas e mesmo dentro dos pantanos salobros e salgados.

Tem em Pernambuco este nome e o de Mangue verdadeiro.
$E^{\prime}$ um arbusto frondoso, de tronco liso e escuro; de ramos quasi horisontaes, avermelhados nas pontas e no peciolo das folhas.
Estas são arredondadas, carnosas e quebradicas.
Flores em cachinhos brancos.
0 fructo 6 uma capsula pyriforme, deprimida, coroada por um pequeno tubo, cuja superficie verde 6 reguada longitudinalmente, e contém uma semente foliacea.
A lenha que fornece 6 boa; e conserva o fogo.
Pode dar-se na dóse de 8 grammas como anti-febril a casca.
0 pó dá-se nas picadas dos insectos e mordeduras de perxes.

## MAN

Caractrars da pammia. - Plantas - Arbustosinho conhecido por este herbaceas ou arbustos de caules sarmentosos, de folhas alternas, simplices recortadas e acompanhadas de duas estipulas na base.
Poucas vezes são arvores desprovidas de elos.
Suas flores são em geral grandes e solitarias; muitas raras vezes formam umn especie de cacho.
Essas fiores suัo hermaphroditas, tendo um calice gamosepalo, turbinado, ou Iongamente tubuloso, com cinco divisбes mais ou menos profundas, algumas vezes coloridas.
Uma corolla de cinco petalas, inseridas no alto do tubo do calice.

Cinco estames monadelphos, formando um tubo que cobre o apice do ovario e se une com clle.
As antheraz sū̃o versateis de duas lojas.

Por fóra dos estames ha appendices mui variados, ora filamentosos, ora sob a forma de escamas ou de glandulas pedicelladas, reunidas circularmente, e formando de uma a tres coroas, que nascem no orificio nas paredes do tubo calicinal.
Algumas vezes esses appendices e mesmo a corolla faltam completamente.
O ovario ó livre, de uma so loja, offerecendo de tres a cinco trophospermas longitudinaes, que algumas vezes são salientes, em forma de falsos septos, e que se ligam a um grande numero de oviulos.
Tom superiormente tres ou quatro estyletes, terminndos por outros tantos estigmas simples; raras vezes os estigmas sũo sesseis.
0 fructo 6 carnoso, interiormente, contendo um grande numero de sementes; poucas vezes é secco, mas sempre indehiscente.

As sementes tem um endosperma carnoso, no qual existe um embryão homotropo e axil.

Mangue da praias.-Scavola plumierii, Lamk. - Fam. das Campanulaceas
nome em Cabo-Frio.
E' esgalhado, com folhas alternas e ovaes.
Flores amarellas ou brancas.
0 fructo ó uma capsula, ou especie de nóz.

Serve para os mesmos usos que o Manguc, e fornece boa materin para. a tinturaria.

Mangue preto. - V . Mangue de pendão.

Mangue de sapateiro. - Stalagmites mangle. - Fan. das Gutliferas. - E' uma arvore que vegeta nas mattas das Alagoas, onde the dão este nome.
Tem o lenho avermelhado dentro; fornece um succo resinoso.
As folhas siño oppostas, um pouco grandes, obovaes, viscosas, e grossas; exsudam leite viscoso.
As fiores, sũo brancas, em cachos. Os frutos, de 3 centimetros, ovaes, verdes por fóra e brancos por dentro, tendo varias sementes nos compartimentos; é viscoso.
A madeira, é propria para certas obras, e dá bons caibros.

Mangue vermelio. - V. Mangue de pendâo.

Maniba. - V. Maniva.
Manieá.-Rutilia fertilis.-Manica(?)
Fan. das Acanthaceas. - Herva agreste conhecida por este nome em Pernambuco.
Tem o caule em moita, de cerca de 50 centimetros.
Asfolhas lanceoladas e oppostas, algumas pequenas que lhe sĩo associadas.
As flores, como trombetinhas, de cor roixa azulada, em cachos que rodeiam os ramos cheios de aspasinhas folliaceas.

Todas essas partes sĩo cobertas de pellos, com glandulas nas pontas, que parecem orvalho, pelo que a planta é pegajosa.

$$
{ }^{2}
$$

 rin para
(angue de

- Statulliferas. as mattas ste nome. dentro
m pouco grossas;
cachos. s, ovaes, - dentro omparti-
ra certas
V. Man

Manicd (?) a agreste Pernam-
cerca de
as, algusociadas. s , de cor rodeiam folliatas, que planta 6

0 fructo 6 uma capsula foliacea, em fórma de fuso, com duas valvulas e algumas sementes compridas dentro.

Empregam seu cosimento contra as fluxdes de peito, tosses, etc.

Mantecoba brava. - Jatropha. Fam. das Buphorbiaceas. - Arbusto que cresce de 2a 4 metros, quando favorece o terreno.
E' lactifero, de caule nodoso em virtude das cicatrises das folhas velhas.
Estas são palmadas, de peciolos longos, de cinco lobos ovaes oblongos, agudos, lisos e quasi lustrosos.,
Flores, em pequenos cachos, nas pontas dos ramos.
São de dois sexos, e como pequenas angelicas de cinco pontas esverdinhadas, e na base manchadas de cor de purpura.
A flor femea produz uma nóz oval, de 3 centimetros, dividida em oito septos por meio de secções a quatro valvulns; offerece quatro lojas contendo quatro sementes.
Esta planta é uma Maniva brava que ñ̃o se come.
Dá raizes tuberosas, que, em vez da fórma comprida que tem as que se comem, sǔo redondas, e seu interior não é formado por substancia compacta, como n'aquellas; porém mais frouxa, e aquosa; não dá fecula.
Entretanto todo o gado gosta d'esta planta.

A Manioa do sertão é uma especie semelhante á esta, porém apresenta na raiz um prolongamento, as vezes de 150 centimetros, na extremidade do qual forma-se uma tubera, cuja massa 6 mais venenosa.
Em tempos de carestia e fome o povo d'esses lugares serve-se d'ella para fazer farinha; mas 6 preciso extrahir bem a parte aquosa, e prolongar ou demorar por mais tempo a torrefacẹ̆̃o, isto 6 a acçĩo do calor.

Mantmbú.-Especie de Junga que nasce nos paues da Parahyba.

Maniva.-Já mostramos que o vo--
cabulo Mavioa significa a planta inteira que produz as tuberas, donde se extrahe a farinlia usada como alimento entre os brasileiros, que tambem se chama Parinha de pdo.
0 nome, porém, de Mandióca appli-ca-se em particular a raiz tuberoza.
Eis aqui as especies que se cultivam em Pernambuco.

Maniva aipim. - Jatropha pseudo aipi. (\%) - Pam. das Euphorbiaceas. - 0 caule d'esta é branco, os peciolos das folhas esverdinhados no apice e arroixeados na base junto ao caule.
As folhas são de cinco ou sete divisбes.

Parece-se com a Machazéra branca.
Maniva nipim.-Jatropha. - Fam. idem.-Machazera.

Maniva amarella.- Jatropha. Fam. idem.-Conhece-se em Pernambuco e Alagoas por este nome a Manioa de tronco esbranquiçado.
A estructura da planta está descripta na Mandioca Jatropha.
A raiz 6 de tamanho ordinario, de cerca de 36 centimetros, casca fina e branca em relacão ás outras.
A massa nĩo é compacta; tem a cor amarella e dá boa farinha.

Maniva atan do calado. - Jatropha. - Fam. idem. - Bconhecidn em Pernambuco e Alagoas por este nome uma Maniva de caule branco e gommos arroixeados.

Tem a raiz curta, grossa e cascuda; sua massa é enxuta.
Dá farinha de boa qualidade, e em abundancia.

Muniva Barroso. - Jatropha. Fam. idem. - E de Alagoas esta especie de Maniva.
Tem os gommos e os talos roixos. 0 lenho é acinzentado.
A raiz cresce muito, tem a casca

## grossa.

Dá boa farinha.

## 296

MAN
Mantva branquinha. - Jatropha. - Fam.idem. - Esta especie, que existe em Pernambuco e Alagóas, tem 0 caule e os peciolos esbranquicados.

A mandioca tem a casca parda.
A massa é grossa e compacta.
Da boa farinhn.
Ha outra do mesmo nome que differe por esgalhar muito e produzir uma raiz tuberosa de casca grossa.
Tambem dá boa farinha.
Maniva eaboe'linhas.-Jatropha. - Pam. ident. - Rsta vegeta tambem em ambas as provincias acima mencionadas, onde recebe este nome.
0 caule e os peciolos aproximam-se á cor de castanha.
A Mandioca é curta e grossa, de massa enxuta.
Dá boa farinha.
Maniva eaboe'Inhas.- Jatropha. - Fam. idapı. É tambem de Pernambuco e Alagoas

0 caule o os peciolos sĩo avermelhados.
A raiz cresce bastante, e dá bon farinha; mas como d'ella se usa do preferencia para comer cosida, depois de lavada em duas aguas, pouca farinha se faz d'esta especio.

Maniva canelia de urabui.Jatropha. - Fam. idem. - Esta especie tem o caule com manchas côr de purpura.
Os peciolos das folhas süo purpureos; e estas de cinco divisoes.
As fiores e fructos como os da Mandioca.

Maniva carriry de fogo.- Jatropha. - Fam. idem - Esta especie tem o caule branco, manchado de rubro.
Os peciolos das folhas rubros, e estas de sete divisōes.

Os gommos são purpurinos.
Mantva eruvella, Mamĩo. Jatropha. - Fam. idem. - Assim chamam em Pernambuco a esta especie que cresce muito sem esgalhar.

## MAN

Os peciolos das folhas s 8 \%o vermelhos inferiormente e brancos por cima.
As raizes pouco crescem; mas engrossam e sāo muito succulentas.

Dão uma farinha regular.
Maniva erivelinnias.-Jatropha.

- Fam. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie conhecida nas Alagóas.

0 peciolo das folhas é branco.
As flores amarellas riscadas de côr de rosa.
Abunda em raizes, que engrossam muito.
Dá bem em quasi todos os terrenos, e produz boa farinha.

Mantva engann-Iadrão. - Jatropha. - Fam. idem. - E' conhecida em Alagôas e Pernambuco.
Tem peciolos vermelhos.
Caule azinzentado e gomos brancos.
A Mandioca engrossa, é compacta, dá boa farinha; e estando em terra enxuta conserva-se por muito tempo.

Mantva freira, - V. Manioa milagrona.

Maniva frin, dia matta, - Jatropha. - Fant idem. Em Alagoas e Pernambuco se conhece esta Maniva que é esgalhada, e de peciolos brancos.
Raizes pequenas, grossas, quasi esphericas e succulentas.

Dá excellente farinha.
Maniva fria, dia matta. Jatropha. - Fam. iden. - Subarbusto que esgalha muito, com caule esbranquiçado.

Peciolos brancos, com manchas rosadas ou rubras.

Folhas de cinco lobulos, sendo as dos gommos, on olhos arroixeadas.
Flores amarelladas, com veios cor de rosa; e as glandulas amarellas.

0 fructo e as estipulas iguaes aos da precedente.
A raiz, pequena quasi redonda, é succulenta.

Maniva Kumama. - Jatropha. -

Jatropha. e conhe-
de cor de
grossam
crenos, e
o. $-J a-$
ecida em
brancos. acta, dé erra enapo.
nioa mi-
a. -Ja as e Peroa que é os. si esphe-

Jatropha. que esquicado. as rosa-
sendo as das. os cor de is. 1aes nos onda, é

Fam. idem. - Tambem está é conhecida nas mesmas duas provincias,

0 caule é escuro, o peciolo roixo ; esgalha abundantemente.
A raiz é grande, succulenta e muito enxuta.
Dá boa farinha, e em grande quantidade.

Maniva humana branca. . Jatropha. - Fam. idem. - Ksta Maniva tem o caulo branco, a Mandioca esbranquiçada.
A cascn fina.
As folhas com tres divisoes, o peciolo branco.
A flor esverdinhada.
0 fructo como o da outra.
Maniva humann frin. - Jatrop. Fam. idem. - Esta é tambem conhecida em Pernambuco e Alagoas, onde tem este nome.
É um pouco esgalhada.
Tem o caule acinzentado, o peciolo branco.
A Mardioca cresce e engrossa.
E compacta, e dá excollente e abundante farinha.
Tambem chamam-n'a Humana fria da matla.

Maniva humana vermelha.-Jatropha.-Ram. idem.- Esta especie 6 conhecida por este nome em Pernambuco.

Tem o caule manchado de cor de rosa.

Quasi todos os peciolos das folhas sáo vermelhos.
Estas têm cinco divisơes.
As flotes sino amarelladas.
0 fructo igual aos precedentes.
As raizes grandes e succulentas.
Maniva Isabel de Sonza. -Jatropha.-Pam. idem.-Esta especie, assim denominada em Sergipe, nĩo cresce muito.

Dá raizes que madurecem em seis mezes n'aquella provincia, mas em todas as outras so no fim de um anno e mais.

Esta raiz nî̃o tom o principio venenoso das outras, e até come-se crúa sem que produza nenhum accidente.
É usada como a Machazera.
Maniva Landin,-Jatropha.-Fam. idem. - Conhecida em Pernambuco e Alagóas.
$\mathrm{F}^{\prime}$ um tanto esgalhada, tem o caule pardo, e o peciolo esverdinhado.
A raiz tem a casca parda e grossa, e a massa enxuta.

Dá boa farinha, mas tambem co-mem-n'a ; nũo sendo porém boa para este fim.

Mtaniva mantpeha. -Jatropha. Fam. idem.-De Pernambuco e Alagoas. $\mathrm{E}^{\prime}$ do caule acinzentado, de peciolo esverdinhndo, esgalha tũo rasteiramente que os galhos se introduzem na terra.
A Mandioca cresce muito, tem a casea fina, a massa muito enxuta, e entranha-se tanto na terra, que a mão desarmada de instrumento não a póde arrancar.
$\mathrm{B}^{\prime}$ a que, n'esto estado, mais tempo dura, pois chega a dois annos sem cor-romper-se.
Dá uma farinha, tăo venenosa, que nem as formigas a comem.

Maniva manipebas.- $\hat{E}$ uma qualidade, cujas raizes sío bulbiferas no seu prolongamento.
Nasce de distancia em distancia uma batata, e por este modo se encrava muito pela terra, dando muito trabalho para colher-se.

D'esta batata estrahe-se farinha e é tão venenosa que nenhum animal d'ella come.
Póde-se conservar o tempo que se quizer; visto que o vegetal chega á grandes alturas acompanhando o matto, se não for arrancado.

Mantva mantvinhas. JatrophaFam. idem. - Tem o caule branco, e fende-se na parte inferior em laminas As folhas de cinco lobos, tem peciolos, brancos no meio e purpurinos em cima.

- Esta Mandioca é desconhecida por nóz.

Manivas milagronis. - Jatropha. Fam. - idem. - Bsta Maniva, conhecida nas Alagoas por tal nome, 6 em Pernambuco chamada Manioa freira.

Não esgalha.
Tem o caule castanho e o peciolo branco.

As raizes tuberosas engrossam e se alongam.

Sío muito compactas.
Dão boa farinha em quantidade.
Come-se.
Maniva mulatinles. - Jatropha. - Ram. idem. - Em Pernambuco e Alngoas conhecem por este nome a Maniva de caule castanho com peciolo quasi da mesma cor.
A raiz 6 curta e grossa.
A massa 6 enxuta.
Produz boa farinha.
Mantva de gommo branco. - Jatropha. - Fam. idem. - Tambem em Pernambuco e Alagoas conhecem por este nome Mandioca de caule acinzentada peciolo e gommo branco.

A raiz 6 de casca parda, e a massa produz excellente e abundante farinha.

Maniva do gommo roixo. Jatropha. - Fam. idem. - 0 povo das Alagoas conhece esta especie por tal nome.
Tem ella um nó roixo junto ao olho, e o peciolo arroixendo na inserçũo das folhns.

A raiz cresse e engrossa.
E' muito cascuda e redonda.
Não dá má farinha.
Maniva pacoré. - Jatropha. Fan. idem. - E' de Pernambuce esta especie, e tem o caule e o peciolo esbranquiçados.

A raiz 6 parda escura.
A massa amarella.
Quasi se nũo faz d'ella farinha, por usarem muito comel-a de preferencia.

Maniva Parahyba.- Jatropha. Fam. idem. - Esta especie tem o caule e os peciolos das folhas brancos.
As folhas de cinco divisбes.
As flores como as congeneres.
0 fructo com arestas verdes.
A raiz 6 desconhecida para nós.
Maniva pê de pombo. - $V$. Manioa caboculinha.

Maniva periquito. - Jalropha. -
Fam. idem.-E' assim denominada esta especie nas Alagoas.
0 caule ó branco e não esgalhn.
0 peciolo é incarnado.
A raiz é bastante grossa, apresenta boa massa, que produz excellente farinha.

Maniva pipóeas.-Jatropha.-Fam. idem. - Esta Maniva é conhecida nas Alagóas.
Tem o caule acinzentado.
O peciolo branco com os pontos de insercão avermelhados.
A raiz tem a casca preta.
Come-se, dá tambem boa farinha.
Maniva retroz.-Jatropha.-Fam. idem.-Esta especie de Maniva conhecida nas Alagõas esgalha e desenvol-ve-se muito.
Tem o caule castanho e o peciolo vermelho.
As raizes longas e grossas.
A massa muito compacta.
A farinha que dá ó um pouco fibrosa, sendo porém velha, nĩo 6 má.

Maniva do Rio Grande.-Esta Maniva tem o tronco branco.
Os peciolos das folhas mui compridos e brancos e as extremidades rosadas.
As folhas de sete divisбes.
Maniva tapicima. - Jatropha. -
Fam. idem.-Em Pernambuco e Alagòas conhecem esta variedade.
Tem o caule pardo.
Cresce sem esgalhar.
tropha.10 caule cos.
s.
nós.
o. -V .
tropha. adn esta galha.
presenta lente fa-
a.- Fam . sida nas
ontos de
rinha.
a.-Fam. conhe-lesenvolpeciolo
ouco fi6 má.
e.-Esta
compriades ro-
opha. Alagoas

MAP
0 peciolo é esverdinhado.
A raiz é parda ou castanha, de massa enxuta, e se come.
dá boa farinha.
Maniva tio Pedro.-Jatropha. Fam. idem.-Esta 6 conhecida em Pernambuco.
Tem o caule e peciolo arroixeados A raiz grossa.
Da boa farinha.
E' desconhecida no norte das Alagoas.
Maniva vermelhas.-Jatropha.Fam. idem.-E' de Pernambuco e Ala goas.
Tem o caule escuro e não esgalha. 0 peciolo é vermelho arroixeado.
A raiz comprida e carnosa.
Sendo nova, dá boa farinha.
Manobi.-V. Mundubi.
Mantimento de araponga. Bugenia adstringens.-St. Hil.-Fam. das Myrtaceas.-Arbusto, oriundo do paiz, conhecido no Rio de Janeiro por este nome.

Cresce nas capoeiras d'essa provincia. Tem o tronco e os ramos lisos.
As folhas sũo oppostas e ellipticas
As flores ou solitarias ou em pares săo brancas e distinctas.

0 fructo 6 oval, liso, bonito, coroado pelas sepalas da fior, de um roixo escuro, de sabor adstringente, com um caroço dentro.

Fructifica em setembro.
0 nome indica o uso que tem.
Máo visinho. - Mimosa nalvasinha. (7) -Fam. das Leguminosas.-Tem este nome nas Alagoas um espinheiro esgalhado e alto, de folhas palmadas ou compostas e muito mindas.

Flores em capitulos, como frócos de retroz.

Sũo vagens os fructos.
Quando chega a certo grío de idade esta planta perde os espinhos.

Mapareyba. -V. Mangue de pendão ov Mangue vermelho.

MAP 29

Mapiehi.-Myrcia lanceolata.-Fam. das Myrtaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto conhecido por este nome em Minns Geraes. Esgalha.
Tem folhas oppostas e lanceoladas.
As flores sũo brancas, em cachos? pequenos.
0 fructo não foi ainda observado. Tem cheiro terebinthaceo.

Mapiringa ou Pirunga.- Fam. das Myrtaceas. - E' um fructinho silvestre, de pouco apreco, conhecido em Pernambuco por Mapirunga e em Sergipe por Pirunga.
Nasce de um arbusto pequeno esgalhado.
De folhas pequenas oppostas.
Do flores em cachinhos, ou feixes nos ramos.
Os fructos são pequenos, globulosos, de cerca de 1 a 2 centimetros offcrecendo umas palhetinhas verdes no apice.

0 tegumento externo 6 uma pelliculn fina semi-transparente, de ebr roixa avermelhada, brilhante, contendo uma polpa aquosa, roixa, doce, acida e com um principio adstringente.
Encerra duas sementes pardas, esverdinhadas, ou uma espherica.
Comendo-se porç̃o d'esta fructa ficase com os dentes embotados.
Passa por ser bom adstringente.
Mapirunga brava. - Bugenia tinctoria. - Pam. idem. - Este fructinho, que vegeta nas Alagoas, 6 semelhantissimo ao precedente.
A planta que o produz tem os caules esbranquiçadas.
As folhas lanceoladas e oblongas.
As flores, são brancas, pequenas e em feixes.
0 fructinho so differe do da precedente, pela maior adstringencia e por dar muita materia corante.

Mappam. - Hippomane brasiliensis.(?) - Fam. das Euphorbiaceas. - Segundo Emilio Germon, os indigenas curam os cancros, cercando-os de uma mnssa

## MAR

feita de Urucí, a derramando sobre a chaga o succo d'aquella planta.

Rste aucco se congula e faz o doente transpirar e urinar copiosamente; e quando a escára cahe, a ferida está cieatrizada.

Quando applicam este tratamento tèm cuidado que o succo do Mappan so cáia em cimn dos tecidos ulcerados ou alterados; pois, do contrario, haveria absorpcito o ficaria em risco a vida do doente, attenta a propriedade venenosa d'esta especie de Manceuilha.
E' tambem util nas boubas seccas.
Esta arvore brasileira é lactifera e venenosa.

Suas flores süo de sex0s differentes, e dão por fructo uma baga que tem dentro uma noz leitosa, contendo muitos caroços.

Maraeulá. - Passifora maliformis, Linn. e Will. - Fani. das Passiforaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um fructo indigena, cujas folhas ovaes sũo como que cordiformes, lustrosas com duas glandulas no peciolo das folhas.

As flores sino muito conhecidas.
0 fructo acido e doce é refrigerante.
Propriedadbs mbdicas.- Applicam-se as folhns externamente contra as affecçes da pelle, o cosimento do pericarpo do fructo contra as inflammaçбes dos olhos, e o de toda a planta passa por ter as mesmas virtudes da Salsaparrilha.

Maracujá-nssú. - Passifora quadrangularis, Linn. - Passifora alata, Art. e Hort. - Fam. idem. - No Pará chamam-no Maracujd de Cayenna.
$\mathrm{B}^{\prime}$ oriunda do Brasil e das Antilhas, cultivam-se, e encontram-se tambem nas mattas.

E' um arbusto trepador que esten-de-se sobre outras plantas, e faz latada.

Seus caules são na parte inferior cobertos de escamas brancas e corticentas.

Suas folhas ellipticas, coriaceas e alternas.

As fiores grandes, solitarias de calice verde por fóra, estrellado, branco por dentro e sobre elle um circulo de petalas lanceoladas, contendo em cima uma orla de fimbrias circulares.
Do centro ergue-se uma columna com cinco appendices, nos quaes tem cada um sua anthera, o mais acima tres filetes em forma de massa.
0 povo chama a isto as cinco chagas com os tres cravos.
0 fructo 6 um grande pomo oval, de 12 contimetros pouco mais ou menos.

O pericarpo amarello pallido, fino e mui delgado envolvendo o corpo componente da fructa, que e branco, corneo, e ao mesmo tempo succulento tem tres membranas asperas na parede interna da cavidade.
A' essa parede se prende uma grande quantidade de sementes reniformes, acinzentadas, cobertas de uma cartilagem cinzenta, doce, levemente acida a mui saborosa, além de uma polpa igualmente diffundida em todo - espaço.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma das boas fructas do Brasil.
Propruedades medicas.-Uma só folha do Maracujd assí cosinhada e bebida é efficaz nas tosses convulsas, conforme somos informados.

Maraeujá de colbra.- Passifora.

- Fam. idem.- E' um Maracuja nĩo cultivado que nas Alagoas tem este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ procedente de uma planta trepadeira de caule fino com palhetinhas.
Folhas delicadas, offerecendo tres divisбes.
A flor 6 toda branca, e do tamanho de metade da precedente.

0 fructo, de 3 á 4 y centimetros, é redondo; sua estructura externa, 6 semelhante aos outros.
A substancia interna igual a do Maracujdi-assí e com a mesma côr.
Come-se.
Maracujá de coruja.- Passi- neo por 0 de pem cima 18. ana com em cada tres fico chn10 oval, nais ou ico, cornto tem rede in-
grande iformes, a cartiate acile uma m todo Brasil. so fohada e nvulsas,

Rora.- Kam. idem.- E' um Maracujá conhecido por este nome nas Alagoas. E' resultado de um arbustinho silvestre e trepador.
As folhas representam dois prolongamentos com um dente no meio.
As flores, como as das outras especies, sũo pequenas e brancas.
0 fructo 6 como uma cabacinha fuziforme, tendo os gomos ou angulos pouco salientes; 6 roixo.
A semente e a polpa são cinzentas.
Esta come-se, é boa e de sabor doce.

As corajas comem-r's muito.
Esta deve ser a Passifora bicurnis provalvemente.

Maracujá de estallo, our mu-xila.- Passifora inoolucrata.- Fam. idem.- Esta especie de Maracujá agreste é conhecida na Bahin, Alagoas, Pernambuco e talvez em todas as provincias do Brasil por este nome.

E' herbaceo, delgado e trepador.
0 caule e os ramos sũo arroixeados, assim como as divisoes das folhas, que formam duas pontas nn baso.
Todas as partes do vegetal săo vicosas e cobertas de pellos; tem umas glandulasinhas nas pontas; e gavinhas para agarrar-se aos outros.

As flores são brancas como as dos Maracujds descriptos; mas tem um involucro em que estico contidas.

0 fructinho é de 3 á 6 centimetros, ovoide, quasi conico, verde, com tres suliencias suturaes.
Dentro é branco, tendo muitas sementes apegadas ás paredes; e de fórma de trapesio ; são alouradas, cobertas de uma substancia branca, transparente e acida.
Este fructo está envolto em tres folhetas, que sĩo filamentos ramificados, cobertos de pellos viscosos.

Fazem pouens vezes doce d'este Maracujá; porque prefere-se para este mister outros mais succulentos.
rim.-Passifora edulis, (Sabin. o Her.?) - Passifora incarata, Linn. - Fam. idem. - Esta especio de Maracujd é indigena do paiz e geralmente conhecida por este nome, na Bahia, porém chamam-no, segundo sou informado, Maracujá de tres pernas.

Foi a primeira especie d'este genero de fructa que appareceu na Europa, onde é cultivadn.
$E^{\prime}$ proveniente de um arbustinho trepador, cujo caule tem de distancia em distancia gavinhas.

Folhas em tres lacinias, lisas e Iustrosas.

As flores, um tanto grandes como as precedentes, são brancas, tendo interiormente coroas purpurinas e arroixeadas.

0 fructo 6 muito aromatico, redondo ou oval, de 6 a 9 centimetros de diametro, amarello-claro; enruga-se quando muito maduro.
Internamente a polpa 6 amarella-avermelhada, bastante acida.

Fazem-se d'elle limonadas, e doce.
Hn nas Alagoas uma especie semelhante denominada Maracujd peroba.

Maraeujá namão. - V. Mara-cujdi-assí.

Maraenjá da matea.-Passifora. - Fam. iden. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie a que nas Alagoas dũo este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ arbusto trepador.
De caule enrugado.
Fructo de 9 centimetros de diametro, com o pericarpo fino, e a substancia interna cinzenta, como a do Maractjjd-assú.
Come-se.
Marucujú merim. - V. Maracujá de garapa.
Maracujá perlucho. (2) - Bsta especie dí uma fructinha, de que fazem em Pernambuco um bello doce.
Vegeta nas mattas.

## Maragá on Goquelro Marajá.

- Fam. das Palnoiras.-E' do Pará.

Os fructos năo se comem.

## 302

Marají on Tucum de Per: nambuco. - Bactris marajd, Mart. - Fan. das Palmeiras. - Palmeira conhecida por este nome no Pará, Maranhão e Alagóas.
E' baixa; seu ramalhete nasce logo acima da raiz, com as folhas esparsas.
Tem espinhos, porém molles e flexiveis.
O cacho 6 pequeno, e os fructos sũo dispostos verticalmente.

Cada um tom 1 \% centimetros, o. forma oval; apresenta escamas em fórma, de roseta na base, e um ponto saliente no apice.

A cor externa 6 roixa, quasi preta, na maturidnde; 0 pericarpo um tanto fibroso. Internamente é liso e tenaz, unido a uma substancia mucilaginosa entretecida de fibras molles que cobrem um caroço redondo, chato de um lado e convexo de outro, cujo tegumento 6 duro e contém uma amendoa branca e durissima.
0 gosto da fructa 6 acre doce.
Marangaba. - V. Yatoy.
Marangaba. - Psidium pigmenm, Arr. Cam. - Ram. das Myrtaceas. E' uma planta de Pernambuco.

Maranha seande. - V. Mara-cuja-assí.

Marapenima. - $\dot{E}$ uma arvore do Pará, onde tem este nome.

E' colossal.
Seu lenho é durissimo, amarellado marchetado de veias pardas, que o tornam muito bonito.
Ella 6 excellente para marceneria, e mui estimada por fingir tartaruga.

Marapuama. - $V$. Muirapuama.
Maravaia. - V. Capim cóco.
Maravilha. - Impatiens balsanina, Limn. - Fam. das Balsaminaceas. - E originaria da India.
Em todas as provincias do Brasil

## MAR

chamam a esta fior Beijos ow Beijos de frade, excepto em Pernambuco onde 6 conhecida por Maraoilha.
E uma planta de jardim, cujas fiores são mui elegantes, de cores mui vivas e brilhantes.
Parece que o Auctor da natureza reservou para a Asia a primasin na producção das cores mais bellas do mundo, quer naturaes quer artificiaes.
Está ha muitos annos acclimada entre nós.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva de 50 a 100 centimetros de altura.
Tem o caule herbaceo e succulento.
As folhas lanceoladas, molles e denteadas; enchem-se de flores suas axillas.
Éstas tem um pedunculo a maneira de uma viseira, com um pequeno prolongamento; e mais interiormente uma corolla em fórma de cartucho, que ora 6 simples e ora 6 dobradn, isto 6 e, tom uma ordem de petalas igunes e sobre postas $\dot{a}$ outra.

São de differentes cores, conforme a especie ; brancas, roixas, encarnadas e cor de rosa, ou cada flor matisada de varias cores; finalmente é uma flor linda, mas de fraco aroma.
Tem por fructo uma capsula foliacen, ovoide, cheia de sementes castanhas; a menor pressitio abrem-se as valvulas da capsula, torcendo-se sobre si mesmas e derramam os sementes.
Cultivam na Europa vinte e tres especies.

Caracteres da fammia. - Plantas herbaceas ou subfructescentes, de folhas simplices ou compostas, alternas ou algumas vezes oppostas, munidas de estipulas na base.
As flores são axillares ou terminaes.

0 calice 6 formado de cinco sepalas, muitas vezes desiguaes, e soldadas juntamente pela base, as vezes prolongadas em forma de esporas.

A corolla se compoe de cinco petalas iguaes ou desiguaes, livres ou ligeiramente coherentes entre si pela base.

- Beïjos de co onde 6
cujas floores mui natureza masia na bellas do rtificiaes. imada en100 centicculento. les e densuas axilmaneira teno proente uma , que ora to é, tom s e sobre nforme a arnadas e tisadn de uma flor
foliacea, stanhas; valvulas si mes2s. tres es-
- Plantas , de foalternas munidas
termi-
co sepae soldnezes pro8. o petalas ligeiraela base.

Estas petalas suro em geral torcidas em espiral antes de seu desabrochar.
Os estames são em numero de cinco a dez, raramênte sete, sĩo livres ou as mais das vezes monadelphos pela base de seus filetes.
As antheras sîo de duas lojas.
As carpellas em numero de tres a cinco mais ou menos intimamente unidas entre si ; cada uma d'ellas offerece uma so loja, contendo um ou dois ovulos inseridos no angulo interno.

Os estyletes que nascem do apice de cada ovario se soldam entre si; e cada um d'elles termina om um estigma simples.

0 fructo se compбe de cinco cocas, contendo uma ou duns sementes, ficando indehiscente e separando-se da base para o apice do eixo que as sustenta, arrastando cada uma comsigo o estylete que se torce em espiral e fica adherente ao cixo pelo apice.
As sementes se compöem de um embryão mais ou meno's curvo, immediatamente coberto pelo togumento proprio.

Esta familia constitue um grupo assaz natural para so reconhecer facilmente as plantas que the pertencem.
Alguns auctores, Mr. Aug. de Sainte Hilaire entre outros, tinham restabelecido a familia das Geraniaceas tal, pouco mais ou menos, como ella tinha sido a principio fundada por Jussieu, reunindo os differentes grupos que d'ella tinham sido retirados, as Oxalideas e as Balsamineas.
Ach. Richard tinha partilhado esta opinião. Comtudo uh oxame mais attento levou aquelle botanico a separar de novo estes grupos; indicando a respeito de cada uma d'estas familias os caracteres que as distinguem entre si.
$\mathrm{O}_{3}$ generos principaes que compoem esta familia sũo: Erodio, Geranio, Monsonia, e Pelargonio.
Será preciso reunir as Geraniaceas o genero Tropalum, ou fazer d'elle o typo de uma familia distincta?

Foi elle antes levado a admittir a primeira d'estas opiniбes, e as Tro-
peoladas the parecem poder ser reunidas aqui como simples tribu, distincta pelas carpellas em numero de tres, contendo cada uma um só ovulo.

Mareina. - $E^{\prime}$ uma fior a que na Bahia dão este nome.

0 arbusto 6 de 100 á 150 centimetros de altura.

Tom as folhas lanceoladas, oppostas e apegadas ao caule.
A flor fórma tubo esverdinhado, circulado de palhetas cór de velludo vermelho, com o centro amarello cor de gemma d'ovo, sem tegumento foliaceo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ ornamento de jardim.
Nas Alagoas chamam-n'a Mal-me-quer de Сауспиа.

Marfim falno. - Melochia nilida. - Pam. das Bythneriaceas. - E' um arbustinho agreste e bonito conhecido nas Alagoas por este nome.
Seu caule 6 verde, de folhas alternas cordiformes e allongadas.
Flores roixas em pequeninos grupos.
Os fructos sĩo capsulas, abrindo-se em valvas, e contendo umá semente cada um.

## Marfim da follia grande. -

Melochia wibelata. - Fam. idem. - Arbusto silvestre do Brasil, e que vegeta í sombra das outras arvores.
Tem a casca rugosa e escura.
As folhas grandes, espatuladas e duras.
As flores săo brancas, com fraco aroma $_{3}$ e em espigas, como pequenas angelicas.
0 fructo 6 redondo contendo, sementes dispostas em circulo.

A madeira 6 branca e durissima; pelo que fazem d'ella cabo de instrumentos agrarios, e presta-se a outros fins.

Conhem-n'a por este nome nas Alagoas.

Marfim vegetal.-Phytelephas nacrocarpa, Ruiz e Pao. - Tam. das Palmeizas. - Arvore elegante】 do Perú o
do Brasil ; porque habita os limites do Imperio com aquelin Republica.

Tem o porte elegante.
As flores são de dois sexos distinctos.
0 fructo, grande, encerra uma substancia liquida e transparente, porém insipida; é proprio para estancar a sede dos viandantes.
Este liquido torna-se branco como - leite, e 6 doce; adquire pouco a pouco uma consistencia tal, que se compara com a do marfim,
Sendo extrahido da fructa apenas de vez (quasi madura), e guardado por muito tempo, azeda, e endurece facilmente.

N'este estado fazem d'elle varios artefactos no Perá.

Mari. - V. Unari.
Mari-mari. - Cathartocarpus brasiliamus, Pers.-Fan. das Leguminosas - E' uma arvore indigena, alta, conhecida na Bahin pelo nome de Joaseiro segundo nos informaram.

E' uma semelhança da Cassia fistula.
Tem folhas grandes, amarellas, e por fructo uma vagem lenhosa com polpa semelhante á do Tamarindo.

E' levemente purgativa.
Miarin Gomes.-V. Jodo Gonies.E' Lingua de vacea na Bahia.

Marla Leite. - V. Heroa de cobra, ou Heroa de Santa Lusia.

Maria Pifes. - V. Rabo de timbú.
Maria preta. - Conocliniam (prasyfoltum? D. C. - Fam. das Compostas. -Esta planta conhecida na Bahia por este nome, $\hat{6}$ aromatica e empregada como excitante.

Muria preta, da campina, das Alagóas. - V. Pdo cavallo.

Maria preta din maten. - V. Baraùna.

Maria preta de Pernamisuco.
-Cordialichem (7)-Fam. das Cordiaceas. - Bste arbustinho, de caule pardo e esbranquiçado, fórma moitn, e é conhecida por Maria prela de capoeira, ou Rompe gibão nas Alagoas, e Lingua de sapo em Sergipe.
Suas folhas são pequenas, ovaes, pallidas, mui asperas, e crêspas.
As flores em cachos, como espigas densas são pequenas e brancas.
0 fructinho é redondo, como bago de chumbo grosso; vermelho, com um ou mais caroços dentro.
O pericarpo é fino membranoso luzente; tem um liquido avermelhado dentro.
São procurados pelos passaros.
Mariannan. (Ancotinus (?) cauliforus. -Fam. das Solanaceas (\%) -Esta planta do paiz é succedanea da Saponaria, tanto no uso medicinal como no industrial.

## Marianininha, on ollio de St.

Luzia. - Commelina deficiens. - Pan. das Commelinaceas.-Esta herva graciosa 6 conhecidn por Marianninha em Sergipe, na Balhia e no Maranhino por Trapoérabo-rana, em Minas e tambem na Bahia (?) por Olho de Santa Lucia, na Parahyba, Alagoas e sertסes do Norte por Taquarasinha d'agua.

E' uma planta rasteira, de caule nodoso que se ergue, com folhas lanceoladas amplexicaules.

Tem as flores azues parecendo umas borboletinhas, e por fructo uma capsula de tres coccas e tres sementes.

Propriedades medicas. -Tem no pericarpo um liquido albuminoso, que no sertăo 6 applicado contra as inflammações dos olhos com feliz resultado segundo consta. Applicam-n'o tambem na bronchite asthmation, e em clysteres, constipaç̃es do ventre; em banhos contra o rheumatismo, e finalmente nas retencões espasmodicas de urinas, em inјесс̣без.

Marinheiro.-V. Gito.
ordsaceas. ardo e es-conheciou Romps de sapo
, ovaes, as.
espigas as.
bago de m um ou
anoso lurmelhado
aros
auliftorks. planta do ria, tanto ndustrial.
o de St. - Tam. a graciosa em Sernhĩo por mbem na :ia, na PaNorte por
caule nos lanceo-
ido umas ama capentes.
m no pe30, que no inflammaItado seambem na clysteres, hos contra nas reten, em in-

Marinheiro de follam larga -Guarea spicelora, St. Hil.-Fam. das Meliaceas.-Esta arvore vegeta nas mattas do Rio de Janeiro; é mui semelhante ao nosso Gild.
Tem a casca, e principalmente a raiz, amargosa.

Propriedades medicas. - Obra especialmente sobre o systema lymphatico; 6 empregada nas hydropisias, e obstrucęoes das visceras abdominaes.

Deve usar-se d'ella com precaução.
Marinheiro de folhamiuda. - Moschoxilon catharticum, Mart. - Fam. idem. - É uma especie semelhante á precedente, conhecida por este nome na Bahin e Minas Geraes.

Propriedades ardicas. - Applicam a decoccẽo d'esta planta, em clysteres, nas febres terçãs, na dose de 15 grammas da raiz fresca.

Martriçó. - Sisyrinchitum galaxioides, Gom. - Fam. das Irideaceas.- E uma herva semelhante a um capim, com bulbo na raiz, e flores em pendĩo.

Proprikdades mirdicas. - A raiz 6 doce e som cheiro; reduzida a pó, é um brando laxante, muitas vezes empregado, e util nas molestias dartrosas. Em clysteres 6 mui usado nas criancas, e como anti-liemorrhoidal nos adultos.

Marmajuda brava. - Bixa alagoana. - Ram. das Bixaceas. - E' uma arvore indigena colossal, que nas Alagoas tem este nome.
Seu fructo é uma capsula de 15 millimetros, subcordiforme, ericado de pontas molles e flexiveis, de cor de castanha, vermelha por fora, e por dentro cor de velludo encarnado ; contem algumas sementes avermelhadas; abre-se em valvas.

Marmajuda mansa. - Bixa. Fam. idem. - Arvore silvestre, nas Ala-
gas e Pernambuco conhecida por este nome.
E colossal, copada, de folhagem miuda, flores invisiveis.
Fructifica no inverno.
Seus fructos sino nozes pequenas, de 15 millimetros de comprimento, ovoides, verdes pallidas exteriormente.
Seu tegumento 6 espesso e amarello por dentro; contem no interior um caroço, envolto em uma polpa vermelha; abre-se esse fructo em duas valvas.
A madeira d'esta arvore dá taboas para obras de pouca importancia, como caixరes, portas para tugurios, etc.
$\mathrm{E}^{\prime}$ branca por fóra, e fraca.
Marmellada de Sergipe. - Dĩo este nome em Sergipe ao fructo de um arbusto agreste, que 6 redondo, de 30 millimetros de diametro, pare-cendo-se com um Jenipapo, de cor roixa escura.

## $\mathrm{E}^{\prime}$ comestivel.

Parece ser umn especie do Marmello das Alagóas.

Marmelleiro da China. - $C y$ donia sinensis, Thonim. - Fam. das Rosaceas. - Como da Bahia para o Rio de Janeiro já existe este fructo, convém dar noticia d'elle.
Este Marmelleiro é natural da China, e cultivado nos jardins da Europa.

E' uma bella planta, que sóbe a 9 metros de altura pouco mais ou menos, revestida de folhas ovaes, oblongas, de cor verde clara, e lisas.
As flores são grandes e bellas; nascem na extremidade dos ramos, com o aspecto de rosas; são brancas, rajadas de cor de rosa; tem por fóra um calice bojudo, e no centro um feixe de filetes.
0 fructo, em fórma de pião, é amarello na maturidade, e offerece dentro cinco alojamentos, nos quaes contem varias sementes mui pequenas, e uma substancia mucilaginosa, da qual se faz um xarope adstringente, applicado nas diarrhéas.

## MAR

- A polpa do fructo 6 compacta, e mui aspera; este 6 do tamanho pouco mais ou menos de uma laranja pequena.
E' aromatico, e precisa estar bem maduro para se poder apreciar.

Marmelleiro do matto.Casearea relmifolia, Vahl. - Fam. das Samydeas. - Este Marmelleiro, oriundo do Brasil, 6 um arbusto que ein Minas Geraes tem esto nome.
Tem as folhas oblongas.
As flores pequenas, em cachos, e parece-nos que brancas.
Os fructos pequenos, ovaes, abremse em tres valvas, com muitas sementinhas dentro.

ProprizdadBs mbdicas. - Esta planta 6 poderoso antidoto contra a mordedura das cobras as mais venenosas.
0 seu emprego consiste em beber o succo das folhas pisadas, e collocar a folha sobre a ferida; o que, dizem, produz resultados favoraveis, e um effeito seguro.

Floresce em Janciro.
Minrmelleiro diosertão.- Blacococa aromatica.- Fam. das Etiphorbia-ceas.- Este arbustinho é conhecido no littoral de Pernambuco e seus sertoes, nas margens do Rio de S. Francisco, na Parahyba, Alagoas, Sergipe e Ceará, o tratado por Marnelleiro.

Tem tres metros de altura.
Caule esbranquicado.
Folhas um tanto pequenas, com os peciolos louros, ovnes, allongados, de verde claro e molles.

As flores, em espigas, formando cachos brancos, donde ellas cahem com muita facilidade.

São de dois sexos; as ferteis desenvolvem um fructinho, oval, trigono com 3 corocinhos dentro.

E' este o Marmelleiro, com que os nossos sertanejos, no charqueamento das carnes, cobrem as mantas de carne, e com cujos ramos lhes imprimem um aroma agradavel; notan-
do-se que o Marmelleiro, que cresce no litoral, nĩo e tĩo aromatico como o que cresce no centro, talvez por influencia do clima.

Marmello das Alagòns.- Chamam assim nas Alagons a uma fructa redonda, á semelhança de um Genipapo, porém menor.
E' proveniente de uma arvore de folhas grandes, de casca parda, e que dá bons caibros.
Tem este fructo o pericarpo pardo, esponjoso, e dentro muitas sementes, envoltas em uma especie de mel.

Marmello comminm.-Cydonia oulgaris, Lamk. ; e Pyrus cydonia, Linu. - Fam. das Rosaceas.-Esta especie, originaria da Asia menor, é muito acclimada em Portugal e em todo o MeroDia da Europa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ cultivada nas provincias do Sul, como S. Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, e no sertío da Bahia.

E' uma arvore regular, de cinco metros de altura, pouco mais ou menos.
Esgalhada, com folhns alternas, ovaes e cobertas de pellos, principalmente na parte inferior, e miacias no tacto.
As flores stro mui grandes, brancas e rajadas de cor de rosa; nascem nos extremos dos ramos novos.
0 fructo é pyriformo, do volume de um limĩo doce, tem a polpa dura e aspera, mesmo na sua completa maturidade, e um cheiro activissimo.
Amadurece em Outubro.
Este marmello tem-se espalhado por toda a Europa.
Ha muitas especies em Portugal, e principalmente em Garona, onde ha muitas fabricas de marmellada Cotignac ou Codognac : esse bello doce, que tanto se encontra nos banquetes, como, para uso de doentes, nos hospitaes.
0 fructo 6 doce, ligeiramente acido e adstringente.
Assado, com assucar em seu intorior, 6 peitoral.
As sementes são mucilaginosas, de um uso medico frequente. 0 como 0 z por in-
nos. - Chauma fructa Genipapo,
vore de foudn, e que
rpo pardo, sementes, e mel.
a. -Cydonia Ionia, Liun. specie, oriuito acclido o Mero-
is do Sul, arina, Rio da Bahia. cinco meou menos. rnas, ovaes almente na tacto.
8, brancas tascem nos
volume dc lpa dura e leta matu-
imo.
lhado por
Portugal, e onde ha In Cotignac , que tanto como, para res.
ente acido
interior,

Marroio do Brasil.-Marrubium americanum. - Fam. das Labiadas. - E' uma planta herbacea, de porte pequeno, aromatica, como uma especie de Mangericũo.
Empregam-na como desobstruente.

## Martello.-V. Rasteiro.

Maruaruna.-V. Algodociro bravo.
Marubá. - Simaruba officinalis. Fam. das Rulaceas.-Esta planta vegeta no Pará e Amazonas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ bastante amarga.
Propriedades medicas.- Empregada como tonica, anti-febril, e aconselhada nas dysenterias e leucorrhéas.

Mary on Mari.-Geofiroya.-Fam. das Leguminosas. - Fructo agreste, de uma arvore, a que em Pernambuco dĩo este nome.
Esta arvore é copada, mediana, de folhas miudas, compostas.
Flores, em cachos, brancas e cheirosas.
0 fructo tem o aspecto de uma pequena manga, pendente de umpedunculo longo, e filiforme.
Tem dez millimetros de diametro, 6 ovoide, ou em cone obliquo, de cor verde amarellada.
Pericarpo grosso, unido á parte interna, que é branca, viscosa e compacta, com uma semente oval, muito agarrada no centro; a superflcie externa é pubescente.

Este caroço, e mesmo o fructo, passa por adstringente.

Em tempo de fome o povo do sertão come esses fructos cosidos; algumas pessoas comem mesmo crus.

Confunde-se quasi com o fructo do Augelim.

Nas grandes seccas, quando esta arvore comeca a transpirar pela casca a ponto de verter gottas de líquido, é signal de chuva proxima.

Mussambará, - Trachypayon ave-
naceus, Mart. - Fam. das Gramineas. E' uma especie de capim, cuja virtude medicinal é ser diuretico.

## Massarandiba. - Eugenia, Pison.

 - Ram. das Myrlaceas. - E' uma arvore indigena, cujos frnctos sũo agradaveis e nssucarados.Bebe-se o succo como emolliente, nas affeçoes da garganta e do peito.

## Mastruço.-Lepidium satioum, Limn.

 - Fam. das Cruciferas. - As descripçoes vulgares e botanicas esclarecerẵo bem a confusão que existe entre as duas plantas Mastruso e Mentrus.Na Europa cultiva-se uma planta, cujo nome em Portugal é Mastruco, Lepidtwin. satiown, Linn.

Fazem muito uso d'ella, porque goza da propriedade acre e picante; serve de adubo nas saladas, e mesmo comese independente d'isso.

Possue virtudes antiscorbuticas.
No norte do Brasil, porém, chama-se Mastruco a Heroa de Santa Maria do Rio de Janeiro (Chenopodim ambrosioides).

Mastruco da Ameriea, - Sencbiera pinnalifida, D. C. - Levidium americanum, Vell. - Fam. idem. - Esta planta herbacea, de nome Mastruco, 6 da Europa, mas tambem vegeta na America.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de folhas recortadas.
Flores brancas, pequenas, tendo por fructo uma vagem pequenina e achatada.

Mastruço do Brasil. - Senebiera incisa, Wild. - Fam. idem. - Tem as folhas repartidas em tres e quatro lacineas.

## Mastruço de Buenos Aypes.

-Lopidfum bonariense, Linn.-Kam. idem.

- Tem as folhas multifidas, pinnadas e ciliadas, do pontos mui diminutos. 0 caule glabro.
Siliculn orbicular.
Mata-canna.-V. Caa-ataya.

Mata Pome.-Especie de mandioca.
Tem a raiz quasi toda fora da terra, e o caule roixo.

Mata fome brava. - Paulinia communis.-Fam. das Sapindaceas.-Esta planta trepadeira vegeta em qualquer lugar : nos quintaes, beiras de estradas e capoeiras; © semelhante a de Pernambuco, mas as folhas differem, em que não tem umn especie de expansão membranosa, que no peciolo une uma á outra; e o fructo é menor.
Não é tão desenvolvido; a semente é a parte comestivel entre nós.

As vergonteas sũo frageis, nĩo se prestam para amarrar.
Floresce em Março; Abril e Maio.
Mata fome, de Pernambuco. - Paulinia edulis.- Fam. idem. - Dão este nome em Pernambucoa uma planta trepadeira, que tem as vergonteas reguadas.
As folhas compostas, de cor verde viva, lustrosas, ovaes e oblongas.
Tem gavinhas.
As florez, em espigas, são brancas, pequenas, e tem algum aroma.

0 fructo, em cacho, 6 pyriforme e vermelho rubro, sem brilho e trigono; abre-se em tres valvas; a parte vermelha interessa o pericarpo da fructa por dentro, que é coriaceo.

Tem tres lojas, nas quaes encerra cada um, um caroço oval, comprimido, com dois terços cobertos de uma substancia furfuracea, branca, que comem, flcando nú um terço do caroço, que é preto, e um tanto viscoso dentro.

Presta-se, como Cipó, para amarrar se com elle as cercas; 6 de algama consistencin.

Muta-Mata. - Lecythis idatimon, Aubl. - Fan. das Myrlaceas. - Planta do Pará, de casea lisa.

Folhas miudas.
Flores, em cachos, e grandes, são amarellas.

0 fructo como uma capsula, semi-
lenhosa, achatada, oval, com quatro lojas dentro ; contendo as sementes.

Propriedades mbdicas.-A cascad'esta trepadeira é empregada na phtysica pulmonar e na asthma, na dóse de 16 grammas para 500 grammas d'agua, tres vezes por dia.

Matu pio. - Clusia insignis- Fam. das Clusiaceas. - E' uma planta trepadeira do Brasil, e um sipó que se enrosca nas arvores das mattas.

Mata-pasto de Pernambuco. - Cassia sericea, Shoart. -Cassia dormicus, Linn. - Pam. das Leguminosas. Esta planta indigena tom este nome em Pernambuco e Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ herbacea, de folhas compostas de cór verde clara, obovaes e sem brilho.
As flores amarellas, em cachinhos como as do Fedegoso, do geral das provincias; tem aroma agradavel.

Apresenta por, fractos umas vagens estreitas, lisas, semi-quadradas, pardas, curvas, de quasi 25 centimetros de comprimento.

As folhus murcham ao por do sol, e abste-se o seu vigor, para activar-se no dia seguinte ao nascer do sol.

Propriedades mbdicas. - Esta planta possue muitas virtudes.
0 cosimenta das folhas, ou mesmo o succo, é empregado contra as febres malignas, pleurizes, etc.

0 cosimento da raiz, para combater as dores em qualquer parte do corpo e as de dentes.

A tintura e o vinagre d'esta planta fazem desapparecer os dartros, mas é sempre preciso algum outro remedio interno (Fig. 26.)

Mata pasto vermelino. - Cassia stipulata - Fam. das Leguninosas. Esta especie de Mata pasto, conhecida nas Alagoas por este epitheto de vermelho, é tão bem chamada Feijão bravo.

E' mui semelhante ao precedente;
differe, porém, por ter o caule coberto de pellos; por ter as flores como que unidas por pares de um modo particular, e pela vagem chata, com as sementes quasi redondas.

Não se conhece preatimo d'elle señ̃o o de prejudicar as lavouras.

Matarana ou Matatarana. Kampleria longifolia Red. e Sil. - Nam. das Amomaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva interessante, originaria da America e da India, a qual, tendo este nome em Pernambuco, 6 nas Alagoas conhecida por Malatarana.
Tem folhns ovaes, oblongas, verdes por cima e roixeadas por baixo, um pouco enroladas sobre si.

As fiores dão em um pendão erecto, envoltas em umas bracteas, raiadas de vermelho.

Ellas sīo brancas, e tem petalas estreitas e purpurinas.

0 fructo é uma capsula.
A raiz 6 composta de uma quantidade de tuberculos rolicos, oblongos, de 10 á 15 milimetros de comprimento. Tem um pericarpo foliaceo, branco, secco e fino, formando anneis sobrepostos.

0 corpo da raiz 6 uma massa branca, dura, succulenta e doce; extrahe-se d'ella uma fecula excellente, que tom muito emprego.

Come-se de toda a maneira.
A planta floresce em Maio e Junho.
Matataúha, - V. Sambacuin.
Mate. - Nex paraguayensis, Lambett. - Ram. das llicineas. - Herva oriunda do Paraguay e do Brasil.
Tem as folhas allongadas e denteadas.
Flores miudas, em cachos.
Esta planta constitue o grande commercio do chámate do Paraguay.

Caracteres da familia. - Esta familia é composta de arbustos de folhas alternas, ou algumas vezes oppostas.

De flores axillares, dispostas em cimos.

0 calice, ligeiramente tubuloso na base, offercece um limbo de 4 ou 5 divisoes estendidas, imbricadas depois de sua prefloracão.
A corolla se compoe de 4 a 5 petalas planas, ligeiramente carnosas, sem unguiculos inseridos sob o disco.
Os estames, alternos com as petalas, são inseridos na borda do disco, ou na sua face superior.
0 disco é perigynico e parietal, circumdando o ovario.
Este é livre; tem 3 ou 4 lojas, contendo cada d'ellas um ou mais ovulos, ligados por um podosperma fliforme, no angulo interno de cada loja, e ascendente.
0 fructo, que algumas vezes 6 uma drupa secca, 6 mais geralmente uma capsuln de 3 ou 4 lojas, abrindo-se em 3 ou 4 valvas, das quaes cadn uma traz um septo no meio da face interna.
As sementes, algumas vezes cobertas por um arillo carnoso, contóm um endosperma carnoso, no qual existe um embryão axilo e homotropo.

Mate ou Congonha do campo. - Lucemburgia polyandria, St. Hil. - Fam. ds Trankeniaceas. -Esta planta 6 de Minas.
E' um arbustosinho de folhas alternas, estreitas, oblongas.
Flores em cachos, um tanto grandes, amarellas.
Tem por fructo uma capsula de tres angulos, contendo muitas sementinhas membranosas dentro.
E' usada como chá, e tambem reconhecida por Mate.

Mate-me embora. - E' uma graminea empregada no Norto.

Mathins.-Cacalia optica.-Pam. das Composlas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto que tem este nome em Pernambuco; em Alagoas o de Cipo Mathias e Bstanca sangue, e em Sergipe o de Assa pelize.
$\mathrm{E}^{\prime}$ indigena, e cresce ató a altura de 3 a quatro metros.
Tem o caule alongado, anguloso e
fraco nas pontas dos ramos; fórma soqueira.
As folhas, ovaes, são meio asperas, e as flores, em cachos, de cor roixa, com aroma suave.
Os fructinhos são como pequenas pevides pardas.
Bsta planta 6 conhecida em muitos lugares do interior por Mangericão das mocas.

Torna-se muito importante pelas virtudes medicas que tem.

0 succo de suas folhas e flores, dizem que tira belides; o cosimento d'ellas é utilissimo nas grandes fluxðes, mesmo n'aquellas que têm affectado os pulmóes, nas tosses, etc.

E' applicada a beberagem da raiz para estancar as hemorrhagias, d'onde the vem o nome que nas Alagoas the dão de Tramanhem : estanca sangue.

Matombo.-V. Mutamba.
Maturi. - E' a fructa do Cajweiro no estado primitivo.

Maxixenho. - Arvore agreste do Brasil, conhecida por este nome em Alagoas e Pernambuco.

Suas folhas sũo miudas.
Dá poucos fructos, que sũo ovoides, cheios de protuberancias á semelhança do Maxixe, e divididos por dentro em duas cavidades, com uma semente cada uma.

Mayaeá. - Xiris americana Aubl. Fam. das Restiaceas.-E' uma herva que vegeta na Cayenna e em terrenos do Brasil.

Tem caule allongado, em que florece.
Folhas estreitinhas e longas.
Flores em grupos redondos no caule, e fructo em capsula.

Esta planta, em infusão no vinagre ou oleo, 6 bom remedio para certas affecedes da pelle.

Meehoaeana.-V. Jaticucú, Jetucii.
Meehoação. - Conoooulos mechoa-
cana, Lims.-Fam. das Convoloulaceas.0 mechoasăo 6 uma planta da America meridional.
E' trepadeira, de caules flexiveis e angulosos.
As folhas, cordiformes, e niternas.
As flores brancas on roixas, com pedunculos longos.
A raiz 6 uma tubera carnosa, que tem um succo leitoso, que já foi muito empregado em medicina debaixo do nome de Mechoacan.

Medicineiro. - Jatropha offcinalis. - Ram. dos Euphorbiaceas. - E' um arbusto leitoso semelhante aos nossos Pinhaociros, especialmente na structura da flor e do fructo.
E' muito empregado e elogiado nas molestias syphiliticas.

Melmendro negra. - Hyosciamus niger, Lim. - Fam. das Solaneas. - Esta planta exotica, natural da Europa, cul-tiva-se no Brasit.

Tem o caule grosso, com folhas largas, compridas, fendidas e lanuginosas.

As flores são semelhantes ás da Romeira, afuniladas, amarellas, raiadas de vermelho, com as sementes parecidas com as da Papoula.

Ha tres especies :
A primeira, de semente negra $\delta$ empregada em medicina; 6 venenosa.
A segunda, de semente vermelha e de fiores amarellas.
A terceira, finalmente, de flores e sementes brancas e oleosas.

Propriedades medions. - A raiz é empregada em grande numero de molestias: nas tosses, coqueluche, asthma etc.
Internamente, na dose de 5 centigrammas a 3 decigrammas.
Externamente, em fomentaçరes, cataplasmas, pommada, etc.

Metrú de preto. - Guatteria scariosa. - Fam. das Anonaceas. - $\mathrm{F}^{\prime}$ um arbusto, que nas Alagoas tem este nome, de ramos que pouco engrossam.
waceas.1 America loxiveis e alternas. , com pe-
nosa, que foi muito baixo do
of ncinalis. $\mathrm{E}^{\prime}$ um aras nossos structura
giado nas

Hyosciamus as. - Esta iropa, culfolhas laruuginosas. is da Roraiadas de parecidas
gra é emenosa.
melha e de
ores e se-

A raiz 6 0 de moe, asthma
centigram-
©es, cata-
atteria sca-$-\mathrm{E}^{\prime}$ um este nome, sam.

Casca escura.
Folhas oblongas, ovaes, escuras e asperas.

Flores grandes, apegadas ao caule, cor de barro amarello esverdinhado, com as petalas carnosas, como estrellas bordadas, e um cone no centro.
Dá fructos reunidos em grande numero, á maneira de bilros ; sî̃ capsulas ovoídes, pediceladas, com um caroço preto e lustofso interiormente.

Meladinlan faisas. - Ruellia verticiflora. - Pam. das Labiadas. - Esta especie cresce pelas bordas das estradas, quintaes, etc.
E' assim conhecida em Pernambuco.
Cresce até a altura de 1 metro pouco mais ou menos.
$\mathrm{E}^{\prime}$ esgalhada, de caule e ramos quadrangulares.
Folhas pequenas, crêspas e oppostas, com pellos, que na extremidade tem uma glandula viscosa, como gotta de orvalho.
As flores são como pequenas angelicas, curvadas, e de cor roixa.

0 fructinho é uma capsula diminuta, que se abre em quatro secçocs, espalhando muitas sementes miudissimas.

Meladinha verdadeira. - Stemodia viscosa. - Fam. das Labiadas. Planta conhecida em Pernambuco por este nome, no Parí e Maranhão por Paracary, São Pedro cio e Hortela brava, e na lingun tupy por Boia-cad; alastra formando touceira, mas ergue seus ramos até a altura de 50 centimetros pouco mais ou menos.
0 caule 6 quadrangular.
As folhas oppostas, dispostas em cruz, estreitas, com as bordas recortadas, approximadas ao caule e de cor verde amarellada, dotadas de certa viscosidade, por meio da qual podem prender pequenos insectos.
As fiores são isoladas e pequenas, de cor roixa purpurea.
0 fructo é umn capsulasinha oval, que se abre em duas valvas, deixando sahir muitas sementinhas de dentro.

Algumas pessoas espalham os ramos d'esta planta pela casa, ou a varrem com elles, para afugentar as pulgas.

Propriedades mbdicas. $-\hat{B}$ muito usada contra mordeduras de cobras, e picadas de insectos.

Applica-se externamente a tinctura, em algodão ou fios embebidos, sobre a ferida ou picada, e internamente diluidn em agua frin ou mesmo pura.
Para as crinnças bastará uma colherinha, das de chá, misturada com igual quantidade d'agua, de quinze em quinze minutos; e para os adultos, dar-se-ha uma colher, das de sôpa, da mesma forma e com o mesmo espaço de tempo.
Tambem sua applicação tem sido coroada de felizes successos no tratamento da asthma, catarrhos asthmaticos e tosses nervosas rebeldes, nas mesmas doses.

Melambo. - Drymis Winteri. Mart. - Fam. das Magnoliaceas. - Bonita arvore da America, com folhas alternas, ovaes e obtusas.

Flores sobre pedunculos comprídos, solitarias ou reunidas em pencas, e pequeninas.
0 fructo é uma baga globulosa, pequena, glabra, e do tamanho de uma ervilha.

Propriedades amdicas. - A casca do Mclambo é applicada contra as febres, - util nas dysenterias e atonia intestinal.
Andonard a aconselha na febre amarella.
E contra-indicado quando ha irritaçío franca.

A dóse é de 15 grammas em infusĩo.
Melancia.-Cucurbila cilrullus, Linn. - Cucurbila anguria, Duches. - Fam. das Cucurbilaceas. - $\mathbf{E}$ um fructo tão geralmente conhecido e estimado, que em quasi todo o mundo o cultivam.
Seu nome entre nós é Melancia, e na Europa Meltio d'agua ou Pasteque.

## MEL

Sur patria não está bem determinada, mas julga-se ser a India.

No meio dia da Europa cultiva-se em abundancia, com muito trabalho, bem como nós o temos; pois ella exige algum cuidado, maxime na Europa por the ser extranho o clima.

A Melancia é um fructo proveniente de uma planta herbacea, rasteira, cujos ramos se alnstram, e sĩo sulcados de regos.

As folhas, alternas, com peciolos um tanto longos, são palmadas, e divididas em diversos lobos; e todas estas partes süo cobertas de pellos asperos, que espinham.
As flores são pequenas, amarellas, como rosinhns, umas estereis, outras trazendo o rudimento do futuro fructo.
Este cresce até diversos tamanhos de 25 a 75 centimetros; 6 liso, de forma oblonga ou redonda, apresentando ás vezes um pequeno collo.

0 pericarpo é liso, e mesmo lustroso, de verde e branco, de verde marchetado, e de verde puro : é fino e coriaceo.
Liga-se internamente a uma substancia branca esverdinhadn, aquosa, frouxa e espessa; esta continua-se com a verdadeira polpa do fructo, que enche todo o seu interior.
E' uma substancia analoga, porém mais desenvolvida e aquosa, doce, vermelha ou cor de rosa, alojando, em muitos pontos, sementes ovaes, comprimidas, pretas, e, em outra especies, vermelhas, em lojas especiaes (pevides).
Bsta semente é revestida por um perisperma corneo, encerrando uma amendoa com a mesma fórma, branca, e da qual se faz orchata nas pharmacias e confeitarias.
A melancia é refrigerante, agradavel, e estando sazonada nada tem de maliciosa; mas 6 preciso não comel-n estanda-se cansado, e a corpo muito quente, suado, visto como o resfriamento que ella produz pode trazer graves consequencias.

Ha uma especie á que em Pernambuco chamam Melancia da India; tem a polpa branca, e ás vezes a semente tambem.
Nu Brasil, e principalmente nos sertoes, é onde apparecem as melhores melnncias.
Tambem se desenvolvem muito em certas localidades das provincias; em Pernambuco, nas Curcuranas e na ilha de Itamarací, onde quasi todos os fructos são bons.
No Ceará crescem muito, mas não se come porque amargam.

Melancia de cobra.- Cucumis chelonianus. - Fam. das Cucurbitaceas. Hervn agreste, que tem este nome nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma plantinha delicada, que alastra, e se enrosca sobre as outras plantas, com orgũos proprios para esse fim, de caule finissimo.
Folhas pequenas, e de cinco pontas.
Tem as florinhas amarellas, e os fructinhos á semelhanc̣a de pequenos pepinos.
Stio de 10 a 15 milimetros de comprimento, cylindricos, com tres lojas cheias de sementes, brancas e chatas, sendo a massa interna esverdinhada e aquosa.
Dũo-se clysteres do cozimento das folhas d'esta herva nos ataques hemorrhoidaes, e nos catarrhos intestinaes.

Melancla da prain. - Solanum arrebenta, Vell.-Solanum agrarium, Fl. Flum.-Nam. das Solanaceas. - E' um fructinho, que tem este nome em Pernambuco ; na Bahia chamam-n'a Baba, no Rio de Janeiro, S. Faulo e Minas Arrebenta caoallo, e em Alngoas Mingolla.

Provem de uma herva, que ergue seus ramos nté 50 centimetros.

0 caule e folhas eriçadas de espinhos.
As folhas sito grandes, em proporcão, lapresentando lobos, com os peciolos cheios de espinhos.
As flores, que sŭo reunidas em pe-


Pernamdia; tem semente nos sermelhores nuito em ncias; em e na ilha todos os mas não nome nas que alas8 outras ios parn 0 pontas. as, e os pequenos
de comres lojas e chatas, rdinhada
ento das ques heos intes-
quenos grupos, formam estrellas de cor verde amarellada.
0 calice é tambem estrellado e cheio de espinhos.
0 fructo 6 bonito; 6 redondo, meio achatado na base, que 6 adherente a esse calice; vermelho liso, marchetado de mais escuro ou de mais claro.
O pericarpo é uma pellicula, que encerra uma massa branca, frouxa, prateada, semi-esponjosa, doce e com um principio acido; 6 cheia de muitas sementes reniformes, chatas.

Come-se esta massa, mas não é das boas fructas.
Diz-se que ella faz desvanecer o que se chama pannos na pelle, (manchas.)

Melão.-Cucumis melo, Limn.-Tam. - das Cucurbitaceas.-Este fructo excellente, que está na ordem dos melhores do mundo, © originario da Asia.

E' proveniente de uma planta rasteira, semelhnntemente á melancia, differindo nas folhas, que sर̃o quasi redondas, apresentando apenas cinco lobos mais salientes.
As flores sũo parecidas.
0 fructo porém offerece grande differenca.

O Melão varin de tamanho; 6 do ordinario de 25 á 50 centimetros pouco mais ou menos, de forma oblonga ou arredondada, com gomos ou sem elles; de cor amarolla pallida, ou verde desmainda, ou apresentando mescla d'essas duas cores.
o pericarpo é coriaceo, delgado, unido á uma camada tenra, esverdinhada, cuja espessura 6 de 12 millimetros pouco mnis ou menos; ella vai-se tornando cada vez mais branca, doce e succulenta, e tomando a cor amarella.
Offerece uma cavidade no centro, occupada por uma grande porçĩo de sementes, presas por filamentos vermelhos.
Estas sementes săo estreitas, ellipticas, brancas, de perisperma corneo ou coriaceo; esta substancia desenvolvida © a polpr apreciada do Melū̃o.
0 Melão cultiva-se em quasi todo o
mındo civilisado, onde, por meio de artificios e trabalho, se os adquire como na Europa, que possue d'este fructo grande quantidade de variedades.
Nĩo nos 6 possivel apontar essas variedades, por isso damos somente tres das principaes, a saber:
Primeira-Meláo jardineiro.-Éredondo; sua polpa é espessa, e abunda em succo aquoso.
Este melão, e os outros d'esta qualidade, passam por mais nocivos, e mesmo capazes de produzir febre.
Segunda : Melatosinho laranja de Mlorenga. - Este é pequeno, redondo, apresenta gomos, é verde claro ou escuro, e tem uma cavidade pequena, com a polpa avermelhada; é muito bom, e amadurece muito depressa.
Terceira: Melão da matta. - Occupa o meio entre os dois ; amadurece tambem com presteza, 6 oblongo, sua polpa 6 branca, aromatica, e doce.

Melão de caboelo. - V. Crod.
Mel̃̃o de S. Caetano. - Momor-
dica charantia, Liun. - Fam. idem. -Alguns chamam-n'o simplesmente, $S$. Caelano, como na Bahin.
E' uma herva elegante, indigena, que se presta a com ellas formar-se caramanchбes.
0 Melão de $S$. Caelano é umn fructinha, proveniente de uma herva trepadeira, de caules sulcados, verdes e finos.
Folhas alternas, com peciolos um tanto longos; ellas sũo divididas em cinco ou sete lobos; sũo molles, sem lustro, têm gavinhas, pelas quaes se agarram aos outros corpos.
As flores, solitarias, sĩo amarellas claras, em fórmn de rosos simples, de cinco petalas: umas são estereis, outras' fecundas; as segundas dão um fructo de 16 a 30 millimetros de comprimento, afinado para as extromidades, eriçado de aculeos molles, pendente de longos pedunculos filiformes.
O pericarpo é cor de ouro, de l á 2

## MEN

taneamente em tres porçoes, deixando ver uma substancia polposa da mesma cor, lustrosa e doce, apegada ás paredes internas . crivada de sementes brancas e ellipticas.

As sementes, muitos comem, attrahidos pelo sabor, que e doce e não desagradavel; mas tem a propriedade de exacerbar as hemorrhoides.

Proprikdades medicas. -Essa polpa, a que se ligam os carocos, sendo raspada o bem machucada com um pouco de sabão, até que mude de cor, forma um unguento suppurativo, que é proveitoso nos tumores, bem como leicenços, furunculos e mesmo carbunculos, etc.

O succo do caule e folhas, misturado com alcool, combate as febres intermittentes.

Cosem-se as folhas em duas ou tres aguas, e depois comem-se, e săo boas.

Esta planta foi um especifico na cura das hydropisias, consecutivas ao cholera, no Brejo d'Areia, tomada em xarope por colhéres de sopa, uma de 4 em 4 horas.
Tem sido empregado nas colicas verminosas, nas leucorrhéas, nas menstruações difficeis, tardias, nas dores rheumaticas.

Para este ultimo caso aquecem-se as folhas, e applicam-se nas partes affectadas.

Melĩo de soldndo.-Bazella saponaria. - Pam. das Chenopodeaceas.Pequena herva silvestre que nas Alagoas e Pernambuco 6 conhecida por este nome.
E' pequena, apenas se ergue a 50 millimetros, é quasi alastrada, delicada.
Folhas lanceoladas, lustrosas, muito unidas ao caule.

Flores em pequenas espigas, e mui miudas e brancas.
Os fructos são pequenas capsulas.
0 nome vem de que essa planta faz as vezes de sabũo; os soldados usavam muito d'elln para esse fim.
Tambem chamnm-no Sabão de soldado.

## Melindre on eabello de mog̣a.

- Asparagus. - Herva cultivada como ornamento de jardins; 6 delicada, e eleva-se á 75 centimetros.
Tem o caule fino.
As folhas compostas, muito finas, que parecem retroz grosso ou mesmo franja, de corr verde bonita.

Nunca a vimos florescer; ao esmagarse com os dedos percebe-se um fraco cheiro.
Tambem chama-se Melindre de moga.
Mella pinto. - Stellaria fornicata. - Ram. das Caryophyllaceas. - E' uma plantinha delicada, assim chamada nas Alagoas e Pernambuco.
Tem os ramos esgalhados.
Folhas oppostas, reniformes, de cor verde-desmaiada.
As flores, em cachos pequeninos, pouco abrem; são brancas, de fórma estrellada.
O fructo é uma baga de cor branca, transparente, e tem algumas sementes dentro.

Quando verde tem elle uma como que aspereza, por meio da qual adhere a roupa, e aos animaes gallinaceos.

## Mendohim ou Amendoim dis

 costa.-Glicyum subterraneum, Linn. Fam. das Leguninosas. - E' conhecido por este nome em Pernambuco, e originario dos paizes quentes, e dos lugares temperados da America do Norte e da Meridional.E' planta herbacea ou semi-lenhosa, de folhas alternas, e alastrada.
Flores amarellas, em cachos, is vezes solitarias.

O fructo é um legume, de 10 millimetros ou mais, com duas valvas, contendo uma semente.

## Mendobim on Amendoim do matto.-V. Mendobin da terra.

Mendobim on Amendoim da terra. - Arachis hypogoa. - Bam. das Leguninosas. - Esta planta é celebre.

Cresce na America Meridional, na
Asia e na Africa, sem que comtudo
se saiba cortamente sua origem ou patria.
E' semi-herbacea, de 25 a 50 millimetros de altura, e esgalhada.
Suas raizes sũo fibrosas, com pequenos tuberculos fusiformes.
As folhas unijugadas, e compostas, são cordiformes.
As flores, em longos pedunculos, sǔo amarellas,
A sua celebridade consiste no seguinte: depois de fecundado o ovario, o pedunculo da fiòr dobra-se procurando a terra, crescendo até penetrar no chr̃o, onde o fructo desenvolve-se, e amadurece,
Elle tem de 10 a 20 millimetros de comprimento, é oblongo, ovoide, com duas valvas.
Pericarpo pardo, um tanto rugoso, com sutura pouco saliente.
Sementes ordinariamente duns, mais raras vezes uma só; ellas tem o perispermn fino, arroixeado, como grĩo de feijũo, e sĩo bastante oleosas.
Comem-n'as cosidas ou torradas, e até pode fazer-se uso d'ellas como do feijũo.
São reputadas aphrodisiaces.
Fornecem um excellente oleo, que é comestivel, e hoje muito usado nas pharmacias.

Mentrasto ou Herva de $S$. Joũo.- Ageratum conyzoides., Linn.Cacalia mentrastos. Vell. e Fl. e Flum.Fam. das Compostas.-E' uma herva agreste do Brasil, que suppomos apparecer em todos os lugares do Imperio.

E' conhecida por Mentrasto em Pernambuco e no Pará; no Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas Geraes por Herva de S. João.
Vegeta pelas estradas, quintaes, etc, cresce at6 a altura de 1 metro; esgalha, e é pillosa.
Tem as folhas ovaes, brancas, com as bordas recortadas; sendo esmagadas, exhalam cheiro.
As flöres, em cachos, são como botJes, de base verde.

Os fructos são como pequenos pevides pretas, e tĩo miudinhas que voam facilmente, por meio de um feixe de pellos.
Ha outra especie, que tem o fructinho roixo.

Propriedades medicas. - A decocção d'esta planta 6 applicada nas dores rheumaticas, e tambem como emmenagogo nas suspensotes de menstruos, na dóse de 4 grammas para 180 grammas d'agua, em infusío.

## Menstrusto. - V. Mastruco.

Mentruz ou Matruz. - Rhagodia anthelmintica. - Fam. das Chenopodeaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ esta a planta da questǐo entre Mastruco e Mentrus.
Como promettemos agitar esta questīio, e ja demos a descripção da primeira, agora daremos a d'esta que é a segunda.
0 Mentrus 6 uma herva silvestre ; cresce alastrando, e enrama-se muito, mas eleva seu caule até a altura de 1 metro pouco mais ou menos.
E' muito carregada de folhas, que sĩo estreitas, de bordas recortadas, e exhalam activo cheiro.
As flores, sū̃o em espigas, densas, agglomeradas, muito miudas o apegadas ao caule; ellas representam como um fróco de borbulhas redondas; envolvem uma semente parda, de activissimo cheiro.
Esta planta possue eminentes virtudes contra os vermes intestinaes ; appli-ca-se o succo em beberagem contra as quedas e, contusoes, e triturada com brêo, 6 empregada nas fracturas, principalmente nas aves.

Mercurio do campo.-V. Gallinha choca.

Mereurio vegetal. - V. Manaci.
Mercurio vegetal do Paran.

- Raiz do Manací, considerada como anti-syphilitica.


## 316

 MEUMerui. - Canna utilis. - Ram. das Amomaceas.- Ksta especie, conhecida em Pernambuco por este nome, e por Periquilo do vermelho em Alagons, é herbacea, de bonito aspecto, de 1 metro de altura pouco mais ou menos.
0 caule abraçido pelas folhas, que sũo de 25 centimetros pouco mais ou menos, ovaes, oblongas, de verde desmaiado.
Flores, nas pontas dos ramos, em pequenos feixes, regulares, vermelhas, parecendo flamulas, tendo na base um corpo arredondado, verde, glanduloso, que 60 futuro fructo, com fórma capsular, o qual, se desenvolvendo, apresenta a superficie protuberante, e foliacea, contendo poucas sementes dentro.
Estas assemelham-se a contas de rosario.
Esta planta tem virtudes ommenagogas, e é empregada contra a hysteria. Utilisa-se em varios usos domesticos.

Propriedades medicas. - 0 cosimento das folhas 6 usado em banhos nas paralysias e dores rheumaticas; e a tisana da tubera, em xarope, nas tosses asthmaticas, na dóse de uma colher de 3 em 3 horas.

Merí manso. - Canna edulis., Linn. e Sp. - Ram. das Amomaceas. E' um arbustinho herbaceo, semelhante ao precedente, de raiz tuberosa.

Caule mais alto, e avermelhado.
Folhas lanceoladas e grandes, e de flor vermelha, com filete aloiraddo.

Merua. - Spermacon longifolia. Lacerd. - Fam. das Rubiaceas. - Arbusto do Pará, da familia dos Jenipapeiros.

Sua propriedade medica é ser antihemorrhoidal, em clysteres.

Merurana. - Phrethebum suaveo-lens.- Fam. das Viliferas. - E' tambem do Pará, e empregada contra as febres.

Meum amarello. $-\mathrm{F}^{\prime}$ de Per-
nambuco e com que os pescadores fazem caniços para pescaria.

Menm preto. - Rollinia nigra. Fant das Anonaceas - Este arbusto, que nas Alagoas tem este nome, pelo qual ñ̃o 6 conhecido em Pernambuco, 6 de altura media.
De caule e ramos mui elasticos.
Folhas alternas, ellipticas.
Flores um tanto grandes, de cor amarelln pallida, tendo na base estrellada um corpo arredondado, com tres azas rugosas.

No centro um cone com a superficie granulosa ou tuberculosa.

0 fructo é uma especie de pinha ou acta pequena.
Dá fios para confecçío de cordas; tem gosto de pimenta, e o caule e ramos servem para caniços de pescar.

Mijo de eavallo. - Agaricus crelaceus - Agaricus edulis. Lim. - Pam dos Cogumellos. - E' denominada pelo povo em Pernambuco - Mijo de Cavallo.
E' um vegetal composto de membranas ou laminas molles, succulentas, de 20 a 40 millimetros de altura, cylindrico.
Caule, com um annel no meio, formado por fibras molles, ou sem elle.

Na extremidade superior apresenta uma capsula redonda, convexa, como um chapéo de sol, inferiormente composto de laminas parallelas, de tecido cellular, molle e aquoso ; a cor do vegetal todo 6 branca suja, ou parda clara.

Assim como as plantas d'esta familia, este cogumello desenvolve-se onde ha immundicies, nos lugares humidos e sombrios.
Dividem-se em duas ordens: os cogumellos nuis e os com voloa. Os nús fórmam quatro grupos; os cogumellos com volva constituem seis outros; fornecem um grande numero de cogumellos, tāo numerosos como comestiveis.
Temos observado que os unicos remedios, para combater algum caso de. envenenamento pelos cogumellos, são

0 ether e o emetico; o ether para acalmar os accidentes já declarados, c o emetico para evacuar o resto do veneno que exista no canal alimentar.

Caracterrs da familita. - Vegetaes extremamente variaveis na fórma, consistencia, cor ${ }^{-}$etc.

São corpos carnosos ou elasticos, tendo em geral a fórma de um guarda-sol ; isto $\hat{e}$, são compostos :
Primeiro, de uma especie de chapéo ordinariamente convexo, tendo na parte inferior laminas perpendiculares, e tubos ou linhas anastomoseadas.
Segundo, de um pedunculo central ou lateral, em cujo apice se ve uma membrana circular (collerete), que se dilata em todo o circuito da chapéo, todo o cogumello 6 algumas vezes coberto, antes de seu desenvolvimento, por uma especie de bolsa membranosa, completa ou incompleta, chamada volva.

Algumas vezes são massas globulosas, ovoides ou allongadas, de tamanho excessivamente variavel, especie de copos, com filamentos simples ou articulados; caules coralliformes, isto 6 , ramificados irregularmente, á semelhança do coral, de cores extremamente variaveis; porém o seu tecido interno, que se compóe de cellulas irregulares, nunca 6 verde.
As sporulas, ou orgãos reproductores, sfio ora nûs, ora encerrados em especies de capsulasinhas.
Bllas ou são espalhadas na superficie do cogumello, ou envolvidas em um peridium ou conceptaculo, carnoso e membranoso, ou duro e ligneo.
Os cogumellos são em geral plantas parasitas, que crescem sobre os outros vegetaes ainda vivos; sobre corpos organicos em estado de decomposição putrida, querna superficie, quer no interior da terra.

Crescem algumas vezes com extraordinaria rapidez, e sua duraçũo équasi sempre muito fugitiva, emquanto outras vezes, (Boletus, igniarius, ungulatus etc.), vegetam lentamente, e por alguns annos consecutivos.

Ha um pequeno numero de especies, que cresce n'agua.
wil em rama. - Achillea nillefolium, Limn.- Fam. das Compostas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta da Europa, cujas folhas sŭ̃o profundamente fendidas om lacinias lineares.
As flores sĩo brancas, como as de Artemïe.

Cultiva-se no Brasil.
A raiz é estomachica, febrifuga o anti-odontalgica.

Mino. - Zea mais, Linn,-Ram, das Gramineas.-Esta estimada e utilissima Graminee é uma das que mais servico prestam ao mundo, porque por toda a parte é cultivada como alimento dos homens e dos animaes.
Na Europa chamam-no Blé do Turquic ou Ble d'Inde.
Estes nomes derivam de terem alguns auctores supposto ser o Milho oriundo d'esses paizes; mas tem se conhecido não ser assim.
E' natural do novo mundo, e sua introducção na Europa data do seculo XVI; a prova d'isto 6 que em nenhuma obra de agricultura se mencionou esta planta, senũo depois da descoberta de Christovão Colombo.

0 Milho 6 uma graminea elegante; cresce sem esgalhar até a altura de 2 metros pouco mais ou menos, de caule erecto, nodoso de distancia em distancia, herbaceo, tendo internamente um tecido alvo efrouxo.
As folhas, alternas, abraçam o caule em parte; stuo ensiformes, e com alguns pellos.
Nos nós do caule existem alguns gomos, d'onde sahem commummente duas ou tres espigas, nas melhores terras, e que são corpos pyramidaes, compostos de muitos envoltorios foliaceos, de lamina fibrosa e delgada, e no centro de um eixo, ao qual estão apegadas muitas sementes, que cobrem toda a superficie, e que süo por sun vez cobertos de uma porção de filamentos delgados e finos, a semelhanc̣a

## 318

MII
de retroz, de cor arroixeada, vermelhaescurn, ou branca-amarellada, que sahem pela parte superior, rompendo o envoltorio, e se fazem patente.

Sǐo as fiores femininas.
No apice do caule brota um grande eacho de flores visiveis, semelhantes aos grĩos de cevada; são as flores masculinas.

Depois de madura a espiga, os grãos de mitho se tornam de cor amarelln, a amarella-vermelho, de forma arredondada, achatada, com uma pequena depressão de um lado, esbranquiçadr, afinando para a base.

Estes grĩos, que se prestam a tantos misteres, dão uma fecula substancinl, que alimenta os homens e os animaes.

Não dá um bom pão, pela ausencia do gluten n'essa fecula, entretanto d'ella se faz differentes bollos, á semelhanc̣a de pão, de muito bom sabor e nutrientes.

Grande variednde de comidas e bebidas se prepara do milho, bolos de differentes especies, podins, cangica, filhós, pamonhas, doces, bebidas agradaveis e refrigerantes.

Os grĩos de milho tambem servem para fabricar aguardente, aluás, garapas de pamonha, etc.
Sua palha 6 ainda aproveitavel por servir de alimento aos cavallos.
Do caule, Pallas, depois da fructifieaçio, extrahe grande quantidade de assucar, como da beterraba e da canna de assucar.
Segundo Parmentier o Milho póde substituir a cevada na composiçũo da cerveja.
0 Milho om nosso paiz dá em todo o tempo, nas provincias septentrionaes principalmente.

Milio de Angoln. - $E^{\prime}$ uma especie bem cultivada, semelhante áprecedente; 6 á primeira vista mais alta e não dá espigas.
Apresenta então no extremo superior um cacho mais denso que o do nosso milho.
approximadas, e densas de fiores e grîos; estes são menores do que ervilhas, brancos, e de cor parda e escura, lustrosos, e ovoides, afinando para a base; 6 objecto de curiosidade nos jardins e quintaes.

Serve para nutriçũo das aves granivoras.

Milno Batt.-Zea mais.-Fam. das Gramineas.-E' um Milho muito bom ao paladar.
Dá fructos, estando ainda de altura menor que os outros.

E' semelhante no Milho ordinario, de 1 metro e 25 centimetros de altura pouco mais ou menos, de espigas menores que o milho Catele, mas cujos grãos nũo abortam.
E' qualidade mui apreciada pelos agricultores.
Em Sergipe chamam-n'o Catete.
Milho branco.-Zea mais.-Fam. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ semelhante á primeira especie, e mui frequente nas provincias do Sul, como Rio de Janeiro, Minas Gcraes, etc,
Cultivam-n'a em grande escala nos nossos sertбes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mesmo como o amarello, porém - grão é branco, e o consideram mais saudavel.
No Rio de Janeiro cosinham-n'o com agua e sal e temperam-n'o com assucar, constituindo rma especie de canja a que chamam Cangica; pode-se dar mesmo aos convalescentes.

Milio ponta fina.- Zea mais.Fam. idem.- Esta outra variedade 6 semelhante á precedente.

Tem, porém, espigas tambem pequenas, de forma ainda mais pyramidal terminando em ponta fina.
Em Sergipe chamam-n'o Betele, produz fructo de dois mezes.
E' tambem chamado em Pernambuco Milho de Santa Catharina.

Milho roixo.-Zea.- Fam. idem.

- Outra especie que é tambem so-- Outra
fiores e que era e esado para ade nos es gra-

Nota-se maiores nodoas roixas nas camadas membranosas que envolvem a espiga, que é tambem de cor roixa.

0 grão serve de alimento, mas esta variedade năo é cultivada em grande escala, para que appareca no mercado.
Mesmo no centro das provincias raramente se encontra esta cultura ou plantaçĩo.

Milhome on mil homens.Aristolochia rigens trllobata, Vell.Aristolochia cymbifera, Mart. - Fan. das Aristolochiaceas. - Dão este nome em Pernambuco, e mais lugares, a uma planta trepadeira, que se enrosca sobre as outras.
Tem asfolhns compostas o recortadns.
Flores exquisitas, que sĩo í semelhanca de uns jarros foliaceos, nos qunes desenvolve-se o fructo, que uma 6 capsula oitavada, angulosa, contendo muitas sementes.

Propriedades medicas., - A raiz d'esta planta goza de virtudes emmenagogas, applicada em cosimento, so ou misturada a outras substancias medicinaes.
A planta, de gosto amargo, camphorado, 6 empregada contra as mordeduras de cobras, e como antiseptica na grangrena e nas febres graves.
0 po da raiz © util nas ulceras atonicas, e dí-se internamente na dose de 5 a 10 decigrammas.

Miloló ou coração de boi.Anona reliculata, Linn. - Fam. das Anonaceas. - 0 fructo come-se, e contém muitas sementes, que, socadns com agua, formam uma emulsǐo, que se applica contra a diarrhéa, e febres.

Minmana. - Anothera indecora, St, Hil. - Fan. das Onagrariaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva do Rio Grande do Sul, onde recebe este nome.
Tem as folhas oppostas e estreitas.
As flores, solitarias enmarellas, parecem uma cruzeta.

Tem por fructo uma capsula rolica, quasi quadrada, contendo muitas sementes dentro, e offerecendo no apice uma coroa de quatro palhetinhas.
Floresce em Agosto.
Ha outra Minnana, que vegeta na mesma provincia e em Montevidéo, e differe pouco da antecedente.
As folhas sũo mais longas, $e$ as flores maiores, segundo nos informam.

Miraceem. - Solanum. - Fam. das Solaneas. - E' uma herva, cuja casca e doce e mucilaginosa.

## Mirindibu ou Merendiba. -

 Terninalia aromala. - Fam. das Combretaceas. - Esta arvore, oriunda do paiz, ó conhecida por este nome em Pernambuco, e em muitos outros lugares do Imperio.E' elevada.
A casca é amarella pela parte de dentro.
As folhas, situadas circularmente nas extremidades dos ramos, são obovaes, oblongas, tendo a parte mais larga para cima.
As fiores, em feixes, sĩo em capitulos, com os pedunculos todos iguaes e inseridos no mesmo ponto.
Compūe-se de um calice campanulado, verde, cheio de pellos, e encerrando o rudimento do fructo, que é uma baga, contendo um caroç.
Esta arvore tem a madeira amarella clara, de que fazem-se obras: mas 6 muito susceptivel de rachar-se.
E' excellente para tingir de cor vesmelha violacea.

Mocohim eakn. - Hysmenia glatca. - Fam. das Buphorbiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de virtude adstringente.

Mocori. - V. Moctry ou Mrucury.
Mocotó. - Btytroria alagoana. Fam. das Acanthaceas. - Herva silvestre, conhecida por este nome nas Alagôas.
Tem o caule quadrado.

Folhas oppostas, lanceoladas.
Flores em espigas compridas, cylindricas, encerrando os fructos.
Ellas aĩo de cor roixa violeta, e como jasminsinhos; e os fructos săo pequenas capsulas, que ahi ficam, cheias de sementes miudissimas.
Esta planta 6 applicada nas opila¢бes, e tem outros usos na medicina domestica.
Tem grande apparencia, quasi de con-fundir-se, como Orgioũo de folha larga, de Pernambuco.

Mocury. - ou Mueury. - Arvore que dá excellente madeira, e uma fructa aromatica e saborosa, á semelhanea de um pecego amarello.

Mufímibo da belfa do rio. - Viborgia polygaliformis. - Fam. das Leguminosas. - E' um arbusto a que dão este nome em Pernambuco, eque varia muito de nomes nos differentes lugares.
Sua madeira tem a singularidade de exhalar um aroma, que lembra levemente 0 da alfazema.
E um arbusto trepador.
Seus ramos tem a casca esverdinhada.
As folhas, alternas, são ovaes, e embaciadas.
As flores são brancas, miudinhas, apegadas ao caule (quasi rentes), e em pequenos cachinhos.
Vegeta ás margens dos rios, lagôas, etc.

## Mofungo. - Chanissoa rubrocaulina.

-Fam. das Amaranleas. - Arbusto trepador, que vegeta as margens dos rios, conhecido nas Alagdas por tal nome.
Quasi que se confunde com o precedente, e se supporia ser o mesmo se, pelo exame botanico a que tem sido submettido, nüo se reconhecesse as differenças que os separam.
Seu caule, do meio para cima, tornase rubro, assim como as folhas, que são ovaes, molles, nas pontas dos ramos, e verticilladas.
As flores sũo pequenas, em espigas ramosas, bracteadas e esbranquiçadas.

0 fructo 6 uma bagasinha, contendo uma sementinha preta, lustrosa e chata.
Esta planta $a$ digna de ser admittida nos jardins.

## Moluea.- $\nabla$. Buranhem.

## Mongubeira.- $V$. Mungubeira.

Morango commum.- Fragaria vesca, Linn. e Lamk. - Nam. das Rosa-ceas.-0 Morango 6 um fructo oriundo dos bosques da Europa, cultivado nas provincias do Sul, se bem que tambem se encontra no Pará.
0 Morango commum é um arbustinho cujo caule multiplica-se, de maneira que fórma touceira.
As folhas tem peciolos compridos, e são ovaes.
As flores, has extremidades dos ramos, sĩo brancas, á maneira de rosas, com petalas adherentes ao receptaculo.
Este encerra muitos nucleos, que se transformam em fructo, o qual ê uma baga (pela aggregação dos pequenos fructos), oval succulenta, de pericarpo molle, vermelho e acido, contendo no seu interior algumas sementes.
No Pará ha muito bons Morangos, que talvez sejam da especie ou variedade da do continente americano, porque não so no Chile ha uma especie Pragaria chiloeusis Villd., como no Canadá e Carolina Fragaria caroliniana, que 6 de fructo redondo, de cor vermelha brilhante, e internamente branca ou rosea, muito succulenta, mas um tanto dessaborosa.

O Moraugo do Canadá Fragaria canadensis, Mich., cujo fructo é pequeno e redondo, 6 o mais commum de todos.

Moringa. - Guilandina moringa. Pam. das Apocyneas.- Diz o auctor que esta planta é empregada em medicina, mas não sabe em que cazos.

## Mororó.- V. Cipó de escada

Mororé.- $V$. Unha de boi.

Mororé do nertão.-Bauhinia. - Fam. das Leguninosas.-E um arbusto de mediano porte, que vegeta nas catingas e no sertīo.
Suns folhas sĩo grandes, cordiformes e gominadas, como que ligadas duas a duns.
As flobres sũo amarellas, comprimidas.

Os fructos dũo vagens compridas, chatas e côr de castanha.
A madeira d'este arbusto 6 mui flexivel e forte.

Morotótó.- Panaz? carmilata? Fam. das Araliaceas. - Planta expectorante e diuretica.

Morotótó. - Panax chrysophyllum, Wall. - Panax wndulatum, Kunt. - Panax morotoni, Aubl. - Fam. das Araliaceas. - É uma arvore da Guyanna e do Brasil, onde the chamam Paio canon ? bastardo.

Em S. Domingos e na Guyanna Morotoni.
$\dot{E}$ elegante, de folhas e ramos revestidos nas duas faces de um pello amarello, que parece dourado.
Recebe mais outros nomes, taes como Aroore de Maio e Aroore de S. Jodo.

Morphis. - $V$. Marfin vegetal.
Moscadeira. - $V$. No: moscada.
Mostarda. - Sinapis nigra, Linn. - Fam. das Cruciferas. - Bem conhecida na arte culinaria 6 a mostarda. E' uma herva oriunda da Europa, e cultivada no Brasil.
Sóbe. esgalhando seu caule, a altura de 1 metro e 10 centimetros.
Tem folhas oblongas, e asperas denteadas, de cor verde-gaio.
As fiores são em espigas longas, amarellas, formando quatro segmentos encruzados.
Os fructos são especies de vagens de 10 millimetros ou pouco mais, lisas, finas, foliaceas, contendo umas sementes de cor castanha, ou vermelha e re-
dondas, que se tornam depois escuras.
Rstas sementes possuem qualidades estimulantes, e tem um principio acre, e olcoso volatil, possuindo ao mesmo tempo um oleo fixo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ com esta droga que se prepara o synapismo; entra em mais outras composiçoes pharmaceuticas.

Além d'isso a mostarda presta-se a ser alimento como verdura.

Com as somentes preparam-se molhos excellentes.
Tambom ha Mostarda branca. - Sinapis alba, Lïnn., que julgamos não ser usada entre nós nos misteres domesticos.

## Motamba. - V. Mutamba.

Motête. - Fam. das Cucurbitaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma cabaça que nas Alagoas recebe este nome.
A planta é semelhante ás outras, tendo porem as folhas um tanto pequenas.
As flores săo brancas.
0 fructo de 12 centimetros de comprimento, oval ; pericarpo esbranquicado; a massa interna compacta, branca e doce.

D'esta massa fazem doces e preparam clysteres.
Do pericarpo fazem cuias.
Mueaja. - $V$. Macaiba.
Mueamba ou Camará de eapoeira. - Verbesina glauca, alata. - Fam. das Compostas. - Arbustosinho agreste, a que nas Alagoas dão este nome.
0 caule tom como quatro expansoces folinceas estreitas de alto á baixo em toda a extensío.
As folhas grandes lanceoladas, de um verde esbranquicado e asperas.
As flores, em cachos, são brancas.
0 fructo, é como uma sementinha preta, oval e pequena.

Mueuhi ou Mocui. - Dão este
nome nas Alagóas a uma arvore agreste leitosa.
Folhas ovaes e pequenas.
0 fructo de 20 millimetros de comprimento, oval, de cor parda externamente.
Pericarpo grosso e lactifero, quando verde, internamente tem uma massa compacta, branca, com um caroco oval no centro e de cor de castanha.
Come-se esta massa que é doce.
Muenjé on Macujé, - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma fructa saborosissima e delicada que nasce espontancamente nas mattas da Bahia onde the dino este nome.
Tem de diametro, 30 millimetros ; 6 redonda, de cor verde-pallida.

Seu tegumento extarno 6 membranoso, a massa interna é branca, viscosa e leitosa.
Tem um pedunculo muito comprido.

Muennai. - $V$. Olhos de burro.
Muenyba. - Arvore do paiz, alta, com pequena cópa, com a configuração de um chapéo de sol.
Produz uma especie de azeitona.
Pericarpo delgado, contendo uma amendoa oval, da qual se extrahe um oleo empregado pelos indigenas em varins molestias.

Mueuman ou Muewnas.- Dolichos mucunan, Adans.- Dolichos wrens, Willd. c Limn. - Pam. das Leguninosas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto ou antes um cipó trepador que se enroln nas arvores ; é conhecido por Mисииан, mas chamam-no tambem em Pernambuco nas Alagoas e Bahia, Corda de frade.
Tem as folhas em grupos de tres, formando verticillios regulares, á maneira de uma glande, sĩo amarellas e com um tubo recortado; sem cheiro, e de peciolos pubescentes.
As fructas, tambem aggregadas, são vagens de 40 a 50 millimetros de largura, coriaceas, um tanto onduladas, cobertas de um pello duro, e louro,
que se desprende facilmente e produ terrivel sensação na pelle.

Dentro acham-se tres ou quatro sementes pardas, redondas, achatadas, orladas de uma zona mais alta e mais escura que parece mesmo a cabeça de um frade.
Sóbe ontrançando-se nas mais altas arvores, e com as vagens pendentes nos longos pedunculos.
Estes pellos urticam a quantos incautos n'elles tocam.

Mueanan da matta. - Dolichos pruriens.-Tam. das Leguninosas.-Esta Mucunan 6 das mattas, e semelhante ao outro, sendo maior o fructo, e tudo mais relativamente.
$\mathrm{E}^{\prime}$ o Otho de boi das Alagõas. E' o pó de nitico do Rio.

Muenfái - $V$. Tipí.
Mueatnin.- Laurus mucutaia. (?)Fam. das Lauraceas. - E' uma arvore do Parí e Amazonas, onde é conhecida por este nome.
E' uma canelleira, que serve para aromatizar, e usa-se como excitante.

Muirapuamas.-Arbusto excitante geral e aphrodisiaco dos mais energicos.

Propriedades medicas.-Usa-se interna e externamente; d'este ultimo modo tem aproveitado nas paralysins parciaes.
Emprega-se a infusão que se prepara com 4 grammas para 450 grammas d'agua; e a tintura na dose de algumas gottas: esta ultima se applica tambem em fricçoes.

Mulungú. - Brythrina corallodendron, Linn. - Fam. das Leguminosas. Esta arvore natural do paiz tem este nome em Pernambuco, Alagôas e Bahia, e tambem o de Murungú.
Eleva-se á altura de 5 á 10 metros pouco mais ou menos.
Sua casca 6 um tanto herbacea e
-

1atro sehatadas, ta e mais abeça de ais altas entes nos intos in-

- Dolichos as.-Esta lhante ao udo mais

गas. $\mathrm{E}^{\prime}$
taia. (?)arvore do ecida por
para aroante.
excitante is ener-
-se intermo modo ias par-
se pre50 gramdose de e applica
rallodeninosas. tem esto agons e agú. 0 metros
lisa, someada de aculeos conicos que so destacam com facilidade.

Suas folhas sino compostas de tres foliolos, têm os peciolos longos: são pubescentes todas essas partes-

As flores, são grandes, vermelhas, como bandeirolas.

E' uma planta elegante, na epocha da florescencia despoja-se das follhas e reveste-se de flores vermelhas; o que lhe dá um aspecto pittoresco.

0 fructo é uma vagem de 10 a 15 millimetros, paleacea, de 5 millimetros de largura, curva, alojando uma só semente vermelha e ás vezes duns e mais, lisas, crustaceas, como grãos de feijüo.
Abrem-se por si as vagens, e derramam pelo chão as sementes.

Propriedades medicas.-Já ninguem ignora que o Mrulungí tem reputação estabelecida como calmante do systhema nervoso ; e actunlmente todos os facultativos o applicam; o que prova que suà reputaç̃̃o é merecida e firmada therapeuticamente.
0 Mulungd entre nós não so 6 applicado externamente em banhos mas tambem internamente.
Elle parece ter acç̃o directa sobre os centros nervosos; faz adormecer sem determinar a hyperhemia cerebral, como succede como opio e os principios activos que d'elle se extrahem ; pelo que o somno 6 tranquillo e reparador, acalma as tosses nas bronchites, e modera os accessos de asthma c de tosse convulsa.

Toma-se o xarope puro e dissolvido em meio calice de agua mornn ou em uma chicara de infusão de flores de tilia, de violetas ou de decocecío de raiz de altheia, na dóse de uma colher, das de sopa, de tres em tres horas, ou de quatro em quatro para os adultos, e na de uma colher de chá para os meninos de 12 annos.

Étido como famoso medicamento contra as hepatites chronicas e obstrucções do figado.

Mulungú erista de gallo. Erythrina crista galli. - Fam. das Leguminosas. - Esta arvore vegeta no Rio de Janciro, Minas e S. Paulo.
Seu tronco nũo tem geralmente espinhos.
As folhas sũo compostas de foliolos ovaes, lanceolados, inteiros.
Seus peciolos sĩo pequenos, com duas glandulas na base.

Nove estames monadelphos e um livre.
Mulungú ou Murungúde Fernando. - $\mathrm{F}^{\prime}$ sem duvida o mesmo genero Brythrina; ignoro a especie.
0 vegetal é semelhnnte em tudo ao precedente, porém as vagens d'este têm ns sementes de differentes cores no mesmo individuo, isto $e ́$, uma vagem tem sementes vermelhas, outra roixas, outra amarellas, etc.

## Mundahù ou carpapato do

 matio. - Cicca inflata. - Pam. das Euphorbiaceas. -Tambem chamam á esta planta Caboim.Estes nomes sīo-lhe dados nas Alagòas principalmente.
E' um arbusto frequente nas margens dos rios, de 3 a 4 metros de altura pouco mnis ou menos, esgalhado.
Folhas miudas, ovaes, luzidias, e de cor verde.
Flores em abundancia em grupos pelos ramos e axillas das folhas, são esverdinhadas e têm os sexos separados.
Dá um frutinho, á semelhnnça de uma pimenta de cheiro, de 4 lojas, ou como uma pitanga verde deprimida tem quatro a oito caroços; mns fica ainda espaço vasio dentro.
A madeira d'este arbusto é excellente combustivel.

Munduy-guaçù. - V. Pinhăo de purga.

Mungubetra. - Bomban semigutifera. (?)- Pam. das Bombaceas. - E' uma arvore elevada, á que nas Alagoas dũo este nome.

Sua casca é grossa e resinosa.

## MUR

As folhas daro nas extremidades dos ramos; sia longamente pecioladas, em grapo de cinco, obovaes e um tanto louras.

As flores, em cachos, sũo brancas, grossas e assetinadas.

0 fructo 6 uma cabacinha um tanto oitavada, dividida dentro em 5 lojas, cheias de sementes, que estüo cobertas de um pello pardo.

Este pello é mui procurado para enchimento de colchð̃es, travesseiros, etc.

Das sementes d'esta arvore extrahe-se um excellente oleo para luz.

A madeira serve para caibros; o tem outros prestimos.
Esta arvore 6 a Sumaúna do Pará que tem o nome botanico de Eriodendrun sumauna.

A Paincira do campo. - Pachira marginata. Sl. Hil. ©́ outra especie que cresce no Rio de Janeiro. Eriodendron leianterum. D. C., se não é a Munguba das Alagôas é especies bem semelhantes.

Munupie. - Sapium euphorbium. Fam. das Euphorbiaceas.- Planta da America e dos paizes quentes.

E' mui lactifera e venenosa.
0 succo leitoso, misturado com suiphato de cobre, destroe os cravos e boubas.

Murici on Mureci.-Byrsonima chrysophylla. Humb e Bomp.- Kam. das Malpighiaceas. - Esta especie de Murici cremos que está espalhada por todas as provincias; pelo menos tem em todas o mesmo nome.

E' uma arvore de media no porte, cuja summidade ramosa 6 vermelha e lanuginosa.

Folhas ovaes e lustrosas.
Flores em cachos terminnes, como as das outras, com uma parte avermelhada.
0 fructo é como uma pimenta de choiro, redondo, amarello, de pericarpo membranoso, contendo uma só, ou tres sementinhas cinzentas, envoltas, em massa amarella, doce e levemente acida, quando maduro.

Come-se.
Nas provincins do Sul extrahe-se tinta preta e amarella d'este vegetal, que se emprega tambem nos cortumes.
No sul chamam-n'a Murici penima.
Muriei caseudo.- Byrsomima verbascifolia, D. C. - Malpighia verbascifolia, Linn. - Fam das Malpighiaceas. - E' uma arvore acachapada, regular, de casea escura, regoada e aspera.
Folhas oppostas, ovaes, oblongas, coburtas de pello branco, assim como as partes externas.
Flóres em espigas, umas amarellas outras vermelhas, bonitas, dispostas como rosas.
Fructo redondo, dividido por dentro om cinco partes, com cinco ou mais carocos.

Não é comestivel.
O lenho ó empregado para traves e tectos de casas.
Este Murici 6 conhecido em Pernambuco, Maranhĭ́o, Pará, etc.

Muried de Ienfia.-Byrsonima usitatissima. - Fam. das Malpighiaceas. - Bste Mrrici nos parece que 6 a especie a que em Sergipe chamam Murici de porco.
Assemelha-se muito aos outros, e vegeta pelas capoeiras e mattas perto das cidades.
Suas folhas são ellipticas, e lisas.
As flores, em cachos, de cor branca amarellada e roixeada.
0 fructo ainda nĩo observamos.
Em Sergipe ha um Murici chamado Murici vermelho: pisam suas fructas com assucar e farinha, e dizem ser saboroso.
Nas Alagoas chamam-n'o Murici de

## taboleiro.

Muried dia praia. - Byrsonima arenaria. (7) - Fam. das Malpighiaceas. Este Mrurici, a que chamam da praia e de lenha, vegeta muito na beira da costa em Pernambuco.
Seu tronco esgalha muito desde pouca altura, e fórma soqueira; a casca nem 6 regoada, nem mesmo aspera.
trahe-se vegetal, ortumes. реліма.

As folhas, um tanto pequenas, são ovaes e luzentes.
As flores roixas e brancas.
0 fructo redondo semelhante ao já descripto.
A lenha d'éste Murici é excellente combustivel.

Muriet de tabolelfo. - $V$. Murici de lenha.

Murili, Muriti on Bnriti, Mauritia, Rexuosa, Linn. e Fil. - Fam. das Palnteiras. - E' uma Palmeira que vegeta na embocadura do Orenoco, nas provincias mais septentrionnes do Imperio e na Guyanna.
Os habitantes d'aquelles lugares cha-mam-n'a Palmeira de cobertura, e os nossos indigenas dío os nomes acima descriptos.
E' uma palmeira elegante de 8 a 12 metros de altura, com o ramalhete de folhas no apice.

E' de sexos separados; cresce em lugares humidos, onde fórma lindos bosques pittorescos ; e, por supporem os indios que ellas attrahem a humidade, fundam suas labas no verão nas visihanças d'estes vegetaes.
0 fructo 6 uma baga escamosa, í semethanẹa do cone do pinheiro, com um caroço, cuja polpa é doce ; dá variada nutric̣̃o quando madura e é abundante.
A medula do tronco da palmeira masculina, em certa epocha do anno, desenvolve umn fécula semelhante ao Sagí.
A seiva em fermentaçáo dá um licor doce espirituoso que promove a embriaguez.
Os guaranís tecem de uma á outra arvore, com as proprias folhas, uma especie de telhado e em baixo estabelecem os 8 eus palmares.
Ha entretanto outra especie d'este genero que se distingue peln presenca de espinhos no tronco. Mauritia aculeata. Humb.

Cresce nas margens do rio Atabapo e outros.

Muran branca. -Myrcia campinaria. St. Hil. - Fam, das Myrlaceas.-Chamam nas Alagoas, - branca, - esta especie de murla.
0 trocadilho de nome das murtas, d'esta vasta familia das Myrlaceas e de uma prodigiosa profusão nas diversas provincias do Brasil, de fórma que não se pòde apresentar uma relaçĩo exacta dos differentes individuos conhecidos sob o nome de Murta.
Esta especie 6 um arbusto de casca cor de castanhia clara.
Folhas ovaes, reviradas sem brilho.
Flôres cheirosas brancas, com cinco petalas, com muitos filetes brancos offerecendo superiormente uns bolsinhos no centro.
Tom o fructo inferiormente que é uma baga espherica, contendo quatro sementes dentro ; a polpa é esbranquicada, doce acida.
Come-se.
Murta cultivadin. - Myrthus com-nunis.-Fam. idem.-Esta planta 6 natural da Asia, Africa e Europ meridional, onde é trio abundante que até fazem com ella cercas.
No Brasil tem sido introduzida em jardins e chncaras nas provincias do Sul.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto menor, de caule erecto.
Folhas oppostas ou alternas, de cor verde, lisas, ovaes e lanceoladas.
As fiores stio brancas; de cheiro suave, ás vezes roseas nas pontas ; não se apresentam em cachos, sũo solitarias.
Em sua patrin a Murla toma grandes dimensбes.
Dá por fructas umas bagasinhas com algumas sementinhas dentro.
A Murla era consagrada ás ceremonias religiosas pelos antigos gregos e romanos, e dedicada no culto de Venus e do Amor; era o symbolo dos prazeres.
Ha d'ella muitns variedades.
Usa-se das folhns reduzidas a pó para polvilhar a pequena ferida do umbigo dos recem-nascidos.

Murta do Pará.-Bugenia lucida, St. Hil. - Fam. idem. - E' uma arvore menor, de ramos lisos.

Folhas oppostas ellipticas.
Flores como as de suns congeneres, e brancas.

Nío conhecemos o fructo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ adstringente.
Murta preta. Myrthus nicrasus. (?) - Fam. idem. - Nas Alagoas distinguem esta especie por este nome.
E' um arbusto de caule liso e esbranquicado.
Folhas oppostas, redondas, alongadas cheias de pontos translucidos, assim como as flores, em cachos, brancas com um fróco de filetes no centro.

Os fructos são redondos, pequenos com poucas sementes dentro.

Murta vermelha. - Myrcia mi-nula-Fam. idem.-Esta Murla agreste tem este nome nas Alagoas.

E' em Pernambuco chamada Murta menor.

E' um arbusto de caule e ramos cor de castanha, com as pontas avermelhadas, muito esgalhado, formando moita.

As folhas oppostas, pequenas, luzidias, ovaes, meio duras, com vesiculas í semelhança da larangeira.

As flores são brancas, em cachos, pequenas como as outras, e tambem com os mesmos pontos vesiculosos.
0 fructo redondo, coroado pelo calice, pouco maior do que um grão de feijũo, tendo a membrana externa (pericarpo) vermelha e brilhante.
Encerra uma polpa cartilaginosa, branca acre-doce, e contém um caroço no centro.
Apresenta um ligeiro sabor adstringente.

Murinino.- Eugenia arenaria, St. Hil. - Pam. idem.-Arbusto indigena conhecido por esto nome no Rio de Janeiro.

Vegeta espontaneamente emCabo-Frio. Tronco liso.

Folhas oppostas, ovaes.
Flores, pequenas, brancas, com quatro petalas.
Tem a structura de suas congeneres.
0 fructo globuloso, liso e com poucas sementes.

Floresce em Setembro.
Murtinho. - Eugenia ovatifolia. St. Hil.-Fam. idem.-Este arbusto tambem silvestre, e semelhante ao precedente, tem o caule liso.
Folhas oppostas, ovacs e lisas.
Flores igunes ús da antecedente.
Fructinho oval, coroado pelos restos do antigo calice, 6 vermelho, com um caroço no centro.
Tambem é do Rio de Janeiro.
Floresce em Setembro.
Murtinho. - Eugenia insipida, St. Hil. - Fam. idem.-Esta terceira especie, da mesma localidade 6 um arbusto de tronco liso.

Folhas -oppostas, ellypticas, lisas.
Flores solitarias ou geminadas, nas condiços da precedente.
Fructo ovoide, com uma coroa no apice, vermelho e contendo uma s $\sigma$ semente.
Floresce em Setembro, que é quando estĩo os fructos maduros.

Murui. - Canna aurantiaca, Roc. Fam, das Amomaceas.

Propriedades medicas. - Esta planta obra como diuretica, quando verde, sendo contusa serve para banhos que se usam como anti-rheumaticos e para o tratamento de ulceras.
0 pó da raiz sécea 6 dentifricea.
0 succo da planta 6 antimercurial e - do fructo (quasi maduro) 6 applicado c ontra as dores de ouvidos.

Murumurú on coqueiro Murimurui. - Astrocariwn nurumarí, Mart.-Fam. das Palmeiras-E' do Pará e Amazonas.

Murungú on Mrulungú. - Fam.
das Leguminosas. $-\hat{\mathrm{E}}$ uma arvore do paiz, abundante na Bahia, Pernambuco e ilhn de Fernando de Noronha, que da um fructo ou vagem, cujas sementes são, em uma mesma arvore, de differentes cores, á semelhanç dos grãos de Mulungí commum, uns encarnados e pretos, outros amarellos e outros roixos ou vermelhos. Já fallamos d'elln.

Mururi. -Bichetea (?) officinalis. Pam. das Urticaceas. - E uma planta do Parí, cuja importancia 6 ser empregada como anti-syphilitica.

Minzzella. - $V$. Rabo de porco.
Musgo. - Lichen prolifer. - Fam. das Lichenaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de fórma anomala, impropriamente chamada assim.
Habita sobre os rochedos, nas montanhis da Russin, nos Pyreneos, mas sobre tudo na Islandia.

Propriedades medicas. - 0 M usgo é tonico, e privado do principio amargo torna-se emolliente e annleptico.
E' empregado nas molestias do peito, em cosimento que se prepara com 10 grammas de musgo para ferver em em agua (quanta baste); logo que começar a ferver regeita-se esta agua e lava-se com agua fraa, nté que elle perca todo o amargor, faz-se depois ferver por meia hora em agua sufficiente para obter 500 grammas.
Toma-se de 3 em 3 horas uma chicara adoçado com assucar.

Caricteres da pamilia. - As Lichenaceas existem ora sob a fórma de expansōes membranosas foliaceas ou frequentemente crustaceas, simples ou ramificadas, ora sob a de caules cylindricos ou planos, simplices ou divididos, como o dos vegetaes phanerogamos.
Esta parte, que representa todos os orgãos da vegetaçũo, traz o nome de thallo's.

Os orgãos reproductores estão contidos em apothecios, receptaculo de
fórmas varindas, umas vezes convexos e em fórma de enxertos, de fendas, ete.

Quando os receptaculos são manifestamente lisos, chamam-se scutellas, e lyrellas se tem a fórma de frestas mais ou menos alongadas.
Em um apothecio se distingue:
$1^{\circ}$ o excipulo ou base, quer fórmado pelo thallo quer por uma camada cellulosa que d'elle 6 distincta.
2.- o thatamio composto de cellulas alongadas chamadas thecas (thecol assi), encerrando no seu interior sporidios simples ou dividindo-se em duas, quatro ou maior numero, multiplo de dois, de sporas.
Estas thecas estro collocadas no centro de cellulas alongadas e articuladas denominadas paraphyses.
A parte dos apothecios que comprehende as thecas tem tambem o nome de nucleo, nucleus, nas especies em que os apothecios sino fechados e globulosos, ella 6 ou globulosa ou extensa e discoide.
As Lichenaccas em geral são plantas parasitas, vivendo ou sobre os galhos das arvores em plena vegetaçío ou sobre a terra, muros, rochedos, mas de modo algum n'agua.
Sño vivazes, de matises variadissimos e muitas vezes brilhantes, rarissimas vezes verdes.
0 thallus, das Lichenaceas, quando tem a forma de membrana, se compбe de tres camadas superpostas, uma superior e cortical, formada de utriculos, chamam-se gónidias, elles sũ̃o em certos casos, susceptiveis de desenvolvimento, á maneira dos gommos para reproduzir novos individuos.

A camada media ou medullar consta de utriculos alongados. filamentosos, apertados ou frouxamente unidos.

Emfim a face inferior do thallo 6 muitas vezes occupada por segunda camada chamada Hypothallo composta de cellulas allongadas, cylindricas que que se prolongam is vezes em filamentos confervoides, substituindo as raizes.
As Lichenaceas ae distinguem sobre

## 328

MUS

## MUS

tudo dos Cogumelos por sun consistencia crustacen, pela presenẹa de uma fronde ou thallo sobre o qual se veem as capsulas, por seus sporos nunca descobertos on nús, sempre encerradas em thecas e finalmente pela propriedade que tem de se reproduzirem tambem por meio de gonidios, on utriculos distinctos dos sporos, e espalhados por todos os pontos da fronda.

Mussambe branco. - Cleome heptaphylla. - Fam. das Capparidaceas.Subarbustinho silvestre que vegeta mesmo pelas runs das cidndes.
Recebe este nome em Pernambuco, Bahia e Alagoas, nos sertoes, e talvez em todo o imperio.

Cresce até 2 metros, 6 esgalhado.
Tem alguns espinhos nos caules.
Estes sĩo verdes, e de certa altura para cima cheios de foliolos como escamas.

Suas folhas são cinco e as mais das vezes sete, quasi sempre lanceolndas, de cor verde opaca e asulada, inseridas em um cixo commum, de modo que essas flöres representam como que dedos unidos pela base.
As flores são brancas, exhalam aroma muito suave, e parecem quatro bandeirolas pequenas; brancas, dispostas de um lado, deixando lugar para os outros orgãos; longos filetes, purpureos.

Seu fructo rudimentario ê uma siliqua de 12 centimetros, estreitinha, ondulada, com longo pedunculo, cheia de pequenas sementes unidas, redondas e tambem de cor parda.

Propriedades medicas. -0 cosimento do Mussambe, ndoçado, acredita o vulgo capaz de reduzir as hernias inguinaes chronicas, e de curar as das crianças, mesmo quando congenitas.
E' tambem applicado em banhos e clysteres nas hemorroides, mas com cautela; porque dizem ser susceptivel de desenvolver hydropesins sondo usado com frequencia principalmente em uso interno.

Suas sementes alimentam passaros granivoros que as procuram muito. 0 mais comum 6 o Mussambe branco.

Caracteres da familia. - Sĩo estas plantas herbaceas.
De folhas alternas simplices ou digitadas, acompanhadas na base por duns estipulas foliaceas.
Suas flôres şão terminaes, em fórma do espigas ou cachos axillares, ou solitarias.
Seu calice se compб̃e de quatro sepalas caducas, mui raras vezes unidas pela base.
A corolla 6 formada por quatro on cinco petalas iguaes ou desigunes.
Os estames ora são em numero definido, ora em numero indefinido.
0 ovario é simples, muitas vezes elevado sobre um pendiculo mais ou menos comprido, a que se chama podogynico na base do qual são inseridos ridos, os estames e as petalas; apresenta uma unica loja, contendo alguns trophospermas salientes, sob a fórma de laminas ou falsas divisóes, contendo avultado numero de ovulos.
0 fructo é secco ou carnoso.
No primeiro caso 6 uma especie de siliqua mais ou menos longa, abrindo-se em duas valvas, com na maior parte das Cruciferas.
No segundo caso é uma baga unilocujar e polyspermica, cujas sementes ou são parietaes, ou parecem esparsas na polpa que enche o fructo.
Essas sementes sĩo geralmente reniformes, compostas de um episperma secco e crustaceo que cobre immediatamente um embryão um pouco curvo e falto de endosperma.

Mussamhe vermelino. - Cleonce. Pam. das Capparidaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma outra especie á que dão este nome, porque o caule de certo ponto para cima é avermelhado.

Seu porte e folhas sũo menores que os do precedente. zes uni-
intro out unes. numero inido. is vezes mais ou 1 ma ponseridos ; aprealguns a fórma 8, conlos.
ie de si-rindo-se or parte
unilocuntes ou arsas na
te reniisperma nmediato curvo

Mutambn, Mutambo or Matombo. - Gैuacwma ulmifolia, Lamk. Theobroma guasuma, Linn. - Fam. das Bythneriaceas. - $\mathrm{E}^{\prime} \mathrm{uma}$ arvore de mediano porte do Brasil, cujo nome crêmos ser geralmente este.
E' elegante, ramosa, copada, estende seus ramos para cima.
As folhas saxo ovaes, recortadas nos bordos, de uma cor verde bonita e lustrosa.
As flores são reunidas em capitulos globulosos, pequeninas e irregulares.
$O$ fructo é uma baga espherica, preta, escamosa, composta de eminencias papilosas, um pouco viscosas quando verde.
Dentro acha-se uma mucilagem branca, doce, mas em pouca quantidade, e carocinhos, cujo sabor $\hat{e}$ o de figo secco.

Segundo o Sr. St. Hilaire o lenho d'esta arvore é branco e frouxo.
Nas provincias do Sul chamam-n'a Mabambo. (?)

Propriedades medicas. - A entrecasca pisada 6 applicada nas obstruccóes.

0 xarope feito com a decocçĩo é empregado contra as molestias do peito, tosse, catharros, pneumonias, asthma, na dóse de uma colher de sopa, de duas em duns horas.

Mutamba preta. - Luhea speciosa, Willd. - Fam. das Tiliaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ umn arvore do Maranhão e do Pará que tem este nome.
Suas folhas são cordiformes, niternas As flores brancas em cachos. E' mucilaginosa e odorifera.

IN.

Nabo. - Brassica napus. Linn. Pame das Cruciferas. - 0 Nabo, vegeta mais para o Sul do Brazil, do que para o Norte.
E' uma herva com folhas um tanto largas, erguendo seu caule arroixeado, com folhas alternas, e raiz de fusiforme, tendo uma pellicula externa arroixeada ou encarnada ou branca e fina, e uma massa branca que fórma 0 seu todo.

Existem varias formas da raiz do Nabo; ha Nabos oblongos, achatados; globosos.

Cosinhatse essa raiz e prepara-se de varias maneiras.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um alimento sadio e de facil digestrio, que convem sobre tudo ás pessoas que sofrem do peito.

De suas sementes, semelhantes ís da couve on mostardn, extrae-se um oleo.

Anayá. - Maxintiliana regia, Mart. - Fam. das Palmeiras. - Palmeira do Pará. conhecida por este nome.
Sou ramalhete de folhns 6 como o das outras palmeiras.
0 fructo dá em cachos de 6 centimetros de comprimento, de fórma pyramidal, brota da base diversas plantas.
A cor 6 amarella com manchas pretas.
0 pericarpo pouco denso e fibroso; apega-se á ella uma massa branca rosea, pouco espessa e viscosa.
Depois d'essa ha um envoltorio fibroso, delgado, que se une ao caroço, cujo tegumento 6 osseo, contendo uma amendoa branca, oleosa e dura.
E' comestivel e parece-se com o Dendé.
Niombú an Nhambú, - Nam. das Dioscoracas.- E ' uma tubera agreste que já é cultivada, em Pernambuco onde recebe este nome.

E' proveniente de uma trepadeira.
Ella offerece na raiz uma tubera redonda ou de diversas fórmas, composta de lobos e semeada de raigotins finos.

A casca 6 parda acinzentada, fina e quasi transparente.
A massa 6 alva, com algum brilho, um tanto frouxn, granulosa, de bom sabor, doce e sem acido.
Faz-se uso d'ella como pão, e como legume.
Extrahe-se fecula d'esta tubera.
Nambú ou Nhambú-guassex. -
V. Ricino ou Carrapateiro e Kigucira do Inferno.

Namoym. - E' uma arvore das regiбes amazonicas, chamada pelos indigenas Louro.

Nasce, nas varzeas e alagadicos d'aquelles lugares.
Seus fructos comem-se cozidos.
Nanú. - V. Ananas.
Nancibea. - Manettia cordifolia, Mart. - Fan. das Rubiaceas. - E' uma planta herbacea, trepadeira, de folhas cordiformes e flores vermelhas.

Seu fructo 6 capsular, e tem muitas sementes miudas.
$\mathrm{F}^{\prime}$ empregada na dóse de 2 grammas. da raiz em po, nas hydropisias e nas dysenterins.

Nant. - 0 anavi, e nani. -E a resina fornecida pelo Onani. - V. esta palayra.

Nũo-me-deixe. - Flor de ornamento de jardim.

Nareiso. - Narcisus poclicus, Linn. - Fam. das Narciseas. - Flor aromatica, indigena da Europa, e cultivada nos jardins do paiz.
E' o resultado de uma planta herbacea e bulbosa.
Suas folhas nascem immediatamente da superficie da terra e sío lineares

NHA
estreitinhas, luzidias e formam touceiras.
Sahe do seu centro um pedunculo de 24 a 48 centimetros, no qual nascem uma ou mais flores brancas, a semelhanç da Acucena, porém mais pequenas, bordadas de purpura no meio do tubo.

0 fructo é uma capsula.
Ha outra especie, que tambem 6 cultivada no Brasil, desde tempos remotos, cuja flor 6 amarella, e outras muitas, algumas das quaes sã̃o da America,

## Natal ou Flobr de Natal. $-V$.

 Manaci.Navulhelra dura, - Hypolitrum navacula.(\%)- Fam. das Cyperaceas. Herva conhecida om Pernambuco, em Alagoas e em outros lugares.
E' uma especie de capim que invade as capoeiras e os mattos mais embaraçados.
Folhas compridas sulcadas de alto a baixo, lustrosas e serreadas, esta serrilha corta como uma navalha, a ponto de despedaçar a roupa.
No pedunculo triangular, floresce um cacho, como flor do capim.
Dá um fructo como um grão de cevadinha, manchado de roixo e branco mui lustroso; e tem na amendoa uma substancia feculenta.

Navalheira molle. - Hypolitrum inerme. - Fam. idem.-Esta outra especie é semelhante á precedente.
Differe pelas folhas e caules serem muito mais molles, macias e desarmadas pela serrilha da sua congenere.
Tambem 6 conhecida esta planta por Tiririca.
Negra mina.-Pam. das Lauraceas. -As folhas d'esta arvore, que cresce muitas vezes com abundancia em máo terreno, tom um cheiro forte, e dío um aroma muito proprio para perfumaria.

Nhas ou Nia. - V. Castanheiro do Maranhбо. nascem a semeis pequemeio do
em 6 culos remotras muiAmerica,
al. $-V$
ypolitrum
aceas. uco, em e invade is emba-
de alto las, esta navalha, pa. resce um
io de cee branco loa uma
ypolitrum tra espe-
es serem desarmaenere.
lanta por

Lauraceas. ae cresce em mío , e dito a perfu-

Nhambi. - Authemis, - Fan. das Compostas. - E' uma planta herbacea que 6 empregada pelos nossos indigenas contra as obstrucçes do figado e do baço.

E' aromatica e serve de condimento nas saladas.

Nhambú. - Herva rasteirn que na Bahia 6 conhecida por este nome. (?)

Dá umn flor amarella, que 6 usada contra as döres de dentes.

Nhanili. - V. Pimenta das Indias, e tambem Nhandiu.

Nhandiró, - $V$. Gindiroba.
Nhandi. - $V$. Nhandi.
Nhaniea. - Eugenia nhanica, St. Hil. - Fam. das Myrlaceas. - Arvore pequena, com os ramos novos, rubiginosos e pubescentes.
Folhas oppostas, que curtamente se apegam ao tronco, e săo lustrosas. 0 fructo é bonito e globoso.

## Ninga. - V. Aninga.

Noguelra da India. - Aleurites Baucurensis, Comm. - Fam. das Buphorbiaceas. - Esta arvore acclimada no Brasil, 6 originaria da India.
Esta nogueira é assim chamada em Pernambuco; um dos primeiros lugares de seu cultivo, foi no extincto Jardim Botanico de Olinda.
Arvore alta, bonita e copada.
Casca lisa, e acinzentada.
As folhas, alternas, cordiformes com peciolos um pouco longos e louros.
As flores, em cachos nas extremidades dos ramos, são brancas, miudas, como estrellinhas.
0 fructo é uma nóz redonda, cordiforme, com uma depressío circular; o pericarpo 6 verde, opaco, e pulverulento com duas nozes dentro, cada uma com uma semente oleosa.
Esta noz 6 purgativa, toda a vez que se come mais de uma.

Nóz da India. - Aleurites moluccana, Willd. - Fam. das Euphorbiaceas. $-E^{\prime}$ uma arvore cultivada no Pará; encerra uma amendoa dotada de propriedades, aphrodisincas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ comestivel; mas precisa ser assada, señ̃o actua como purgante, produzindo colicas.

Noz-moseada. - (do Brasil) Cryptocaria moschata, Mart. - Fam. das Latiraceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore que vegeta nos terrenos da provincia da Bahia, Minas, etc.
E' de folhas alternas e coriaceas.
Flores, pequenas, cheirosas e sem belleza.
0 fructo, 6 uma baga escura, e cheirosa : elle tem um aroma activo; e é empregado como carminativo e nos mesmos casos do Pechurim.
As cascas da arvore, depois de seccas, são de cheiro e sabor muito agradaveis, assemelhando-se a uma mistura de cravos e pimentas.

Noz mosenda.- Myristica aromatica, Lank. - Pam. das Myristicaceas. -
São arvores impregnadas de um succo incarnado, e pertencem todas is regives tropicaes do hemispherio occidental, mas cultivam-se tambem n'outros paizes da mesma latitude.

Tem ramos esparsos.
Folhas, inteiras, pecioladas e coriaceas.

Flöres, axillares ou terminaes, e agglomeradas.
E' uma arvore de mais de 4 metros de altura, oriunda das ilhas Moluccas, e cultivada no Pará; tem ramos horisontaes, flöres nuas, envolueros floraes, corados e em fórma de arna.
0 fructo, que 6 do tamanho de uma noz, está envolvido n'um pericarpo polposo e coriaceo, de cor ama-rella-ruiva.
E' a Nos moscada.
0 arilho tambem figura no commercio, como especiaria, debaixo do nome de Flor de moscada.

## 339

OAU
OCU

Propribdades medicas．－A Nóz nos－ cada 6 um excitante poderoso，em－ prega－se nis digestoes lnboriosas，e nos vomitos espasmodicos，etc．na dóse de 5 a 12 decigrammas．

Noz vomiea（do Brasil）．－Stry－ chinos guyanensis．－Fam．das Apocynaceas． － $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore do territorio Amazo－ nico ；cujo pericarpo fornoce uma espe－
cie de Strychnina com que os indigenas envenenam suas zettas．
$\mathrm{E}^{\prime}$ um veneno．
Ha mais especies com as mesmas pro－ priedades，como：
Strychinos toxifera．
Stry．brasiliensis，Mart．－Narda spinosa，Well．
Stry．trinervis Guardenia trinerois，Well
Nove horas．－V．Chanana．

Oa cajui．－V．Cajü，Acajú，Acajaiba．
© njurin．－V．Goajurisi ou Guagiri．
Onnami．－Mororobia coecinea，Aubl． －Symphonia globuliferá，Linn．Pam．das Cluciaceas．－Arvore colossal e lactifera， do Pará e Amazonas，que transuda uma resina．
Tem folhas oblongas．
Flores，vermelhas，fructo corpu－ lento．

Recebe os nomes de Nani e Mani．
A resina fornecida por esta arvore， levada no fogo，serve para preparar－se uma massa viscosa resinosa，escura， que entra na confeccã̃o de um emplas－ tro vulnerario．

## Dassucuí．－V．Assaciu．

Danassú ou coqueifo Danas－
sú．－Attalea spectabilis，Mart．－Pam．
das Palmeiras．－ $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeira do paiz，que vegeta no Norte．
Dá um fructo，de que os indios fazem muito uso．
Comem－se as amendoas．
Estas amendoas trituradas com agua produzem um liquido emulsivo，cujo emprego é variado em medicina，tanto interna como externamente．

Oen．－Oxalis tuberosa，Swart．－ Pam．das Oxalidaceas．－Herva de caule ramoso com flores formando umbrella． As folhas em trino．
0 fructo é uma capsula oblonga de cinco facetas ou pentagona．

A raiz é tuberosa．
Esta planta 6 do Chile．
Cremos que é tambem do Brasil．
$\mathrm{E}^{\prime}$ empregada como adstringente e acidula．

Dcoten amargosa．－Ocotca amara， Mart．－Fam．das Lauraceas．－E＇uma arvore，que vegeta nas margens do rio Yapurá．

A casca 6 amargosa e aromatica．
$\mathrm{E}^{\prime}$ empregada como estomacal．
Dcotea aromatica．－Ocolea opt－ fera，Mart．－Fam．idem．－Planta con－ genere da precedente．
Ella contém na semente um oleo essencial que rivalisa com o do Limão．

Dera－repoty．－$V$ ．Herva de Passa－ rinho．

Ocuba－F＇uma planta abundante do Amazonas．

0 fructo é do tamanho de uma bala de espingarda．

Sivart. de caule umbrella.
longa de

- Brasil. ngente e
tea amara, $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma ans do rio matica. acal.
cotea optinta con-
ibundante uma bala

Seu tegumento exterior of vermelho purpurino.

A noz é preta.
Fervendo-se a sua polpa, a cera que encerram seus tecidos, nada sobre agua: sendo depois entāo separada, toma a cor branca e brilhante; d'clla fazem velas, que dão uma bonita luz.
De 16 kilogrammas de nozes extra-he-se 3 kilogrammas de cerra.

Deral repoty. - Polypote-iba. Guira em lingun jupinica.
Encherto de Passarinho, que apparece nos ramos do limociro. Struthantus cilricola. (?)

Ogervão on Gervão verdadeiro. - Elytraria usilatissima.- Fam. das Acauthaceas. - Herva do paiz conhecida em Pernambuco, Sergipe e Alagôas por este nome. Não sera a Verbena jamaicensis? Verbenacea.
0 gervato 6 uma herva que gosta dos lugares frescos.

E' ramosa o um pouco pellosa.
Folhas, ovaes, oppostas, recortadas nas bordas.
Flores, em longa espiga roliça, com as flores encravadas alternadamente em pequenas cavidades, na espessura d'essa espiga.

Súo como jasmin de cor violeta.
Os fructos são pequenas capsulas contidas n'esses pontos, aonde estavam as fiores.
Bsta planta é desobstruente, util contra as febres intermittentes; 6 tambem emenagoga.
Ha outra especie que differe pouco.
As folhas sĩ̃o estreitas, etc.
Esta applica-se no rheumatismo e nas ulecras de máo caracter (?)

0 Ogerado de Portugal (officinalis), a mais notavel planta d'este genero, é a Verbena. Linn. Fam. das Verbenaceas. Mas a nossa planta, Ogeroão de Pernambuco, é do genero, Elytraria Fam. des Acanthaceas.

Ogervão da folha estreita. - Elytraria linifolia. - Fam. das Acan-thaceas.-Por semelhanca entre a planta
precedente o Ogeroũo da folhalarga, é que dũo a esta planta este nome.
Ella tem o mesmo porte da outra, com á difforencea porém que as folhas d'estas são estrcitas, com algum lustro, mais glabras, sensivelmento denteadas ; além d'isso crescem menos.
Tem sido applicada nas febres intermittentes com bons resultados.
A flor é mui parecida com a do outro ; porém um pouco mais clara, e pende tambem um pouco para a terra.

Oiti-behado ou dis prata, Pleragina odorata. Arr. C. - Fan. das Chrysobalanicas - Esta especie de Oili, conhecida por tal nome em Pernambuco, e na Bahia, tambem chamam Oiti-cagāo: nas Alagōas Oiti da praia ou Oilicica: no Pará - Oili da beira do rio, etc.
Arvore que é commum no littoral, um tanto resinosa, e copadn.
Folhas alternas, de cor verde azuladn, ellipticas, lanceoladas, cobertas de uma lanugem branca, em ambas as faces; sũo finas e facilmente se enrolam nos dedos como uma pellicula.
As flores sũo em espigas ramosas como pequenas rosas brancas.
0 fructo 6 de 12 a 16 contimetros, fusiforme ou oval, affinando-se para ambas as extremidades.
0 pericarpo é fino, quebradiç, amarello, encerra uma massa amarella pegajosa atravessada por fibras transversaes: adhere muito a0s dentes quando se a come; contém caroço grande, correspondente á fructa.
0 gosto nũo é máo, o cheiro, se bem que não seja máo, todavia é um pouco enjoativo.
Ella 6 adstringente, se nũo está bem madura; n'este estado o pericarpo se enruga.
E adstringente, principalmente 0 caroço.

Diti-cagão. - V. Oili-bebado.
Olth da belra do rio. - V. Oitibebado.

## 334

Oiticiea. - Pleuragina umbrosissina, Arr. C. - Pam. das Chrysobalanaceas. - A Oilicica, conhecida em Pernambuco por tal nome, parece-nos ser - Bordãosinho de Alagoas e a Catingueira do sertão.
E uma arvore semelhinnte ao Oiti da praia, um pouco leitosa, de folhas maiores, que as da precedente, com pello branco nas suas faces, e tambem nos ramos superiores.
0 fructo é mui annlago no da congenere, porém menor, de 3 a 6 centimetros, liso, oval, de superficie amarella escura, tendo uma camnda pouco espessa por dentro, de cor mais pallida do que a de fóra, encerrando uma massa compacta, dura, e aromatica, de aabor doce enjoativo, contendo um caroc̣o grande, em proporção com o fructo; î duro, de perisperma grosso, e escuro.

A Oiticica dá taboado, sua madeira é amarella da cor da flor do algodoeiro e bonita; mas nĩo so desmerece ni cor, como lasca ou racha muito facilmente.

Ha outra especie de Oilicica-Oitisinho desbota. (?)

A polpa que envolve o fruco 6 saccharina, odorifera, grumosa e sabor doce
Este fructo nunca apparece no mercado ;é raro.

Diticurós. - Pleuragina rufa, Arr. C.-Fan. das Chrisobalanaceas. - Arvore do Brasil de casca regoada.

Folhas alternas, um tanto grandes, de cor verde escura por cima, louras por baixo, ellipticas, agudas e duras. Flores, em cachos, brancas com algum cheiro.

0 fructo $\begin{gathered}\text { d de meio a um palmo de com- }\end{gathered}$ primento, oval, tendo uma depressĩo na base, cicatriz da inserçĩo do pedunculo.

O pericarpo é pardo esverdinhado, verrucoso e pouco espesso; une-se á uma massa granulosa, espessa, doce acida, adstringente, de cor amarella e mui saborosn, no centro existe um caroço grande, oval, ericado de fibras que estão em continuidade com a massa.

Fructifica no inverno e no veräo,
custa muito a vingar; e annos ha em que a arvore não floresce.

Chamam-o Goili, e Goiliguací om lingua tupinica.

Propritdades medicas. - 0 caroço e poderoso adstringente, empregado contra as diarrhéas; mas, a nũo ser administrado com regra, produz umn suppressío repentina. Na dose de 1 gramma a 4 por dia.

Oiti da prain. - V. Oili bebado.
Oitl da praia de Alagòas. V. Oili bebado.

Oiteht. - Myrcia oitcht. - Fam. das Myrcinaceas. - Os fructos d'esta planta são comestiveis.

Caracteres da pamilia. - As Myrcinaceas sio arvores ou arbustos de folhns alternas, mui raras vezes oppostas, glabras, coriaceas, inteiras ou denteadas, sem estipulas.
As flores sã̃o dispostas em cachos ou em forma de umbrellas, ou então, simplesmente grupadas junto das folhas ou no alto dos ramos; essas flores st̃o hermaphroditas, raras vezes unisexuaes.

Scu caule, geralmente persistente, apresenta quatro ou cinco divisठes profundas.

Sua corolla é gamopetala, regular, com quatro ou cinco lobulos.

Os estames, no mesmo numero que os lobulos da corolla, algumas vezes monadelphos, são ligados a base dos lobulos e lhes sĩo oppostos.

Os filetes sॉo curtos, as antheras sagittndas.
0 ovario é livre, unilocular, contendo um numero variavel de ovulos inseridos em um trophosperma central, no qual estr̃o algumas vezes mais ou menos profundamente encravados.
0 estylete é simples, terminado por um estygma simples ou lobulndo.

0 fructo é uma especie de drupa secca, ou uma baga contendo de uma a quatro sementes.

OLE
Estas têm o umbigo ou hylo collocado inferiormente, ; seu tegumento simples, cobrindo um endosperma corneo, no qual se acha collocado um embryão cylindrico, um pouco curvo e transversal ao hilo.

Oitituruba. - V. Tuturuba.
Olandim. - V. Gulandim.
Oleo pardo ou Caburé-tha. Myrocarpus fastigiatus. (?) - Fam. das Leguninosas. - Dá boa madeira de construccão, tem um aromn agradavel e fornece uma resina semelhante ao balsamo de tolú.

Oleo vermelho. - Myrosparmum erythroxilum, - Fam idem. - Oleo vermelho, conhecido tambem por Balsamo nas provincins de Minas Geraes e Ceara 6 uma arvore magnifica, que por assim dizer, verte lagrimas balsamicas.
E' uma das arvores, que merecia em todos os sentidos uma cultura cuidadosa.

Qualquer parte ou orgão d'esta arvore, da raiz até as folhas é util.

A raiz tem um perfume agradavel.
0 tronco é uma das melhores madeiras de construcç̃̃o.
Extrahe-se d'esta arvore um oleo escencial superior ao Balsamo do Perí, e que póde vir a ser um importante artigo de exportação.
$E^{\prime}$ uma arvore de não pequenas dimensoes.

0 seu tronco 6 forte.
A casca é pela maior parte perfeitamente lisa, e de uma diminuta espessura.
A madeira 6 formada por um tecido compacto de uma bella cor vermelha; é empregada com vantagem nas obras immersas.

Se entre nós existisse industria ha muito que se teria utilisado esse balsamo para substituir o Balsamo do Perú na medicina; seu preço seria apenas metade do do Balsamo de tolú que apparece no commercio.

OLI
335
Otho de hol on Mueuman da matin. - Dolichos gigantens, Will. Fam. das Leguminosas. - E' um arbusto trepador, que vegeta nas mattas virgens.
Caule voluvel e lenhoso na base; sóbe a altura das arvores.
$\dot{E}^{\prime}$ de folhns ternadas.
Flores pendentes, em cachos roixos, com manchas amarellas.
$O$ fructo é uma vagem grande, sulcada, comprimida, coberta de pellos hispidos, com resalto na sutura interiormente.
Polpa furfuracea e comestivel.
Sementes, redondas, grandes, e cercadas de uma sutura, offerecendo uma linha circular saliente.
Nas Alagòas dão-lhe este nome de Olho de boi, 6 porém mais commum o de Mucunan da matta.

Olino de gato. - Nephelium litchi. - V. Litchi.

Olho de pombo. - Fam. das Leguminosas. - Planta silvestre, a que nas Alagoas dĩo este nome.
A's sementes chamam Giriquifi.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma trepadeira de caules finos.
Folhas, ternadas quasi triangulares, o pallidas.
Flores em cachos.
0 fructo éuma vagem pequena recortada nas margens, com sementes comprimidas e vermelhas; e tendo uma mancha preta no ponto de insersio das mesmas.

Olino de Santa Luzia. - V. Marianinha.

Oliveira. - Olea Buropaca, Limn.Fam. das Oleaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ esta a Oliveira propriamente dita: ha outras muitas especies que tambem sũo chamadas Oliveiras.
Esta 6 originaria da Asia Menor e seus contornos meridionaes; foi trazida á Europa depois da conquista da Grecia; e foi consagrada ¿ Mineroa; com - seu oleo é que se faziam as libações.

E' de porte de uma arvore no seu paiz natal.

Alta, de folhas de cor verde intensa oppostas, coriaceas.
As flores em cachos, brancas, pequenas, como jasmins, mas com quatro petalas sómente.

0 fructo é a azeitona que nós importamos, é uma baga de $1 \%$ centimetro, oval, lustrosa, de cor especial, sabor oleoso.
Contèm uma semente oleosa que encerra um principio amargo.
A Oliveira é tambem o symbolo da paz.
Cultiva-se nas provincias do Sul do Imperio Brasileiro; com muito bom resultado.

Ninguem ignora o uso que o paiz faz d'azeitona, já pelo azeite doce, ja em conserva como condimento.
Podiamos tel-a com mais abundancia, como na Europa, visto o acclimamento facil das plantas d'Asia no nosso paiz.

Ombí. - E' uma arvore do paiz ainda não classificada.
Dá o fructo amarello, semelhante á ameixa.

Propaibdades medicas. - A raiz d'esta planta dizem ser doce e refrigerante e empregada nas febres inflammatorias.

Onnianga pixirien.- Melastoma.

- Fam. das Mclastomaceas. - Faz-se das bagas d'esta planta, submettidas a fermentação, vinho ou vinagre.

Ora-pro-nobis. - Pereskia grandifolia, Swarte. - Ram. das Cactaceas.Arbusto de caule avermelhado tortuoso.

Seus ramos sito muitos espinhosos.
Cresce até $41 / 2$ metros mais ou menos.
As folhas sũo ellipticas, de quasi 24 centimetros, de cor verde bonita e luzente.

As flores, um pouco grandes, cor de rosa, em cachos, na extremidade dos ramos, e produzem bello effeito quando a planta está em plena vegetaçio.

Orelha de burro. - Clusia niti-
fora. - Fam. das Clusiaceas.- Chamam alguns a esta planta Pororoca; mas a Pororoca propriamente 6 outra planta, que muito se parece com esta, como se verí no artigo competente.
Esta é uma aryore mediana de casca lisa, cinzenta e resinosa.
Folhas, oppostas, ovaes, grossas, lusidias e escuras.
Flores, em cachos pequenos, brancas, formadas por tecido carnoso.

0 fructo é uma capsula oval, coriacea, que offerece nove a dez lojas, contendo muitas sementes inseridas no angulo interno.

0 lenho d'esta arvore 6 branco, um tanto frouxo e fraco.

Floresce no verão.
Orelha de gato. - Hypericum comnatum, Lamk. - Fam. das Hypericaceas. - Planta do Brasil, que nasce nos terrenos paludosos em S. Paulo.
E' um arbustinho de caule erecto.
Folhas, conicas e perfumosas, com a parte livre e aguda com pontos translucidos.

As flores, em cachos miudos.
Floresce em Dezembro e Fevereiro.
Vegeta nos lugares humidos, e pa. ludosos. E' tambem de Minas e Rio Grande do Sul.

Propriedades medicas. - Esta planta 6 adstringente ; o seu cosimento 6 empregado nas dores de garganta e anginas.

Orellan de onęa. - Cissampelos ovatifolia, D. C. Fan. das Menisperma-ceas.-E' nma herva que em Minas Geraes e em Goyaz recebe este nome.

E' de porte mediano.
Folhas, ovaes.
Flores em cachos, de sexos distinctos: são cobertas de pellos que as tornam um tanto asperas.
Os habitantes d'aquelles lugares usam dás raizes d'esta planta em decocçío, contra as febres intermittentes.

Floresce em Abril e Maio.
Ha mais eapecies. planta, ta, como decasca ssas, lubrancas,

1, coriaojas, conridas no
meo, um

Oreella oin Urzella. - Rocella tinctoria, Mart. - Fam. das Lichenaceas. - E' um vegetal irregular, da classe das plantas cryptogamicas.

Ella é emolliente e peitoral.
Orelha de onça, de S. João d'El-ret. - Cissampelos bracleata, St. Hil. - Ham idem. - Esta especie é tambem de Minas, e propria de S. Joāo d'el-Rei.

Tem as folhas quasi redondas.
As flöres, tambem de sexos separados: as femininas sĩo faciculadas, e torcidas.

Os habitantes d'aquelles lugares re-putam-n'a como um dos poderosos antidotos do veneno das cobras.

Floresce em Fevereiro.
Orelha de páo. - V. Urupd.
Orellia de rato. - Vardellia diffusa, Linn. e Lamh. - Fam. das Scrophulariaceas. - Planta do paiz, quetem recebido na lingua indigena 03 seguintes nomes, a saber: Caa-ataya, (Pison), Matacana, Purga de Joüo Paes, e Orelha de gato.

E' umn herva pequena, delicada, de folhas oppostas, quasi redondas.

Flores pequenas e solitarias, tendo por fructo uma capsula, contendo muitas sementes dentro.
$E^{\prime}$ amarga, mucilaginosa, um tanto acre, purgativa, e promove a ourina

Esta planta vem a ser a Mata-cana de Pernambuco; (vide o seu lugar competente n'este Diccionario.

Orelha de veado. - V. Taioba.
Orelia. - Allamanda awbletii, ou Allam. cathartica, Limn. - V. Dedaes de Damas.

Ha outra especie d'esta planta, Allamanda Schottií; ou então é esta mesma especie, a que em Pernambuco chamam Cachimbo.

Orellinnm. - V. Urwci.
Ororoba. - V. Piquid-banana.

Fornece uma materia corante cor de azinhavre, propria para tincturaria.

> Não ha exportaçũo d'esfe artigo, nũo obstante haver grande quantidade nas margens do lago de S. José, perto de Obidos, e outros pontos do Amazonas; nem mesmo por ora tem havido quem se de á procura d'esse genero de exportaçío, entretanto em Benguella, e Mossamedes, 6 objecto de grande exportação.

0 outro genero é Lecanora tinctoria.
Ortelã de campina, ou de boi.

- Pyenanthenum protiferum. - Fam. das Labiadas. - Herva assim chamada nas Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta, que alastra no chão os seus caules roixos.
Folhas oppostas, mui semelhantes ás da Ortelã de cheiro.
Seu uso é servir em decocệ́o como remedio anti-spasmodico.
Ella tem as flores reunidas em capitulos; são brancas, e tem por fructo uma pequena capsula, em que existem quatro sementinhas pretas e brilhantes.
Serye de pasto ao gado.
Dretelã de cheiro.-Mentha crispa. Linn. - Marsupianthes hyptoides. - Fam. idem. - Ninguem ha no paiz que deixe de conhecer, ou de saber o que seja a Ortela de tempero ou de chelro, embora ella seja originaria do velho Mundo; o seu uso quotidiano na arte culinaria a faz conhecida de todos.
E' uma herva rasteira, formando touceira, cujas vergonteas elevam-se apenas a 24 centimetros mais ou menos.
Seus caules, quadrangulares.
Suas folhas, cheirosas, crespase quasi redondas, sũo oppostas.
As florinhas, difficeis de se ver, sũo pequenas e como as do Mangericão.
Todas as suas partes sito de um aroma activo.
E' estomachica e anodyna, e empregada como oxcitante.

Cultivam-na nas liortas, e quintaes.

## Ortelã do Maranhino ou da

follan larga. - Ram. idem. - Esta planta, a que chamam-Orlela do Maranhäo em Pernambuco, da folha larga, nas Alagoas a Segurelha em Sergipe, parece-nos ser a Ortell do matto (Pallodon radicans) segundo traz Vell. doliveira pag. 188.

A de Pornambuco é uma herva, que apparece sem cultivo, e que nos parece silvestre; ella forma touceira; eleva sen caule á $1 / 2$ metro; é molle e succulento, com folhas oppostas, ovaes, grossas, pillosas glandulosas, de corr verde esbranquiçada; e de aroma activo; nunca a vimos com flores.

Tambem serve de tempero.
Ortehn da matta. - Hyppion hsmilis. - Fam. das Gencianeas. - Esta plantinha, a que nas Alagôas dão este nome, vegeta nas mattas nos lugares sombrios e humidos.

Seus caules s̃̃o prostrados pelo chão.

Suas folhas, oppostas, ovaes.
Suas flores, roixas, desbotadas, sĩo á maneira de jasmins.
0 fructo 6 uma capsula redonda, de duas valvus, e cinco pontas (no apice), e com grande numero de sementes miudissimas.

Ortelã do matto. - Pellodon ra-dicans.-Clinopodium repens.-Fam. das Labiadas.-Planta balsamica, e esternutativa, (espirradeira), carminativa, diuretica, que na obra de Velloso se acha desenhada com o nome botanico acima, e vulgar Poejo rasleíro.

Ouyrarema.- Acacia owyraremas Aubl. - Fam. das Leguninosas. - Arvore cujo caule é enorme.

Suas folhas compostas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ do Amazonas.
Esta especie é mui distincta.

Palmatoria. - Cactus opuntia, Linn. - Ram. das Nopalaceas. - Esta exquisita planta, que na Europa recebe o nome vulgar de Raquelle e de Semelle de pape, (Raqueta, e palmilha de Papa) chamam pelo centro em nossos sertóes Palnatoria.
$\mathrm{E}^{\prime}$ indigena do Brasil, vegeta nas catingas, cresce até a altura de 1 a 2 metros.

Sen caule e folhas sĩo verdes; estas sũo carnosas, de um palmo de comprimento pouco mais ou menos, unin-do-se, ponta a ponta, umas com as o utras.

A planta 6 muito esgalhada, com raros espinhos.

0 pericarpo é verde, e dentro ha uma massa fibrosa e branca.

Suas flores são pequenas, vermelhas.

0 fructo, 6 de um vermelho purpurino por fóra, cujo pericarpo 6 membranoso, e dentro ha uma massa aquosa pulverulenta, avermelhada, e semeada de grãosinhos pretos.

Come-se, e tem gosto doce.
$\mathrm{E}^{\prime}$ refrigerante, e facilita as urinas.
Palmeira real, de Pernambueo. - Areca oleracea, Willd e Pi-son.- Fam. das Palmeiras.- Esta palmeira é de Cuba; na Europa dam-lhe - nome de COa palnito, e em Pernambuco de Palmeira real ou Inverial. Ella é muito elegante.
Sua altura 6 de 9 metros ponco mais ou menos.
Seu tronco no meio 6 mais volumoso, formando um bulbo pequono. A cor 6 cinzenta e lisa; no alto
donda, de 10 apice), ntes miu-
ellodon ropPam. das esternuminativa, Velloso e botanico

## myraremas

 sas. - Ara massa alhada, 0 s.as urinas.
ernam-
$u d$ e $p_{i}$ Esta pal-dam-lhe em PerImperial. uco mais ais voluequeno.
no alto
ha uma braç, pouco mais ou menos, de tronco verde, liso, em cuja base sahe o cacho das flores, e no topo o ramalhete das palmeiras sendo suas palmas de foliolos estreitos, que se curvam.

As flores, de dois sexos, em densos cachos, sendo um de flores masculinas e outro de femeninas.

0 fructo é como umn azcitona na forma e na cor; o gommo terminal, que é o palmito, come-se.
As primeiras aqui trazidas foram aclimadas no Jardim Botanico de Olinda.
A verdadeira Palneira real é outra, como mostramos.

Palmeira regia. - Orcodoxa regia, Will. - Pam. das Palmeiras. Esta palmeira que vegeta na ilha de Cuba, onde é conhecidn por Palneira regia, tambem é conhecida no territorio brasileiro, e aclimada; tem oporte da palmeira, que em Pernambuco é chamada Real os Inperial.

0 seu fructo é semelhante ao da precedente.

Palmito.-Oreodorea sangona, Will. - Fam. iden. - Esta palmeira, que vegeta nos Andes de Quindin, é á semelhança da Palmeira Imperial.
Seu tronco 6 delgado e alto.
As flores um pouco dobradas sobre si ; no mais é igual á outra.

- Vulgarmente chama-so palmito a toda substancia que constitue o gommo terminal da Palmeira.

Pana-panare. - Clusia pana pqnari, chois, Quap.-Pana panari, Aubl. Fam. das Cluseaceas. - Arvore que cresce no Amazonas, conhecida por este nome.
Suas folhas sĩo oppostas.
As flores amarellas, e o fructo globuloso.
E' comestivel.
Pango ou Liamba. - Cannabis sativa indica, Rheed. - Fan. das Myrtaceas. - E'uma herva da India, que já de muitos annos se cultiva no Brasil.

I' uma planta herbacea, de 3 a 4 palmos (em nosso clima), é que pouco esgalhn.
As folhas alternas, lanceoladas, estreitas.
As flores, em cachos, de sexos distinctos, sūo á maneira de um botão fendido.
Dá por fructo uma capsula, de duas valvas, crustacea, ovoide, um tanto comprimida, com uma semente apenas branca e oleosa.

Os Indios preparam do succo da casca d'essa herva e folhas uma bebida com que se embriagam; e os Africanos entre nós usam d'esta planta no cachimbo, como fumo.

## Páo de Aencia. - V. Avaramo.

Páo dralho.- Catraeca tapia, Linn. - Fam. das Caparidaceas.- A madeira serve para fabricar potassa ; as folhas sío maturativas e anti-hemorrhoidaes.

## Páo d'alho on Cipó de alho.

- Segyiera americana, Linn,-Seguiera aculeata, Jacq. - Ram. das Phytolaceas. E' um arbusto, que em lingua de tupinico chama-se Yoirarcma e Guararema.
$\mathrm{E}^{\prime}$ do alto Amazonas.
As folhas são ellipticas o lustrosas.
As flores em cachos, sem belleza.
Dá um fructo oblongo, espesso de um lado, encerrando um caroço dentro.
O páo tem o cheiro semelhante ao do alho.
O calice 6 formado por quatro ou cinco sepalas, quasi sempre coloridas; os estames são em numero indeterminado, ou do mesmo numero das sepalas, com as quaes alternam.
0 ovario, de uma ou mais lojas, contendo cada uma um ovulo ascendente; estyletes e estigmas em numero igual ao das lojas.
Fructo carnoso ou secco, com uma ou mais lojas; sementes contendo um embryĩo cylindrico, enrolado em torno do endosperma.

Propriedadbs medicas.- Applica-se em banhos nas affecçoes rheumaticas; e suas folhas contusas, em fórma de cataplasmas, para resolver abcessos.

Caracteres da familta. - Plantas herbaceas, ou arbustos de folhas alternas, inteiras, sem estipulas.

Flores dispostas em cachos.
Esta familia se compб̈e de generos que tem sido na maior parte separados da familia das Chenopodeas, das quaes differe, sobre tudo, pelo ovario multilocular, pelos estames ou em numero mais consideravel que as sepalas, ou em numero igual, e entīo alternando com ellas; e, quando seu ovario é simples, pelo calice constantementa colorido e petaloide.

Páo ou Cipó d'alho.- $V$. Ybirarema ou Guararema.

Pioo dlareo. - Bignonia chrysantha, Willd.-Bignonia pentaphylla, Linn. - Fam. das Bignoneas. - Uma das bellas arvores do Brasil.

E' alta, de casca dura.
Folhas lustrosas, oblongas, e compostas.
As flores sũo um tanto grandes, de um amarello dourado.
0 fructo é uma vagem de 24 centimetros, coberta de pellos ruivos, repartida em duas lojas, contendo muitas sementes aladas e bem collocadas (em ordem).
Esta arvore pelo verão, quando des-poja-se de sua folhagem, cobre-se de tantas flores como de folhas, o que lhe dif um aspecto o mais bello que se póde imaginar.
E de madeira rigida, que se presta ao polimento; $仑$ empregada para obras de duração, como peças de machinas de ongenho, esteios, eixos de carros.
Tambem presta-se a mobilias; sua cor 6 parda, e o pó de sua serragem 6 amarello.
Este pó suspenso n'agua e applicado na cabeca, mata os piolhos.

Ha duns especies : Pdo d'arco anarello
e Páo d'arco roizo; differem tão sómente nas flores, as do primeiro sũo amarellas, e as do segundo roixas.
No Rio de Janciro e provincias do Sul chamam-n'o Ipd.

0 Pdo d'arco o amarello é preferivel.
Emprega-se em todas as obras de pontes, com excepçĩo de esteios, nas cobertas, travejamentos, nos eixos e raios de rodas dos carros.
$\mathrm{E}^{\prime}$ a melhor madeira para dormentes de estradas de ferro.

Propriedades medicas. - Passa por febrifugo; a casca é empregada contra as ulceras; tambem é util nas molestias venereas e rheumaticas, e sobre tudo nas molestias de pelle, principalmente no cezema, herpes e sarna.

## Páo de azeite. - V. Lantim.

Páo balla.- Trichilia guara, Aubl. -Fam. das Meliaceas.-0 succo leitoso d'esta planta 6 um violento purgante e vomitivo; o cosimento da casca é menos energico ou activo.

0 envenenamento que esta planta produz é combattido pelo. Jatropha multifda de Linn. segundo a crença popular.

Pío balsamo. - Balsamum periuvianum, Myraxilum peruiferum, Linn.Fan. das Leguninosas. - Esta arvore, descoberta primeiramente no Perú, recebeu por isto dos naturalistas o nome de Peruciana; mas depois conheceram que o Brasil possuia tambem esta bella arvore, assim como a do balsamo de Tolú.

E' uma arvore de casea lisa, grossa e resinosa.

Folhas compostas, ovaes e lisas ; 08 raminhos cheios de tuberculos, pedunculados.

As fiores sũo brancas, dispostas em cachos.

0 fructo 6 uma vagem alongada sobre um pedunculo achatado, á maneira de uma fouce, encerrando uma ou duas sementes.
Esta arvore exsuda da sua casca o amarel. ncias do referivel. obras de ios, nas eixos e
ormentes
assa por da contra is molese sobre
princie sarna.
ira, Atubl. co leitoso purgante sca é me-
anta proha mullipopular.
am perwLinn. ta arvore, Perú, reis o nome aheceram esta bella samo de

A, grossa isas; OB s, pedunostas em gada somaneira ouduns
chamado Balsamo de Perí, que já foi tũo apreciads no commercio pelo seu emprego na pharmacia; hoje cahio quasi em desuso.
Este succo se coagula e secca : é de uma cor loura escura, exhnin um bom aroma, ngradavel e forte, e o seu sabor 6 amargo e nere.
E' este o chamado Balsamo do Perí do commercio.

Páo balsamo. - Myroxylum toYuifera, Ried.- Toluifera balsamum, Limn. - Fam. idem. - Ksta arvore, de muita analogia com a precedente, differe comtudo por ter menor numero de foliolos em cada folha, e serem cestes de for $r$ ma lanceolada, aguda.

Escorre de sua casca a resina liquida, que se apara em vasilhas e cabscas, collocadas ao pé da arvore, onde solidifica-se, tomando uma cor loura, meio transparente, com cheiro suave, a sabor agradavel e doce.
Elle tem as mesmas propricdades do precedente, e as mesmas applicaçes.
Usa-se em xarope para os catarrhos pulmonares.
Esta arvore cresce em Tolú, e cha-mam-the na Europa Balsamo de Carthagena e Balsamo de S. Thomae; existe tambem no Amazonas.

Pío Brasth.- Casalpinia ecchinata, Lamk. - Casalpinia brasiliensis, Linn.Pam. das Leguminosas.-Esta arvore do paiz, que tanto ha concorrido para sua riqueza, vegeta profusamente nas provincias septentrionaes do Imperio.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte mediano, ramosa; casca esponjosa e cinzenta, com os galhos affastados uns dos outros.
As folhas, ovaes e compostas, sino duplamente aladas.
As florez, em cachos, de cor vermelha e amarella, são arqmaticas e de um agradavel aspecto.

0 fructo é uma vagem.
Os Indios daro-the o nome de Ibirapitanga.

Esta arvore tem um cerne de cor
de polir-se bem, e bom para obras de tornciro; mas a grande propriedade que tem de dar uma tinta rubra, bonita e firme, que as fabricas da Europa consomem, faz com que so seja empregado para esse fim ; ninguem ignora que esta madeira foi monopolio do Governo Portuguez, que muito enriqueceo o thesouro lusitano, e, hoje mesmo, não ha inteira liberdade em se commerciar com ella.
Uma outra especie ha, a que chamam na Europa Bresille, que 6 das Indins, Casalpinia sappon, Linn.
Ella fornece uma bella tinta vermelha; 6 mais rica em principios corantes, porque dá uma côr mais fixa a la e no algodão.
E' a Casalpinia sappon, Linn.
0 Páo brasil recebe tambem este nome Páo rosado ou Páo de Permambuco.
Extrahe-se d'ella a brasilina, que é usada na tincturaria.

Pí́o de cachimbo.- Heliotropiun punctatum. - Pam. das Borragineas.- F um arbustinho trepador; seu caule lenhoso, escuro, 6 semeado de pontos brancos; no centro do tronco nota-se muito desenvolvido o estojo medullar, donde ou do qual tiram o miolo, para ficar um tubo que utilisam para cachimbo.
As folhas sõo semi-opacas, pubescentes, e asperas.
As flores em espigas, que se enrolam nas pontas, e stio só de um lado enxertadas; ellas sĩo alaranjadas, em tubo eatreito, com cinco pontas agudas $e$ pequeninas.
0 fructo uma pequena vagem redonda, globulosa, com sementes dentro.

0 caule d'este arbusto, e os ramos menores, tornados fistulosos, formam tubos, de que os naturaes de Pernambuco se servem nos cachimbos de fumar.

## Páo campeche. - Hematorylsme

 campechianum, Linu, e Lank. - Fam. das Leguminosas. - Esta arvore 6 na -ella tirou seu nome, existe nas Antilhas, e na provincia do Pará, e por isso a indicamos aqui.

E' uma arvore elevada.
Suas folhas compostas, alternas, sĩo obovaes; seus ramos novos apresentam vestigios de espinhos.

As fores sĩ̃o amarellas, com um cheiro que lembra o do Juiquilho.
0 fructo 6 uma vagem pequena, com uma semente plana, reniforme.

A madeira d'esta arvoro 6 branca amarellada, com o cerne roixo.

D'ella se extrahe a tinta de que nossos tinctureiros tanto uso fazem; tinta roixa, que se torna preta pela addicção de outros ingredientos; possue principios adstringentes.
E' usada na arte de tincturaria.

## Pío caninana. - V. Caninara.

Páo de Capsico, on Ingraquiynla, on Kiyuja. - V. Pdo cravo.

Páo Cardoso. - Polypodium ackleatum. - Polypodium pungens, Vell. Pam das Felos. - E' uma planta semelhante a uma palmeira pequena, dey a 1 metro e 12 centimetros.

Seu tronco 6 formado por um tecido parenchymatoso, percorrido de nervuras, fibrosas.

A casca de fóra é espinhosa, trançada de feixes semi-crustaceos, escuros e brilhantes.
Na extremidade superior, um circulo de folhas compostas, recortadas.

Suas flores são occultas, apresentandose apenas com uns corpusculos.

Propriedades medicas. - E' da me. dulla que preparamos o nosso xarope, que $\delta$ applicado mas tosses em geral, bronchites, asthma, defluxōes, rouquidĩo, tosses convulsas, catarrhos pulmonares agudos e chronicos.

Modo de wzar. - Para os adultos (puro ou diluido em alguma tisana apropriada), de 3 n 6 colheres de sopa, no decurso do dia; para os adolescentes,
de 2 á 3 das mesmas colheres, e para crianças, de 2 á 3 colheres de chá.

Páo carga on de carne.- Cascaria tusucaris. - Pam. das Samydeas. - Este arbusto, natural de nosso solo. 6 conhecido por Pdo do carne em Pêrnambuco, nas Alagoas por Páo carga, e por Camarão em Sergipe; tem tambem - de Jequilibá nas Alagôas, c o de Cahubí nos sertJes do Norte.
E' um elegante arbusto, mui ramoso, com casca lisa.
Folhas compostas, lustrosas, com as margens recortadas, ovaes, e agudas.
As flores, que brotnm em feixes, apegadas ao caule e na nxilla das folhas, süo brancas, com mui leve cheiro.
Os fructinhos, menores do que a azeitona, abrem-se em tres valvas, mostrando umn ou tres sementes, envoltas em polpa vermelha, que come-se, mas não é bona.

Propribdades mbdicas. - Sua raiz é um poderoso antisyphilitico; 6 purgativa, assim como o lenho, na dose de uma colher de sopa do p6.

A decocção das folhas 6 um remedio efflcaz contra febres intermittentes; é facil de tomar-se porque nūo tem amargo.
A casea 6 reconhecida como purgativa e anti-venerea.

Páo cavallo.-Vilex nigrum.-Fam. das Verbenaceas. - Este vegetal agreste do Brasil, em muitos lugares, não passa de um arbusto; mas elle toma proporços de arvore propriamente dita, em outras partes.

Em Pernambuco the dino este nome, e raramente o de Salgueiro, nas Alagoas o de Maria prela de campina, em Sergipe o de Páo Cavallo.
Como já dissemos engrossa e elo-va-se; sna casca é frouxa e esbranquiçada.
As folhas ellipticas, longamente pecioladas.

Todas as partes s匹̃o tomentosas e asperas.

As flores são em cachos, purpurinas to é boa.
a raiz 6 purgadose de
de cor roixo-viva, com mancha branca, á semelhança de um busiosinho com dois labios.

0 fructo é como umn ameixa, ovaI, tomentoso, preto, contendo uma massa trigueira, aquosa, doce, e adstringente; tegumento externo, membranoso ; dentro existem quatro caroços, que nĩo apparecem sempre todos, ás vezes somente um ou dois.
A madeira 6 empregada para traves, tectos e portadas de edificios.

Pío cohra. - Quassia ophiorhyza. - Fam.. das Rutaceas.

Proprisdades medicas.-A raiz d'esta planta 6 tonica, amarga e mucilaginosa.
E' empregada nas febres e diarrhéas chronicas.

Páo de collier. - Tabernaemontana echinata, Will. - Fam. das Apocyneas. - Esta planta 6 lactifera; suas folhas são odoriferas.
Dizem que ella é util contra as hernias e as febres, porém é necessario cuidado, porque pertence a uma familia de plantas muito suspeitas.

Páo Cravo ou Cravelfo da terra. - Licaria gujanensis, Aubl. Dicypellium caryophyllatum, Nees.-Lawsus canella. - Fam. das Lauraceas.-E' uma arvore indigenn do paiz, especialmente do Pará e alto Amazonas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ alta, com a casca dura e avermelhada.

Suas folhas ovaes e glabras.
Suas fiores não observadas.
Em Pernambuco chamam-a Cravo do Maranhão: já não apparece ha annos no mercado.
A casca 6 aromatica, e enrolada em tubos; elln vende-se no commercio europeo em grande escala por causa do sabor aromatico, semelhante ao do cravo da India.
Esta arvore abunda nas mattas e montanhas da serra do Mar.
Sua casca recebe na Europa o nome de Cassia caryophyllata.

Ella tem uma certa analogia como cravo da Indin e com a canella.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de cor roixa escura, quando está privada de sua epiderme, que é cinzenta, esbranquicada, mas ás vezes achase munida d'ella.
$\mathrm{F}^{\prime}$ usada como tempero.

Páo de embiva, on Semente de embira, - Anona carminativa, Aw. Cam.-Fam. das Anonaceas.-Tambem chamam a este arbusto elegante Pindayba, nome que pertence mais a outra especie, pois esta já dá flores e fructos com tres nomes.
E' uma arvore do mediano porte, bonita, mui esgalhada.
Folhas estreitas, pequenas, lustrosas e alternas; as mais pequenas asseme-lham-se ás da Romeira.

Flores medianas, semelhantes pouco mais ou menos ás da pirha (áta).
0 fructo 6 uma nóz, de $12 \%$ centimetros, redonda, afinando para a base, de cor esverdinhada.
0 pericarpo, que 6 fino e tenaz, 6 na parte interna repartido por uma membrana; fórma lojas, contendo uma semente em cada uma, meio achatada, redonda, convexa de um lado, plana de outro, lustrosa e dura.
Tem o cheiro activo, picante e estimulante.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um dos adubos usados nas nossas cosinhas, principalmente para certos manjares, que especialmente o reclamam; faz o effeito da pimenta.
A casca d'este arbusto é materia de cordoaria; as vergonteas prestam-se muito ao uso de varinhas de pescar, e outros misteres.

Pío de espeto. $-V$. Nathias.
Páo facho. - E um arbusto, ou mesmo arvore agreste do paiz, conhecidn em Alngoas, Sergipe e Pernambuco por tal nome.
Depois de secco mesmo na terra, arde espontancamente, a ponto de ser difficil de apagar-se.

Páo faia. - $\mathrm{E}^{\prime}$ madeira de estimaçĨo.

Pio-ferro on Duiri pininga. -Dialium farrun; Dialium divaricatum, Vahl. - Arauma Guianensis, Aubl. - Fam. das Leguminosas. - E' uma das arvores indigenas falladns pela sua madeira, durissima, para ns obras de construcçio urbana.
Tambem recebe o nome de Ití nos sertōes do Norte.

E' umn arvore elevada, do forma pyramidal.

Suas folhas sũo compostas, e de cor verde ; ellas sŭo ovaes ponteagudas.

As flores são em cachos pyramidaes, como rosinhas amarelladas.
Tem por fructo uma especie de vagem, de pouco mnis de 3 centimetros, rolica e parda, afinando-se para a ponta, que termina em um prolongamento ; contem duas sementes rolicas, compridas, envoltas om uma polpa esbranquiçada, furfuracea o acre doce.

Come-se.
0 Pdo ferro tem o cerne roixo.
E' madeira propria para estivas das pontes, travejamentos, tectos de edificios, e finalmente para todus as obras, que exigem madeiras rijas - e pezadas.

## Páo forquillan. - V. Páo Percira.

Pío geremin. - Spinacia gerimú. - Fam. das Chenopodiaceas. - Esta arvore, conhecida por tal nome nas Alagoas, não é a mesma arvore $G i$ rimí de Pernambuco,
F' uma arvore, cuja casca é avermelhada, quasi com cor de Gïrimum.

As folhas ovaes.
As flores, em espigas pequenas, sĩo tambem pequeninas.

0 fructo 6 de 1 e y centimetros, ovoide, transparente, amarello, marchetado de vermelho, parecendo-se com uma mangaba; dentro 6 cheio de sementinhas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ madeirn que serve para traves, e caibros, e para tecto de edificios.

PAO
Páo Liomem.-V. Marapuama.
Páo Incre. - V. Caaopia. V. Lacre.
Pío Ingda. - V. Tabua.
Pío de leite ou de tiú. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do sertaio, do qual transsuda muito leite.

Emprega-se com muito bom resultado nas hydropisias.

Páo mantelga. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma madeira de Pernambuco.

## Pío de Maria. - V. Lantim.

Pio molle. - V. Guabipocaiba.
Páo molle de Alagons : $-P_{0}$ lyozus fragilis. - Fam. das Verbenaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto silvestre, a que nas Alagõas dŭo este nome ; em Pernambuco tambem ha páo-molle, e 6 bem semelhante.

0 caule d'aquelle 6 esbranquicado, ou pallido, formando nós, qne mudam de sentido, nos ramos, cruzando-se.

As folhns, amarelladas, crespas e macias.

Flóres, om densos cachos, brancos e pequeninos.

Os fructinhos vermelhos, que parecem Giriquitis, com uma ou duas sementes dentro.
As rolas gostam muito d'esta fructinhn.

Píomolle de Pernambuco. Polyosus pernambucensis. - Kan. idem. - Esta outra planta, do mesmo nome em Pernambuco, 6 semelhante ao das Alagoas; mas as folhas d'esta ultima sŭo mais crespas, e irregulares em posic̣ĩo.
0 lenho é mais esverdinhndo.
As flores mais amarelladas; este tem o páo esbranquiçado, as flores sū̃o brancas, e não apresenta nóa nas pontas dos ramos; no mais confundem-se as duas especies.

Fructos em cachos, vermelhos, lus-

Lacre.
trosos, polpa vermelha; dentro nma só semente grande.

Pío mondé. - Outro pío de Pernambuco.

Pío do novato. - Tripterix americana. - Fam das Polygoneas. - E' uma arvore do paiz, que acoita formigas mordedeiras ; a casca adstringente.
Pío d'oleo.-V. Cabureiba, Cabureiticica.

## Páo d'oleo de Pernambueo.

 - Copaifera officinalis, Linn. - Fam. das Leguminosas. - Vulgarmento chamam a Copaibeira Páo d'olco.Esta bella arvore de nossas florestas é mais profusa nas provincias do Norte, das Alagons para o Parfa, que é a sua principal localidade.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore copada, alta, de folhagem miuda.
Folhas compostas de foliolos, que săo ovaes e luzentes.
Seu tronco 6 grosso, e d'elle escorre, por incisбes ahi praticadas e que interessem a casca e o lenho, nas phases proprias da lua, um liquido de aspecto oleoso, branco, transparente, de cheiro mui activo, de gosto amargo; susceptivel de coagular-se em quanto novo.
As flores, em cachos, são pequenas, 0 roixas.
Os fructos sũo vagens pequenas, pardas e orbiculares, tendo um ou dois caroços dentro, redondos ; ellas sino encarnadas, com malhas pretas.

Praticam insisбes no tronco para ex-trahir-se esta resina liquida, em tempos de lua cheia, de Setembro para Outubro.

Este producto ja mereceu grande importancia nos mercados dn Enropa, debaixo do nome de Baume de Copahu.
Elle contem um pouco de oleo volatil, e seu sabor 6 acre, quente, e terebinthaceo; a medicina o emproga em varios casos, e o povo mesmo por sua conta muito uso faz d'este balsamo.
Applica-se externamente nas feridas,
golpes, etc, e internamente nas gonorrheas, etc.
Este balsamo 6 um dos que os pintores, entre nos, empregam em suas preparaçes de tintas para as pinturas das casas, porque melhor so conserva, dá mais intensidade a cor da tinta, e tem a propriedade seccativa.
Emprega-se nas obras de marcenaria. A provincia do Pará o exporta em grande quantidade, do modo seguinte. Inglaterra................ 27,199

| stados-Unidos. | 16,625 |
| :---: | :---: |
| França. | 11,766 |
| Portugal. | 3,091 |
| Sul do Imperio | 1,387 |

Páo papel. - Lasiandra papyrifera, Sl. Hil. - Fam das Melastomaceas. E' uma planta, a que em Minas Geraes e Goyáz dão este nome, porque ella fornece laminas trio delgadas e claras, que parecem folhns de papel.

## Páo Parahyba ou Parahyba.

-Sinaruba versicolor, St. Hil.-Simaruba parahyba, St. Hil.-Fam. das Rutaceas. - Vegeta esta arvore do nosso continente por quasi todo o centro do Brasil.
klla tem a casca meio esponjosa e esbranquiçada; é muito amarga.

0 lenho é branco, poroso e leve.
As folhas, compostas, com os foliolos brilhantes, superiormente.
As filores, em cachinhos, brancas, esverdinhadas.

Nas provincins do Sul 6 empregada contra mordeduras de cobras, como um remedio efficaz, e tambem nas molestias parasitarias dos homens e animaes.

A madeira emprega-se para fabricacino de tamancos, por ser leve.
No Norte do Brasil, as raizes d'esta arvore se applicam como vomitorio, nos epilepticos, para o que foram reputadas um dos melhores remedios, mas nĩo tem sido proficuas nas febres intermittentes.

Devem ser usadas com alguma cauteln, por que são drasticas.

A casca abundn em principio amargo, adstringente, acre, um pouco narcotico; é tida como um veneno; seu cosimento, em clysteres, expelle os vermes; seu pó, applicado \& cabeç, mata os piolhos.

Proprizdades medicas.-Emprega-se internamente contra as obstrucę攵es das visceras, hydropisias, empigens e sarnas.

Os banhos feitos com seu cosimento são aconselhndos particularmente contra os dartros, mormento syphiliticos, porém exige cautela sua applicação.

Os indigenas a tem como venenosa; applicam em locços contra os piolhos.

> Páo pente.-V. Páo Pereira.

Páo Perelra.-Geissospermum Vell. Pr. Allem.-Fam. das Apocynaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido por diversos nomes: Páo forquilha, pào de pente, Camard de bilro, Camard do natto, Camudo amargoso ou Pinguaciba.
Arvore do Brasil; segundo o Dr. Freire Allemão cresce até 340 metros de altura e mais.

Casca grossa, profunda e irregularmente fendida na parte suberosa. A casca tem cor amarella, sabor amargo, sem adstringencia notavel.
Seus ramoz sắo tortuosos, copados, cobertos de um pello macio pardo.
As folhas sũo alternas, ovaes, lanceoladas.

As flores sĩo pequenas, de cor parda, e sem cheiro.

De ordinario so uma ou duas flores chegam a fructificar, e de cada uma resultam dois fructos, raras vezes um por aborto, carnosos, ovaes, acuminados, e divergentes.
Emquanto verdes estam cobertos de pellos cinzentos, luzidios; depois de maduros sũo glabros e amarellos.
As sementes sǐo lenticulares, oblongas ou arredondadas; dispostas em duas fileiras de 4 a 5 , raras vezes
mais, de cada lado das falsas lojas, sobre as quaes estam applicadas e imbricadas de modo que a primeira é inferior e cobre metade da segunda; esta, a metade da terccira, e assim por diante envolvidas n'uma polpa fibrosa, e succulenta.
Empregadn polos indios, e algumas pessoas do interior, contra as febres intermitentes; tem sido essa casca empregada na therapentica brasileira.
0 Sr . Ezequiel, distincto pharmaceutico do Rio de Janeiro, obteve d'essa casca uma substancia a qual chamou pereirina:
Usa-se em decocc̣ío, ( 30 grammas para 500 grammas d'agua); mais vezes se applica om banhos.

Propribdades medicas.- E' um poderoso antifebril, succedaneo da quina, e empregado nos mesmos casos.

Páo de pimenta.-V. Páo cravo.
Páo pobre. -E uma Buphorbiacea conhecida por este nome em Minas.
Seus fructos se parecem com os do carrapateiro.
Săo purgativos, e suas amendoas dão um oleo bom para luz, e para a fabricação do sabāo.

Pío pombo. - Odina Erancoana. Fam. das Anacardeaceas. - Arvore que vegeta no Brasil, de tamanho mediano. Tem folhas ovaes, coriaceas.
Flores amarellas esbranquiçadas, que se tornam purpureas.

Produz uma nóz, de 3 centimetros de comprimento.

Encontra-se com abundancia, e serve para fabricar cabos de machado.
E' muito uzado na construcç̃̃o civil, nas provincias do Norte e no contro do Imperio.

Páo de poreo. - Burscra gummifera, Linn. e Jascq. - Fam. das Terebinthaceas. - Arvore habitante da America Meridional, resinosa, de folhas palmadas, e flores miudas.
nica, contendo muitas sementes miudas.

Paio de S. Luzin. - Dalbergia. - Fam. das Leguminosas. - Monadelphila decandria, Lisu. - A noz d'esta planta é de cor purpurea carregada, e doce, agradavel, de um cheiro particular, impregnada de umn substancia resinosa, que arde com chamma muito brilhante.

Páo sunto. - Mahurea speciosa, Chois. - Fam. das Gulliferas. - ́ uma arvore do Brasil, elevada.
Tem folhas alternas.
Flores dispostas em cachos, amarellas, e cujo fructo 6 uma capsula co-

Seus fructos são drupas carnosas internamente e Ocas, contendo tres caraços.

Um dos nomes que the dĩo nas Antilhas 60 de Gammier e Bois de cochon
E' n'esta arvore que os javalis feridos se encostam, para se untarem com a rezina que d'elln exsuda, e que é tida por vulneraria.
$\mathrm{E}^{\prime}$ com esta resina que se falsifica no commercio a resina Elemi.
Sua madeira é usada nos travejamentos, tectos e portadas.

Pào preeioso. - V. Casca preciosa.
Pio de quin bo. - Lawrus spec ioa. - Pam. das Laurineas. - E' mucilaginoso, e empregado contra mordeduras de cobras.

Páo da rainha. - Centrolobium paraense.

Páo de rato dos sertanejos. - Cesalpinia glandulosa- vilincrophula., Vell. - Planta da Bahia.

Páo rosa.-V. Páo cravo, e Seb̆astī̃o d'Arruda.

Páo-rosado. - V. Paio Brasil.
Páo de subūo. - V. Saboriele.
Páo sangue. $-\nabla$. Urucuba,
o civil, centro

A madeira d'esta arvore tem o cerne vermelho e duro, bom de polir-se, e é da marcenaria.

Páo santo. - Kielmeyera speciosaSt. Hil. - V. Malea do canpo, Folha santa, e Pinhão.

## Páo santo com sete nomes.

- $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido em certos lugares do Brasil por Guaco.

Páo de S. José.-Kielmeyera co-nacea.- Fam. das Toristroemiaceas.Esta planta arborea do paiz tem as mesmas propriedades da precedente.

Páo massafras.-Laurus sassafras, Lim,e Rich.- Fam. das Laurinaceas.E' uma arvore do paiz, que na provincia do Espirito Santo 6 reconhecida por tal nome.

Ella 6 originaria da America do Norte, e tambem, segundo o Dr. Nícoláo, do Brasil.
E' do porte de uma canelleira.
Suas folhas aromaticas, nlternadas.
Sous fructos, como uma pimenta de cheiro, sĩo roixos.

Propribdades mbdicas. - A casca e a raiz d'esta arvore sũo sudorificas, anti-venereas, e anti-rheumaticas; empre ga-se ordinariamente associado ao Guaiaco, e Salsaparrilha, na dóse de 8 grammas para 500 grammas d'agua

## Páo de semana. - $V$. Movici.

Páo seringa. - V. Borracha ots Siringueira.

Pío do serrote ou pedra:Hoffmanuseggia petra - Fam. das Le-guminosas.-E' uma arvore dos sertōes do Norte, que vegeta nas serras e lugares pedregosos.
E' um d'esses vegetnes, que estão sempre frondosos e verdes, sem experimentar os effeitos das viscissitudes do tempo.
Suas folhas são lustrosas.

As fiores são em cachos, e de cor branca amarellade ou trigueira,
0 fructo, presumimos ser uma vagem.

Asseveram-n'os, pessoas fldedignas, que a fumaça d'esta madeira cega em pouco tempo, de que já tem havido exemplos.

Páo setim. - V. Piquid marfim.
Páo terras grandes. - Gualea grandifora, Mart.- Fan. das Vochysia-ceas.-Arvore do Amazonas e mais regiōes do Imperio, como Minas e Pernambuco, conhecida por tal nome.
Tem nas folhas oppostas.
As flores grandes, e por fructo apresenta uma capsula ossea, contendo muitas sementes.
$E^{\prime}$ resinosa, e offerece uma bella tinta amarella, usada na tinturaria.
pio terras pequenas. - Gualea grandifora, Mart.-Fam. idem.-Arvore toda semelhante á precedente, com a diflerença de ser menor o seu porte.
Produz materia corante, de grande valor para a tinturaria.

Pioo de tingui. - Mogonia pubescense, St. Hil.-Fam. das Sapindaceas.E' um arbusto silvestre, que nasce pelo Rio de S. Francisco e Minas Geraes, cujas folhas sũo compostas, ellipticas e oblongas.
As flores em cachos.
Os fructos um tanto grandes e ovaes.
Parece que o nome que tem vem de servir ás tinguijadas; posto que diversas plantas de generos'e familins differentes se prestem a isso, entretanto, esta familia é a que mais individuos offerece com esta propriedade.

Floresce em Agosto e Setembro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ usada na tinturaria.
Páo de tingut, (outro):-Mogonia glabrata, St. Hil.-Pan. ident.Tambem é natural do mesmo lugar. Seus ramos são lisos.
As folhas oblongas, ellipticas.

As fiores em cachos.
0 fructo, semelhante à sua congenere, tem o mesmo uso.
Floresce no mesmo tempo.
Páo tromheta. $-V$. Ambaiba.
Páo velho. - V. Quabipocacaiba.
Papagaio. $-\nabla$. Tinhordo, Tanhorão, Tagurá, Pe de beserro, Tanhoram em tupinico.

Papaguella.- Myrcia pubescens, $D$. C. - Fam, das Myrlaceas. - Arbusto agreste, que recebe este nome nos limites da provincia de S. Paulo, e em Minas Gerae3.

Elle 6 de altura regular.
Folhas ellipticas, oppostas; as pontas dos ramos sío loiras.
As flores, em cachos, sĩo tambem aloiradas, e pubescentes.

0 fructo 6 redondo, negro, e contêm dois caroços dentro.

Floresce em Fevereiro.
0 fructo possue propricdades adstringentes.

Paparagaba. - E a Carola no Maranhūo.

Papaterra. - E' a Douradinha no Pará.

Papeira. - Tournefortia lucidaphilla. - Pam. das Borragineas. - E' um arbustinho trepador, de folhns ovaes, alternas e lustrosas.
Flores em cachos, de um só lado inseridas.
São brancas, afuniladas, pequenas e sem cheiro.

0 fructo 6 redondo, esverdinhado, com uma estrella na base, e quatro caroços dentro.

Papoila. - Papaver bracteatum; Lindl.- Fam. das Papaveraceas.-E' uma fior exotica do Oriente, acclimada no paiz, que nas Alagòas chamam RosaGraiza.

E' um arbusto de 1 a 2 metros, esgalhado; lenho a casca esbranquicados.

Folhas alternas, ovaes, recortadas em redor.

As flores, grandes, redondas, de cor vermelha viva; tem um pedunculo longo.

Seu calice com duns sepalas verdes, e nas dobradas, com laminas membranosas, encarnadas, cuja reuniño apre-senta-se espherica, e tendo alguns prolongamontos no interior; nāo se observa fructo.
Ella serve de ornamento de jardim; esfregando-se esta flor torna-se em um succo preto, que dálustro no calçado, d'onde lhe vem o nome de Rosa-Graixa.

Papo de perí - V. Mella Pinto ou Pega Pinto.

Papo deperú, - Aristolochia grandifora,-Aristolochia cymbifora, $\Delta r$. Cam. - Fam. das Aristolochiaceas. Dão este nome nas Alagoas, Pernambuco, e mais provincias, í uma planta indigena trepadeira, que se enrosea sobre as suas semelhantes.
Seu caule articulado, semi-nodoso, com gavinhas.
Suns folhas alternas, grandes, azuladas, e cordiformes, com pequenas azas nos peciolos.

As flores são á semelhança de um papo de perú justamente; são esverdinhadas, e constituem uma anomalia do systema da organisação floral.

0 fructo 6 uma capsula angulosa, oblonga, encerrando as sementes.

Propribdades arbdicas. - A flor d'esta planta possue a virtude abstergente em alto gráo; asseveram-nos que nas inflammações, ou hernias antigas dos escrotos, a fumigação com ella diminue a ponto de fazer desapparecer o tumor, segundo a duração do processo mais ou menos prolongado.
A raiz tem virtudes emmenagogas.
As virtudes d'esta planta são antisepticas (previnem a putrefacção); ella
facilita a urina, serve contra molestins do utero, e favorece a transpiração; tambem é applicada nas mordeduras de cobras, nas febres putridas, e ulceras malignas dos pés.

A dóse para infusão 6 de 16 a 20 grammas da planta.

Paquam.-Plearaphis paquan.Fam. das Granineas.- Chamam no Pará Paquar a uma especio de capim delicado, que vegeta nas proximidades dos rios e mesmo nas suas bordas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de caule delgadissimo. de 40 a 60 centimetros de nitura, pouco mais ou menos.
Folhas estreitas o opacas.
A flor 6 em espiga delgada, como no capim.

Paracary ou Paracary.--Pellodons rudicans.- Ram. das Labiadas.-Esta planta é conhecida no Parí por Hortela brava. S. Pedro-caa, Mentrasto; em Pornambuco por Meladinha, em lingun tupynica por Boia-caa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ herbacea; de caule tetragono, de y metro e ás vezes mais de altura.
Ramos oppostos, cujas folhas são simples oppostas, e ovaes, agudas; ligeiramente aromaticas, quando se esmaga ontre os dedos, participando do cheiro de Hortela e da Melissa ou Herva Cidreira.
Suas fiores sŭo completas, de cor arroixeadas; nascem na axilla das folhas, e aggrupam-se em capitulos ou corymbos pedunculados.
Tem um calice gamosepalo, tubuloso, com cinco divisoes.
A corolla é gomopetala, tubulosa, e irregular, dividida em dois labios; um superior e outro inferior.
Os estames sũo didynamicos, e perfeitos.
O ovario, sustentado por um disco hypoginico, e quadrilobado, deprimido no centro, donde nasce um estilete bifido.

Cortado pelo meio deixs ver quatro cavidades, contendo cada uma um ovulo.

Finalmente o fructo 6 composto de quatro akenios monospermicos, encerrados no interior do calice, que é persistente.

Toda a planta exsuda um succo leitoso.

Propriedades medicas.-Pisada e posta sobre as mordeduras de cobras venenosas, nतto só aplaca a dor, como neutralisa ou destróe o mesmo veneno, e cicatriza a ulcera.
$\mathrm{E}^{\prime}$ efficacissima.
Tambem serve para as picadns de lacraias ou escorpiбes e muitos insectos.

Muitas experiencias se tem feito, e sempre com bom resultado. não só no homem como nos animaes domesticos.

Devemos ao illustrado Dr. Francisco da Silva Castro as observaçoos therapenticas d'essa planta.

Em virtude d'esta sua acçio e modo de obrar tem sido empregada interna e externamente om varias molestas da pelle, taes como dartros, eczemas, empigens, psoriases, tinha, syphilides, e em geral na syphilis secundaria inveterada.

Internamente tem sido applicada a tinctura, na dóse de 4 a 8 grammas.

Externamente 6 empregada em pommada ou em tinctura, com que se fricciona os lugares affectados.

Tambem tem sido applicado no tratamento d'asthma, catarrhos pulmonares e tosses nervosas rebeldes.

Paracury. - V. Paracary.
Parahiba. - V. Pdo Parahiba.
Paraparauba. - V. Caroba do Maтаниむ̃.

Paratuen. - V. Jasmin do matlo.
Para tudo. - Com este nome são conhecidos pelo menos cinco substancias vegetaes brasileiras.

1, ${ }^{2}$ A raiz da Gomphrena offeinalis.
2. A casca de uma Apocynea estudada por St. Hilaire.
3. A casca de um Costus indicado por Martius.
4. A casca do Piper ambellatum de Lizuco.
5.a A casca da Paratiba, conhecida tambem com o nomé de Paroba.

Para tudo. - Gomphrena globosa, Linn. - Fan. das Amaranthactas. - Sua raiz é insipida e nauseabunda.
Não sabemos bem se a Gomphrena globosa é a planta exotica do Oriente, cultivada nos jardins, que em Pernambuco chaman Perpetua.
Veja a sua descripciáo em lugar competente.

Propriedades medicas. - Dá-ze contra as febres intermitentes, colicas, diarrhéas, dyspepsias e mordeduras de cobras. Alguns botanicos julgam ser esta planta a conhecida pelo nome de Raie do pudre Sulerno.

Para tudo ou herva do tetjuaçù. -Ophrys tuberculosa.-Ram. das Orchideas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta selvatica, de 24 centimetros mais ou menos de altura.
Folhas reunidas ao réz do chão, lanceoladas, corpulentas, marchetadas de verde e branco, e acinzentadas no feixe das folhas ; na base uns bulbilhos ovoides, empencados.
Brota um eixo com fiores em especie de espigas amarellas ou brancas amarelladas, um tanto grandes, e de fórma irregular.
Tem por fructo uma capsula trigona, contendo sementes.
Applica-se esta planta em muitas molestias, e d'ahi the vem o nome de Paratudo, entr̃o diz-se ser uma das plantas queo Teijuacii come, quando se ve mordido na lucta com as cobras.
Herva de teî́ na Bahia, Heroa de lagarto do Sul do Imperio.

Paratudo.-Winteriana canella. Canella alba, Sioart.- Fan. das Gulli-
foras. $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore que vegeta nas Antilhas e na America meridional, nos lugares quentes.

Esta arvore é de 4 á 6 e $/ 2$ metros.
Suas folhas alternas sĩo ovaes, reviradas.

Suas flores, om cachos, são de um azul claro.

0 fructo é uma baga, com alguns caroços dentro.

A casca desta arvore é conhecida no commercio pelo nome ile Canella branca, e dão-lhe tambem o nome de Falsa casca de Winter, por que os pharmacologistas a tem confundido com a verdadeira, que é de uma arvore das Ma gnoliaceas.
Esta casca de Paratudo é conhecida em Minas e Bahia por tal nome, e tem um aroma algum tanto acre. E' antiscorbutica e tonica.

Propriedades medicas.-Dí-se a casca d'essa planta em infusũo nas febres atonicas, e, em gargarejos, nos casos de ulceras atonicas das amygdnlas, no escorbuto.

Para tudo bravo.-Datisca cras-sifolia.-Ram. das Resedaceas.- Este pequeno arbusto, proprio para jardim, e agreste em nossas selvas, é conhecido nas Alagoas por aquelle nome,
Tem o caule cor de rosa, esgalhado, e apresentando nós na inserc̣ão dos ramos, em forma de touceira.

As folhas stio grossa3, succulentas e lustrosas, de fórma elliptica.

As flöres dioicas, são rosadas, á maneira de umas palhetas, em cachos e meio transparentes.

0 fructo é triangular, alado, com uma membrana do lado; dentro com muitas sementes chatas.

Paratirá. - Remirea maritima, Als-bl.- Fam. das Cyperaceas.-Esta planta, que vegeta na Guyanna e a margem de terrenos paludosos, proximos dos rios ou de agua salgada, 6 uma especie de capim.

Propribdades mbdicas.-Di zem que
globosa, - Sua nphrena Driente, ernamar com-
se concolicas, uras de am ser tome de

Io tetPam. das tica, de de alđo, lanadas de no feixe os ovoiespecie as amale fórma
trigona, muitas ame de ma das inndo se obras. oa de la-
a raiz do Paraturd é aromatica, empregada como fortificante, em banhos, fumigaçes e clysteres.
A infusũo é diaphoretica e diuretica; a infusão da raiz 6 anti-blenorrhagica.

Parieá.- E' uma herva pequena do Parí, que tem as folhas avermelhadas, com as flores esbranquicadas e sem cheiro.
Serve para dar-se banhos aos doentes de dorres rheumaticas.

Parietaria.- Parielarla officinalis, Linn. © Sp. - Ram. das Myrlicaceas.Flanta herbacea exotica, de raiz vivaz. Caule erecto, ramoso, carnoso e avermelhado.
As folhas alternadas, ovaes e um pouco duras.
As flores, de sexos separados em grupos, pequeninas.

0 fructo é pequena noz ovoide.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um poderoso diuretico.
Blla tem um sabor salgado herbaceo, e contém grande quantidade de nitrato de potassa.

Propribdades medicas.-Emprega-se nas irritações das vias urinarias e nas febres inflamatorias; na dose de 8 grammas para 1:000 grammas d'agua fervendo.

Pariná. - V. Cama de matlo.
Pariparoha. - V. Maleaiseo. - Na Bahia, e em Sergipe; - V. Caapeba.

## Parreira brava, on Abutua,

 ou Butua. - Cissampelas parreira, Lamk (1) - Ram. das Menispermaceas. Planta trepadeira do Brasil, e das Antilhas.A raiz 6 dura, lenhosa, fusca por fora, por dentro cinzenta amarellado, sem cheiro e sabor amargo; cortada transversalmente apresenta circulos consentricos.
(1) Ha varios cocules a cissampelos com

Propriedades medicas．－A raiz 6 tonica，diaphoretica，diuretica，emme－ nagoga，e febrifuga；usada principal－ mente nas hydropisias，supressão de lochios，menstruacẽ̃o difficil e acom－ panhada de dores，e dores depois do parto．

0 sueco das folhas，se applica ás mordeduras de cobras，dando－se a beber ao doente a raiz da parreira， infusa em vinho generoso．

Na dóse de 8 grammas para 180 grammas d＇agua fervendo．

Parreira do matto．－Securi－ daca Morida．－Fam．das Polygaleas．－ Arbustinho silvestre，indigena，que pro－ cura mais o littoral．
$\dot{\mathrm{E}}$ conhecido em Pernambuco por este nome，e é muito semelhante á Caninana da mesma provincia．
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto trepador．
Os caules roixeados．
Folhas dispostas em palmas，peque－ nas，ellipticas，e bacas．

As flores，om grandes cachos，roixas； têm semelhança com a fior do feijũo， sendo as d＇este mais claras．
Cobre－se a planta de flores na epo－ chu da floração，que produz um bonito effeito nos bosques．
0 fructo 6 uma especio de nóz es－ cura，com duas azas membranosas e um caroço dentro；a raiz d＇esta planta tem muita applicação na medicina caseira，para as regras das mulhe－ res，ete．

> Pastu. - V. Golfo.

Pati．－Cocos oleracea，Mart－Fam．das Paimeiras．－Os caroços fornecem um oleo que póde servir para usos culinarios．

Patióba，on Coquelvo patió－ ba．－Vegeta nas partes austraes do Bra－ sil．As folhas servem na confecẹ̃⿸⿻一丿工⺝刂 de balaios，cestos，etc．
Paupusí，－V．Batiputd．
Patoan．－V．Patache．
Patuarana．E＇a Canna Indica de Lìn．

PEC
Paupeirn．－Vallesia．－Fam．dos Apocynaceas．－ $\mathrm{E}^{\prime}$ planta que vegeta no Perí e Amazonas．

Suas folhas sĩo niternas．
As flores，brancas．
A casca desta grande arvore 6 an－ tiscorbutica，segundo Riedel e Ildefonso Gomes．

E＇usado na construccã̃o civil．
Pé de burro．－ $\mathrm{F}^{\prime}$ uma batata co－ nhecida nas Alagoas por este nome．
Ella toma a flgura de uma cabaça de collo．Tem a casca parda，apresentando na extremidade inferior umas porçoes mamilosas，om fórma de dedos．

Come－se．
Pé de gallinha．－Panicum dacty－ lon，Pison．－A raiz pisada é empregada como Alexipharmaca e resolvente．

Tambem 6 util para prevenir o aborto．
Pé de maeaco，on Maeacú，－ V．Licopodio indigeno．

Pé de pato．－Arvore indigena，co－ nhecida por tal nome，nas Alagoas．
Tem suas folhas alternas；ellas sũo oblongas，agudas，bem planamente ex－ postas，e de cor verde escura．
A flor，não observada．
O fructo 6 uma noz de tres gomos， de cor castanha，com tres sementes grandes．

Pé de pato．－Fam．das Euphorbia－ ceas．－Arvore de folhas alternas，oblon－ gas，agudas，escuras e patentes．

Fructo，noz com tres grãos grandes．
Peeezo．Amygdalus persica，Lim． －Persica vulgaris，Willd．－Fam．das Rosaceas．－Fructa de uma arvore me－ diana，ou arbusto originario da Persis．
0 pecegueiro 6 um arbusto de folhas lahceoladas，estreitas．
As flores precedem as folhas．
0 fructo é um pomo de 9 centime－ tros，oval，oblongo，e quasi redondo amarello，e aromatico，em maduro．
Tem a pelle fina，de seu tegumento
oxterno, uma massa amarella, espessa, enchuta e succulenta; contém no seu centro dois carocos chatos.
0 Pecego 6 uma das fructas estimadas da Europa, aonde a cultivam muito.
No Brasil, já ha algum tempo, tambem a cultivam com bom resultado, da Bahia até o Rio de Janeiro.
Os que dūo em S. Paulo e RioGrande dizem ser tijo bons como os da Europa.

Dão-lhe muitos nomes, segundo suas varíedades.
Em Portugal, elle tem estas denominaçరes: Molar, Mirastho, Maragotão, ou Rosa, Caloo, Branco, Gilmende, Veneziano; esse ultimo 6 vermelho.
Tambem tèm virtudes medicas, tanto suas flores como as folhas que suno purgativas, o tem propriedades antelminthicas.

O doce que d'ella se faz tem muita estima no Brasil.

O Pecego Moragotīo, ou Rasa, é de 12 centimetros pouco mais ou menos, redondo acompridado de superficie lisa e lusidia, de um lado cor de roasa forte, de outro esverdinhado claro; a carne, dentro, 6 rosada, a massa espessa, aquosa e menos acida, que a do ordinario.
Os do Pará dizem ser excellentes.
Os fructos seccos siño exportados, e os caroços dão bastante materia para a fabricaçío do acido hydrocyanico.

## Pechurin grande, on Himi-Î̃o.-V. Himilăo.

Pepino. - Cucumis satious, Lim.Fam. das Cucurbilaceas.-E' um fructo originario das Indias Orientaes, conhecido no Brasil por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma boa hortalica; usa-se como salada e mesmo cosinhado.
E' proveniente de uma planta herbacea, que alastra, muito semelhante ao pé de melancia, até mesmo quando em flor, porém a fructa differe muito; é de 12 a 24 centimetros de
comprimento, oval, oblonga, de cor verde, marchetada, ficando amarellada quando madura ; n'este estado nito presta.
Dentro, 6 dividido por um tegumento, dando insercĩo a muitos grãos ellipticos, deprimidos, brancos e pequenos, envoltos em. uma polpa aquosa e doce.
Cultiva-se com cuidado nas hortas, principalmente em Pernambuco. Sua salada é muito bon, mas é indigesta. Com o seu succo prepara-se uma pomada, que the dr̃o o nome de pomada de pepino.

## Pepino do matto. - Solamum

 mur icatum, Linn. - Fam. das Solanaceas. -Sub-arbusto de caule radicante, sem quasi espinhos.Folhas oblongas lanceoladas.
Dá fructos turbinados.
Esses fructos săo comestiveis.
As folhas pisadas suto empregadas na hydrophobia.

Pequi. - Caryocar brasiliensis, St. Hil. - Pam. das Rhizobolaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore grande, tortuosa e indigena, que recebe este nome em S. Paulo e Minas Geraes.
Tem as folhas grandes, obovaes, e lobada na sua circumferencia.
As flores abundantissimas e rosadas.
0 fructo oval, carnoso, internamente repartido em seis lojas, cada uma com sua semente.

## Pequí do Pára ou do Amazo-

 mas. - Pekea, butyracea, Aubl.- Fam. idem. - Esta arvore, observada por Aublet nas Guyannas, vegeta tambem no Amazonas.Ella offerece grandes dimensбes.
As suas folhas dispostas em ternos, com peciolos longos.
As flores em cachos.
Dá um fructo carnoso que contém uma noz, cuja amendoa branca é mui boa' para comer-se.
Esse fructo é globoso, meio achatado dividido dentro em quatro ou em uma

## PER

so cavidade，que contóm um caroço： varia na fórma segundo o numero de cavidades ；sendo quatro，toma a figura reniforme．

0 fructo tem a carne espessa，abun－ dante cortiçosn exteriormente ；é duro， ou osseo internamente．
Dentro nas cavidades encerra uma materia gordurenta ou oleosa em grande quantidade，de que os habitantes de Cayenna servem－se como tempero para a comida．

N＇este genero ha algumas especies da America Moridional．

## Pequitit bannuta．

Pequía café on Café bravo．－ Casearia fatida．－Fan．das Sanydaceas． －Arbusto do paiz，agreste，por estes nomes conhecido em Pernambuco，e tambem por Páo de espeto em Sergipe． Elle 6 ramoso．
Tem o caule esbranquiçado，e os ra－ mos flexiveis．

As folhas，alternas lustrusas，oblon－ gas．

As flôres são em feixes na axilla das folhas nos ramos e canle．

Dá um pequedo fructo，a semelhanę de uma azeitonn，que abre－se em tres partes．

São encarnados por dentro，com umas sementinhas envoltas com essa polpa vermelhn．

Floresce no verĩo．
Em Sergipe fazem no campo espe－ tos deste páo para assar peixe．

## Pequif marfin ou Páo setim

Pequian．－Arvore，cuja madeira é de lei．
A semente dá um sebo alvo e duro， proprio para velas．

0 fructo，cosido，come－se．
Pèra．－Pyrus communis，Linn．－Fam． das Rosaceas．－A Petra ê um dos bons fructos da Europa，d＇onde é natural．
Provém de uma arvore que se cultiva no Brasil，nas provincias do Sul．

Ella é de porte alto，na Europa， engrossando muito seu tronco．
As folhas sĩo longrmente pecioladas， ovaes，pubescentes na face inferior，e lisas na superior．
As flores，em cacho，são brancas．
$O$ fructo，embora varie de fórma， grossura，cór e sabor，comtudo recebe o nome de piriforme，com fragmentos do calice no apice da flor．
Compбe－se de uma substancia ou massa succulentn，doce，acida e agra－ davel，o uns carocinhos dentro de suas lojas．

Hn muitissimns especies，que naัo apontaremos aqui．

E＇uma planta muito generalisada entre nós．

## Péra，on perciras da Serra．

Perdicuma brasiltense．－Trixis aspera，Swart．－Fam．das Compostas．－ E＇uma planta herbacea de folhns ovaes e asperas．

Flores pequenas e brangas．
Esta planta，que e de cheiro forte， © empregada em cosimento como ads－ tringente na metrorrhagia．（Mart，）

Pereiorí．－$V$ ．Casca preciosa．
Periparobis．－Piper umbellatum， Vell．－Fam．das Piperaceas，－ 0 succo da raiz e das folhas 6 desobstruente．

Propribdades medicas．－ 0 seu cosi－ mento ou infusio faz purgar，e o xa－ rope 6 usado na coqueluche．

As folhas frescas e aquecidas appli－ cam－se nas partes affectadas de rheu－ matismos e nas feridas provenientes de molestias syphiliticas．

Reriguiteira．－V．Gurindibeira of Gurindiba．

Peroba das Alagòas．-V ． Ma － racujai－mirim．？！

Perolsa do Parih．－Arvore colo－ sal d＇aquella provincia．

Europa, ioladas, ferior, e cas. fórma, recebe mentos
cia ou e agrade suas
bellatum, 0 succo truente. de rheuentes de
ibeira ou
v. $\mathrm{Ma}-$
re colo-

E' d'ella que a construceão naval faz uso quasi exclusivamente, e por isso 6 prohibido seu corte.

Perobia de Pernambuco.-Bignonia siniliatrapea (?)-Pam. das Bignoniaceas. - E' uma arvore do paiz, de porte mediano que nũo engrossa muito.

Tem muita semelhança com o Trapiacciro.

Tem a casca grossa, sem fendas, e é esgalhada.

As folhas são trifoliladas e longamente pecioladas, de forma oval, compridas e baças.

As flores em pequeno numero são a semelhanç de cornetas, roixo-rosadas e grandes.

0 fructo 6 uma vagem comprida, parda, abrindo-se em duas valvas.

Tem dentro muitas sementes dispostas em duas ordens, umas sobre outras, com umas membranas, dos lados que parecem azas.
Floresce pelo verĩo em Novembro.
0 lenho 6 amarellado, um tanto poroso e aspero, porém é a melhor madeira para braços de ancoras em Pernambuco.

Este páo é de construcç̃̃o; é muito rijo, com o amago de cor parda clara.
Emprega-se em linmes, vaos e mais pecas importantes, bem como em taboado.

Perobinho ou Perovintio do
eampo.-Leptolobium elegans, Vogel.-
Decandria monogynia. Linn.-Fam. ilem.

- Arbusto que vegeta na provincia de
S. Paulo, de tronco inclinado, ordinariamente de 12 centimetros de diametro, algumas vezes de 48 centimetros e mais.
Casca coberta por uma camada cinzenta escrabosa, de cor parda-escura.
Folhas alternas pecioladas com duas estipulas na base, compostas de tres a cinco pares de foliolos peciolados com estipulas na base.
A casea da raiz é muito amarga.

Propriedades medicas.- $E$ empregada como antisyphilitico.

Perpetua. - Gomphrena globosa, Linn. - Fam. das Amaranthaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma flor natural da India, aclimada no nosso paiz, e cultivada em nossos jardins.
E' de um bello roixo vivo e de uma duraçío espantosa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ proveniente de uma herva de $1 / 2$ metro e 12 centimetros mais ou menos ramos articulados e pubescentes.
Folhas oppostas, ovaes, lanceoladas, pelludas, de cor clara.
Flores com longos pedunculos, esphericas ou oblongas.
Sobre duas folhetas um globo composto de muitas florinhns em tubo, de cor roixa ou branco-rosea ou pupurina.
Cada tubo tem um sementinha redonda, deprimida e muito lustrosa.
Não tem cheiro, mas conserva por immensos dias a cor sem desbotar.

Proprizdades medicas. - E planta, que além de ser ornamento de jardins, gosa de virtudes contra as fluxঠes, é usada contra tosse em decocceío.
Na Bahin chamam-lhe Suspiro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ emoliente, e expectorante dada internamente na dose de 4 grammas para 500 grammas d'agua.

## Perrext.-V. Amor-crescido.

Perrexil on Aleerim do Pará. -Chrithonum (\%) marilimum. - Fam. das Umbelliferas.-Diz Marcrave que as folhas e os raminhos d'esta planta cosidos com peixe däo-lhe um gosto saboroso.

Quanto ás virtudes medicinaes 6 desobstruente e diuretica. Em alguns lugares conhecem-n'o por Alecrim do Pard.

Perafearia. - V. Herva de bicho, ou Pimenta d'agua.

Petum. - V. Fumo.
Petume. - V. Fumo.

Pety. - V. Fumo.
Peuiva. - Tecoma speciosa, D. C; - Kam. das Bignoniaceas. - Planta diurotica e cathartica.

Pláen.-Cordoa piáca (?) - Fam. das Leguminosas. - Arvore agreste, que vegeta pelas beiras dos rios e campinas, conhecida por este nome em Pernambuco, e tambem pelo de Rabo de cacallo, e em Sergipe por Campinciro.
$\dot{B}$ de mediana grandeza.
Suas folhas dispostas por palmns, вão um tanto grandes, ovaes, e oblongas.
As flores em cachos sũo roixas.
O fructo, ó uma vagem de pouco mais ou menos 12 centimetros com sementes chatas.
A madeira d'esta arvore, 6 applicada em obras de marceneria; sua casca dá fibras como a embira, e os capineiros amarram com ella os feixes de capim.

Piño. - V. Pinhão de purga. - É o nome que the dão no Pará.

Phassaba, plamsava, ou coquelro de pinssuba. - Attalia funifera, Mart. - Ram. das Palmeiras. Na lingua indigena a Piassaba é Caatinga.
E uma palmeira do paiz, que vegeta exclusivamente entre a provincia do Espirito Santo, Bahia e Alagoas, porque nĩo se acha para o Norte, excepto no Pará segundo me dizem.
E uma palmeira baixa.
Suas folhas desenvolvem-se logo acima do chũo.
Dá cachos grandes, cujas flores são de sexos separados.

0 fructo 6 do tamanho e forma de um ovo de perua, e fica depois escuro ou quasi negro.
Seu tegumento externo ê fibroso, duro, internamente contém uma massa que secea, tornando-se dura.

0 caroc̣o é grande, e tem o envoltorio osseo de quasi um dedo de espessura,
${ }^{6}$ pardo claro com tres cicatrizes (olhos) na base; a amendoa dentro é oleosa, mui boa de comer-se.
Das palmas d'esta palmeira colhem umas fibras quasi roliças, delgadas, finas, elasticas com que se tecem cordas para differentes misteres.
A provincia do Rio exportava annualmente termo medio, para:

| Inglaterra. | 181,741 kil. |
| :---: | :---: |
| França | 81,354 kil. |
| Portugal. | $97,075 \mathrm{kil}$. |
| Sul do Imperio | 2,705 kil. |
| Total | 362,875 kil. |

Pleahim ou puealimi - Picahonha. - V. Poaya.

Picão. - Bidens bullatus, Linn.-Bidens graveolens. (?) - Fam. das Compostas. - Planta herbacea, de caule erecto, vegeta no Brasil, pubescente, de folhas ovaes, emparelhadas e ternadas.
Flores amarellas.
0 fructo 6 uma capsula semelhante no Carrapicho de agulha
0 succo d'esta planta emprega-se na Ictericia.
Os indigenas preparam um digestivo composto d'este succo com aguardente, folhas de Trico-ciarea e gema d'óvos.

Pieão da prafa. - Acanthospernum, Schranku. - Fam. idem. A Lanthioides Kuut. - Não podemos dar uma descripção d'esta planta, por nĩo termos dados para isto.
Dizem que o seu cosimento na razão de 30 grammas para 500 grammas d'agua, vale o mesmo que a quina para as sesסes ; applicam-a tambem nas erysípelas.
Pieão da prata.- Plumbago littoralis. (?) - Fam. das Plumbagaceas.
Piehua. - Euphorbia portulacoides, Liin.- Fan. das Euphorbiaceas.- Esta planta é purgativa; bastam algumas gotas do succo laneadas em um caldo ou cosimento das folhas, para se conseguir o effeito.

PYG
Pichurim bastirdo. - Nectardra pychurim, major Nees. - V. Pichurim ou Puchury.

Pichorim, on Puchury.-Neclandra puchury, Nees e Mart.-Fam. das Lauraceas.-Arvore que hnbita nas provincias do Amazonas e Pará.
Tem as folhas ellipticas, rijas, conicas, glabras, assoveladas.
Flores terminaes, dispostas em corymbos; fructo em fórma de baga, com uma semente de dois lobos cotyledonarios, sempre isolados e completamente nús.
Estes lobos são conhecidos vulgarmente pelo nome de faros de puchury, ou Pichurim.
São ellipticos, oblongos, do comprimento de dois centimetros, e de um centimetro de largura; convexos do lado externo, planos na face por onde se tocam.
Stio cor de chocolate exteriormente, e um pouco variegados no interior, o que é devido á presenç de um oleo butyraceo que póde extrahir-se por expressĩo a quenté, ou por ebulic̣ĩo na agua.
São de cheiro forte e aromatico, de sabor um pouco acre e picante, annlogo ao da noz moscada.

Conservados durante algum tempo n'um frasco de vidro, estas sementes alteram suas transparencia pela volatilisação do principio aromatico, que se fixa no vidro, e fórma n'elle uma camada branca de um cheiro balsamico.

Proparedades medicas. - Estas sementes sũo estimulantes e empregamse em varias molestias, thes como diarrhéa, leucorrhéa, digestóes laboriosas; tambem se usam em cataplasmas nas picadas de insectos.
Administra-se em pó na dóse de 2 grammas, ou 4 grãos, em infusĩo n'agua 18 grammas. A tintura na dose 4 a 8 grammas com 125 grammas d'agua foi muito usado no cholera.

Pygericu, ou Pimenta do ser-
tũo.- Xylopia sericea, St. Hil.- Pam. das Anonaceas.-Esta arvore utilissima mereceria uma cultura muito protegida, porque os fructos acres e aromaticos, poderĩo servir no Brasil para genero de exportação, visto serem como especiaria, preferiveis a pimenta da Jamaica.

Pimenta. - Nome que se dá a muitos fructos de diversas naturezas, e pertencendo a familias diversas, que têm a propriedade de serem mais ou menos excitantes, ou estimulantes, produzindo forte calor que queima a parte com que se póe em contacto.
Vejamos as seguintes:
Pimenta d'agua. - Polygonum Hydropiper, Limn. - Polygonume anti-hemorrhoidale, Marl.-Fam. das Polygona-ceas.- Herva que vegeta d'entro das aguas doces e em suas visınhancas, conhecida em Pernambuco por este nome, e em Alagons por Capicoba.
Ella 6 de $1 / 2$ a 1 metro de altura, pouco mais ou menos.
0 caule 6 gretado, apresentando nós com riscas vermelhas.
As folhas, estreitas, oblongas, com os peciolos roixos ou manchados.
As flores são brancas, em espigas, compridas como vergonteas, nas axilas, e no vertice dos ramos
0 fructo 6 uma pequena capsula.
$\mathrm{F}^{\prime}$ uma das boas hervas medicinaes do Brasil, principalmente para as febres malignas ou de mío caracter.
A gente do povo a emprega em cosimento e em clysteres, contra os ataques hemorrhoidaes, etc. Para o norte é chamada Herca de Bicho.

Pimenta dAmeriea. - Schinus mollis (?), Linn.-Fam. das Therebintaceas. -Planta arborea d'America meridional.
Ella 6 uma especie de Arocira, conhecida pelo nome vulgar de Pinenta d'America.
E' interessante esta planta.
Pimenta apuín. -Capsicum bacca-
tum, Willd. - Capsicum cerasiforme. Fan. das Solanaceas.- E' umn pimenta que, a maior é originarin da China, e a menor do Brasil ; porém aquella tambem 6 cultivada no Brasil.
E' de figura conica e de cor vermelha. $E^{\prime}$ uma das variedades chamadas Pimenta de cheiro. Em tupinico Queyaapud.

Pimenta de cheiro.- Capsicum odoriforum, Vell.-Capsicum Ooatum.D.C. - Ram. idem. - Pequeno arbusto, cultivado e indigena, conhecido no paiz geralmente por este nome.
E' uma pimenteira semelhante as outras; notam-se entre ellas differenças pouco sensiveis.
Cresce mais que o pimentr̃o.
0 fructo, porém, 6 de grandeza de 3 centimetros, mais ou menos, redondo, de superficic ondulada, cor amarella brilhante, casca coriacea, de $1 / /$ a 1 millimetro de grossura; dentro é semelhante ao pimentío.
0 uso d'esta pimenta é tambem na arte culinaria, mas the dão preferencia para comida de peixe; dí todo anno e nunca fazem conserva d'ella.
Passa por mais excitante que as outras.
Ha outra especie roxa e alongada.
Pimenta coroada.-V. Craveiro da terra.

Pimenta cumary, ou cuma$\mathbf{1 1 m}$.-Capsicum Cumarim, Vell.-Capscum fruclescens, Will.-Fam. idem.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma pimenta conhecida em varias prorincias, como no Rio de Janeiro, Bahin, Pernambuco, Alagôas, etc.
E oval, de menos de 1 e $1 / 2$ sentimetros, cor vermelha com seu p 6 como uma campana com sua manga, dentro encerra gríos chatos.
Esta especie 6 menos picante e é a mais recommendada para usar-se nas dietas, sem duvida por ser menos estimulaute que a malagueta.
Entra em composição contra as anginas.

Pimenta de gallinian. - V. Aguara-quya ou Jiquirtoba.

Pimenta da India. - Piper nigram, Linn.- Tam. das Piperaceas.-E' tambem conhecida esta pimenta em Pernambuco por Pimenta do Reino.
E' uma fructinhn originaria das Indias Orientaes; proveniente de um arbustinho trepador.

Folhas ovaes, luzentes, com os cordбes que ramificam as folhns ao longo d'ellas.

As fiores em cachos longos e bastos.

As fructinhas são do tamanho de ervilhas, de roixo-escuro, globosas, com um pequeno lobo no apice, sem tegumento é delgado, um caroço grande relativamente no centro; quando secea fica rugoso.
Este caroc̣o é a pimenta da India que entra em todas as cosinhas, e cujo uso ninguem ignora.
Quanto ás virtudes medicas, 6 um forte estimulante, tonico e sudorifico, o cosimento é suppurativo dos tumores, e inflammações da boca, tomado em bochechos; apressa a suppuraçío ba-nhando-se as outras partes.

Caracterrs da pamlla. - Ella se compore de vegetaes herbaceos ou frutescentes e sarmentosos, tendo folhas alternas, algumas vezes oppostas, outras verticilladas, muitas vezes amplexicaules na base, e munidas de umn estipula fraca, opposta a folha nas es pecies de folhas alternas.
As flores pequeninas constituem espigas frageis, cylindricas, ordinariamente oppostas ás folhas.

Estas espigas se compõem de flores machos e de flores femeas, misturadas sem ordem e frequentes vezes entremeadas d'escamas.

Cada estame, que 6 de dois septos, representa para nós uma fior macho, e cada pistillo uma flor fomea.
Esta consta d'um ovario livre, de uma so loja, contendo um ovulo em pé, e trazendo no cimo ora um estig-
ma simples, ora tres estigmas om forma de bico de peito e muito approximados.

Repetidas vezes os estames se agrupam ao redor do pistillo em numero variadissimo e parecem ontĩo formar outras tantas flores hermaphroditas quantas escamas têm.

0 fructo é uma especio de pequena loja mui pouco succulenta, e monospermica.

A semente se compõe d'um endosperma assás duro, offerecendo no apice um corposinho discoide que é segundo endosperma formado pelo sacco amniotico, e encerrando no interior um pequeno embryão dicotyledoneo e amphitropo.

A familia das Piperaceas tem sido alternamente collocada entre os Monocotyledones e os Dicotyledones.
A verdadeira estructura de seu embryão nũo foi perfeitamente conhecida senĩo depois da memoria de R. Brown sobre a estructura do ovulo.

Aquillo que alguns botanicos, os quaes punham o Piper entre os Monocotyledones, consideravam como embryão era o segundo endosperma, o endosperma amniotico contendo o verdadeiro embryão.
Esta estructura do embryão é como se ve, a mesma que a que se observa nas Nimpheaceas e Lauraceas.
Varios anctores consideram as Piperaceas como formando uma simples tribu da familia das Urticaceas, mas suas flores em casulos e principalmente a presença de um duplo endosperma distinguem sufficientemente as Piperaceas das Urlicaceas.

Pimenta dos Indios.- Piper wnguiculatum, Rute et Pao.-Fam. das Pi-peraceas.- E um subarbusto de caule esverdinhado, nodoso, com folhas semicordiformes.
Flores em espigas rolicas dando por fructo umas bagas angulosas.
A raiz é sialogoga e diuretica.
E' applicada nas hydropisias, e nas dores de dentes. Parece ser o Aperta ruão muito conhecido.

Pimenta malagueta. - Capsicum baccatum, Livn. - Capsicum pendulum, Vell.- Fam. das Solanaccas.Esta especio de pimenta 6 muito generalisada; tem um consumo espantoso entre os brasileiros, principalmente na Bahia e nas provincias do Norte.

Seu pé cresce até 1 e 2 metros e mais ; ó bem esgalhado.
As folhas sĩo ovaes, agudas, alternas.
As flores solitarias, ou reunidas em numero de duas, tres e quatro ; ellas são brancas esverdinhadas, como estrellas.
0 fructo $\begin{gathered}\text { e uma pequens baga fu- } \text {. }\end{gathered}$ siforme de 1 1/2 a 3 centimetros, rolica, vermelha om madura, pelle fina, succo vermelho, acre.
As sementes sũo chatas como as outras.
Esta pimenta entre nós é applicada á todas as comidas, e 6 a mais medicinal.
Fazem-se conservas; e pisadns quar-dam-nas para ò tempo da carestia.

- Póde-se som médo de errar dizer que Pintenta nalagueta 6 um vegetal da maior sympathia dos brasileiros; ha muitissimas pessoas que não podem comer sem pimenta.
A tinctura d'essa pimenta, foi muito applicada no cholera em friceçes.
Em lingua tupinica é a Qurija-apua.
Propriedades medicas.-É anti-febril.
Pisada com farinha, (Gequitaia) prepa-ra-se um sinapismo que obra energicamente.

As folhas são suppurativas, appli-cam-nas misturadas com azeite aos tumores para rebentarem depressa.

Pimenta do matto. - Solankm piper-amara(?)-Fan. idem. - E um arbustinho á que nas Alagoas dĩo este nome, por sua analogia com a pimenta.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte medio, de folhas alternas, lanceoladas e lustrosas.

Flores pequenas, brancas amarelladas, em forma de estrellas, cheirosas, e rajadas.

## PIM

Fructo globoso, oblongo, vermelho, dentro cheio de grãos chatos.
Nĩo arde como a pimenta, porém tem com ella muita semelhança; 6 amarga.
Ignoramos o seu uzo.
Pimenta olifo de peixe.- Cap-sicum.- Fam. idem.- Esta especie conhecida em Pernambuco por este nome, dá um fructinho bem elegante; é um globosinho de 1 centimetro de diametro.
Tom seu pedunculo verde, ou de cor amarella viva, lustrosa.
A casca é coriacea e tenue como a das outras pimentas, com as sementes chatas, que tambem são amarelladas ; arde menos que a malagueta, e é mais usada para comer-se com peixe; o vegetal 6 semelhante aos scus congeneres.

Pimenta do Pará ou Agrião do Pará. - Spilanthes oleracea, Liun, e Willd.- Fam. das Compostas.- Herva do Pará.
Tem o caule reptante ou prostrado com folhas ovaes.
Suas fiores sĩo capitulos de cor amarella.
Tem o uso dos AgriJes on Mastrucos.
Pimenta sarapó. - Capsicum.Pam. das Solanaceas.-Esta pimenta 6 conhecida em Alagdas por este nome.

Seu pé 6 mui semelhante ao da Malaguela.

O fructo é maior e mais grosso; o mais 6 identico.
Tom o mesmo uso das pimentas.
Cremos ser a especio Solanum longum, D. C.

Pimenta do sertino.- Xilopia grandifora, Sl. Hil.- Fam. das Anona-ceas.- V. Pdo de embira ou Pindahiba.

Pimenta da terra. - Capsicum annum, Linn.-Fam. das Solanaceas.Cremos esta especio ser o mesmo Pimentāo, de que nota-se varias especies.

Pimenta da terra. - $V$. Páo de embira ou Pindalba.

Pimenta tripa de maeaco, on chifre de vendo.-Capsicum.-Ram. das Solanaceas.- Esta pimenta é semelhante á precedente, (sarapo) e nasce de uma planta semelhante.
Dá um fructo roliço, oblongo, até quasi 12 centimetros de comprimento, curvado, ponteagudo; 0 mais 6 o mesmo externa e internamente: nĩo é muito picante como a malaguela; e 6 muito mais rara.

Deve ser o Capsicum alongatissinum.
Pimenta umbigo de tainha. - Capsicum. - Ram. idem. - Chamam nas Alagooas e em Pernambuco por eate nome uma pimenta como a de cheiro, de 3 centimetros de comprimento e com o pé igual ao das outras.
0 fructo, espherico, quasi sempre amarello e um pouco desigual.
A superficie, é lustrosa, no apice concava, com um umbigo; dentro é o mesmo que a precedente.

E' preferida para o peixe.
Pimentĩo.-Capsicum annuum, Lìn. -Capsicum cordiforme? - Fam. idem.- E ' uma grande pimenta, que se cultiva no Brasil e na Europa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de muita estima, como objecto d'arte culinaria.
$\mathrm{E}^{\prime}$ natural de Guiné e da America Meridional.

Seu pé, é um subarbustinho de 1 metro e 12 centimetros, esgalhado, semelhante em tudo á pimenta ordinaria.
As folhas são ovaes assoveladas.
As fiores solitarias, são estrellinhas brancas.

0 fructo 6 de 6 a 9 centimetros, redondo oblongo, com um pedunculo na base semelhante a um cornosinho, parecendo machucada.
0 pericarpo é lustroso, coriaceo de 1 a 1 e $1 / 2$ centimetros de espessura e de cor vermelha.

## $\mathbf{o}$, or

 -Tam. semeısce de o, até nento, 60 nĩo 6 ta; e simum.
## Inha.

 ıamam o por a de comoo das empre con0 óo, Limn. m. -E ' cultiva

Dentro se encontram muitas sementes chatas, e reniformes em suas lojas com 4 secẹ̃es interrompidas.
Tem a propriedade picante das pimentas.
Fazem-se d'ella conservas, e aduba-se a comida.
Fructifica todo o anno no norte do Brasil.
$\mathrm{E}^{\prime}$ semelhanto fis suas congeneres.
As folhas são geminadas.
0 fracto 6 oval e de um vermelho vivo em cuja superficie se conservam pequenas cavidades.

Pimentĭo comprido.- Capsicum longum, D. C.-Pam. idem.-Os mesmos usos que o Pimentũo.

Pindí ou coqueiro plndít. V. Pindoba.

Pindaiba.-V. Bmbira de Cacador. -Gualteria.

Os fructos são usados nos condimentos, e empregados como carminativos. Da madeira faz-se mastros de navios.

Pindaiba. - V. Embira vermelha e semente de Embiras Xylopia.

Pindóba ou Pindóva. - Nome generico dado pelos gentios e conservado pelos matutos a toda e qualquer palmeira indistinctamente; assim como Gilirana á toda planta que alastra pelo solo, e sobre as outras plantas.

Pindóba on coqueiro pin-dóba.-Cocos australis.- Fam. das Palmeìras. - Os fructos comem-se e dĩo um oleo que serve tambem para co-mer-se e para luz.
$\mathrm{E}^{\prime}$ emoliente; e o miolo d'esta palmeira dá um bom palmilo.

## Pinguaciba. $-V$. Pdo Percira.

Pinguim.-Bromelia pinguim, Jacq. - Ram. das Bromeliaceas.- Plnnta do paiz, de folhas quasi ao nivel da terra como o ananaz.

Suas flores dão em pedunculos na summidado.
Sĩo suas virtudes medicaes anthelminticas o diureticas.

Pinha uta on pinheira. Anona squamosa, Limn.- Fam. das Anonaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um fructo de primeira ordem; provém de um arbusto esgalhado de caule flexivel.
Folhas estreitas compridas, com cheiro um tanto enjoativo.
As flores são carnosas, formam 3 palhetas esverdinhadas engastadas em um ṕ com manchas roixas nn base.
0 fructo é umn baga de maior ou menor grandeza até 12 centimetros de fórma globosa conica, obliqua, cuja periforia so compбe de protuberancias verdes convexas, e ovaes para o pé da mesma fructa.
Dentro nota-ze os sulcos que dividem essas escamas e se tornam rosadas na maturidade: 6 composto de bagos de uma substancia branca polposa, muito doce e agradavel.
Elles encerram um caroço oval preto lusidio no seu seio, e outros tem somente uma pevide.
Abunda no Ceará: dí no campo espontaneamonte, parece ser nossa.
As folhas d'esta planta sữo gabadas contra as dores de cabeça, applicadas sobre essa parte depois de passadas no fogo. As sementes passam por venenosas.
Em Pernambuco a chamam Pinha, e na Bahia; e no Rio de Janciro Fructa do Conde (Fig. 28.)

Pinha ou queimadeira. - Cuidosculus. Marcg. - Jatropha herbacea, Willd. - Fam. das Buphorbiaceas. Planta herbacea do paiz.

Caule herbaceo com espinhos pungentes.

Folhas alternas em trinos.
Flores em cachos.
Fructo de tres gomos roliços.
As sementes d'esta planta são poderosas em propriedades drasticas ; umn so semente 6 um purgante para um homem.

Pinhino bravo. - Jatropha curcas. Lim. - Fam. das Buphorbiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto agreste, indigena, conhecido e abundante em Pernambuco e seus sertoes por este nome, e pelo de Pinhato de cíca.
Tem de altura 2 a 3 metros.
0 tronco é liso, mostrando escamas na sua epiderme, em fragmentos laminosos, apresentando nós nas velhas cicatrizes das folhas.
Exuda um leite incolor de todas as suas partes.
As folhas sũo longamente pecioladas, em formn de palmas, recortadas e lisas.
As flores, em cachos, são como rosas simples, amarellas com raias rubras; sã̃o dioicas.

As femeas dão um fructo, capsular do tamanho de uma nóz de tres gomos verdes e ornado de tres pequenas palhetas.
Elle torna-se ossco, é trilocular; em cada uma das lojas se acha uma semente oval, cinzenta riscada de preto, com uma crista no apice: a amondoa é mui oleosa e branca.

Este pinhũo, que nenhum prestimo medicinal tinha pelo littoral, e que ñ̃o servia senĩo para cercas nativas, no sertão servia de muita utilidade.
Esse succo leitoso que tem 6 de effeito fortemente purgativo, applicavel em muitas molestias, e para os ferimentos e talhos.
E' succedaneo da arnica, etc.
Prophiedades medicas. - 0 oleo extrahido das amendoas é muito usado na medicina popular, para as hydropisias, interiormente na dóse de 6 gottas até 18 como purgativo.

Pinhão manso ou de purga. - Jatropha curcas, Var? Linn.- Fam. idem. - Esta planta descripta como natural da India, o 6 tambem do Brasil, segundo cremos.
E' um arbusto da grandeza do precedente, mas aquelle cresce mais.
Suas folhas semelhantes sempre es-
trioo verdes, sũo menos abundantes em succo leitoso, mas não apresentam no tronco essa escama como o outro.

Suas flores, tambem em cachos, são esverdinhadas, ou amarellns com raios purpureos, tendo a mesma disposição sexual.
Seu fructo é semelhante; e a semente, preta, que é grande; 6 da mesma condiẹ̃̃o do outro pinhão.
Serve sua amendoa de purgante, que 6 mui usado pelo povo. principalmente do centro das provincins do norte.

Propriedades medicas.-Para as apoplexias 6 muito applicado, e para muitas outras affecceões: tambem applicamn'o como vomitorio. $\mathrm{E}^{\prime}$ um drastico que é preciso muito cautella e arte para se usar d'elle. $\mathrm{E}^{\prime}$ conhecido nas provincias do Sul por Pinhão Paraguayo Mandubiguacii Munduyguaçi. 0 oleo espresso 6 purgativo de 36 á 72 gottas.

Pinheiro on Pinhão do Brasil. - Arancaria brasiliana, Richard.Fam. das Coniferas. - Fructo do Brasil somelhante ao Pinhão da Europa, proveniente de uma arvore que vegeta em S. Paulo, Ninas Geraes, Paraná e Rio Grande do Sul.
Os indigenas guaranís chamam-o Curi-y; os tupinicos Curi-wva.
$E^{\prime}$ uma elegante arvore que toma a fórma e configuração pyramidal.
Seus ramos, brotam circularmente do tronco, que é resinoso.
As folhas são escamosas e asperas, como telhas arrumadas umas sobre outras (embricadas).
As flöres são diversas no extremo dos ramos; se reunem em cachos de fórma conica e compostas de escamas: as femeas, de forma oval, as masculinas tendo a fior na axilla d'essas escamas.

0 fructo tem 12 centimetros, pouco mais ou menos de extensiono, fórma conica, superficie escamosa com o pinho da Kuropa, de cor verde.
Este fructo é formado por uma reunifio de pequenas bagas conicas, outras alon-
gadas, alojadas em um eixo commum cujo apice 6 voltado para forra, constituindo a parte exterior do fructo, que é verde; essas bagas, á proporcão que se concentram, tomam uma cör avermelhada no apice mesclada de manchas escuras: cada baga compoe-sc de um tegumento duro e corinceo, que 6 difficil romper; segue-se depois uma membrana delgada, avermelhada, que envolve uma amendoa branca, olcosa; antes da maturidade contém principios leitosos.

Come-se esta amendoa, que, segundo alguns, passa por melhor que a do Pinhāo da Europa.

Fazem nas provincias aonde ha este fructo uma farinha por torrefacção, que a comem com leite.

Tambem em Minas, nonde ha grande creac̣ĩo de porcos, os alimentam com essa amendoa.

A madeira 6 branca, resinosa e molle, semelhante ao pinho da Europa.
Misturam alli a resina que colhem do páo, com cêra, e fazem vellas.
Occupam vastas extensões estas arvores n'aquellas provincias.
A madeira é empregada na construcção civil e na marceneria.

## Pino.-V. Queimadeira.

## Pinoguaçú.-V. Mamociro.

Piolino ou Pioyo. - Casearia parvifolia, St. Hil. - Samidea parvifolia, Limn. - Pam. das Sumidaceas - Arvore grande de Minas Geraes, ramosa, de folhas lanceoladas, oblongas e lisas.
Flores brancas em feixes na axilla das folhas e ramos.
0 fructo 6 uma capsula de 7 e $1 / 2$ centimetros de diametro, espherico, trigono, carnoso com 3 valvns, e uma semente comprida.
Floresce em Abril e Maio.
Piolino de uruhú. - Arcore do Brasil.

Piperioca. - Cyperus piperioca. (?)-

Fan. das Cyperaceas. - Nada mais conhecemos d'esta planta.

Piperona. - $V$. Belys.
Pipi.-V. Tipi.
Pipiri ou Peripiri. - Rhynchospora storea.(?)-Fam. das Cyperaceas.- E ' um vegetal herbaceo do paiz, que vegeta nos alagadiços, pantanos e terrenos muito humidos.
Consta de um caule de 8 á 10 palmos de comprimento, triangular, lustroso, com folhas invaginantes, no apice um circulo como uma umbrella de varetinhas com um aggregado de folinhas no pedunculo commum e nos parciaes.
N'esses, as flores sua apenas pevides indistinctas ís vistas vulgares.
De todas as partes da planta se servem om Pernambuco e Alagóns para fazer esteiras que chamam de Pepery ou Pripiry.

Propriedadrs medicas. - Os caules (depois de seccos) queimados e pulverisados, estancam as hemorrhagias assim como esse p6 suspenso n'agua com assucar, ou aguardente: 6 bom para as dysentherias.

## Pifa-eaúba. - V. Cujumary.

Pira gaia.- V, Cipó sumd ou Pirigaya - Anchielea salularis.

## Pirenga. - V. Carajurù.

Piranga ou Chica,-Bignonia chica. (?) - Pam. das Bignoniaceas.- Arbusto muito abundante nas margens do Rio Negro e Orenoco.

Seu caule eleva-se ao cimo das grandes arvores por meios de gavinhas que tomam o lugar do foliolo terminal, suas folhas sio cor verde carregado, tornando-se avermelhadas pela deseccação.

Flores axillares dispostas em paniculas pendentes.
Corolla de cor violacea.
0 fructo 6 uma siliqua pendente do comprimento de 24 a 48 centimetros, muito estreito, dividido em dois loculos por um septo pararello as valvas.

Sementes ovaes, aladas, imbricadas sobre a septo em cuja margem se acham fixas.

Os Indios extrahem, por meio da maceração em agua, uma substancia vermelha com que pintam o rosto, e a que dão o nome de Carajurd ou Chica.

Pifetro on Pireto. - Ferraria purgans, Mart. - Pam. das Iridaceas.Nada dizemos a respeito dos orgãos d'esta planta.

Quanto ás virtudes medicinaes o bulbo, que 6 amylaceo, 6 ligeiramente purgativo, na dóse de 8 a 12 grámmas.

## Pirigaija. - V. Cipó sumá.

Piriquity on Priguity.-Canna cymatilis. (?) Canna glanca, Linn.- Fam. das Cannaceas.-E' uma planta herbacea e aquatica, que em Pernambuco dñothe o nome tambem de Chiquichiqui, havendo outro Chiquexique de outra familia (Cactacea) ; porque realmente o fructo d'esta torna-se uma capsula palheosa, que, com as sementes dentro, chocalhn como um maracà.

Tambem tem o nome de Banana sororóca (ñ̃o ha muita exactidão em ser esta especie). 0 nome Piriquity ou Pirity the dão nas Alagoas.

Bsta planta contém no estojo das folhas que abraçam o caule uma substancia farinacen.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho de cor verde azulada ou clara.

Folhas amplexicaules, grandes, ovaes e lanceoladas.
Uma vergontea na qual brota uma espiga de flores amarellas; parece retalhos de panno ou seda, com um globo na base.

0 fructo é trigono (em tres gomos); verde foliaceo; dentro nota-se algumas sementes com um corpo filamentoso, envolta; sũo como contas pretas de rosario.

Piriguity vermelino das Als-gedas.-V. Merí de Pernambuco.

Pirifi.- Mabea piriri, Aubl.-Fam. das Euphorbiaceas. - Arbusto que vegeta na Guyanna e Amazonas.
E' trepador.
Tem as folhas oblongas.
Flores em cachos densos.
As fructas são como as do pinhão. Fornece o Caoulchos.

Piririma. - $E$ ' a coqueiro Jaraivea.

## Pirity. - $V$. Piriquity.

Pirfexy. - Ou Lodo (?)
Herva silvestre que por tal nome 6 conhecida nas Alagóas.
E' aquatica: nada na superficie das aguas, formando filamentos ramosos pequenos na parte inferior.
Tem uma cama om feixes, e na superior folhinhas orbiculares, curvadas em suas espansões, cuja parte superior tem pellos em feixes brancos como meada de linha em laçada.

Pissandó, on Coquefro pissnndé. - Diphlothemin littorale, Mart. - Fam. das Palmeiras. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeira que vegeta nas regióes littoraes da Bahia.

Pitanga, ou pitangueira. Plinia rubra, Linn., e Mart. - Plinia pedunculata. - Fam. das Myrlaceas, Bugenia Michelii, Lamk; - Eugenia uni-Rora. Linn. - Myrtus brasiliana, Linn., e Sp. - Fructo silvestre do Brasil abundante das provincias do Norte.

Provèm de um arbusto que esgalha quasi sempre em mouta; tronco liso, e duro.

Folhas emparelhadas, pequenas, o-
vaes-agudas, de cor verde escura, lustrosas e aromaticas.
Flores om cachinhos pequenos, brancas, como rosas de pé comprido.

No centro muitos filetes todos brancos, com cheiro.

0 fructo 6 uma baga de $1 \%$ a quasi 3 centimetros de diametro, globoso, anguloso, ou de gomos com quatro escamas verdes no apice.

0 tegumento externo ô uma pellicula fina; uma polpa nquosa, macia, acida e doce 6 que fórma o corpo da fructa, e um caroce redondo achatado e esverdinhido achn-se dentro.
A cor da fructa é rubra e lustrosa em madura.
As folhas da Pitangueira passam por tonicas, e excitantes, uzam d'ellas em banhos para dores rheumaticas.
0 fructo 6 um refrigerante, fazemse limonadas d'elle, e o Dr. Joño Lopes, antigo physico-mor em Pernambuco nò seu opusculo sobre a Pilanga mostra que ella 6 um grande calmante do sangue.
Fazem com ella doce de calda que 6 excellente ; assim como geléa.
Por todo o Brasil seu nome 6 Pitanga ou Pitangueira.
Floresce em Marco, Abril e no verũo com irregularidade.

## Pitanga branea.-V. Gruselha.

Pitanga on Pitangueipa miudia. - Myrcia rubella, St. Hil. - Fam. idem.- E ' uma pitanga da provincia de Goiaz, indigena do paiz, que provém de um arbusto de casca lisa, de folhas miudas, ellipticas e lisas.

Flöres reunidas, cujos pedunculos são ruivos.

0 fructo 6 rubro e acido.
Floresce em Agosto.
Esta planta 6 adstringente.
Pitangueira de eachorro.-
Calyptranthes obscura $\quad$ D. C. - Psidium obsourum, Marl.-Fam. idem.- Arbusto de Minas Geraes.
E' muito semelhante á Pitangueira acima.

Os fructos são doces levemente adstringentes e no Rio de Janeiro ha uma outra especie, o Calyptranthes tuberculosa.

Pitanguelra do matio.-Bugenia ligustrina, Willd. - Fam. idem, Arbusto que vegeta na provincia de S. Paulo, onde 6 conhecido por este nome.
Suas folhas são emparelhadas e lanceoladas.
Flores solitarias.
Seu fructo 6 preto com 2 caroços ferrugineos, é acido, assucarado e um pouco adstringente.

## Piteira.-V. Coroatde-assí.

Pitiá (1) ou Pequiá, - Marfim, Fam. das Leguninosas ?-E' uma arvore que vegeta nas mattas virgens.
Caule voluvel e lenhoso, e que sóbe a altura das grandes arvores.

Emprega-se nas obras de pontes, menos esteios; 6 muito usada nos travejamentos, cobertas e portadas de edificios, e bem assim algumas obras de torno e marcineria.

Pitimyú ou Pitiminyú. - Arvore indigena das catingas dos sertoes, onde recebe este nome : tambem 6 conhecida por tal nas Alagoas, Sergipe e Bahin.
E' elevado o seu porte, e a casca escura.
As folhas, estreitas e pequenas.
As flores nĩo visiveis.
0 fructo, comprido, de 12 centimetros e ouriçado de aculeos, que offendem.

0 lenho d'esta arvore 6 amarello, presta-se para obras de marcineria para o que fazem algum uso d'ella.
Em Sergipe fazem aduellas de an, coretas de carregar aguardente, meletc.

## Pitomba ou Pitombelra. $-S a$ -

(1) 0 povo, orradamente, chama assim o Pequid, em Pernambuco.
pindus esculentus, St. Hil. - Fam. das Sapindaccas.-Fructa cultivada e natural do Brasil, proveniente de uma arvore, copadn, com as folhas dispostas em palmas, que sũo lanceoladas, prolongadas e lisas.

Flores em cachos pequenos, cheirosas, são pequenas rosas brancas meio penugentas.

0 fructo é de grandeza de 1 e $1 / 2$ a 3 centimetros, fórma globosa, acompridada, casca tenaz, amarella cor de barro, de $1 / 2$ a 1 centimetro de grossura, por dentro, branca.

Uma substancia cartilaginosa, branca, transparente, acida-doce, agradavel de gosto, envolve um caroce roliço, oblongo, que divide-se em duas porçes hemisphericas.

Tem uma casca peliculosa, castanha e a amendoa é roixa.

Esta arvore frutifica uma so vez no anno, de Fevereiro á Abril.
0 caroço 6 um adstringente energico; applicam-n'o contra as diarrheas chronicas.

0 fructo passa como refrigerante e acido.
Sua madeira, emprega-se nos travejamentos, cobertas e portadas de edifficios.

Pitombn-assú. $-V$. Pilomba $d a$ matta.

Pitomba dia matta ou Pitom-
bn-nssú. - Meleagrinex pernambucana Arr. Cam. - Var. - Ram idem.- Esta pitombeira que dá nas mattas de Pernambuco differe da precedentente em ser a fructa maior, e essa substancia gelatinosa que contem, ser menos espessas qua a da precedente.

0 caroço d'esta é menos adstringente que a da outra.

Pitomisa do Pará.- Fructo silvestre do Pará, que não é a mesma Pitomba de Pernambuco, e Maranhĭ́o.

E' uma fructa da grandeza de 3 centimetros, fórma redonda acompridada de cor vermelha, com a casca peli-
culosn, tendo um caroço em seu centro envolta om uma substancia albuminosa, branca, acre-doce, como mesmo a da Pitomba das demais provincins.

Come-se.
Pitombo. (?)-Meleagrinex pernambucana. (Arr. Cam.) V. Ubaia no Sul.

Pitumarana.-Lisianthus serratus. - Fam. das Gentianaceas.-Planta da America; 6 amarga e resolutiva em cataplasma.

Piuva.- E' o Ipd em S. Paulo.

## Pixipica ou Nhanga pixirien.

- Pam. das Melastomaceas. - Planta do paiz cujos fructos são comestiveis.

Pixirica-assú. - Melastoma toco-ari.(l)-Ram. idem.- Planta que tem este nome no Rio de Janeiro.
Tem tambem os fructos comestives.
Ponyas.-V. Ipecacuanka preta.
Poejo. - Mentha pulegium, Linn,Fam das Labiadas. - Planta que habita - Brasil nos lugares humídos.

Caule horizontal.
Folhas pequenas, ovaes, inteiras, obtusas, quasi rentes, empubescidas em ambas as faces.

Flores de uma cor roixo-clara.
Sabor quente, cheiro aromatico, um pouco semelhante ao da hortela.

Propriedades medicas.-É empregado como emmenagogo em fórma de chí 4 grammas de poejo para 250 grammas d'agua.

Poejo da prata - Controspermum santioides, Hunt. - Fam. das Compostas. - Planta herbacea natural do Rio de Janeiro e da Nova Andalusia.
Tem o caule ramoso e reptante.
Folhas emparelhadas, ovaes.
As fiores são em globos nas pontas dos ramos.
Goza de virtudes tonicas.

Pororbea on Parorien.-Clusia volubilis, Hunb., Bonp. e Kunt.- Fam. das Clusiaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore agreste que the dăo este nome em Pernambuco; e nas Alagõas o de Gameleira trepadeira.
A casca é um tanto lisa, cinzenta, de porte menor.
Folhas emparelhadas, ovaes, coriaceas, grossas, estaladiças.
Flores em pequenos cachos, brancas em fórma de rosas simples e carnosas.
0 fructo como um casulo oval de muitas sementes.
Parece-se muito a ponto de confun-dir-se com a Orelha de burro; mas esta tem as flores com manchas purpurinas no centro, e as folhas mais redondas e pequenas.

Potineobas-V. Pimenta dagua.
Primavéra. - Ipomea quamoclit, Willd, e Sp.- Fam. das Conooloulaceas. - E' uma flor cultivada no Brasil de muito tempo, e oriunda da India; dio- lhe este nome em Pernambuco.
E' uma fiór proveniente de uma planta delicada, trepadeira que se enrola nos corpos visinhos, seu caule filiforme verde com as folhas alternas em palminhas lineares mui lindas, sempre mui verdes.
As flores solitarias ou ás duas; sĩo em fórma de pequenos tubos verdes, com appendices filamentosos no apice.

Com outro tubo afunilado cujn corolla dilatado é estrellado, de cor escarlate muito viva; tem no centro filetes brancos.

0 fructo 6 uma capsula.
$\mathrm{E}^{\prime}$ ornamento de jardim com que cobrem-se latadas ou carramanchões.
A flor ñ̃o cheira.
Primavéra de Cayenna. - Ipomasa cuccinea Linn.- Fam. idem.- Esta outra especie que 6 natural da Ca rolina tambem se cultiva no Brasil, mas veio mais tarde ao nosso solo.

Chamam-no em Pernambuco por este nome.

E' como a que foi descripta acima,
trepadeira para carramanchão de jardim, mas differe por suas folhas, que sĩ̃o cordiformes semilobadas, (por que fórmam um principio de lobos para os lados).
A flor é o mesmo que a da precedente, tendo a parte superior nĩo recortada em estrella, mas inteiriça, e a cór vermelha alaranjada.

0 fructo quasi o mesmo; ambas nĩo tem aroma.

## Piti.- V. Ibirarema.

Puça. - Cissus antiparaliticus (?) Fam. das Ampelidaceas. - Planta do paiz que vegeta no Maranhĩo, aonde 6 conhecida por esto nome.
E' trepadeira cujas folhas são acres, e se empregam pizadns nas paralysias.

As sementes uzam-se como enfeites.
Paça do matto.- Cissis siloestris. - Fam. idem. - Tambem é do Maranhĩo esta planta.

Puçá. Fructa silvatica do Ceará e do Maranhão, conhecida por tal nome n'aquella provincia.
Provém de um arbusto.
A grandeza de seu fructo é de quasi 3 centimetros, figura redonda, globosa, de cor amarella na maturidade, casca lisa, o estaladiça, branca por dentro, contendo no interior cinco a seis sementes, cobertas de uma massa branca, que se desliga da semente chu-pando-se.
As sementes sino esbranquicadas.

## Papinineiro on cosueiro Pu-

 punheiro.- Fam. das Palmeiras.E' uma palmeira alta do Pará, que tem espinhos no tronco; deita os cachos ascendentes, que nĩo pendem.E' de porte como o Dende.
Fructos em cachos, vermelhos furtacores. comem-se, e faz-se da massa uma bebida saborosa:
A figura do fructo é orbicular allongada, na base tem umas escamas em em forma de roseta.

No apice hí um ponto mais elevado, curto, de cor vermelha ; a casca é peliculosa, cobre uma polpa compacta, amarella cor de gemma d'ovo.
Tom um caroço que se desliga facilmente da massa, deixando a loja que occupava.
Usam d'ella cosida.
Promove uma comixío nos labios de quem a come crua, ou ainda mal cosida.

Pireza. - Yucca gloriosa, Lfnn. Fan. das Liliaceas. - E' um arbusto cultivado nos jardins do Brasil ; 6 originario do Mexico, Virginia, Carolina, e Perú.
Eleva-se á altura de $41 / 2$ metros pouco mais ou menos.
Flle forma um tronco herbaceo circulado de folhas compridas de mais de vara muitas vezes grossas, fibrosas, ensiformes de cor verde-azulada, tendo as bordas desornadas, e no apice um aguilhão picante.
kllas se dispбem em espiral, muito perfeita formando um verticillo cerrado ; do centro brota uma vergontea alta cylindrica de mais de 2 metros que do seu meio para cima ou no terço superior enche-se de flores brancas formando uma pyramide bella; tem algum cheiro: em divisōes espaçosas, d'esse grande cacho, ellas parecem campainhas pendentes, dando porfructo uma capsula trigona oblonga, que encerra algumas sementes.

Purga de Amaro Leite. - $\mathrm{E}^{\prime}$ Jalapa em S. Paulo, em Minas Batata de purga ou Ipii e em Goyaz Purga de Amaro Leito.

Purga do eaboe'lo.-V. Purgade gentios.

Purga do eampo.-Bchites aleaicaca, Mart.-Fam. das Apocynaceas.Este vegetal recebe este nome nas provincias de S. Paulo, Minas, Goyaz e Matto Grosso.

Esta planta é purgativa na dóse de

2 grammas: é empregada na opilação, na ictericia e na melancolía.

Purgar de carijó.-Pcrianthopodus carijo (?)-Fam. das Cucurbilaceas.-Esta planta recebe este nome em Cuyabá.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma trepadeira, que alastra : tem raiz tuberosa, que é um drastico empregado contra as mordeduras de cobras, em dóse de 2 á 4 grammas.
0 fructo é de cor vermelha. Julgam ser a mesma planta de S. Paulo-Esphelina, ou Espelina.

Purga de cavailo.-Convoloulus ventricosus, Manso.-Fam. das Convolon-laceas.-Planta do paiz, que vegeta no Paraná e recebe este nome.
E' rasteira ou trapadeira.
E' um poderoso purgante empregado nos animaes cavallares.

Purga de Cayapó.- Dermophylla elliptica.(?)-Fam. das Cucurbitaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ tambem um cipó, cujo fructo amarello e comprido, contém umas sementes miudas marginadas por uma linha branca, e que tem a virtuda de ser fortemente purgativa.

Emprega-se como drastico nas mordeduras de cobras.

## Purga de Cayapó (de Santos.)

 - Cayaponia globosa, Manso? - Fam. idem. - $\mathrm{E}^{\prime}$ tambem planta trepadeira.Seu fructo é redondo e amarello, tem umas sementes drasticas, que, dudas em clystér, podem, em dóse elevada, produzir uma hemorrhagia.
Basta meio fructo para um purgante.
Purga do gentio.-Cayaponia dif/usa, Manso - Boysnia pillosa, (?) Vell.Fam. idem.-Esta planta 6 conhecida por este nome no Rio e em S. Paulo.

Ella 6 tambem trepadeira.
A raiz 6 tambem purgativa e empregada nas mordeduras de cobras.
Em pó, ou sêcca, dá-se na dóse de 8 grammas; uma fructa 6 já um bom purgante. uyabá. ra : tem Irastico ras de gramJulgam o-Es-
voloulus neolowgeta no
pregado
nophylla eas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ marello tes miubranca, temente
as mor-
llo, tem ludas em , produ-

## urgante.

ovia dif) Vell.scida por alo.
empreas. dóse de um bom

Ha outra especie descripta de Cayaponia por Martius.

Parga do sentio. - $V$. Anddagii, ou Indayacii, no Rio e em S. Paulo.

Purga de Joño Paes.- V. CaaAtaya.

Purga de Joano Paes (em $S$. Paulo).-V. Bucha.

Purga de marinheiro. $-V$. Gitó.
Purga de pastor. - Eciftes pastorum, Mart. - Fam. das Apocianaceas.Arbusto do paiz, purgativo, muito empregado pelos indigenas.
Parga dos paulistas. $-V$. $A n$ daacú.

Purga de veado. - V. purga do Campo.

Puruloy:- Fructo selvatico do Pará, por conseguinte indigena.

Sua grandeza é de 3 centimetros; 6 redondo, ou espherico, de cor preta quando maduro, casca pouco espessa e molle.
Tem muitos caroços dentro, que são quasi redondos, pretos, envoltos em uma massa roixa, aquosa, doce e ligeiramente acidulada.
Dizem ter o gosto da batata.
0 fructo pulverisado e suspenso em uma porc̣̃o d'agua 6 empregado nos pleurizes.

Parunan. - Fam. das Palmeiras.E' uma fructa que om Alagoas conhecem por este nome.
E' umn palmeira de baixo porte, cujos cachos tocam no chĩo.
0 fructo é da grandeza de um ovo, o caroço mais carnoso e de cor amarella gemada, cuja massa 6 mui agradavel e doce.
A casca de fóra é semelhante á do Catold, e coreacea.

Quapoya.-Clusia quapoya.-Clus scandens, Aubl. - Fam. das Clusiaceas. Arvore trepadeira que vegeta na Guyanna e no Amazonas, 6 de folhas obovaes agudas, flores amarellas, e um fructo globoso.

Quaresma (Cóeo).-Cocos Rexhosa. - Fam. das Palmeiras. - 0 fructo tem uma amendoa muito agradavel.

Quares. - Galphimia brasiliensis. Cav. Tryallis brasiliensis, Linn. - Fam. das Malpighiaceas. - Planta indigena que vegeta em Goyaz, S. Paulo, e Minas Geraes.

Florece em mezes diversos, segundo os lugares, á saber : em Setembro, om Dezembro, e em Fevereiro.

E' um arbusto de folhas oppostas, e de diversas disposiçoes, ovaes, lisas com fiores em cachos, amarellas.
Seus fructos são capsulas trigonas, ou de gomos como duas valvas; cada costado dos gomos com um caroço redondo, e embaçado, em cada coca.

Quassa on Duassia de Cayenma. - Quassia amara, Limu. e Spl. - Rich. - Fam. das Rulaceas. - E' um arbusto originario da Gayenna, cultivado entre nós, nas provincias da Bahia e Pará.
Elle é vergonteado desde a base, quasi em touceira, de casca esbranquięada.
As folhas em palmas de um verde roixeado.

## 370

QUE

## QUE

As flores em cachos, com as pontas de um bello vermelho.
0 fructo se parece com o café; formn um eixo com quatro ou cinco mamiloes vermelhos, de menos de 3 centimetros, ovoide, cujo tegumento externo 6 peliculoso; ha dentro uma massa pouco espessa da mesma cor, e um grão alvacento.

Propriedades mbdicas. - Tonico energico, empregado contra as molestins atonicas, a dispepsia, vomitos spasmodicos, e como febrico.
Internamente 2 grammas para maceraçío em 1000 grammas d'agua.

Quasmin paraense.-V. Caforana.
Quassla simarubn. - Simaruba officinalis, Linn. - Sim. amara. - Fam. das Rutaceas. - Arvore do Brasil que vegeta no Amazonas, e seus contornos.
Folhas ternadas ou simplices.
Flores em cachos, brancas esverdinhadas, de dois sexos.
Os fructos sano cinco bagas reunidas, que chamam no Pará, e Amazonas Marubdi.
A raiz, casca, páo e folhas d'esta arvore, sĩo tonicos, empregados para muitas molestias.

Quatro patheas.-Allanarda violacea. - Fam. das Apocynaceas.- E' uma planta pertencente no grupo das trepadeiras e leitosas.

Quatelé. - V. Sapucaia, nas provincias do Ceará, Maranhão e Pará.

## Quaxindaba. - V. Gameleira.

Quebra fueño.-Orlegia durissima. - Pam. das Paronychiaceas. - E ' um arbusto indigena, que 6 conhecido nas Alagôas por este nome.
Tem a casca esbranquiçada.
As folhas sio alternas, e ellipticas.
As fiores, em cachos, brancas, manchadas de roi=".
0 fructo éuma capsula conica, acha-
tada, com umas aspasinhas no apice, regoada, aroixeada, com varios grăos ellipticos dentro.
A madeira d'este arbusto 6 muito rija, d'onde the vem o nome.

Caracterres da familia. - Plantas herbaceas ou subfrutescentes, trazendo folhas oppostas, muitas vezes adnadas na base, com estipulas ou som ellas.
Flores mui pequenns, axillares ou terminaes, núas ou acompanhadas de bracteas escamosas.
0 calice, frequentes vezes persistente, offerece cinco sepalas ás vezes espessas e carnosas, de prefloraçĩo imbricada ; numerosas vezes forma um tubo na parte inferior, que é condensada por um n6 glanduloso.

As petalas, em numero de cinco, poquenissimas e scamiformes, ou mesmo nullas, sio inseridas no alto do tubo calicinal.

Os estames, igualmente em numero de cinco, alguns dos quaes abortam ás vezes, são alternos com as petalas, e têm as antheras introrsas.

0 ovario 6 livre, de uma so loja, comprehendendo um so ovulo, posto no apice, d'um podosperma basilar, algumas vezes compridissimo, (e n'este caso, o ovulo é deitado); outras vezes varios ovulos estáo unidos a um trophospermn central curtissimo.
0 estigma, 6 , ora sessil e simples, ora bifido e sustentado por um estylete assás curto.
0 fructo é uma capsula dehiscente, por meio de valvas ou de fendas, ou entío ella conserva-se fechada.
As sementes constam, alem do tegumento proprio, d'um embryão cylindrico applicado n'um dos lados, on enrolado ao redor d'um endosperma farinaceo.
A radicula está sompre vóltada para - hilo.

Quebra machado.- E uma plan-
ta cujo lenho é duro, que quebra os machados. grĩos muito lantas tzendo Inadas m elces ou las de stente, pessas icada ; a parte um no $\mathrm{co}, \mathrm{pc}-$ mesino o tubo uumero tam ás las, e

## loja,

 posto asilar, n'este vezes m tromples, styletescente, as, ou o teguindrico arolado ceo.
a para
a planos ma-

QUI
321
Quebra panella, filsa,-DemosChata procubens. - Fanu. das Amaranthaceas. - Esta herva, que lhe dáo nas Alagoas este nome, tambem o tem em Pernambuco.
Ella 6 um pouco alastrada.
Seu caule é nodoso, com juntas.
As folhas oppostas, lanceoladas.
As flores, em pedunculos compridos, que süo um aggregado de florirthas brancas e paleaceas.
Emfim, é uma semelhança da fior chamada Perpetira branca; porém com o capitulo pequeno e as flores tambem pequenas.
0 fructo é o mesmo que o da Perpetua, apenas tendo um grã̃osinho preto luzente.

## Quebra panella, verdadefra-

 - Fam. idem. - Esta planta 6 conhecida nas Alagoas por este nome, ha tambem em Pernambuco.$\mathrm{E}^{\prime}$ um subarbustinho que estende-se sobre as outras plantas. :

0 caule 6 nodoso e branco.
As folhas, oppostas, ellipticas, um pouco pelludas.

As fiores, em pedunculos longos, aggregadas, globosas, e brancas; sendo o globo maior.

0 fructo é o mesmo.
Queimadeira loco. - Plumbago scandens, Linn. e Spl.- Fan. das Plumba-gaceas.-Planta do paiz, que na lingua dos indigenas chamam-a Caa-poman$g a$.

Conhecida em quasi todo o Brasil, pela sua propriedade de queimar a pelle.

Ella é uma herva, que derreia-se sobre as outras plantas.
Seu caule verde carrega folhas alternas, lanceoladas, estreitas e lustrosas.
As flôres, em espigas, sĩo brancas como jasmins, com o calice fusiforme, ouricado de uns pellos foliaceos, glandulosos, com uma viscosidade.

0 fructo 6 uma capsula.
Usa-se como cauterio forte.

Quelmadeiva.-Cnidasculus Maraïgrao. - Fam. das Euphorbiaceas. - Esta planta é semelhante aos Pinhסes.
Suas sementes sūo purgativas, como são as do Audd-acuí, e outras d'este ge-
nero.
Em Pernambuco usam d'esta planta, pisada para applicar-se em massa nos tumores carbunculosos, e para se esfregar nas nodoas da pelle.

## Queraiba.-V. Carrapixinho.

Quiaho de Angóla. - Cucumis africanus, Linn. - Fam. das Cucurbilaceas. -Ksta especie desvia-so do geral dos Quiabos, e o nome que the dão em Pernambuco, é improprio.
$\mathrm{E}^{\prime}$ herva alastrada, originaria da Africa.
As folhas, tem cinco angulos-agudos, com filamentos ou gavinhas para agarrar-se.
As flores, são amarellas, um tanto grandes, em forma de campana.
Ha masculinas e femininas.
0 fructs é um pequeno melĩo de fórma conica ou pyramidal, roliço, riscado por listrinhas externamente verdes; dentro, a massa é branca, frouxa, contendo sementes ovaes, chatas, brancas, de cheiro fastidioso, e a casca é cornea.

Quínbo de Cayenna - Fam. da Cucurbitaceas. - Dĩo este nome tambem á uma fructa, que parece-se com a precedente, e tem com ella toda a analogia.

Emquanto tenra come-se cosinhada.
Sua estructura 6 a mesma.
Quabo chifre de veado. $-H i$ biscus esculentus.- Fam. das Mralvaceas. - Este Quiabo é semelhantissimo em tudo ao Quiabo commum.
0 fructo, porém, 6 duns ou tres vezes maior e fino em proporçĩo da grandeza.
Tem o apice mui prolongado em forma de ponta, e é mais liso, porque tem menos pellos.

Tem os mesmos usos, e dizem que têm alguma differenç no gosto.

Quiabo commum. - Hibischs esculentus, Limn. - Fam. Idem. - 0 fructo d'esta planta em todas as provincias 6 conhecido por Quiabo, e do Rio de Janeiro para o sul por Quingombo.
Uns dizem ser originarin das Indias, outros da America Moridional.
E' um fructo proveniente de um subarbustinho herbaceo, que cresce de 1 e 1/ a 2 metros quasi sem esgalhar.
0 caule tsm alternadamente saliencias nodosas, cicatrizes das folhas antigas.
As folhas de peciolos compridos, limbo palmado, isto 6, com lobos, bacas, pelludas e asperas.

As flores, quasi solitarias nas axillas das folhas e no apice, sũo como uma rosa, porém em uma só ordem de petalas e abrindo pouco; isto $\epsilon$, formando como campana de cór amarella enxofrada com manchas purpureas no fundo da flơr.
0 fructo 6 uma capsula verde, de figura pyramidal ou conien, oblonga e roliça, pelluda terminando em ponta, e inferiormente tem a base como uma salva com seu pé; dentro e dividido em cinco repartimentos, cada um cheio de sementes redondas: todos estes tegumentos suio mucilaginosos, e escorregadiços.
0 Quiabo quasi que 6 uma verdura diaria de todas as casas do nosso paiz, além de entrar em muitas igunrias como principal ingrediente; tom tambem virtudes medicinaes; elle resolve enfartamento das glandulas (vulgo alporcas); tambem tem a mesma ncção nos tumores inflamntorios; passa por excitante hemorroidal.
Ha outras variedades como mostraremos.

Quiabo de gomios.-Hibiscus.Fan. idem. -Tambem está nas condiçoes dos outros precedentes quanto ao vegetal.
0 fructo porém offer ece faces an-
gulosas (nn phrase vulgar oitavadas), o tamanho d'este 6 de ordinario entüo mais consideravel, e ás vezes cresce muito; tambem no gosto 6 o mesmo; porém tem mais fibras; a que o vulgo chama palhento.

Quiaho do Misranhino. - E , se não 6 a mesma, ao menos variedade semelhante.

Quimbòa brava.-Achinenes trisepala. -Fam. das Scrophulariaceas. Herva que nas Alagoas tem este nome. Seus caules são quadrados e rosados.
As folhas oppostas, lanceoladas, e denteadas, isto 6 , repicadas em deredor, e aromaticas.
As flores, que abracam o caule em um ponto, sĭo brancas, da fórma d'uma cornêtinha.
0 fructo é uma capsula, de figura prismatica, tendo muitos grãos miudissimos presos no centro.

## Quimbòn mansa.-Achimenes gi-

 basa.-Fam. idem.-Esta outra especie, é de Pernambuco e Alagòas, onde tem este nome.Seu porte é como o da precedente, porêm com o caule alado, e no meio bojudo.
As folhas emparelhadas e lanceoladas.
As flores roixas e a maneira de cornetas.
Toda a planta 6 aromatica.
0 fructo é uma capsula pegada no envoltorio floral, globosa com quatro valvas, tendo dentro muitos grãos miudos.

Quindins das brasileiras. Fam. das Labiadas.-Herva exotica elegante e muito aromatica; tem este nome em Pernambuco.
Ella cresce de $1 / 2$ a $1 / 2$ metro e 21 centimetros entre nós, é de um verde gaio.
As folhas formam como uma lamina frocada, crespa e de um lindo effeito, parecendo uma pluma com a configuração
espatulada e todo o limbo lacinindo: nunca a vimos floridn.
$\mathrm{E}^{\prime}$ objecto de jardim.
Quingombó.-V. Quiabo.
Quingombó de chetro ou Quiabo de cheiro.-Hibiscus abelmoschus. Linn. e Cave. - Fam. das Malea-ceas.-Planta oriunda da India.
I' mui semelhante ao Quiabeiro ordinario: porém o caule d'este é mnis lenhoso e em sua base é hispido.
As folhas sũo cordiformes de sete chanfradurns.
As flores cor de enxofre voltam-se para o pé.
0 fructo é coberto de pellos macios.
Os grĩos pequenos em fórma de rhim, exhalam um cheiro de musgo e de ambar mui agradavel,

Cultiva-se na America, e é uzado em fomentações e clysteres.

Quinn on Quinn Qutma.-Cinchona officinalis, Linn. - Tam. das Rubiaceas. - Com este nome é conhecido grande numero de arvores pertencentes a familia das Rubiaceas.
Cresce nos terrenos d'America do Sul, sobretudo no Perú, Colombia e Bolivia, onde existem sertoes inteiros cobortos da grande Cinchona.

- Entretanto Mr. St. Hilaire encontrou em muitos lugares do Brasil algumas especies tr̃o apreciadas, quanto a mesma Cinchona do Perú.
0 sabio e distincto naturalista Martius fez um relatorio ao nosso governo, e quem mostrou a facilidade de introduzir a quina em nosso paiz, e trou as grandes vantagens que o Brasil podia tirar de tröo importante vegetal.
Mostrou mais que o governo dos Paizes Baixos e o governo da Inglaterra tinham empregado serios esforcos para transplantarem esta planta para suas possessōes na Indin.

Mostrou ainda que na primeira exposiçio havida em Londres, ja tinha sido apresentada a casea de quina de suas
plantações em Java. O governo Inglez fez grandes esforcos, dispendendo grandes sommas com o transporte das sementes e mudas.
0 resultado tem excedido a expectativa geral.
Actualmente as cascas de quina da Indin já são cotisadas nos mercados de Londres, e bem cedo talvez concor rerā̃o seriamente com o producto americano.
E' de lamentar, que o Brasil, demar-cando-se com os paizes, onde a quina vegeta espontaneamente não a tenha feito plantar nos seus vastos terrenos.
Em geral torlos os productos, cuja preparaçĩo nĩo exige grande trabalho, deviam ser adoptados pelo Brasil, visto como, sendo a nossa população diminutn e espalhadn o em grande parte falta de meios, não póde occupar-se de industrias que exijam capitaes avultados e conhecimentos especines, machinas e instrumentos aperfeicoados.
Mas o que devemos nós esperar dos governos em relncióo ao cultivo d'este riquissimo vegetal, quando a agricultura, por descuido dos homens do poder definha geralmente n'esteabençoado solo brasileiro?
E' a quina grande e bella arvore de folhas emparelhadas, ovaes lnnceoladas, lustrosas e quasi corinceas.
Suas flores em cachos são brancas com cheiro suave fímancira de pequenas angelicas, sobrepostas em um enlice bojudo.
Suas fructinhas sĩo capsulas ovaes, abrindo-se naturalmente om duns valvns, mostrando duas lojas contendo muitos grīos membranosos.

## Resumo Historico das Quinas.

Ainds que as quinas fossem empregadas nos tratamentos de varias molestias pelos habitantes do Perí, antes da chegada dos Europêus á America, com tudo parace que so em 1638 a cura feita por meio d'esta planta na pessoa da Condessa de Chinchon, mulher do Vice-Rei, é que dispertou

## QUI

a attencío dos medicos para esta casca, a qual, reduzida a pó, foi trazida a Hespanha, e por muito tempo uzada, com o nome de po da Condessa.

Em 1649 os jesuitas de Roma receberam grande porçĩo de quina, que espalharam por toda a Italia, e o novo remedio foi por isso chamado-P6 dos jesuitas.

Em 1679 ainda a quina passava como um remedio secreto, e foi quando Luiz XIV comprou a segredo a um Inglez chamado Talbot, contemporaneo de Sydenham; desde entĩo © que a Quina entrou scientificamente no dominio da Materia Medica.
Em 1738 Mr. In Cadomine em sua volta d'America publicou uma noticia sobre a arvore da quina, a qual Linnêo denominou - Chinchona officinalis.
A importancia d'esta arvore estí na sun casca.
Tres siño as principaes especies de quinn offlcinal.

A primeira Quina cinsenta ou quina de Loxa, quina de Humalia.

Segunda Quina amarella ou calyssoin on quina real.
Terceira Quina vormelha.
A Quina cinzcuta 6 de cascas enroladas, algum tanto fibrosus, mais adstringentes do que amargas, produzindo um po que tem cor ruiva; contém sobre tudo cinchonina, e quasi nada de quinna.
A Quina amarella tem uma casca fibrosa mais volumosa do que a das cinzentas, mais amarga e produzindo um pó alaranjado contendo saes de cal e de quinina em grande quantidade.
A Quina vermelha é amarga adstringente, dando um pó rubro mais ou menos vivo, contendo tanto quinina como circhonina.

Proprardades medicas. - A casca da quina 6 um dos medicamentos mais importantes da Materin Medica, 6 d'entre os tonicos e antiperiodicos o mais seguro.

Emprega-se nas febres intermitentes, nevralgins, e outras affecẹ̃es periodicas.
Internamente as cascas de quina ap-plicam-se na dóze de dez grammas em agua fervendo quinhentas grammas. P6 de quina 4 grammas, a 30 grammas, em seis dóses.
Passaremos a descrever as variedades da Quina do Brasil.

Quina bicolorada. - Solanam pseivdoquina, St. Hil.- Fam. das Solana-ceas.- Esta quinn é de S. Paulo, onde 6 conhecida por tal nome ; a casca d'este vegetal é iminentemente amarga, e por isso um optimo seccedanco da verdadeira quina.

## Quina branea.- V. Quina de tres folhas brancas.

Quinn de Camamu. - Coutinia illustris, Vell.- Fam. das Apocynaceas.Arbusto indigena do paiz.

Sua casca é amarga e applicada em decoccão, infusão e extracto, na dóse de 10 grammas para 500 grammas d'agua 6 muito usado nas febres intermitentes.

Quina do campo. - Strychnos pseudoquina, St. Hil. - Fam. das A pocy-naceas.- A casca d'eata arvore 6 um dos medicamentos tonicos e febrifugos mais importante do Brasil.

E' de pedacos curtos, muito irregulares, lisos ou meio enrolados, formados de duas partes bem distinctas: - liber e as camadas cortiçosas.

0 liber 6 muito delgado ou muito espesso, o que pareceria indicar duas variedades de casca, uma talvez pertencendo a raiz ou ao tronco, outra aos ramos.

Geralmente são as cascas mais longas que offerecem o liber mais delgado ( 1 milimetro) as cascas enroladas tem ao contrario a espessura de 5 a 7 milimetros.

Este liber tem tomado em contacto com o ar uma côr cinzenta mais ou menos carregada; mas é esbranquiçada no
interior, tem uma fenda glomerads antes que fibrosa; sobre tudo n'aqualle que 6 espesso: possue um amargo muito forte.

Quer o liber seja delgado quer espesso, as camadas cortiçosas sío semolhantes, applicadas em grande, numero umas sobre as outras, até uma espessura de 10 a 15 milimetros.

São ordinariamente fendidas até o liber estas camadas cortiçosas, e cobertas d'uma epiderme branca, e como que cretaceas; mas no interior sĩo d'uma belln cor encarnada ou alaranjada : possuem um sabor amargoso forte e persistente, como o do liber.

Quina do campo (de Minas.) -Hortia brasiliensis, Vell.- Fam. das Rutacens. - Planta de casca amarga, adstringente $e$ anti-febril.

Quina de Cuyabá. - Chínchona Cuyabensis, Mans. - Pan. das Rubiaceas. - Arvore que vegeta ali, e com as propriedades febrifugas dn Quina.

## Quina de D. Diogo de Sonza. - V. Quina de Piauhy.

Quina do matto.- Cestrum pseth-do-quina.-Tam. das Solanaceas.-Planta do Rio Grande do Sul, onde 6 conhecida por este nome.
E' planta que exala máo cheiro ; suas folhas sũo como as do jasmim.
Esta especie tem muito amargo nn casca, e suppre bem á verdadeira quina.

Quina do matro.- Bxostema cuspidatum, St. Hil. - Fan. das Rubiaceas. Esta especie de quina cresce no Rio de Janciro, e em Minas, aonde é muito conhecidn; tom os attributos das outras.
0 arbusto tem as flơres brancas.
Quina do matio (outra.)-Exostema australe, St. Hil.- Fam. idem.D'esta outra especie as virtudes medicaes sũo as mesmas.

Quina do matto (outra). -

Exostema Roribunda, Pers. - Cinchona foribuuda, Stoart. - Fam. ident. E' um arbusto das Antilhas a tambem selvatico do Brasil.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte medio.
Folhas emparelhadas, ovaes, oblongas, um tanto largas.
Flores, om cachos nas extremidades dos ramos, brancas e grandes.
O fructo, é uma capsula oval, crenelada no apice? ?com duas valvas e dois gríos.
Esta especie e outras como a Exost carybaa, Pers, e Cinchona carybca, Jacq, crescem nas Antilhas.
Affirmam alguns naturalistas que no territorio amazonico se encontra tambem.

Quina do Parin. - Cascarilla adigens. - Fam. das Buphorbiaceas. E' empregada esta planta nas fobres de máo caracter, e em locções nas ulceras sordidas.

Quina de Pernambuco. - Coularea speclosa, Aubl. - Fam. das Ilubiaceas. - E' uma arvore que vegeta em Pernambuco, e no Amazonas, cujas flores sǔo cor de carne, e cujas propriedades sũo semelhantes ís da quinag
Quina do Plauhy. - Exostema cuspidatum. St. Hil. - (?) Fam. idem. - E' uma outra especie da ordem das Quinas.

## Quina do Riauhy (outra). -

 Exost. Souzamum, Mart. - Fam. idem. - E' outra arvore do Piauhy, que tem suas folhas ovaes e emparelhadas, com a virtude da quina.Quina do Remigio. - Cinchona Remigiana, St. Hil.- Remigia. Hilarii D. C. - Pam. Idem. - Esta qualidade de quina 6 de Minas.
E' uma especie que tem as folhas grandes, ellipticas e coriaceas, e os ramos ferruginosos cobertos de cotão.

Quina do Rio de Janeire Baostema formosum, Cham. - Fam. idem. - Esta especie é conhecida no Rio de Janeiro.

Tem as folhas ellipticas.
As flores em cachos.
As folhas tem uma especie de granulação.
Tem as propriedades das outras.
Qutna do Rio de Janeiro (outra). - Buena hexandra, Pohl. Fam. idem. - E' nma outra especio, cuja arvore tem os ramos mui floridos.
) As folhas, ovaes, emparelhadas.
As flores brancas.
Duina do Rio Grande do Sui.

- Dioscorea pobrifuga, Mrart. - Fam.
das Rhamnaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ anti-febril e tonica.
Quina do Rio Negro. - Chinchona firmula Mart. - Fam. das Rubiaceas. - Mais tres especies por Martius foram observadas; mas tendo nós n'esta ordem de plantas dado em nosso paragrapho acima os caracteres das chinchonas, póde-se avaliar por elles: são suas denominaços as seguintes:
Chinchona lambertina, Martius.
Chinchona bergeniana, Martius.
Chinchona macrocnemia, Martius.
- Quina da serra. - Remigia fermuginea. D. C. - Chinchona, ferruginea, St. Hil. - Fam. idem. - Vegeta esta quina nos montes aridos de Minas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ dotada das propriedades das outras irmãs.

Quina de S. Panio. - Solanum pseudo-quina, St. Hil. - Fam. das Solanaceas. - Arbusto da provincia de S. Paulo: a casca d'essa arvore é usada como febrifuga.

Ella 6 ordinariamente enrolada, coberta d'uma epiderme delgada e golpeada; é amarella ou esbranquiçadn no interior.

Assemelha-se muito á canella branca; mas é inodora.
Sua superficie interiormente, em vez de "ser branca, 6 de um cinzento que contrasta com a fenda branca e gronulosa da casca.

0 sabor é amarissimo e desagradavel.

Quina de tres folhas brancas. - Ticorea pebrifuga, St. Hil. - Fam. das Rutaceas. - Planta arborea de folhas esparsas compostas de tres foliolos e odoriferas.
Flores brancas em cachos pequenos. E' anti-febril.

Quipá. - Cactus. - Fam. das Caclaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do sertão, conhecido n'aquelles lugares por esto nome.
Seu caule 6 o mesmo corpo herbaceo, todo de articulačes moniliformes; é esgalhado, ouriçado de espinhos em feixes, que são agudos.
As flores grandes.
As petelas cór de rosa.
Tem aroma.
A fructa, oval, de 6 centimetros mais ou menos, amarella por fóra.
Não se come.
E' uma especie, congenere da Pal matoria.

Quiri. - Fam. das Leguminosas. Arvore de porte pequeno e agreste do paiz, conhecida por este nome em Pernambuco, Alagoas, e Parahyba, e no Ceará por Frei Jorge.
É tambem chamada em outros lugares Quiriquiri.

E' uma arvore de mediano porte; seu tronco não engrossa senão de um diametro de pouco mais de 22 centimetros.

A casca é quasi lisa.
As folhas em palmas oppostas, secas, ovaes e lancooladas.
As flores não visiveis.
Quando engrossa seu amago é vermelho.
0 Quiri é uma madeira compacta, alva, dura, e presta-se excellentemente ás obras de torno: parece um marfim; © de uma duração espantosa, e mui boa de polir-se.
Costumam fazer d'elle bastóes e bengalas.
Queimando-se este páo, com arte,
depois de envernisado, apresenta um marchetado delicado; infelizmente nio o deixam engrossar.

## Quiriquininga. $-V$. Quyassii.

Quiriquininga.-V. Páo Yerro.Queri de leitc.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma outra especio nño observada por nós.

Quirari.-Myrtus, quizeiri(?)-Fam. das Myrtaceas. - Este vegetal nasce nos sertoes de Minas.
Scus fructos sĩo vermelhos, do tamanho de uma balla de espingarda e comestiveis.

Quito de Pernambuco.- Fam. das Labiadas. - Herva que vegeta em Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta um pouco rasteira, que vegeta em lugares frescos.
Suns folhas sũo recortadas, seu caule nodoso.

Quiti. - V. Páo de sabão ou Sabonetc.
Quitoceo. - Pluchea quiloc, D. C. Fam. das Compostas. - Planta herbacea; odorifera, cujas flores süo purpurinas. Empregada como carminativa, reeo. lutiva, antihysterica e digestiva, tanto interna, como externamente.

A infusão se dá em uma oitava, para uma libra d'agun fervendo.
As flores, são mindas, azues ou violetas.
Os fructos são globosos e mindos, contendo dentro varias sementes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aromatica e serve de adubo na arte culinaria.

Quixaba. - Fam. das Leguminosas.
$-\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore selvatica privntiva dos sertoes, e muito esgalhada e copada. Folhas pequenas e redondas.
Flores brincas.
A fructa, que na maturidade é preta, éde pollegada de comprimento, rolica, de casca fina e um caroco comprido dentro, onvolto em um mel branco e doce; esse caroço serve de alimento ás eves.
A madeira d'esta planta, por vergar muito, os sertanejos servem-se d'ella para guiada de tocar bois.

## Quiya Apuin.-V. Pimenta mala-

 guda.Quiya Apúa. - V. Pimenta de cheiro.
Quiyneumart.-V.Pimentacumari.
Duiyaqui. - V. Pimentão.
Quiya ou Quiymba.-V. Pimenta da lerra em tupintico.
; seu liameretros.

Rabaca.-Lialris cdulis. (7) - Fam. das Compostas. - E' uma herva agreste que nas Alagoas e Pernambuco é conhecida por este nome.
Vegetn em muitos lugares.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 60 a 80 centimetros de altura.
0 caule 6 verde.
As folhas divididas em muitos lobos; sio molles e cheirosas quando esmagadas.

As ftòres são em cachos á semelhança de jarrinhos verdes quasi invisiveis, cor de lyrio claro.

Os fructos sĩo pequeninos, corosdos por um froco de pellos brancos e macios que facilmente voam.
Estas folhas come-se como bredo, e passam por excellentes.

Raßão. - Raphnnus satious, Var.-Ob-
longus, Linn. - Ram. das Cruciforas.-Este legume cultivado no Brasil a muito tempo, 6 natural da Europa e da Asia. Herva de 60 a 80 centimetros do altura.

Caule herbaceo.
Folhas alternas, oblongas, espatuladas a meio crespas.
As flores em longas espigas, formam uma cruzeta.

Os fructos sito vagens pequeninas, foliacens, estreitas, com as sementes redondas e pequenas, que excitam a lingua.

A raiz é fusiforme, oblonga, es treitando-se para a ponta, coberta de uma casca arroixeada e membranosa; e doce e de agradavel gosto.

Prepara-se de todn á maneira esta raiz para servir de alimento.

Alem d'isso gosa das propriedades de outras de sua familia, de ser antiscorbutica.

## Rabo de bugio on Bugio. V. Brgi.

Rabo de bugio. - Alsophylla aromatica, Mart. - Fam. das Myrlaceas.planta do paiz: 6 mucilaginosa, e empregada contra os catarrhos, hemopthises e tosses chronicas.

Rabo de cavailo, falso. $-V$. Jacarandí de campina.

Rabo de cavailo, verdadelro. -Wisteria. - Tam. das Leguminosas. Arvore indigena dos nossas mattas, que nas Alagoas recebe este nome.
Tem is folhas compostas de foliolos lanceolados e um tanto grandes.

As flores, dispostas em cachos espigados, são roixas e á maneira de borboletas; sũo erectas.

0 fructo é uma vagem lisa e pequena, um tanto pillosa, contendo poucas sementes, e abrindo-se em duas valvas.

Rubo de guaríba. - Fan. das Compostas. - Arvore agreste, que é conhecida por este nome nas Alagoas.
$\mathrm{F}^{\prime}$ alta.
Suas folhas săo alternas, ellipticas, agudas e asperas.
As flores, e os fructos, nĩo vimos.
Rabo de poreo.- Pam. das Etphorbiaceas. - Arbusto das mattas de Alagoas, onde 6 conhecido por este nome.
Tem um succo viscoso e leitoso.
Suas folhas, alternas, sĩo oblongas, ponteagudas, lustrosas e planas.
A flores são esquisitas, em cachos, sobre pedunculos compridos, de soxos distinctos.

Em um d'esses cachos desenvolvem-se os fructinhos, como pequenas nozes trigonas, de seis divisరes, contendo no interior tres carocos, como no Carrapateiro on Mantonciro.
As flores mascul inas cahem, parecem fiores de Macella medicinal.

Tambem chamam a esta planta Guela de pato, e Murzella.

Tabo de raposa. - Conyza rubefaciens. - Fam. das Composlas.- E' uma herva de folhagem azulada, pouco esgalhada, e indigena : tem em Pernambuco este nome.

- As folhas são estreitas, molles e fusiformes.
As flores são em cachos, como jarrinhos verdes, d'esses nascem uns pellos louros, nos quaes estĩo as sementinhas, que, com o vento, facilmente voam.
A fricẹ̃o feita com as folhas d'esta planta, sobre a cutis, fal-a rubra; e a sua applicacĩo sobre os chamados pannos da pelle, os faz desapparecer, segundo affirmam pessoas fidedignas.

Rabo de rato - Banisteria tuberosa. - Fam. das Malpighiaceas. - Esta planta, agreste, recebe este nome nas Alagóas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um subarbustinho ou herva trepadeira ou alastrada, cujas folhas são cordiformes, oppostas, com as nervuras e os peciolos róxos.
As flores são reunidas em cachos, amarellas, sem cheiro.

0 fucto 6 uma capsula com uma saliencia no apice, e tres sementes dentro.

A raiz 6 tuberosa; mas não comestivel.

Rabo de tatui. - Fam. das Orchdaceas. - E' uma planta parasita do Brasil e do Mexico.

Seu caule 6 dividido em gommos cheios de um succo mucilaginoso e albuminoso.
$\mathrm{E}^{\prime}$ muito usado na industria; misturado com o earvĩo animal ou vegetal produz uma graxa magnifica para o calcado.
Na arte de marceneria 6 empregado para substituir a colla, a gomma de fecula, tambem serve para collar papel.
$\mathrm{E}^{\prime}$ o Sumard do Rio de Janeiro.
Propriedades medicas.- 0 succo é applicado em xarope contra as tosses recentes e antigas, catharros, bronchites chronicas, hemoptyses, coqueluche, suffocacío, e em geral contra todas as enfermidades causadas por irritaçío das vias respiratorias.
Convem igualmente para alliviar aos pthysicos.
Toma-se ou dá-se ís colheres, uma de duas em duas horas.

Raburgem. - Cordia officinalis.Fam. das Cordiaceas.- Arvore do paiz, de altura mediana, é conhecida nas Alagoas e Pernambuco pela denominaçio acima.

Seu tronco nĩo engrossa; attinge a 25 centimetros de diametro pouco mais ou menos ; a casca 6 esbranquiçada.
As folhas ovaes; tem còr verde azulada.

As flòres são brancas e pequenas, em cachos espigados, as fructas são drupas vermelhas quasi sem espessura, envoltas no seu calice, internamente osseas e com um caroço no centro.
A Rabugem é uma madeira de estimaçío pela sua bellesa e regidez, tem a cor castanha aloirada, com veios pardos; quando envernizada asseme-
lha-se ao jacanradá, mas é fragil: mesmo nas Alagoas năo 6 abundante, e por isso nũo existem mobilias feitas com ella; com tudo já foi usada om outro tempo para esse fim.

Raivosa. - $B^{\prime}$ a Tiborna em Minas.
Raiz amargosa.- Planta, que nas provincias centraes do Brasil, tem pouco mais ou menos as propriedades da Genciana europea.
A genciana em Minas 6 a Centarea.
Ralz de Anvers.- $\mathrm{E}^{\prime}$ a Caferana no Amazonas.

Raiz de babeiro.- Echites longi-Aora.-Pam. das Apocynaceas.- Planta trepadeira e tractifera, de succo branco, bem como a Sumaina.

As flores sĩo brancas, quasi sempre em cachos.
As folhas oppostas, corinceas e carnosas.

Raiz de Brandão.- Planta que vegeta no sertūo da provincia: 6 usada como purgativo e antysiphilitico.

## Raiz do Brasil.-V. Ipecacuanha.

## Raiz de carurú. - V. Carurí́.

Rniz da China.-V. Japecanga.
Raiz de cobra. $-V$. Tixi.
Raiz de frade em Minus. E' o Cipó crus em S. Paulo.

Raiz de Guiné. - V. Tipi ou .ipipi. São especies do mesmo genero.

Raiz de jacaré-arú. - $V$. Caferuna.

Raiz de Ingarto.-V. Tíi.
Raiz de mil homens.-Aristolochia cymbi/cra, Mart.-Ar. grandiRora, Gom.-Ram. das Aristolochiaceas.-Esta
planta sarmentosa, cresce no Brasil, e excede em altura as maiores de suas congeneres.
Faz-se notar pelo tamanho de suas folhas, cuja extensão mede cerca de 22 centimetros, e pelo cheiro activo de que todas as suas partes sino dotadas.
0 corpo de seu rhisomn é tuberoso e lança alguns bulbilhos do comprimento de 30 á 60 centimetros, guarnecidos de radiculas da grossura de , uma penna de pombo, e do comprimento de 10 á 16 centimetros.
Os bulbilhos sĩo quasi semelhantes aos da Aristolochia, clematite, mas de um cheiro muito mais forte.
Seu sabor é amargo, camphorado e aromatico
0 interior da raiz é esbranquiçado; pela seccío transversal offerece uma serie circular de vasos tubulados, pelos quaes se póde aspirar agua muito facilmente.

Propriedades medicas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ aconselhada essa raiz, quando sêcea, na hydropisia, dyspepsia, o paralysia; quando fresca passa por venenosa.

Raiz de ouro.- V. Ipecacuanha.
Raiz para tudo (de Pernam-bueo).-V. Para tudo.

Rniz do padre Snlerman. Gomphrena officinalis, Marl.-Fam. das Amaranthaceas. - Planta semelhante a Perpetua.

Tem a raiz aromatica, e é applicada nas dyspepsias, na diarrhéa, nas febres intermittentes e nas mordeduras das cobras.

## Raiz preta do Rto de ḋaneiro

 $-V$. cipó Crus, em S. Paulo.Raiz preta on Caninana de Minns.- Chiococca densifolia, Mart.Fan. das Rubiaceas.-Este arbusto, originario do paiz, vegeta em muitos lugares do Imperio, debaixo da denominação de Caninana.

Na Bahia e Santa Catharina chamam Raiz preta, mas em Pernambuco dá-se o nome de Caninana á uma outra planta da familia das Polygalaceas.

A raiz é preta.
Seu lenho é amargo.
As folhas oppostas, ovacs e lisas.
As flöres, em densos cachos nas axillas das folhns são brancas, a maneira de pequenas angelicas: tem chciro agradavel.
0 fructo é uma baga comprimida, com um prolongamento no apice e como que ossea interiormente, contendo dois caroçs.

Proprikdades medicas.-Usada como anti-syphilitico, no tratamento do rheumatismo.

Raiz de tiú de cobra.(7)-Adenorhopium ellipticum, Pohl.-Fam. das Euphorbiaceas. - Planta do Brasil, a que se attribue a virtude de inutilisar o veneno das cobras.
Dizem que o Tiú on Tyuassú, em Pernambuco, (lagarto) quando, em luta com qualquer cobra, se sente mordido da mesma, 6 esta a planta que vai comer para curar-se; mas hoje tem-se conhecido que não é uma só especie de planta que gosa d'esta propriedade, e seria quasi impossivel que o lagarto encontrasse sempre a mesma planta em todos os lagares.

Raiz do sol. - Arislolochia paraen-sis.- Kam. das Aristolochiaceas.- Planta trepadeira.
Folhas trilobadas, cordiformes.
São flores, que muito se assemelham a pequenas jarras.
Fructo, como uma capsula oitavada.

Rasteirintaa ou Coraçãostnho. - Sida procumbens. - Fann. das Maloaceas. - Herva silvestre que por toda a parte vegeta; e á que dão este nome em Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ rasteira.
Seu caule é liso arroixeado, pelicoso? planta
com folhas cordiformes, pillosas, recortadas nas bordas.
As flores sũo amarellas.
0 fructo 6 uma capsula composta do cinco lojas que se dividem naturalmente, parecendo-se com dentes d'alho.

Rastelro.-Cryptostommum mullicat-le.- Pam. das Polygalaceas.-E' um arbustinho indigena, cresce em moitas com os ramos desde a base, e flexiveis.

Casca escura.
Folhas alternas, oblongas, cunciformes agudas, e grandos.
As flores em feixes apegados ao caule, são brancas, com raias cor de rosa.
0 fructo é uma capsula trigonal, achatada pyriforme, contendo uns caroços amarellos e redondos.

Ratainha da terra. - Krameria argentea, Mart.-Fam. das Polygalaceas. -Esta especie vegeta na Bahia e Minas.

Sua raiz exteriormente 6 mui dividida e esbranquicada.
Folhas ovaes, oblongas, um pouco grossas.
Flores dispostas em espigas racemosas.

Propaizdades medicas. - E' adstringente, e emprega-se nas diarrheas chronicas.

Relogio.-Sida, horologa. (7)-Fam. das Maloaceas.-E' uma planta semiherbacea muito commum.
Cresce at́́ 1 metro de altura pouco mais ou menos.
0 caule 6 somi-lenhoso.
As folhas alternas, ovaes e recortadas nas margens, sendo estas cobertas de pellos macios, de côr desbotada.

As flores isoladas, ou em grupos de tres í quatro, são como rosinhas amarellas como as da Raslcirinha.

0 fructo é quasi semelhante no d'esta.
Esta flor abre ácerta hora do dia e fecha á outra hora determinadn, d'ahi the vam o noma de Relogio.

Ha algumas especies e variedades. São todas emmolientes.

## Relogio de palma. -V . Maloa

 brava.Remedio de vaquetro. - Ocymum incanescens.- Fam. das Labiadas.Rsta planta 6 uma especio congenere do Mangericão.
$\mathrm{E}^{\prime}$ diaphoretica.
Repoliho.-Brassica oleraceacapitata, D. C.-Fam. das Cruciforas. - Planta bem conhecida no paiz, originaria da Europa, como quasi todas as suns congeneres ; seu nome é o mesmo em todo - Imperio.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um vegetal semelhante a couve, mas as folhas do centro são tenras, c se reunem cerrando-se até que formam um cabece.
Tambem dá fiores; mas nem todo o tempo e semelhantes as da couve.
0 repolho constitue nas mesas um prato de apreço ou estima.

Resedal.-Lansonia inermis, Linn.Fam. das Lythrariaceas. - Arbusto trepador, natural da Arabia e da Persia.
Seu caule ramifica-se logo debaixo, estendendo seus ramos.
A casca é esbranquiçada.
As folhas pequenas e crespas.
As flores em densos cachos, de cheiro activissimo, que a alguma distancia se sente.
Seus fructos sũo redondos a mui pequenos, do 5 millimetros.
No Pará chamam-lhe Murla.
Rieino.- V. Carrapato e Mamona.
Romã. - Punica granatum, Linn.Fam. das Myrlaceas - A romĩ 6 o fructo conhecido em todo a paz por este nome.

Ella 6 oriundo da Africa.
E' producto d'um arbusto que ra-mifica-se desde a base das vergonteas finas.

Folhas estreitinhas, oppostas, lineares, lanceoladas e lusidias.

As flores, de um bonito encarnado, em um calice avermelhado, é corinceo, parecendo um jarro, formado na base por um tubo, do qual desprendem-se, em circulo, laminas vermelhas contendo os orgãos floraes.
0 fructo é redondo, do 6 n 9 centimetros de diametro; pouco mais ou menos, offerecendo no apice uma corőa tubulosa denteada.

Sun superficie 6 lisa, mas nãn bem igual; sua cor é amarella esverdinhada ou rubra.
A casca é coriacea, de alguma espessura, dentro amarelln, formando lojas, divididas por delgadas membranas e cheins de pequenos grãos cor de rosa, arredondados ou facetados, transparentes, encerrando um liquido doce, acido, e um caroc̣o no centro, oblongo e branco.

Propriedades mbdicas. - A casca da raiz é vermifuga, especialmente empregada contra a solitaria.
O pericarpo ou casca do fructo é adstringente.

Rosia.-Roscira (de Rhodon.)-Tam. das Rosaceas. - E' um arbusto de um caule raras vezes nú
Folhas pennatifidas.
Flores hermaphroditas, terminnes, agglomeradas, excepcionalmente isoladas, grandes e vistosas, em geral muito odoriferas.
0 tubo de seu calice é carnoso e um pouco comprimido na extremidade ; o peristoma é quinquepartido, contam-se n'ellas cinco petalas e numerosos estames.

No genero - Rosa - conhece-se 185 especies, e cultiva-se mais de 1400 variedades.
A Rosa é uma flôr especial por sua forma, cor e fragancia.

Sua patria é a Asia e a Europa.
Para com o Brasil, n'esta parte, foi mesquinha a natureza, porém, em compensação, cultiva-se uma grande variedade de especies de Rosa.

As rosciras crescem pouco mais ou menos bem em todos os terrenos; ollas
prosperam melhor nas terras movediças, frescas e profundas.

A terra solta é por excellencia a da roseira, quanto ás terras pobres é necessario ou conveniente adubal-as com um estrume qualquer, e ninda melhor com estrume de gado vaccum, para se obter uma bella e abundante produccắo de rosas no anno.

0 colorido geralmente delicado das rosas desmerece rapidamence nas lugares mui batidos pelos raios do sol ; certas rosas tornam-se roxas.
Seria, pois, vantajoso plantar as roseiras nos lugares um pouco sombrios.
N'estes ultimos tempos propuzeram para enxerto as roseiras silvestres.
Estas roseiras pegam com uma grande facilidade, não é necessario que ellas tenham raizes.
E' preciso mesmo evitar deixar-lhe no momento da plantaçio um galho comprido de mais, porque então nascem d'elle numerosos gomeleiros que exhnurem e matam muitas vezes o enxerto.
A roseira silvestre destinada a receber o enxerto, deve estar quasi completamente privada do galho.

No momento da disposicão e preciso não deixar señ̃o um talo curto e fazer d'elle quasi um garfo; a reproducçĩo não será menos segura.
A plantação se faz no Outono ou muito cedo na Primavera.
Deve escolher pimpolhos bem direitos, da casca luzente, o regeitar todos os que forem disformes, de cascas eacabrosas, e cuja grossura não exceder a 5 decimetros.
Durante a vegetaç̃o, supprime-se todos os ramos inferiores, ñ̃० conservando senũo os dois ou tres mais vigorosos botóes do apice.

Entre as roseiras silvestres ha algumas cuja vegetação e mais ou menos vigorosa.
No momento do enxerto, importa muito escolher o garfo, de maneira que haja analogia entre elle e a variedade que se tem de enxertar, quer dizer que é preciso, para obter um
bom resuiltado, que o vigor do garfo seja ponco mais on menos igual ao da variedade de que elle deve receber a nutric̣io.

Enxerta-se as roseiras em fenda ou em borbulha.

0 enxerto em fenda, so 6 quasi usado pelos horticultores nn cultura forçada, o para obter rapidamente ramos proprios a multiplicação das variedades novas.
Bste enxerto com effeito não 6 de longa duractio, elle se desprende ou morre no fim de alguns annos.
E' pois, pelo o enxerto da borbulha, que o amador deve multiplicar as roseiras.
Esta especie de enxerto, póde-se fazer desde o coméço de Junho em plena seiva.

A borbulha ou antes o galho, se desenvolve logo, e pódo produzir um ramo de florres durante Agosto e Sctembro.
$\mathrm{E}^{\prime}$ por esta razão que se chamn este enxerto do olho nascente.

Elle tem esta vantagem de dar logo flores, mas tem um inconveniente grave; os rebentóes custam a abrir em Agosto antes das primeiras aguas e muitas vezes são destruidos durante 0 inverno.
$\mathrm{E}^{\prime}$ preferivel esperar o fim de Julho Agosto ou todo o mez de Agosto, em quanto o garfo está em seiva e se pode tirar a casca da madeira.
N'esta occasifio se une somente a borbulha no galho, o olho fica estacionario e so se desenvolve na primavera seguinte, d'ahi esta locucciio enxertar com olho dormente.
Pasa conseguir bellas cabeças de rosciras é necessario dispor no menos duas borbulhas e escolher para rece-bel-as dois ramos oppostos.
No enxerto do olho dormente, nũo se deve cortar logo o ramo enxertado.
Deitam-no em arco e o sustentam assim pela extremidade que se une no corpo do garfo, não o cortam (quanto so enxerto de olho nascente), señ̃o quando o olho está desenvolvido e tem attingido quasi a 20 centimetros, e
quanto ao olho dormente na primavera seguinte.
Uma operação muitissimo despresada na cultura da roseira é o apertamento.
Deve-se apertar o botão nascente do enxerto acima da terceira on quarta folhn.
Esta operação tem como resultado o desenvolvimento dos olhos inferiores que formam logo uma linda cabeça de ros eira
Os garfos de roseiras se fazem ao ar livre do Ontono, durante o mez de Setembro na Europa.
Escolhe-se bons pimpolhos do anno, preferindo-se os que floresceram.

0 comprimento á dcixar-lhe é variavel, e depende da quantidade dos ramos de que se dispóe.
Pode-se fazer garfos de um olho; n'esse caso corta-se juntamente abaixo da folhn, e deixn-se no menos dois outres centimetros de madeira acima, e con-serva-se a folhn, mas apara-se no centro todos os foliolos para diminuir a superficie de evaporação.
Estes garfos de um olho são plantados verticalmento e pouco profundnmente enteriados.
Quanto aos garfos de varios olhos, a base é cortada igualmente abaixo de uma folha que se suprime exactamente e as outras são tratadas como a dos garfos d'um olho.
0 córte da roseira 6 em geral mal comprehendido ou antes apara-so a roseirn em vez de cortal-a.
Tambem é raro ver as rosas attingirem a sua maior perfeiçĩo.
Este córte deve-se regular pelo das arvores fructiferas. Deve-se procurar remoçal-a approximando os ramos novos, desguarnecer o interior do cimo e evitar a confusto dos ramos.
Quanto ao comprimento a dar ao córte, varía segundo o vigor dos garfos; mas geralmente nĩo se deve jámais cortar sobre um olho.

Rosa d'Alexandria. - Rosa. Fam. das Rosaceas.-E' esta a mais antiga Rosa acclimada no Brasil, se-
não é a mais formosa na cor e no formato, o 6 no perfume delicado.
Scu caule 6 muito espinhoso; fórma quasi sempre touceira.
As flores são grandes, de cor de rosa clara, e de muito agradavel aroma.
As folhas sia compostas, alternas, como todas e tem cinco foliolos; ellas sito opacas de cor verde desmaiado.

Propriedades medicas. - Pode ser usada como adstringente nas diarrheas, e leucorrhéas; e em infuaão, em gargarejos, nas anginas chronicas, aphtas, ete, a agua destillada se emprega em collyrios nas molestias dos olhos.

Roba Amelin. - Rosa centifolium Var. - Fam. idem. - Em Pernambuco é conhecida por este nome,
Tom o caule liso, menos espinhoso.
As folhas sino compostas de cinco ou sete foliolos lisos.

A flor é grande, de cor de rosa viva.

0 chciro é pouco activo e differente do das outras rosas.

A cultura não 6 milindrosa.
0 fructo 6 amarello, parece um bilro

Rosa baianhas. (?)-Rosa.- Fam. idem.- Esta roseira é de caule liso de muito poucos espinhos.
As folhas compostas de cinco foliolos lisos, ovaes, de cor verde, arroixeadas.
A fior em cachos pequenos, e de uma apparencia graciosa.

As petalas exteriores são de còr purpurina, e as do centro de cor de rosa.

0 cheiro é suave.

Rosa brancas.-Rosa alba.- Fam. idem.- Esta fior é eonhecida em S. Paulo e Rio de Janeiro, por este nome.
Vegeta em lugares humidos.
0 caule 6 alastrado, e com muitos espinhos.

A fior é branca no centro, em lu. gar de ser amarella como as outras.

Rosn eantmis, ou silvestre. Rosa canina. - Fam. idem. - E' um arbusto, de 1 a 3 metros de alto, que cresce nas brenhas, nos bosques, nas estradas, da Europa principalmente, etc.
Tem ramos compridos e espinhos geralmente iguaes, fortes e em forma de garras.
Folhas ovaes, ellipticas, com denteações agudas, e pedunculos espinhosos.
Calice nú com lobulos voltados para traz e pennatifidos.

Corolla vermelha clara.
Fractos erectos um pouco succulentos,
D'estes ultimos faz-se um doce muito agradavel.

A raiz tem sido, mas sem razão, usada contra a mordedura des cães damnados.

Rosa de com folitag, ou Amelia. - Rosa centifolium. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto bem conhecido, de 1 a $2 \mathrm{mc}-$ tros de altura.

Com ramos poucos e semendos de numerosos espinhos quasi direitos, mui largos na base.

As folhas tem peciolos revestidos de pellos rijos, com cinco, raras vezes sete cortes ovaes foliaceos.
As flores sũo grandes, cor de rosa brancas ou purpureas, e nascem em numero de duas ou tres, sobre pedunculos viscosos, bastante compridos e cobertos, bem como o calice de pequenos mamillos encarnados e pedunculados.

Esta Rosa é originaria do Oriente, e cultiva-se desde os tempos mais remotos. Ha numerosas variedades, das quaes as principaes sĩo :
Rosa nusgosa, (rosa muscosa) a Rosa corveira, (rosa caryophylea), Rosa de Provenga, (rosa provincialis), a Rosa de Borgonha, (rosa burgendiaca).

Rosa moseada.-Rosa mochata.Fam. das Rosaceas. - Tem por patria a Africa Septentrional e o sul da Asia. $\mathrm{E}^{\prime}$ um Ito, que es, nas ate, etc. hos germa de m den-espidireitos,
tidos de zes sete
de rosa em nudunculos zobertos, namillos
riente, e remotos. as quaes a) a Rosa a de Proa de Bor-

Esta roseira, arborescente, cultiva-se muito no Oriente.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de suas petalas que se extrahe a essencia de rosas e a agua de rosas, ambas tīo apreciadas pelos amadores de perfumes.

Rosa prinelpe Alberto. - Rosa.
-Fam. idem.-Arbusto de 1 a 2 metros.
Tem espinhos desiguaes.
As flores são grandes, cor de rosa carmezim.

0 formato é igual ao da Rosa de centifolia.

Rosa de todo o anno.-Rosa.Kam. idem. - Esta roseira tem poucos espinhos.

As folhas são de sete foliolos, e lisas.
As flöres dão em cachos, são um tanto grandes, de cor de rosa clara e desmaiada, com pouco cheiro.
Ha outra especie, de cor vermelha.
Rosa rubida. - Rosa rubiginosa.Apresenta pedunculos floraes, dispostos em cachos umbelliformes.
Flores pequenas, cor de rosa ou purpureas.
Cresce abandonada a si mesma, nas bordas dos caminhos, nos bosques e nas brenhas.

Rosario de jumbui. - Eugenia racemosa, D. C.-Fam. das Myrtaceas.Arbusto de folhas ellipticas elustrosas.

Flores em pequenos cachos.
Propriedades medicas.-A raiz 6 diuretica e desobstruente; a casca e as sementes da fructa são anti-febris.

Rosea pura as múlas.-V. Sacarolha.

Roseta de Pernambuco.-Rhypsalis sarmentosa.- Fam. das Cactaceas. -Arbustinho do paiz, que vegeta no litoral sobre as plantas.

Estende seus ramos armados de espinhos curvos e pequenos.

As folhas sem ordem, grossas, -lisas e succulentas.

RUI
385
Flores, em cachos do bonito effeito; são brancas, de grande numero de petalas, comalgum cheiro, tendo na base um calice cercado de muitas laminas foleaceas.
No centro da flor muitos filetes rubros, com o apice amarello, e, mais no centro, uma columna raiada.
0 fructo é pequeno, redondo e mal observado ainda.

## Roseta de Santa Catharina.

 - Paronychia rosela, St. Hil.-Fam. das Paronycheaceas.-Esta planta, qne recebe este nome em Santa Catharinn, é herbacea.Seus caules se estendem quasi deitados ao rez do chão.
Tom folhas estreitinhas lisas, reunidas em feixes.
As flores visiveis, são miudinhas, em um tubo, com as pontas raiadas, de estreitas petalas.

0 fructo 6 uma capsula membranosa riscada, com uma semente dentro.

## Roseta de S. Paulo eminas.

 - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva rasteira, que 6 composta de folhas lanceoladas, deita umas capsulas corOadas de espinhos agudos, e pungentes.Raibariso do campo.- Ferraria cathartica, Marl. - Pane. das Irideas. $\mathrm{E}^{\prime}$ chamada tambem Piretro ou Pyrelro do Sul.
$\mathrm{E}^{\prime}$ planta herbacea, de raiz bulbifera, de fiores muitas vezes bonitas, e folhas oblongas; de fructo capsular.
0 succo da raiz $e ́$ purgativo, na dóse de uma á duas oitavas.

Ruivinhu:- Rubia noxia, Sh. Hil.Fam. das Rabeaceas. - Arbustinho de Minas Geraes, de caule e ramos quasi deitados.
Flores brancas esverdinhadas.
Folhas pequenas.
0 fructo é globuloso e branco.
Serve para tincturaria.

## s.

Sabño. - Ricinus saponarius (?) Pan. das Euphorbiaceas. - E um arbusto de porte pequeno, silvestre, e conhecido por tal nas Alagóas.
Vegeta nas proximidades dos rios.
As folhas sino ovaes, ou ellipticas, recortadas nas bordas e lustrosas.
As flores sĩo brancas, em cachos, espigadas e miudissimas, de dois sexos.
As masculinas constam de filetes reunidos pelas bases, em um involucro; as femeninas, nlém do involucro, tem um fructo globuloso e trigono; é d'ahi que se desenvolve o fructo, que é como uma capsula verde, com tres caroços pretos, redondos e oleosos.
As folhas d'esta planta, esfregadas entre as mĩos, dão espuma, da qual muitas vezes as lavadeiras servem-se como de sabũo.

Saboelro. - V. Sabonele, ou Pdo de sabüo.

Sabonete. - Sapindus saponaria, Linn, - Fam. das Sapindaceas. - Bsta arvore 6 indigena, e tambem originaria d'Asin o Africa.
E' conhecida em Pernambuco por este nome, e em Sergipe por Sabociro.
E' arvore de mediano porte, bonita e copada.
As folhas, compostas, são lanceoladas, oblongas e luzentes.

As flores, om cachos, são brancas amarelladas, com pouco cheiro.

0 fructo é redondo, do tamanho de uma bala de espingarda, de cor amarella, transparente, rugoso, contendo um caroço redondo, preto e lustroso, e com uma sutura de um lado.

A substancia componente do fructo 6 oleosa e pegajosa, gozando da propricdade de desenvolver espuma, pelo que serve para lavar roupa.

A raiz tem tambem a mesma propriedade ; é empregada contra a chlorose.

Snhugueiro. - Sambucus australis, Cham e Schl. - Fam. das Caprifoliaceas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ um subarbusto que vegeta, e é conhecido om S. Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catharina e Minas.
Suas folhas зão recortadas.
As flores são brancas, em cachos.
Os fructos são pequenas bagas redondas.
As folhas sĩo tão diaphoreticas como as do Sabuguciro d'Europa.

Catacteres da familia. - Arbustos de folhas oppostas, raras vezes altornas, geralmente simples, mais raras vezes imparipinnadas, sem estipulas.
Flores axillares, solitarias ou muitas vezes geminadas, ou, algumas vezes, ligadas pelo calice, dispostas em panicula, ou reunidas em forma de capitulo.
0 calice 6 sempre gamosepalo, adherente pela parte inferior com o ovario, que é infero.
0 limbo é de cinco dentes persistentes.
A corolla é gamopetala, o mais das vezes irregular; algumas vezes $\delta$ formada por cinco petalas distinctas.
Os estames são em numero de cinco, alternando com as divisóes da corolla.
0 ovario offerece de uma a cinco lojas, contendo cada uma ou um simples ovulo pendente, ou alguns ovulos ligados ao seu angulo interno.
0 estylete 6 simples, terminado por um estigma mui pequeno, e apenas Inbeolado.

0 fructo 6 algumas vezes formado pela soldadura de dois ovarios.
E' carnoso, com uma ou mais lojas, algumas vezes osseas, e encerrando cada uma, uma ou mais sementes.

Estas têm o tegumento proprio, nm endosperma carnoso, que contem um embryão axillo, tendo a mesma direcção da semente.

Saca-estrepe de Campina. Bchinops saca-estrepe. - Pam. das Compostas. - Herva lenhosa, silvestre, por este nome conhecida em Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de quasi 1 metro de altura.
0 caule fórma moutas.
As folhas, oppostas, e lanceoladas, são de cor verde escura por cima, e esbranquicada por baixo.
As flores, em cachos redondos, sĩo brancas e pequenas, com um involtorio de bracteas duras como espinhos; parecem pequenas Angelicas brancas, com algum cheiro.
0 fructo 6 de forma prismatica angulosa.

Propriedades medicas. - Applica-se esta planta, em cosimento, nas affecçoes de peito.
As folhas, pisadas e postas nas feridas feitas por estrepes, c ainda encerrando o corpo estranho, diz-se que - trazem para o exterior.

Pisando-se as folhas d'esta planta com agua, obtem-se uma mucilagem, que 6 util nos cancros, segundo 6 voz geral; mas nĩo está isso demonstrado.
is persis-
mais das es 6 fornetas.
de cinco, la corolla. a cinco um simns ovulos inado por e apenas ncerrando nentes.
cada nos lugares onde ha espinhos, ou outros corpos que tem sido introdusidos no corpo, os atrahe á superficie.
Floresce pelo verĩo.

## Saea-estrepe de Pernambuco.

 - V. Saca-estrepe de campina.
## Saea-rollia.- Helicteres melifua.-

 Fam. das Sterculiaceas, - Esta planta do paiz, é conhecida em S. Paulo, Minas Geraes, e seus sertós por Saca-rolha.R' uma especie da mesma planta, differindo por caractores insignificantes, e conhecida nas Alagóas por Guasuma branca.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustinho de caules flexiveis.
Folhas cordiformes, de cor verde pallida, e pubescentes, poróm macias, pendentes, e dispostas para um lado.
As flores sīo formadas por um tubo verde, de petalas vermelhns, com um prolongamento comprido no meio.
Os fructos sз̆о constituidos por cinco capsulas foliaceas, de fórma conica em espiral, cor parda, e apresentando gomos ou angulos: contem muitas sementes dentro.
Encerra no fundo da fior uma especie de mel, de sabor agradavel.
A casca serve para fabrico de cordas.

Saca-rollan on rosea para milas. - Helicleres saca-rolha, St. Hil. - Fam. idem. - Este saca-rolha é de Minas Geraes e S. Paulo.
E' um arbustinho de folhns redondas, ovaes, e ovaes agudas, e as vezes cordiformes.
$E^{\prime}$ empregada a decoc̣ĩo da sun raiz contra as affecç̃es venereas, entre o povo de Minas.

## Saca-rollan do Rio deJaneiro.

 - Helicleres isora, Vell. - Suas fiores passam por emollientes.Suenharé. - Cyrtopodium sacubard. - Pam. das Bryaceas, ou Musgos. - Tem os mesmos usos da Japecanga.

Sacuúbarana.-Plerandrium amarum, Laed.- Fam. das Malpighiaccas. Planta do Pará, onde recebe este nome.

0 cosimento das folhas 6 empregado nas sarnas.

Sacymandinia. $-E^{\prime}$ um arbusto silvestre do Pará, que em Pernambuco 6 chamado Manioa brava.-V. Maniva brava.

Sagueiro. - Sagus rapha, Lam.Raphia vinifera, Palis.-Ram. das Palmeiras. - 0 sagueiro é uma palmeira oriunda da Asia e d'Africa.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte medio.
0 tronco é rolico, e apresenta os restos das velhas folhns; a cupula ou o ramalhete terminal das folhas 6 grande, com muitos espinhos.
As flores, em cachos mui ramosos cheios de escamas, são, como no geral das palmeiras, de um tecido semi-fibrozo amarello, de dois sexos no meamo cacho.
0 fructo é uma baga ovoide, coberta de escamas sobrepostas, com uma ou duas cavidades, contendo um grão, que envolve uma substancia dura como marfim.
0 sagueiro é a palmeira da qual se extrahe o sagú do commercio.
Extrahe-se do tronco uma substancia molle, que compoe o seu interior, a qual submettendo-se á lavagem, e decan-tando-se, forneco uma materia amylacen, que, por processos especiaes, toma a forma de granulos, que nos parecom mais sementes de plantas, que productos artifliciaes.
D'esta fórma torna-se um objecto de commercio, cuja melhor fabrica 6 a das Molucas.
0 fructo é liso, ovoide, coberto de escamas largas, imbricadas, que parecem a couraça das tartarugas (carapaça); apresenta uma ou duas lojas; a semente tem um perisperma eburneo, com um embryão ovoide, lateralmente situado por cima da cavidade.
Tres especies de sagús se extrahom d'ellas; o sagí, Sagus raphia, Lamk. -

Raphia pedunculato, Palit de Beano.-Sagus, Rumphil, Well. - Sagus ruffa JacqWitld.

Saiño.-Kalanchoebrasiliensis, Sl.Hil. - Fam. das Crassulaceas. - Subarbusto de ramos herbaceos, cylindricos, e pubescentes.
Folhas ovaes, lanceoladas no meio do caule, na parte inferior redondas, na extremfdade dos ramos serrilhadas.
As fiores, om cachos nas pontas dos ramos, são como jasmins, cor de rosa; ellas se assemelham muito a Herva da Costa da Bahia, ao Paratudo das Alagòas e á Coerana de Pernambuco; parecem ser a mesma planta, com diversos nomes; esta differe todavia pela presença de pellos.
Empregam-a como refrigerante, mas segundo St. Hilaire, todas as plantas d'esta familia possuem propriedades estimulantes.

## Floresce em Junho.

Salgueiro. - Tourneforía. - Fam. das Borragineas.-Esta arvore indigena, que vegeta nas Alagoas, e tem este nome, 6 de porte medio, bonita e esgalhada.

A casca é esbranquiçada e escamosa, mas não 6 aspera.
A folhagem é pouca densa.
As folhas, sobre peciolos louros e compridos; ellas são ovaes, ponteagudas, de um aspecto aloirado, que lhes dá elegancia, á qual se ajunta a fragancia de suas brancas flores, como jasmins tinctos de amarello.
0 aroma é agradavel.
Os fructinhos arremedam a azeitona no seu aspecto, porém são mais bonitos, por serem vermelhos, de epicarpo fino, quasi transparente, e encerrando uma noz ossea, que 6 dividida em duas porçōes, cada uma tendo duas sementes dentro.
São os passaros, principalmente as pombas, que comem esta engraçada fructinha.

O lenho é branco e fraco, mas muito bom combustivel.

Salepo. - Orchis mascula, Linn. Ram. das Orchideas. - Planta herbacea, que na raiz possue bolbos, e tem as folhas ao rez da terra.
As flöres são purpurinas.
0 fructo capsular.
Produz uma substancia feculenta, nutritiva e analeptica, util para uso dos convalescentes e pessons debilitadas.
Salsa brava.-Mikania abutiafolia. - Fam. das Compostas.-E' uma plantn herbacea, cujas fiores sāo como as do Malmequer do Girasol, etc.

E' odorifera excitante, e applicada em banhos no rheumatismo.

Salsa de chelro. - Apium petroselinum, Linn. e Spl.-Fam. das Umbelli-feras.- $\mathrm{B}^{\prime}$ uma herva natural da Sardenha, conhecida e cultivada no Brasil a muito tempo: no Rio de Janeiro e outras provincias do Sul.
Chamam-na simplesmente cheiro; é de um uso geral e quotidiano n'aquellas provincias.
Em Pernambuco pelo contrario o Coentro é o tempero que faz o mesmo papel que esta Salsa no Rio de Janeiro.
Ellas stio mui parecidas.
As folhas pinnadas.
As fiores em umbrellas amarellas.
0 fructo representa uma pequena esphera sulcada, que se divide em dois akenios comprimidos; contém as sementinhas dentro de cada um.
Todas as partes da planta são aromaticas.
A raiz tem propriedades aperientes.
As folhas são usadas externamente como resolventes.
As sementes encerram um oleo essencial volatil.

Salsaparrilina.-Smilax salsaparrilha, Linn. - Fam. das Asparagineas.Monacia hexandria, Linn.-As salsaparrilhas são plantas sarmentosas e voluveis, do genero Smilax, da familin das Asparagineas, que habitam no Mexico, Perú e no Brasil, e sobretudo nas provincias do Pará e Amazonas.

As suas raizes stio empregadas em medicinn nas molestias syphiliticas.
Compбe-se de um tronco lenhoso, e pouco volumoso, que se propaga por meio de nós, e são munidos de um grande numero de radiculas mui longas, flexiveis, da grossura de uma penna de ganso.
Estas radiculas sũo formadas de uma parte cortical, succulenta no estado fresco, e de um meditulio lenhoso, com longas fibras parallelas, que as percorrem de uma extremidade á outra; resulta d'esta disposic̣io, que com difficuldade se rompem transversalmente; entretanto podem ser fendidas facilmente na direcç̃o do seu comprimento.
Ha muitas salsaparrilhas proprias do Brasil, onde são conhecidas debaixo do nome vulgar de Japecangas; sũo Smilaax japecanga, Griesed-S. syringoides, Gricseb. - S. brasiliensis, Spreng.- syphilitica, Humboldt - Herraria salsaparrilha, Martius.

A salsaparrilha, que nos vem das provincias do Pará e Amazonas, é vermelha e pequena.
Apresenta-se no commercio sob a fórma de feixes delgados e longos, apertados por um cipo disposto em espiral, - privada de suas sepas.

Attribue-se no similax syphilitica.
A melhor Salsaparrilha 6 aquella cujo sabor 6 mais forte, e mais nauseoso; o Pará exporta annualmente para os:


Propriedades medicas. - As propriedades da raiz da Salsaparrilha são sudorificas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ muito usada nas molestias syphiliticas em geral, nas affecçoes cutaners, rheumaticas e gotosas, em cosimento, na dóse de 30 grammas para 1000 grammas d'agua fervendo) tres vezes ao dia.

Salsaparilita dos pobres.V. o Cajú em Pernambuco.

Salsa du praia. - Convoloulus brasiliensis, Will-Ipomaa marilima.Fan. das Conooloulaceas. - E' uma planta indigena, rasteira, conhecida em Pernambuco por este nome, e cremos que em todo o Brasil.

Ella vegeta principalmente á beira mar, mas tambem nas proximidades do littoral.

Herva leitosa, alastrada, cujos ramos sino verdes, sulcada, com folhas alternadas, ovaes, cordiformes e coriaceas, tendo a lamina dobrada sobre si ; sempre estĩo verdes.
As flores grandes, em fórma de campana, roixas, solitarias, nas axillas das folhas; não sĩo desengraçadas.

Sua cor roixa é bonita; ellas tem no centro filetes brancos.
0 fructo é uma capsula, que se abre em cinco valvas foliaceas, e contem cinco caroços d'entro.
Todas as suas partes são leitosas.
As folhas, quer internas quer externas, são empregadas contra as gonorrheas antigas.
A raiz, que 6 leitosa, 6 considerada como purgante forte.
Segundo Pison, o caule e as folhas são emollientes.

Salsa do Rio Grande do SuI. - Polygonum acelosafolium, Vent.-Ram. das Polygoneas. - 0 cosimento d'esta planta é tido como antisyphilitico.

Salta-earoço. - E' uma fructa cultivada, que tem esse nome no Rio de Janeiro.
E' uma especie de Pecego pequeno, de cor esverdinhada, tendo a superficie pubescente, e a massa de dentro vermelha.

0 caroço desprende-se com muita facilidade, apanas se abre o fructo.

Da amendoa extrahe-se um oleo, que se emprega na pintura e na pharmacia.
das Verbenaceas.-E' uma planta do Rio Grande do Sul, ali conhecida por tal nome.

Tem suas folhas oppostas.
As flores brancas.
A infusão das folhas é anti-catarrhul ; o cosimento tomado em banhos é antihemorrhoidal.

Salva do Brasil. - Saloia fulgens, Cav, Vahl.- Ram. das Labiadas. - E' uma herva de caule e folhas tomentosas ; estas sĩo macias, e oppostas.
As fiores vermelhas, $e$ todas as partes aromaticas.
0 fructo é representado por quatro grãos no fundo do calice.
As folhas d'esta planta são aromaticas, e empregadas como antis-pasmodico, e util na suppressão de transpiraçĩo.

Salva do matto.- Herreria sal-saparrilha.- Fam. das Asparagineas.Planta que na Bahia, Rio de Janciro e Minas, conhecem por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma trepadeira, de flores quasi sempre amarellas; tem os mesmo usos dn Salsaparrilha.

Salva do Pará.- Hyptis incana. - Fam. das Labiadas. - Esta especie vegeta no Marajo, comarea do Pará.
Sũo plantas de raizes carnosas.
Folhas oppostas.
Flores aggregadas em espiga.
0 fructo tem quatros gommos.
Ella 6 excitante, aromatica, e serve para banhos.
Usa-se no Pará em locç̃es, ou antes collyrios, contra as ophtalmias.

Salva de Pernambuco.- $C a$ calia odorifera.- Fam. das Compostas.Herva que forma touceira.
Folhas alternadas, aromaticas, pontudas e de cór branca; sĩo pillosas por baixo, e de cor verde asulado por cima.

Flores em cachos, nas pontas e axilla das folhas.

Os fructos são pequenas capsulas pyriformes.
Passa por emmenagoga; é applicada em banhos contra o rheumatismo.

Sammmbaia.- Polypodium lepidopteris. - Aspidiun conaceum. - Pam. das Polypodiaceas (fotos).-Planta que vegeta em lugares humidos, e mesmo n'agua.
Tom o aspecto de uma pequena palmeira.
Sua raiz é mucilaginosa e sudorifica, empregada como antirheumatica, e pertoral.
Em lingua tupinica chama-se Feto ou Felo macho.

## Sambambain ou Sanabaia.-

 Fam. idem.-E' uma especie de capim que tem este nome nos sertठes de Pernambuco, e com o qual fazem cangalhas.Passa por excellente remedio para as hernias inguinaes, posto em conserva sobre a parte.

Sambambaia do brejo. - Bam. das Polypodiaceas.-E' uma planta trepadeira, de caule fino.
Folhas grandes, com divisoes profundas.
Não dá fior apparente, nem fructo.
E' conhecida por este nome nas Alagoas.

Sambaenité.- $V$. Alfasema de caboclo.

Sumbuenim, - Cecropia palnata, Will.-Fam. das Urliceas.-Esta arvore, que por este nome 6 conhecida em Pernambuco, 6 das mattas do paiz.

Em Alagolas chamam-na Matataíba, em Sergipe, Pé de gallinha, e, em outros lugares, Sambaiba: mas não é a Sambaiba das provincias do sul, que pertence a outra familia.
0 Sambacuim é uma arvore de trunco liso, nodoso ou articulado, de casca cinzenta; forma cupola no cimo do tronco, e estende os ramos.
Folhas pecioladas, palmadas, pa-recendo-se com as folhas do Mamociro,
escuras por cima, esbranquicadas por baixo, coriaceas, duras e asperas.
As flores sũo como espiga de milho.
0 peciolo das folhas serve de ponteiro para gaiolns de passarinho.

Sambaiba de Minas-Geraes e Rto de S. Franeisco.-Curatella sambaiba, St. Hil.- Pam. das Dillenia-ceas.-Arbusto agreste, que vegeta nas regioes do centro, nas catingas do rio de S. Francisco e em Minas-Geraes.
Suas folhas sĩo grandes, oblongas, alongadas, e um pouco asperas.
As flores sūo em cachos, inseridas nos pedunculos de um só lado, e săo brancas.
0 fructo 6 uma capsula globulosa, com espinhos por fora, contendo, em suns lojas dois caroços, cobertos d'uma substancia polposa.
Empregam a casca d'esta arvore para o curativo das feridas.
Floresce em Agosto e Outubro.
Sambaiba.-Cecropia concolor, Will - Fam. das Urticeas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore de nossas mattas, que parece vegetar por todo o nosso continente das Alagoas.
Ella é semelhante á precedente, sendo a differença tióo pequena, que as se póde conhecer depois de attento exame.
0 seu tronco é quasi o mesmo; a disposicão dos ramose das folhas mui parecida.
A fructificaç̃̃o tem as mesmas modificaçes.
0 frncto, quasi semelhante ; emfim, 6 da familia a que pertence a-Unbauiba.
Esta 6 uma especie, cujas folhas sĩo tão asperas, que servem de lixa aos marcineiros.
Outra especie ha, cujas folhas, no contrario, sũo muito macias.

## Sambaiba da Bahia ede Ser-sipe.-V. Cajueiro bravo.

Sumbaibinlan de Minas-Novas - Davilla elliptica, St. Hil. - Bam. das Dilleniaceas.-Planta agreste, de Minas, que não é cipó.

E' um arbusto ascendente, ramoso, de folhas ollipticas, ponteagudas, oblongas, durns, coriaceas e asperas.
As flores, são como rosas, simples, em cachos, apresentando no centro um feixe de filetes, que parecem uma bolota.

0 fructo é uma capsuln.
0 povo do lugar considera esta planta como vulneraria, isto 6 , como tendo a virtude de curar feridas.

Sambaibinha. - Davilla rugosa, St. Hil.- Davilla americana, D. C. Fam. idem. - Vegeta este arbusto nas provincias do sul.
Tem o nome de Sambaibinha em Minas Geraes, o de Cipó caboclo, em S. Paulo.
E' uma planta trepadeira, que tem suas folhns alternns, oblongas e pendentes de seus peciolos; se bem que pareçam lisas, todavia süo asperas ao tacto.
As flores sũo em cachos, formadas de dois tegumentos floraes, com muitissimos filetes no centro, formando uma bolota.

0 fructo é uma capsula oval, contendo um caroce tambem oval.

As folhas são empregadas, em decoccão, para a cura da inchação das pernas e dos escrotos.
Floresce em Janeiro e Abril.
E' empregada como cipó para amarrar cêrcas.

Sambaibinha.-V. Cipo de carijo.

## Sambaúbeifa ou Sambaniva.

 -V. Sambaioa.Sangue de dragão.-Pterocarpus draco, Linn. - Pel. officinalis, Jacq. Ram. das Leguninosas. -Tres productos com o nome de Sangue de dragão ha no globo:
Uma 6 o extracto do fructo do Calamus potang, uma pequena palmeira das Indias Orientaes.
Outra, que corre das incisōes naturaes do tronco do Dracema draco, Lỉnn.
Outra, finalmente, 6 do Brasil: pterocarpus draco, Linn.

Ha ainda outra d'Africa: Plerocarpus senegalensis.

Tratamos da do paiz.
A arvore é resinosa.
As folhas alternadas e lisas.
As flores, om cachos espigados nas, pontas dos ramos, sĩo amarellas, de aspecto de borboleta.

0 fructo 6 uma vagem redonda, rodeada de expansoes membranosas, - 6 contendo um caroço.

O Sangue de d́rago, proveniente da arvore do Brasil, é o menos estimado dos tres; apparece no commercio em bastóes cylindricos, um pouco comprimidos, do comprimento de um pé, e de 3 centimetros de grossura, enrolados em folhas de palmeiras.
Esta resina, concreta, 6 inodora e fragil.
A superficie da seccĩo é luzente; estala nos dentes, e é insoluvel n'aguardente ; arde, lançada sobre as brasas; o sabor é resinoso e um tanto adstringente
Todos os autores de materia medica a consideram tonica e adstringente ; é hoje quasi desusada.
E' empregada ainda em pintura, porque compбe um bom verniz.

Tambem entra na composição de pós dentrificios.

Sangue de dragão.- Croton.--Ram. das Euphorbiaceas,-Planta conhecida na Bahia e em Minas por tal nome.

Produz uma resina gommosa avermelhada.

Santa Marin- Uma multidão de plantas recebe o nome Santa Maria, de maneira que é indeterminado o sentidó da palavra, d'onde resulta grande confusĩo, aliás bem prejudicial a therapeutica.
Por Santa Maria, conhece-se a todas estas hervas: a Herca moura, a Lombrigucira, o Manaca, uma herva trepadeira de Pernambuco, ainda nũo classificada, o Tramanhen das Alagoas, 0 Páo Mathias.
Finalmente, 6 conhecida no Brazil o Chd do Mexico por Santa Maria. - Chenopodium ambrosioides, Linn.
Santa Maria é tambem uma planta da , de asdn, rosas; 0 nte da ado dos bastסes dos, do mtimefolhas 10 frate ; es-aguarisas; 0 ingente medica nte ;

Parahyba do Norte, que de suas sementes fazem contas de rosario ; sem mencionar mais algumas plantas que por ahi correm, com o nome de Santa Maria.

Sapatelra. - Fam. das Melastoma-ceas.-As folhns d'esta planta sĩo muito adstringentes, e são mui empregadas para o cortume de couros, os quaes ficam avermelhados.

Dí tambem boa tinta preta.
Sapé.-Anatherum bicorne.-Ram. das Gramineas.-A raiz 6 emolliente e diuretica.

Seu cosimento é alguma cousa sudorifico.
Das raizes, que sũo longas, serve-se como de ligaduras para applicar aos membros dos que são mordidos de cobra, afim de que o veneno não seja absorvido.

Sapé mneho.-Arundo.-Fam. das Gramineas.-Esta especie de capim vegeta na provincia de Espirito Santo, onde recebe este nome.
Elle 6 aperitivo, desobstruente e resolutivo.

Sapé ou Sneapet. - Anatherum bicorne.-Andropogon bicorne, Will.-Androp: crecto montanum, Brov.-Tam. das Gramineas.-Herva on capim Sape.
Parece universal esta planta.
Vegeta nosmattos, nos taboleiros e terrenos aridos de Pernambuco e Alagoas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ chamada Sapt, mas em outros lugares Sucapd.
Cresce de 70 decimetros a 1 metro de altura, formando touceiras.
Suas folhas ensiformes, estreitas, e erectas, mui susceptiveis de seccarem pela accã̃o dos raios do sol, enros-cam-se nas extremidades lateraes; tem pellos brancos n'esses lugares, e sio um tanto duras o asperas.
Não floresce durante todo o inverno e o verão, mas, logo que queimam-na nas roças, brotam os gommos de novas plantas, com sua floração, que é de bonito effeito.

Ve-se então um vasto campo coberto como de uma plumagem branca, que, fluctuando com os ventos, formam um panorama gracioso.
A flor é um cacho delgado e plumoso, constituido por pequenas espigas reunidas, e que desprendem-se e vonm. 0 gado não gosta d'esto capim.

Saponaria.-Saponaria officinalis. Limn. - Fam. das Caryophylladas.-Planta d'Europa, cultivada no Brasil, de folhas ovaes, lanceoladas, glabras, trinerves. Flores de cór de rosa desmaiada, e om panicula terminal.
A raiz é cylindrica, articulada, da grossura de uma penna de escrever.

Proparedades medicas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ tonica e diaphoretica, empregadn nas molestias rheumaticas, syphiliticas, dartrosas e no engurgitamento das visceras abdominaes; seu cosimento, na dóse de 8 grammas para 500 grammas d'agua, dh-se em tres doses por dia:

Sapota.- Achras mammosa, Linn e Spl. - Ram. das Sapotaceas. - A Sapota ${ }^{6}$ uma fructa semelhante em tudo ao Sapoti, com a differença de ser redonda em vez de oval.
$\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore natural das Antilhas, e das mattas da America Meridional. Seus ramos, estendendo-se gradualmente menos, í proporcĩo que se approximam do cimo da arvore, formam como que uma pyramide.
Sua folhagem 6 densa.
As folhas, de cor verde escura lusente; todas as partes são lactiferas.
As folhas lanceoladas, agudas, com a face inferior desbotada.
As flores, solitarias, nas axillas dos ramos, são pequenas, e de uma cor branca esverdinhada; formam um pequeno tubo, laciniado no bordo livre.
0 fructo é uma baga redonda, que fica como que adherente na base ao fragmento da fior.
Seu pericarpo é pardo, coberto de um pó fino.
Dentro existe ou enoontra-se uma
massa polposa, succulenta, molle, de cor amarella esverdinhada, com cinco caroços pretos, ellipticos, comprimidos, lustrosos, com uma cicatriz branca.
Esta polpa come-se; é de excellente sabor.
Acham-se ordinariamente de duas, a tres somentes por aborto das outras.
0 fructo mesmo maduro conserva ainda o succo leitoso.

Sapota açú. - Clercia passifora, Vell.-E' desconhecido o uso d'esta planta.

Sapoti on Sapote.- Achras sapota, Linn e Spl-Ach gapotilla, Brono - Arvoro que só differe da Sapota em ter o fructo oval.

A casca © adstringente e febrifuga (Brow.)

0 fructo excellente de comer-se, e util contra a estranguria.

As sementes sià diureticas e aperitivas, e, na dóse de duas oitavas, trituradas com assucar e agua, formam uma emulsão, aconselhada nas colicas nephriticas e nas areias.

Sapucaia branea. - Lecythis ollaria, Linn e Willd.- Pam. das Myr-taceas.- A sapucaia 6 uma das celebres arvores do Brasil, pela singularidade do seu fructo.
E' elevada, vegeta nas mattas virgens, tem a casea grossa e fendida.
As folhas lanceoladas, grandes, pontudas para o apice, e, na base, subcordiformes, coriaceas e alternas.
As flores em pequenos grupos, semelhantes á uma rosa, de cor branca rosea, tendo uma petala concava no centro, laciniada, e de cheiro agradavel.
0 fructo assemelha-se it um coco de fórma oval, com um resalto annular, que naturalmente dá abertura no fructo.

Seu tegumento externo 6 osseo, de tres decimetros de espessura, abre-se pela parte superior, e deixa ver uma porção de sementes ovaes, do tamanho
de um ovo de pomba, de cor branca suja, envoltas om uma substancia polposa, oleosa, branca e tenra, contida nas cavidades onde estrio as sementes.
Esta polpa 6 comestivel; as sementes encerram uma amendoa, que é tambem comestivel.
Chama-se Pilão de Sapucaia no esqueleto do fructo, o qual, despido da sua massa interna, apresenta um espaço vasio, que o faz parecer um pequeno pilũo ou um almofariz, e que nos sertges tem o seu prestimo.
A madeira d'esta arvore é forte e branca; presta-se a diversos usos.
Para as obras de ponte são excellentes, excepto para servir de esteios.
Applica-se na construccão de machinas de madeira, e nos travejamentos e tectos de edificios. (Fig. 28.)

Sapueaia branea.-Lecythis lanceolata, Poir.-Fam. idem.-Esta sapucaeira é semelhante á anterior.

0 fructo, do mesmo tamanho.
As flores sũo menores.
Os macacos sĩo apaixonados por ella.

Sapueaia ou Sapueacira. (Canari) Lecytis grandifora, Anbl.-Fam. idem.-Esta Sapucaia é a que os povos da Guyanna e Amazonas chamam Canari macaque e Marmile de singe, (Canario macaco e Panella de bugio).
Ella tem as flores cor de rosa intensa.

A emulsio preparada com as amendoas da sapucaia é anticatharral e antinephritica.

Sapueais mirim ou Sapu-caelro.-Lecythis minor, Jacq.-Fam. idem.-Bsta especie vegeta no Rio de Janeiro.

Os fructos saxio pequenos.
A flor branca, e mui cheirosa, e so contem o fructo cinco caroços pouco mais ou menos.

Sapucairana branea.-Lecythis
elliptica, Humb. e Bomp.- Fam. idem.$\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore indigena, que nas Alagoas e em Pernambuco tem este nome, e no Rio de Janciro o de Sapoguena. Tem o porte menor que a Sapucaia. As folhas alternas, ellipticas, coriaceas, e opacas.

As flores, em cachos, pequenas, com cheiro, săo como as da Ollaria, e brancas.

0 fructo, tambem com a mesma estructura e forma, porém um quarto menor que o da Ollaria.
A madeira passa por boa ; 6 do uso da carpintaria.
Sorve para as obras de pontes, menos para esteios, e tambem para travejamentos, cobertas o portadas dos edificios.

Saputá.-Anthodiscus brasiliensis. Fam das Hypocraticeas.-Esta especie tem os fructos comestiveis, mucilaginosos e doces.

Saracura. - Bignonia hirtella. Fam das Bignmiaceas. - Esta planta é do Rio de Janeiro, empregada com bastante efficacia, como temperante e brando adstringente, na dôse maxima de 30 a 60 grammas, do succo, nas diarrhéas.

Saracura do norte. - Jussiaca angulata. - Fam. das Onagrareaceas. Esta planta é do Norte, empregada nas hemoptises e diarrhéas.
Sargaco do mar.- Fucus natans, Linn. - Fam. das Algas. - Planta que fluctún n'agua salgada, com expansões ramificadas, em fórma de retalhos.
Segundo Pison, esta planta é empregada em Pernambuco como diuretica e lithontriptica, por ter a propriedade de destruir a pedra, ou calculo da bexiga.
Sarza.-V. Salsaparrilha.
Sassafraz do Brasil. - Ocotea cymbarum, Hunt. - Fam. das Laurineas. - A casca d'esta arvore ou arbusto é amarga e aromatica.

E empregada como tonica e carminativa, o util no rheumatismo.

Saudade.-Scabioza.-E uma planta exotica, cultivada no Brasil, e que recebe este nome em Pernambuco.
Sun existencia entre nós data de remota epochn.
$\dot{E}$ quasi rasteira, e pouco ergue seus ramos, de cor parda.
Suas folhas, recortadas e palmadas, sĩo suculentas, e têm algum cheiro.
As flores, em cachos, tem os pedunculos compridos, sobre um receptaculo de estreitas bractéas verdes; exhalam cheiro não muito activo.
Ha tres especies: brancas, amarellas e roixas.
E' flor de jardim.
Suudade do brejo.-Chrysocoma cimosa, Vell.- Tam. das Compostas. Planta do Rio de Janciro, que muitas vezes é trepadeira.
A raiz é antisyphilitica.
Sandade de eampina.- Asclepias umbellata Vell.- Fam. das Apocyna-ceas.- Herva delicada, natural do paiz, conhecida nas Alagoas por esto nome, e tambem pelos de Totó molle e Cega olho.
Em Pernambuco chamam-n'a Canarasinho de campina, em Sergipe Chibante; tambem ha quem the chame Saudade de campina.
E' uma herva de caule roliço e leitoso.
Folhas oppostas, lanceoladas, oblongas e lisas.
As fiores, em umbrella vermelha e manchada de amarello, formando uma especio de coróa, tendo lobos ascendentes e outros pendentes.
Os fructos são gemeos, representando dois casulos fulsiformes, foliaceos, cheios de muitas sementinhas loiras, offerecendo feixes de pellos finos, macio, e lustrosos como sedn.

Estes fuctos por si rompem-se e deixam voar nuvens d'estas sementes.

Seilla brasileira. - Pancratium
gwyanensis. - Fam. das Narcireas. - Esta planta é, da mesma naturesa dos $L y$ rios. - Temquasi sempre bulbos na raiz.
0 seu bulbo, que 6 emetico, excitante, expectorante e diuretico, 6 mui to empregado nos catarrhos e nas hydropisias.
E' conhecida por Cebola branca on brava.
No Pará dam-lhe o nome de Cebola brava ou Clussia rosea.

Sebagtião de Arruda.- Physocalymna forida, Pohl.- Tam. das Salicareas. - Esta importante arvore 6 especial das mattas da provincia de Goyaz, e algumas outras provincias.
E' arvore de pouca altura.
Folhns ovaes, armadas de cinco prolongamentos asperos.
Flores em cachos, dispostas nas pontas dos ramos; são vermelhas, e tem na base umns escamas om fórma de capuz.

0 fructo é redondo.
Nío temos certeza da posiçĩo de suas sementes.

A madeira d'esta arvore 6 'singular pela sua cor, que 6 de rosa, com veios de cor mais escura, com outros azues e alguns rubros; antigamente servia esta madeira para os embutidos na marceneria, hoje entretanto nenhum uso vemos fazer-se d'ella.

0 cerne, por não ser muito grosso, nĩo se presta para tirar-se folhas de taboa mais largas do que um palmo.

Parece que actualmente é pouco conhecida esta bella madeira; no entretanto foi uma das mais notaveis que appareceram na Exposição da França-

## Sebipira on Steupira-açú.

 - Sebipira major, Mart.- Pam. das Leguminosas.- E' uma grande arvore das mattas das provincias do Norte; em Alagóas e Pernambuco é chamada Sicupira-açí e tambem Sucupira.Tem a folhagem miuda.
As fiores purpureas.
0 fructo é uma vagem, com sementes vermelhas.

A madeira 6 dura e durabilissima; sun cor é parda.
Com ella se fazem instrumentos agrarios.

Serve tambem para construccĩo urbana e naval, e porisso seu córte é prohibido pelo governo.
A casca tem o gosto adstringente e amargo; 6 considerado como diaphoretica, e contra os tumores arthriticos dependentes do virus syphilico
0 Barão de Paiva tem-na por um poderoso estimulante do systema lymphatico.
0 cosimento da casca tambem se applica nas affecçes dartrosas chronicas, em banhos.
Emprega-se em obras de pontes, menos para esteios.

Sehipira falsa. - Ferreria spectabilis, Krei. All.-Fam. idem.-Esta especie cresce no Rio de Janeiro.

Sebupira. - V. Sebipira. .
Sebuma uva. $-V$. Sact voa.
Segurelha. - Satureja hortensis, Linn.-Fam. das Labiadas.-E' uma planta de caule esgalhado.

Folhas estreitinhas, e muito aromaticas.
Flores agglomeradas e pequeninas.
0 fructo, constituido por quatro akenios, envoltos no apparelho floral.

Serve como condimento, e é estomachica.
E' natural da bacia do Mediterraneo.
Segurelina. - Seguiera americana, Linn.-Seguiera aculeala, Jacq.-Arbusto da America meridional, que vegeta no3 arredores de Carthagena o no Amazonas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de media dimensão, ramoso, armado de espinhos na base das folhas.
Estas são alternas, e com peciolos um tanto longos, ellipticas, chanfradas no apice, e lisas nas duas faces.
As flores, em cachos mui ramosas, brancas e fetidas.

0 fructo, uma capsula oblonga, com uma expansão membranosa no apice em forma de aza, tem na base tres appendices e no centro uma semente,

## Segurelina. - $V$. Ortela de Marauhāo.

Segurelha brasilelira. - Occynum gratissimum. Lian. e Mant.-Tam. das Labiadas. - Subarhustinho de folhas ovaes, pillosas e cheirosas.

As flöres, em espigas pequenas.
Serve de condimento por ser aromatico.

## Semente de embira. - V. Pinda-

 hiba.Sempre viva. - Fam. das Compos-tas.- Flor exotica, cultivada no Brasil, e a que om Pernambuco dro este nome.

A planta 6 rasteira, com folhas alternas, recortadas, orbiculares, e um tanto succulentas.
As flores saio em cachos ou solitarias, em um pedunculo mais ou menos longo, formando um aggregado de escamas foliaceas; compõe-se de um receptaculo, cuja parte superior offerece uma serie de pequenas petalas paleaceas, lustrosas, dispostas em camadas concentricas, circulares, decrescendo om tamanho para 0 centro.
Esta fior, sem cheiro, mas singular, 6 chamada Sempre vioa, porque nunca murcha, e permanece sempre no mesmo estado; quando mettida n'agua, contrahe seus orgãos e fica como botĩo; porém, tirada d'agua e exposta ao sol, reabre.

Ha duas especies: amarella e branca:
E uma das mais interessantes ecuriosas plantas de jardim.

Senne do campo. - Cassia cathartica, Mart. - Fam. das Leguminosas. -Arvore ou arbusto indigena, que vegeta em S. Paulo e Minas, aonde recebe este nome.
E' planta purgativa; quatro grammas das folhas, de infusão de uma libra ou
quinhentas grammas d'agua fervendo, constituem um purgante.

## Senstiva on Malifia de mu-

Hher. - Mimosa sensilita, Lim. - Fam. das Leguminosas. - Mimasa pudica. - Subarbusto ou herva reptante, com ramos levantados.

Caule cheio de espinhos, curvos.
Folhas, miudas, compostas.
Flores de cór de rosa, em capitulo, e que parece uma pequena borla de retroz.
Os fructos sióo vagens pequenas, erieadas de espinhos, reunidas e enroscadas, formando um todo redondo ; os grãos são como os de feijũo.
Esta planta, tão conhecída pela celebridade de suns folhas, que se contrahem com o contacto de qualquer corpo extranho, possue propriedades deleterios, tanto nas folhas como nas raizes ; mas estas duas partes passam por antidotas, reciprocamente umn da outra.
Na lingun indigena chama-se Caa-co.
Propriedades medicas. Em banhos é applicada nas affecçতes rheumaticas, articulares, e na elephantinsis dos Arabes.

0 emplastro feito das folhas 6 antiescrophuloso.

## Sepepera. $\nabla$. Sebipira.

## Serelba-tinga. - V. Mangue branco.

Seringueira. - Syphonia clastica. - Fam. das Buphorbiaceas. - Grande arvore das provincias do Pará e Amazonas, conhecida por Páo seringa, e por Pdo moeda pelos indigenas.
Tem 16 a 20 metros de altura, quando - tronco tem 80 centimetros de diametro.
Suas folhas, de peciolo longos, compostas de tres foliolos, são ovaes, oblongas, pontudas, inteiras.

Flores dispostas em paniculas terminaes.

Fructo grande, capsular, composto de tres cellulas lenhosas, arredondadas, sementes arredondadas, de episperma liso, arroixeadas.

A amendoa é branca, oleaginosa, de gosto agradavel, e póde comer-se sem nenhum inconvenionte.
Ha ainda outras arvores, de que tambem se extrahe a gomma elnstica.

Modo de extrahir-se a gomma elastica. - Por incisסes feitas no tronco d'esta arvore emana um succo esbranquiçado, que, pela desecação, constitue a substancin, que recebeu o nome de gomma elastica ou borracha, a qual se expóe ao fumo do fructo da palmeira urucuri, Attalea excelsa, e na falta ao de outras palmeiras; porém com o processo do Sr. Strauss, cujo segredo, a provincia vio-se na necessidade de comprar, evita-se que os operarios estejam expostos ás emanações que resultam da combustio, e ás do solo pantanoso.

0 processo do Sr . Strauss, consiste em mergulhar a seiva n'uma soluçĩo de sulphato de alumina e potassa, (vulgarmente conhecida por pedra hume ).

E' a borracha uma das principaes riquezas das referidas provincias; exporta a provincia do Pará $4.752,947$ kil. distribuidos do modo seguinte:

| A Inglaterra. | 2.375,713 |
| :---: | :---: |
| Estados Unidos. | 2.288,829 |
| França | 76,759 |
| Portugal. | 3,770 |
| Hamburgo. | 3,675 |
| Sul do Imperio. | 4,201 |
| Kils | 4.752,947 |

Usos da borracha. - Empregam na fabricação de instrumentos de cirurgia, como sondas, bugias, pessarios, seringas, etc., etc. E' usada n'outras industrias, e na medicina tem sido empregada na phtisica, sob a forma de pilulas; tambem se emprega utilmente debaixo da fórma de meias e de suspensorios, para comprimir as veias varicosas. (Fig. 29.)

Serpũo.- Thynus serpyllum, Linn. - Richr.-Fam. das Labiadas. - Herva natural da Europa, um tanto rasteira, aromatica, e cultivada no Brasil.

Propriedades medicas. - E' empregadn nos casos que reclamam os antispasmodicos e excitantes, e externamente nas inchaçoes e ecchymoses, por contusбes.

E' usado em cosimento
Serralha. - Sonchus lavis, Vell.Fam. das Compostas.-Esta planta 6 comestivel, desobstruente e depurativa.

## Serrailha brava.-Sonchus olera-

 ceus, Linn. e Will.-Fam. das Compostas. $-\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva agreste, que dizem os auctores ser originaria da Europa, e que cresce nos Pyrineos Alpes, etc. mas nós a vemos vegetar no Brasil, em qualquer lugar. Talvez com tudo seja exotica.Seu caule eleva-se á 1 e $1 / 2$ metro.
As folhas aйo oblongas, rentes (ou sesseis), fendidas horizontalmente, tendo a parte superior de côr azulada; todas as partes da planta sŭo leitosas.

As flores, em pequenos grupos, são amarellas e brilhantes.
0 calice ou receptaculo, semelhante a um jarro, offerece na parte superior muitas linguetas estreitas, dispostas em circulo, decrescendo para o centro, que constitue a flor.

0 fructo 6 como uma pequena pevide preta, coroada por um feixe de pel-los-macios e brancos, que voam facilmente com o vento.

Em Pernambuco é conhecida por Chicoria brava.

Esta herva come-se ; extrahe-se principalmente o succo leitoso com uma fervura, e depois prepara-se com ella um bom prato.

Sete easacas.-Britoa selloviana. - Pam. das Myrlaceas. - Ksta planta 6 conhecida em Minas Geraes por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ adstringente.
Sete cascos.- Mronimia friabilis.-
E' conhecida por este nome nas Alagoas uma arvore mediana do paiz.
$\mathrm{E}^{\prime}$ copada. externaoses, por
, Vell.nta é corativa.
hus oleraSompostas. dizem os uropa, e pes, etc. o Brasil, om tudo metro. entes (ou nte, tendo da; todas sas. upos, sĩo melhante superior postas em entro, que
uena pexe de peloam facil-
la por Chi-
e-se princom uma com ella
selloviana. a planta 6 por este

## friabilis.-

 nas Alnlo paiz.De folhas, mindas alternas, ovnes, e lustrosas.
As flores, pelas axillas das folhas e pelos ramos, sũo formadas por um envolucro carnoso, que encerra em seu seio os orgãos floraes, com o aspecto de pellos; elias são de dois sexos.
0 fructo parece um figo, com duas ou quatro sementes dentro; representa uma capsula oca, um tanto quebradiça, qne 6 o envoltorio das flores masculinas.

A madeira d'esta arvore é usada nas construcções civis.

Sete sangrias. - Cuphea ingrata, Cham. - Fam. das Salicarcas.-E' planta herbacen, ou pequeno arbusto.

Suas fiores sĩo elegantes, posto que as mais das vezes pequeninas.

0 fructo é succulento.
Propriedades mrdicas. - 0 cosimento d'esta planta é empregado contra as febres intermittentes (sesбes.)

B Sete sangrias (dle Minas). Barbarina tetrandra, Mart. - Fam. das Slyraceneas.-Esta planta 6 da mesma familia e do genero symplocos.
E' uma variedade d'este.
Sete sangrias do Rio Grande do Sul. - Symplocos platypkylla. - Fam. das ${ }^{\text {s }}$ Styracineas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto indigena do paiz, e que no Rio Grande do Sul recebe este nome.

Propribdades medicas. - A casca da raiz 6 amarga, adstringente o mucilaginosa.
Ella 6 empregada como anti-febril (das febres terçãs) ; dá-se em cosimento.
Sibira.-V. Mangne rasteiro.
Sibiptra.-V. Sicupira.
Steupira merim on cary.Ormosia coarctata, Jacq. - Ormosea minor. - Fam. das Leguminosas. - Esta arvore, a que nas Alagòas chamam Sicupira-cari.
$\mathrm{E}^{\prime}$ menor no porte do que a subsequente.
0 tronco é quasi o mesmo que o da outra, com pouca differenca.
As folhas, compostas de foliolos miudos.
As fiores azuladas, e em grandes cachos, que produzem um bello effeito entre o verdor da vegetaçĩo.
0 fructo é uma vagem pequena e parda.
Esta Sicupira, se bem que seja quasi igual a verdadeira, com tudo tem mais importancia do que ella; mas a pesar d'isso presta-se nos mesmos usos.
Ha ainda duas especies, que distinguimos debaixo dos nomes de Birapina e de Pyracohy

Siempira verdadeira.-Ormosia coccinea, Jacq - Robinia coccinea, Aubl. - Fam. idem. - Arvore das mattas do Brasil, do muita nomeada pelo seu uso, tambem the dro em alguns lugares os nomes de Sebipira e Sucupira,
A arvore 6 bonita, elevada, copada; troncos e ramos erectos, muitas vezes com curvatura.
As folhas compostas, miudas e lisas.
As fiores em cachos, nas pontas dos ramos, de vivo róxo.
0 fructo, vagam, com sementes vermelhas, e manchas pretas.
Esta arvore tem o lenho durissimo e o cerne pardo claro, poroso, sendo os poros um tanto dilitados; todavia 6 suceptivel de polir-se.
Ella tem diversos destinos: serve para a confeccĩo de instrumentos agrarios, ruraes, carros de bois, peças de engenhos, traves de edificios, ete. Serve, com especialidade, para a construccão naval; d'ahi vem que o córte d'esta madeira 6 prohibido pelo Governo.

Propriedades medicas.-A casca é adstringente e tonica, e aconselhada contra o rheumatistmo, em tinctura; sua decocẹ̃o 6 usada em banhos contra as molestias de pelle.

## 400

SIP
SOR
Silva. - Rubus brasiliensis, Mart. Fam. das Rosaceas.-Amora de silva. E planta espinhosa, com fiores brancas ou rosadas, e com o fructo redondo, avermelhado e doce.
Elle serve para confeccionar um xarope, que póde applicar-se como ante-scorbutico.
Ha ontra especie: Rubus jamaicensis, Liin.

Silva da prata.-V.Ininboja.
Silvina.-V. Cipo carneiro.
Simbatba.-Dadi liza.-Esta planta é do Maranhāo, empregada nas dysurias e retenções de,urinas, na hemoptisis e vomitos.

Os que trabalham em pentes lixam-os com as folhas, desta planta.

No Pará chamam-lhe Liza.
Simira. - Psiychotria simira, Boem et Schll.-Ram. das Rubiaceas.-Esta planta vegeta na Guyana e no Amazonas.

Suas folhas sĩ̃o oppostas e oblongas,
As fiores săo om cachos.
Os fructos sĩo pequenas bagas.
$O$ lenho é vermelho, e presta-se à tillturaria.
$\mathrm{E}^{\prime}$ adstringente.
Sipahuba.-Combretum asceudens.Pam. das Combrelaceas.-E um arbusto conhecido nas Alagoas e Pernambuco por este nome; 6 de porte commum.

As folhas medianas, oppostas, ovaes, regulares, ellipticas e lisas.
Flores em espigas, pequeninas, brancas roseas, com pouco aroma ; o interior da flor é lanuginoso:

Os fructinhos são quasi imperceptiveis E'uma das boas madeiras para estacas, e por isso muito procurada.

Siparinna.- Siparuna guyanensis, Aubl.- Ram das Rutaceas.-E um arbusto que yegeta na Guyana e tambem no Amazonas.
As folhas são oppostas, com pellos estrellados.

As flores de dois sexos.
0 fructo, á similhança de um figo carnoso que em maduro abre-se, ficando plano, (chato)

## Sipipira.-V.Sicupira.

Sirgy.-Arvore agreste que tem este nome, em Pernambuco; vegeta muito nas matas de Páo d' Alho.
Seu lenho passa por indestructivel.
Serve para pontes e travejamentos.
Solldonia.-Trixis divaricata, Spl. - Trixis antimenorrhea, Mart. Castra regia Vell.-Fan. das Compostas.
Esta herva é conhecida no Rio de Janeiro, Minas, e Pará por este nome.

Proprigdades medicas. - 0 cosimento das partes herbaceas, molles, 6 empregado contra as inflammaçoes de olhos; 0 extracto da raiz é emmenagogo.

Sorvelra. - Callophora utilis, Marl. - Fam. das Apocynaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbustosinho indigena do paiz, originario do Pará e Amazonas, que produz a Soroa (fructa).
Tem as folhas regulares.
As fiores acinzentadas.
Dá um fructo á semelhança de uma Mangaba, tendo tambem succo leitoso. Bebe-se, e é bom para certas molestias; essa fructa passa por mais saborosa que a Mangaba.

0 succo, leitoso, serve tambem para verniz.
$\mathrm{E}^{\prime}$ anthelmintico; dá-se na dóse de duas a tres vitavas, junto com o oleo de ricino.

Sorveira da Europa. - Sorbus domestica, Linn. e Pyrus Sorbus.-Gent.Fam. das Rosaceas.-E' uma arvore elevada, de folhas compostas.

Blla 6 oriunda do meio dia da Europa, e ahi cultivada, como tambem no Brasil. As folhas, esbranquicadas por baixo.
As flöres, em cachos, sũo brancas.
0 fructo é arredondado, pequeno, quasi vermelho, com as paredes por rvore ele-
dentro cartilaginoasas, e com cinco sementes dentro.

Sossoia.-V. Lingua de vacca.
Sunssu-aceú. - Fumo do matlo, em tupinico.- $V$. tambem Herea grossa.

Suassu-aia.- Fumo do matto, em tupinco. - V. tambem Herva grossa.

Subragi. - Cyanothus speciosa. Fam. das Rhamnaceas.-Esta especie é de Minas.
$E^{\prime}$ amarga, e usada como antirheumatica.

Suçuaia.-V. Heroa collegio e Herva grossa.

## Sueupira.-V. Sicupira.

Sueuúba. - Arvore do Brasil, lactifera, cujo succo é vermetho.
Serve para döres de peito, applicado em fórma de emplastro.

## Sucuúba do Rio de Janeiro

 e do Pará.-Plumeria phagedenica.Fam. das Apocyneas. - Planta que tem muito succo leitoso.Suas folhas sĩ̃o grossas.
Suas flores, quasi sempre grandes, e de bonitas cores.
0 fructo, especie de vagem longa ou capsula.

Propriedades medicas. - 0 succo leitoso d'esta planta é applicado contra os vermes intestinaes; externamente emprega-se nas ulceras atonicas o nas verrugas; © de grande vantagem na blennorrhéa.

Ha outra : Plumeria drastica, que 6 applicada em pequenas dóses nas sozoes, na ictiricia, nas obstrucçoes do figado, e no pleuriz.
$\mathrm{E}^{\prime}$ o succo leitoso, fresco, que se emprega, misturado com oleo de amendoas doces.

## Sueuúba-rana.-Plerandium ama-

rum, Lacerda.-Fam. das Malpightaceas. - Planta que vegeta na provincia do Pará.
0 cosimento das folhas 6 empregado contra a sarna.

Sué. - Nome africano, pelo qual muitas de nossas plantas sĩo conhecidas.

Sumaré. - Cyrtopodium brasiliensis. - Fam. das Orchideas.-0 succo gommogelatinoso 6 empregado pelos sapateiros.
Qunndo contuso, é um bom suppurativo; em cosimento é peitoral, e daso internamente. (Fig. 30.)

Sumaúma do Purá. - Briodendron sumauna, Mart. - Fam. das Bombaceas. - E' uma arvore como por exemplo a Painera das provincias do Rio o S. Paulo, a Mrunguba das Alagoas, a Barriguda de Pernambuco,

Surucuras. - Bignonia hirtella, Lamk. - Pam. das Bignoniaceas.-Planta do Brasil, subarbusto de pequeno porte. 0 caule contom um succo acido.
As folhas são de sabor azedo.
As flores, pequenas, brancas amarelladas.
0 fructo é uma vagem.
Propriedades medicas. - Todas as partes d'esta planta são uteis nas diarrhéas chronicas.

Sururuea. - Passifora sururíca, Vell. e Her. - Fam. das Passiforeas.

Sururuenjá. - Passifora albida Vell. - Fam. idem. - Esta especie de Maracuja 6 conhecida no Rio de Janeiro e Bahia.
E' um Maracují com pouca differença das especies já apontadas.

Suspiro. (fiòr) - Fam. das Amaranthaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma flor exotica mui linda, que cultiva-se com cuidado nos jardins, e a que dão este nome em Pernambuco.

E＇resultado de uma planta rasteira，s彳⿱䒑⿰口口o ora em cachos，ora solitarias tam－ mas que não se enrola nos corpos visinhos．

0 caule 6 delgado．
As folhas alternas，crenadas mais ou menos profundamente，pendidas．
As fiores，longamente pedunculadas， bem，e de cor branca ou roixa．
Apresenta filetes compridos e muito delicados．

Cultivam em Pernambuco tres espe－ cies：branca，cor de lyrio clara，e roixa avelludada．

## T．

## Tabaco ou Tabaqueiro．$-T$ ． Fumo．

Taboea．－Fam．das Granineas．－A taboca em Pernambuco é chamada Ta－ quara，e em alguns lugares tambem é conhecida por Canna brava da matla．

E＇um arbusto indigena，habitante das mattas．

Fórma touceira．
A raiz é tuberosa，irregular，coberta de casca fina，parda clara，e um pouco escamosa．
0 caule é lenhoso，de 1 e y á 3 centimetros de diametro，oco，apresen－ tando nós de distancia em distancia．
As folhas，alternas，ensiformes，abra－ cam o caule por meio de uma bainha．
As flores saxo em cachos，na sumi－ dade dos ramos，semelhantes as das demais Gramineas，ex．do milho，mas em cachos maior．
Sabe－se muito bem que o caule fis－ tuloso d＇este vegetal é que os fogueteiros （em Pernambuco）se servem para pre－ parar o fogo artificial de todos as es－ pecies．

Propritdades medicas．－Sua raiz é empregada como aperiente，em banhos e em xarope，nas hydropisias．

Tabias．－Aeschynomene．－Fam．das Leguminosas．－Nome dado no Ceará a uma planta herbacea ou subarbusto， que tem as flores em grandes cachos．

Os fructos são vagens articuladas．
0 seu uso é o mesmo que a da Typha do Su？

Tabins．－Typha minor，Will．－Fam． das Typhaceas．－ F ＇uma planta herba－ cea，que tem este nome no Sul．

Seu porte é o do capim，mas as flo－ res sĩo em espigas．
Ella é empregada para fazer es－ teiras，e tambem emolliente em ba－ nhos．

Tabotquinhas．－Penounea nemoro－ sa．－Commelina communis，Linn．－Fam． das Commelineas．－Planta herbacea，a que dũo este nome no Pará，e tambem de Gramma da terra．
E＇rasteira，de folhas ovaes．
Flores azues．
O fructo é uma capsula．
Esta planta sem duvida é a Tra－ poeraba do Rio de Janeiro，a Maria－ ninha da Bahia e Sergipe，e o Olho de Santa Lusia da Parahyba do Norte．

Tacahamacas．－Resina fornecida， pelo Amarys ambrosiaca e não pela Icica，como pensa alguem．
Propribdades medicas．－E＇aroma－ tica，empregada nos catarrhos chro－ nicos，rheumatismos，e hysteria，etc．
Tacoaré．－E＇o castanheiro do Maranhão．
E＇impropriamente assim chamada em Cuyabá，porque é identica com a do Pará；mas om Pernambuco tam－ bem a chamavam por este nome．

Tacomaré．－V．Cаииa de As－ sucar．

Tacumba-iva, on coqueiro-Taeumhaiva.- Bactris inundata.Seus peciolos diro flbras mui fortes, que podem substituir o linho.

Tagon-uva.- $V$. Tatajuba ou $T a$ tagiba.

Tuhanhé. - V. Caa-ataya.
Taiaboelra on Tamboelpa. - Mandioca pequena, enfezada.

Taioba.- Arwm esculentum, Spl,Caladium esculentum, Linn e Will.Fam. das Araceas.- Planta herbacea, natural do paiz, cujas folhas nascem immediatamente do alto da raiz.

Fsta 6 uma tubera succulenta.
As folhas suro cordiformes, alongadas de 24 centimetros a $1 /$ metro, bacas, esbranquicadas por baixo, com peciolos mui longos.
A fior é justamente como a do Imbe e do Tinhorão.
$O$ fructo 6 tambem semelhante.
As folhas d'esta planta servem de hortaliẹa, e são de sabor agradavel. Come-se com a carne ou de outramaneira: emfim, substitue a couve.

Em Pernambuco e Bahia 6 Taioba, em Sergipe e no Maranhão é Orelha de veado.

Tajabussui. $-V$. Tayoba.
Tajal ou Tajaz. - V. Tayoba.
Tajuha.-V. Tatagiba ou I-juba.
Tajujá.-V. Abobreira do matto.
Tajurá. - V. Tinhorão.
Tamnotarann.- $V$. Mendobi.
Tamara on Tamareirn.-Phavix dactylifera, Liun e Will. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma palmeira do Egypto, do Norte d'Africa e do Oriente.

E' cultivada no Brasil; vai á altura de uns 8 a mais metros.
Seu tronco apresenta vestigios dos peciolos das antigas folhas.

A cupola é formada por palmas muito erectas, que se estendem horizontal e diagonalmente. Süo de dois sexos separados: a Tamareira macho e a Tamareira femea ; portanto, a primeira so dá flores masculinas, e a segunda flores femininas.

As flores são em cachos, como as das mais palmeiras.
0 fructo, porém, 6 uma baga de mais de 3 centimetros, de figura ovoide, aguecando-se para ambas as extremidades, de cor amarella de gemma d'ovo, ou quasi vermelhn, com o calice da primitiva flor adherente á base.
Seu interior é occupado por uma massa mais clara que o exterior, polposa, melliflua, pouco espessa e mui saborosa; contém grande quantidade de assucar, fecula e mucilagem, a que deve suns propriedades nutrientes e emollientes.
Encerra um caroc̣o muito duro.

## Tamarindo ou Tamarindetro

 (por corrupçĩo) Tamarineiro.-Tamarindus indica, Linn.-Fam. das Legllnitnosas. - Grande arvore das Indias Orientaes e do Egypto, e aclimada no Brasil.E' uma aryore de tronco elevado, com casca escura.
Folhas alternas, compostas de 10 a 18 pares de foliolos oppostos, glabras.
Flores grandes, em espiga de cor amarellada, com manchas vermelhas; são pendentes á semelhança de bandeirinhas.

Os fructos são vagens curvas, do comprimento de 12 \& 15 centimetros, contendo sementes vermelhas, cercadas de uma polpa viscosa, de cor roixa avermelhada, e mais ou menos acidula.
Esta massa, chamada polpa de tamarindos, é empregada como refrigerante e laxante, desfeita em agua com assucar.
$\mathrm{E}^{\prime}$ laxativa em dóses mais elevadas. Emprega-se nas molestins febris.

Tambatajá.-Caladiun.-Fanı. das Araceas.-Esta planta, que 6 da mesma
familia da Tayoba, é conhecida no Maranhão e no Parí por este nome.
Suas folhas são empregadas topicamente nas obstruceges do figado e do baço.

Tambor. - Minosa carunculata.Fam. das Leguminosas.-E' uma arvore do paiz, que é conhecida nas Alagoas por este nome.

Ella 6 esguia.
0 caule, quasi sempre nú, esgalhado no cimo, de folhagem miudissimae porte bonito.

As fiores formam espigas ; sũo verticilladas ; ellas são amarelladas, e pa-recem-se com um feixe de frocos de retroz.
0 fructo 6 uma vagem mediana, contendo grĩos, como os do feijão.
Bsta arvore tem o lenho branco, leve e fraco; 6 procurada para obras que exigem madeira leve; por esta causn, fazem d'ella caixas de guerra, d'onde parte seu nome Tambor.

## Tambury, ou Tamborim. -

 V. Timburi.Tamearamas. - Dalechampia brasiliensis, Linn. - Fam. das Buphorbiaceas. - Esta especie do Brasil tambem é chamada Caa-Jassara. E' em outros lugares Urtiga tamiarama.

E' uma planta trepadeira, pruriginosa, de flor particular, e fructo de tres gommos, e tres caroços semelhantes ao Pinhão.

Ha no Rio de Janeiro, e em Pernambuco.

Conhece-se mais quatro especies.
Dalechampia convolouloides. - Dalec. scandens, da Am. Merid. - Dalec. ficifolia. - Dalec. triphylla. - Dalec. pentaphylla.

Tamiarana. - V. Urtiga de cino.
Tanchagem. - Plantago najor ; Linn. - Fam. das Plantagaceas. - Herva de ha muito acclimada no Brasil, natural da Europa e do Japão.

E pequena
Suas folhas nascem logo desde o collo; são ellipticas, com peciolos longos até um palmo de extensĩo.
Ellas sano um tanto grossas, com as nervuras longitudinaes parallelas, e com algum pello.
Floresce brotando umn espiga n'um pedunculo comprido, cuja parte do meio para o apice onche-se de florinhas brancas como pequenas rosas.
0 fructo é uma capsula redonda, que tem um operculo, que por si mesmo abre-se, derramando uma porção de sementes redondas e pardas.
Esta planta é mui procurada e util, e por isso cultivam-a com cuidado.

Propriedades medicas.-Usa-se d'ella nas affecçరes inflammatorias do rosto, nas döres de dentes, nos defluxos, nas ulceras da garganta e da lingua, etc.
Emprega-se a decoccĩo feita com a planta toda, e sobretudo com as folhas.
Prepara-se tambem uma agua distillada, que se applica em collyrios nas molestias dos olhos.

Cabacteres da familita.-Pequena familia de plantas, compostas dos generos Plantago e Lillorella, e que se reconhece pelos caracteres seguintes:
As flores são hermaphroditas (unisexuaes no genero Litlorella), formando espigas simples, cylindricas, alongadas ou redondas; raras vezes as flores são solitarias.
0 calice tem quatro divisões profundas e persistentes, ou quatro sepalas desiguaes, em forma de escamas, e duas mais exteriores.
A corolla é gamopetala, tubulosa, com quatro divisōes regulares, raramente inteira no apice.
Esta corolla, no genero Plantago, ligase a quatro estames salientes, que no Littorella nascem do receptaculo.
0 ovario é livre, com um, dois, tres e raras vezes quatro lojas, contendo um ou mais ovulos.
0 estylete é capillar, terminado por
desde 0 iolos lonпо.
, com as las, e com

## iga n'um

 parte do de florirosas. redonda, or si mesin porçĩo la e util, e do.a-se d'ella do rosto, luxos, nas ua, etc.
ita com a om as fo-
gua distilIlyrios nas
equena falos generos e se recontes: itas (uniseformando alongadas 3 fiores saio es profunro sepalas mas, e duas
pulosa, com raramente
intago, ligntes, que no culo. dois, tres e ontendo um minado por
um estigma simples, sovelado, poucas vezes bifido no apice.
0 fructo é um pequeno pyxidio, coberto pela corolla, que persiste.
As sementes se compoem de um tegumento carnoso, no centro do qual existe um embryão cylindrico, axillo e homotropo.

Tangara-assú. - Palicurea officinalis, Mart. - Fam. idem.-E' outro arbusto, cujos orgãos são de cor amarella, como as flores.
0 fructo, quasi como o da especie anterior.
As folhas sano anti-rheumaticas, om banhos; para uso interno applica-se em infusũo branda.

Tangaraca. - Cephatis ruelliafolia, Cham. e Schal.- Fam. das Rubiaceas.Arbusto do paiz, de folhas membranosas. Flores agglomeradas.
Seu fructo tem duas sementes, que sũo mui venenosas.

Tagaraguassui.-Caa Cooloba crescentiaéfolia. - Fam. das Polygoneas.Arvore da America, que cresce nas Antilhas.
Suas folhas sũo grandes na base, e abraçam o caule.

As flores são pequenas.
0 fructo é uma baga carnosa, coberta por uma especie de noz triangular ou oval.
Este fructo é adstringente.
Tangerina. - V. Laranja tangerina.
Tange-tange. - Lupinus unijugata. - Fam. das Leguminosas. - Subarbustinho que é commum no littoral ; 6 esgalhado, de 1 a $1 \%$ metros de altura.
Ramos e caule com folhas oppostas, germinadas, de cor verde esbranquiçada, e pillosas.

Flores nas pontas dus ramos, em espigas; sĩo amarellas e pequenas, e parecem busiosinhos.
0 fructo é uma vagem pequena, de 3 centimetros, roliça, roixa, quasi preta ;
offerece um ponto saliente no apice, guando maduro.
As sementes ficam soltas dentro, de maneira que, agitando-se o fructo, produz um ruido como o de um marací, imitando perfeitamente o ruido da cobra cascavel, quando se move.

Tambem é conhecido nas Alagóas por Brincos de viuca, e em outros lugares por Xiquexique.
0 verdaderro Xiquexique ć outra plạnta do mesmo genero d'esta.

Tapagiba. - V. Tatagiba.
Tapeic̣ava. -V . Vassourinha de Pison..

Tapiá. - V. Trapié.
Tapieuy.-E' o vinho feito de Mandioca.

Tapiribas. - V. Cajaieiro on cajazeiro.
Tapyra eayenna. - V. Cama-flstula.

Tapyrá coana.-V. Canna-fistula.
Tapyra coymana.- Cassia secerocarpa, Vog. e Mart.-Fam. das LegH-minosas.-Esta planta tem as mesmas propriedades do Tamarineiro.

Tapyra-pecú. - Tapiria, Awbl Herva grossa, Hellephantopus Martii. $\mathrm{E}^{\prime}$ vulneraria esta planta e util contra as obstruccões do figado.

Taquara. - Bombusa. - Fam. das Grantineas. - Planta gigante da Asia, America meridional e das provincias do Sul e Norte do Brasil.
No Pará os indigenas fazem uso de seu caule, que cresce extraordinariamente de 6 a 9 metros e mais de altura, com um diametro de 12 centimetros pouco mais on menos.
Tem 1 a $1 \%$ centimetros de espessura das paredes.

Apresenta nós de distancia em distancia.
Os Indios fazem d'este caule vazilhas para agua.
As folhas são como as do capim, porém em proporçĩo ao tamanho.

As flores em cachos na mesma razĩo.
A madeira, lascada, presta-se a confecção de objectos d'arta mui curiosos, assim como cestos, balaios, cadeiras, etc $\dot{\beta}$, etc.
Os Chins, e mesmo os Indios, fazem com ella admiraveis obras de primor, que vem ás nossas mĩos.
Outras especies porém estĩo hoje espalhadas; entre nós, dão o nome de Taquara no Brasil a quasi todas as especies d'este genero.
No Rio de Janeiro fazem d'este colmo immensos varaes de escadas de mão, por causa de alcançar elevada altura, ao mesmo tempo que é leve, om relação ao volume.
Serve principalmente para o trabalho dos armadores, esculptoros, pintores, etc Diz-se que resiste a accão de fogo, e que os indigenas no Amazonas cosinham n'elle.

Taquarassú. - Bambusa. - Fam. idem.- Esta planta, pelo seu nome, indiea ser mais gigantesca que a precedente, e o que se ha dito da outra melhor cabe á esta.

Tacuari. - Pam. idem. - Esta especie é um arbustinho, que por este nome é conhecido em Pernambuco; creace até 2 a 3 metros mais ou menos; dá tambem em touceira.

Seu caule está sempre revestido pela bainha das folhas, que o abraçam.
Estas sĩo alternas, lanceoladas-agudas, de verde esbranquicado, com as bordas serrilhadas.
0 caule 6 fistuloso e tambem formado de nós; os mais grossos não excedem de quasi 1 y centimetro de diametro.

Sua superficie externa é amarella, quando maduro ou seceo, e trao lustroso que parece envernizado.

Nunca o vimos florido.
Os fogueteiros servem-se d'elle para os encher de polvora, e fazer foguetes.
E empregado para gaiolas de passarinhns, porèm é já pouco usado para este fim, servindo-se de preferencia do Sambacuim, ou de qualquer madeira mesmo.

Taquari das Alagòas. - Panicum horisontale - Fan. das Gramineas. - E' um arbusto parecido com a Canna da Iudia ou Taqudra.

Caule ramoso, tubuloso a nodoso, como as demais congeneres.
Elle é manchado de roixo, e embaçado
As folhas, mais largas do que no commum das plantas d'esta familia.
As flores são em cachos pyramidaes.
Os fructos parecem grāos de arröz; a semente é parda.
Fazem uso dos ramos finos para bicos (ou pipos) de seringa para clysteres.

Taquari de cavailo. - Lycurus? umbratus. - Fam. iden. - Chamam Taquari de cavallo, nas Alagoas, a uma especie de capim, que vegeta pelas capoeiras grandes, ou nas mattas sombrias.
Este não fórma touceira.
0 caule 6 arroixeado, esgalha sobre as outras plantas.

As folhas sino lanceoladas, pequenas, em cachos.
O fructinho parece um grĩo de arroz, redondo.

Uma so flor fertil, no alto da espiga ponteaguda.
A semente 6 alva.
Os cavallos comem esta planta.
Taquaxi dn Guyanna: - Mabea Taquari, Aubl. - Fam. das Buphorbiaceas. - Arbusto leitoso da Guyanna.

Dá as flores em cachos, 6 trepador ; fornece o Cautchou on Cautecuc.

Taquart do matto. - Panicum sileaticum. - Fam. das Gramineas. -
elle para foguetes. de passado para referencia quer ma-

- Panitraminicas. a Cana e nodoso, xo, e em-
o que no familia. ramidaes. de arroz;

8 para bipara clys-

- Lycurus? amam Ta as, a uma a pelas caittas som-
alha sobre pequenas, o de arroz, da espiga


## anta.

a. - Mabea uphorbiaceas. a.

6 trepador ; есис.

Kste Taquari 6 chamado mallo nas Alagoas; é uma especie de capim, que con-funde-se com o Taquari de cavallo, mas seu caule 6 arroixeado.
Suas folhas sǔo inteiramente glabras.
Tem mais de uma flor fortil, em cada divisăo do cacho, ao passo que o outro tom uma so.
Os orgãos floraes são amarellos e não roixos.

Tarampaho ou coquelro tarampabo. - Enocarpus tarampabo. Este coqueiro tem as folhas dispostas em leque.

Tareroqui.- E' o Fedegoso em alguinas provincias, e a Mangerioba de Pernambuco.

Taririqui. - Planta empregada nas paralysias.
Esfregam-se as partos affectadas com as folhas cosinhadns.
0 cosimento da raiz 6 util contra os tumores, e tambem contra as orchites, como resolutivo.

Tataiba.-V. Tatajuba.
Tatai-y.-V. Tatajuba.
Tatajubn. - Broussonetia tinctoria, Hunt. e Humb. - Morus tinctoria, Jacq.Fam. das Urticaceas.-Esta arvore indigena é a utilissima Tatajuba, que mereceu tanta attençĩo no velho mundo, pela materia corante amarella que fornece, propria para tincturaria e muitos outros mysteres; hoje entretanto esta de alguma maneira depreciada.

Differentes nomes a Tatajuba tem recebido do povo.
Na Europa Tata-iba, Moreira em Sergipe, Tatajuba, Espinho branco, Espiuheiro bravo em Pernambuco, Tatagiba e outros mais em outras paragens, Tatarema, etc.

A Tatajiuba é uma arvore bonita.
Sua casca esbranquicada e lactifera.
As folhas sūo em palmas ovaes, recortadas, de cor verde gaio.

As filores reunidas, em grupos globosos, porém mui pequenas.
Seu fructo 6 pequeno.
0 leite d'esta arvore passa por um especifico para dor de dentes.
E' especialmente applicada a tincturaria, e nas construcços civis e navaes.

Tatapiririea.-Amyris,-Fam. das Terebinthaceas.-Os fructos d'esta especie sino doces e comestiveis.
A madeira é empregada na construccã̃o civil.

Tatauba. - V. Tatagiba, o mesmo que Tatajuba.

Tatù - Bugenia axillaris. - Fam. das Myrlaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ um arbusto do Rio de Janciro, que é conhecido por este nome.

E' adstringente.
Tatuaúbn.- Fam. das Meliaceas.Planta que é empregada como emetica e cathartica.

Ha tres especies; a branca porém 6 a mais usada.

Taúha.-V. Tatajuba ou Tatagiba.
Tauiri.-Couratari gujanensis, Aubl. -Fam. das Myrlaceas.-Grande arvore da Guyanna, que tem as folhas alternas, ellipticas.
As flöres grandes, cor de rosa.
0 fructo é á semelhança da Sapucaia porém mais oblongo. e contendo umas 8 a 12 sementes membranosas, repartidas dentro por um corpo longitudinal, e de fórma triangular.

## Tavagiba. $-V$. Tatajuba.

Taya. -V. Tayoba.
Taya-iva. $-V$. o mesmo.
Tayoba de S. Thomé, - Colocasia antiquorum, Linn.-A rum colocasia, Vell.-Fam. das Araceas.-Esta planta
herbacea offerece tuberculos como a outra Tayoba.

Tem as folhns igunes o maiores, retorcidas; tudo mais como no mesmo genero já descripto.

Come-se suas folhas como as da outra.

Suas raizes são um pouco acres, mas, cosinhadas comsal, perdem a acrimonia, e tornam-se como o Cará.

> Tayoiá. - V. Abobora do matto.

## Tayura. - V. Tinhorão.

Tayuyá mindo. - Allernaremina tayuid, Mans. - Melottria. - Fam. das Cucurbilaceas. - Esta planta 6 um cipó tortuoso, cujas folhas são cordiformes, ponte-agudas, e alternas.

Os fructos sĩo purgativos.
Tayuyá do Pará. - Trianosperma glandulosa, Mart. - Pam. idem - Esta especie 6 considorada como excitante do systema lymphatico.

Tayuyí de quiabo. - Wilbrandia hibiscoides, Mans. - Fam. idem. E de Minas e de S. Paulo esta especie.
Tem as mesmas propriedades das precedentes.

Tayuýa do Rio de Janeiro. - Trianospermia tadyua, Marl. - Bryonia laynya, Vell. - Fam. idem. - Esta especie, que tem a raiz napiforme, em dóse grande é drastica, e emetica em pequena dose.

Emprega-se o p6, de 6 a 7 decigrammas cada vez.
Ha ainda duas especies. Trianosperma arguta. Mart. - Trianosperma scabra, Mart.

Teipoca.- Plumeria bicolor.- Fam. das Apocyneas.-Arvore de tronco liso, quasi sempre de folhas succulentas e lisas.
De todas as suas partes transuda um succo leitoso.

As flòres sũo grandes, de cores lindas. Tem os mesmos usos da Tiborna.

Teiú - Jatropha opifera, Mart.-Jatropra lacerti.- Fam. da Buphorbiaceas.

F ta plante tem a raiz branca e carnosa.

Propriedades yibicas. Prepara-se um extracto resinoso, yue, na dóse de 4 grammas, obra como purgante; em-prega-se na hydropisia, e nas mordeduras de cobras.

Temberatú. - Zanthoxylum Langsdorfi, Marl.-Fam. das Rutaceas.

Proprigdades mbdicas.- A casca da raiz, principalmente, 6 empregada, em cosimento, contra as dores de dentes e dos ouvidos, sob a fórma de locẹ̃es e fomentaçరes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ aromatica, amarga e acida.
Tentos.-V. Giriquiti.

## Teriry. - V. Quiruiri

Tety-pote-iba. $-V$. Ocrarcpoly.
etypoteirn.-Vitis arbistiva, $P i$ son. - Pam. das Ampelidaceas. - Esta planta 6 resolutiva, e util na hydropisia; 6 fortificante. Martius julga que esta planta é a Guira.

T1.-Dracana brasiliensis.-Cordelina terminalis.-Fam. das Liliaceas.-A Dracana terminalis, Limn., é natural da China, e cultivada nos jardins, pela belleza da folhagem vermelha e das suas flores.
Cremos que entre nos tambem se encontra.
Dizem que a raiz, assada, embriaga.
Tiborna.-Plumeria drastica, Mart. -Fam. das Apocyneas. - E' um arbusto leitoso, que recebe este nome em Minas, Bahia e Pernambuco.

0 seu succo 6 leitoso.
Propriedades medicas. -0 succo,
quando fresco, sendo misturado, na dóse de uma colher, com leite de amendons, emprega-se nas feores intermittentes, na ictericia, robstruccoes ras visceras abdominnes, e nos cmpyernas.

0 extracto da casca se dia na dóse de 4 decigrainmas.

0 succo leitoso da tiborna do Rio de Jé eiro, Plumeria -hagedenica, é ocouselhada por Martius contra os vermes intestinaes.
A casca secea é purgativa.
Ticuma.- E' o veneno que os indigenas compбem com o succo de diversas planta do naiz.

Timbaíha. - Fam. das Leguminosas. - Arvore silyestre do paiz, conhecida por este nome em Sergipe.
Tem o porte do Pio-ferro; até os fructos se assemelham nos d'este, tendo, porém, as folhas e fructos maiores.

Timbó ou Timbo eipù. - paulinia pinnata, Linni. - Fam. das Sapindaceas. -Arbusto do Brasil, Mexico, Guyanna, Antilhas e Africa.

Vegeta naturalmente em Pernambuco.
Em lingua tupinica é conhecido por cumari-apd.
Tem as folhas pinnadas, com foliolos ovaes, lanceolndas, sesseis.

Peciolo alado.
Fructo, capsula pyriforme.
Flores em espiga.
Do caule d'esta planta batido extrahese filamentos, de que faz-se vassouras, e com o Timbó os indigenas embriagam os peixes para apanhal-os com a mão.

Propriedades mpdicas. -0 cipó de Timbó gosa de grande reputac̣̃⿸o, como resolutivo, nas inflammaçöes do figado, applicado exteriormente.

0 fructo, casca e as folhas são narcotico-acpes.
Os indigenas do Pará empregam contra a hypochondria, alienaçĩo mental, etc.

## Timbó do Rio de Janeiro.

-Physalis heterophylla.-Fan. das Solanaceas. - A planta herbacea, que no Rio de Janeiro tem este nome, ô uma especie de Canapú, nome mais geral e por que é conhecido nasprovincias; porém em Pernambuco chama-se Bate-lesta.

Timburt, -Mimosa.- Fani. das Leguninosas.

Timpabeha.-Mahonia glabrata.Pan. das Berberideas. - Esta planta 6 oriunda da America Meridional, e deporte bonito.
Suas flores são amarelladas, 0 em cachos.
Seus fructos, globulosos, tingujjía (") os peixes.

## Tinge euia. $-V$. Papcira.

Tingoasst uba. - Zanthoxylum. tingoassi uba, St. Hil. - Ram. das Rutaceas. - É uma arvore que vegeta no Rio de Janciro, e Cabo-Frio, cujas folhas são compostas, alternas.
Flores, om cachos, pequenas.
Os fructos sũo pequenas nozes.
A madeira d'esta arvore é propria para o uso da carpinteria; of amarella, e arde facilmente.
As folhas são picantes.
Tingui (**) - Iupinus cascavella. Fam. das Leguminosas. - E' um pequeno arbusto indigena, todo coberto de pellos, que tem este nome em Pernambuco, onde tambem lhe chamam Xiquexique.
Tem o caule roliço, um pouco esgalhado.
As folhas, compostas imparipennadas, de tres, na extremidade dos peciolos. A cor de toda a planta 6 verde aloirada.
As flores saio em cachos espigados, amarellas, parecendo borboletas.
(") Verbo usalo nas provincias do Norta
para significar: envenenar os peixes, sam para significar: envenenar os poixes, som que estes sejam perniciosos nos que o comem.
(*) Este nome dâ-se no Norte do Brasil a muitas plantas capazes do matar o peixe

Os fructos são vagens roliças, pequenas, de 3 centimetros, coriaceas, dn cor da planta, contêndo sementes como os grãos do feijĩo.
O cosimento d'esta planta é applicado como remedio para curar sarnas.

Tingui capeta. - $V$. Timpabeba.
Tingui de cola. - V. o mesmo.
Tingui do peixe ou Cupuim. -Jacquinia tingui.-Ram. das Myrcinias. -Arbustinho silvestre, que vegeta nos terrenos aridos.
Dão-lhe este nome em Pernambuco, onde tambem chamam-o Cupium.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de porte pequeno, regulando a altura de 1 a $1 \%$ metro, formando touceira; 6 ramoso.
Os ramos são verticaes, a casca esbranquicada.
As folhas sĩo circulares, obovaes, lisas e bacas.

As flores sĩo solitarias, da fórma de um pequeno jarro, amarellado, com a margem dividida em dez pontas.

0 fructo é uma pequena vagem avermelhada, oval, com um caroço no centro.

Diz-se que esta planta mata os peixes, lançada nos tanques.

Tinhorĩo. - Arwm bicolor, Jacq.Caladium bicolor, Limn. e Witll.-Arum maculatum.-Fam. das Aroideas.-Planta nossa, assim chamada em algumas provincias, como nas Alagõas, Maranhũo e Rio de Janciro.

E' uma planta herbacea, porém, vivaz.
Suas folhas são radicaes, longamente pecioladas, cordiformes, oblongas, com manchas pretas ou avermelhadas.

A flor é formada por um estojo foliaceo, especie de espiga clasurada, com as mesmas modificaçত̃es da Tayoba.

O bolbo é uma substancia amarellada, massica, succulenta, resinosa, um tanto acre e nauseabunda.

Propribdades medicas. - Esta batata é deleteria, mata os animaes, e e com
ella que muitos roceiros curam as bicheiras dos animaes.
Tambem curam feridas e ulceras, com esta planta secea, e reduzida a po.
As folhns são empregadas contra esquinencia, em gargarejos.
0 succo expresso ó purgativo; e, a raiz em pó é bom remedio contra a bicheira dos animaes.
0 cosimento das folhas 6 contra as dores de dentes.

Tintureira valgar.- Phytolacca decandra, Linn.-Fam. das Phytolacaceas. - Esta planta é da America Septentrional.
A raiz é tuberosa.
0 caule, avermelhado, com folhas ovaes.

As fiores, em cachos, tambem avermelhadas.

Os fructos de cor vermelha viva.
E' empregada, em fórma de cataplasmas, nas ulceras de máo caracter.

Tipi manso. - Pavonia umbrata.Pam. das Maloaceas. - Esta planta silvestre vegeta nos lugares humidos e sombrios; dam-lhe este nome de Tipi manso nas Alagoas, e tambem ha em Pernambuco.
F' uma herva que não excede de Y a 1 metro de altura.
Caule roliço, de cor verde escura.
Folhas alternas, oblongas, ovaes, lisas, escuras.
As flores, em feixes axillares, agglomeradas em um envoltorio duplo e de cor verde, são brancas, semelhantes á rosas, e sem cheiro.
0 fructo 6 uma baga, com a forma de uma cabeca de alho, apresentando cinco dentes, terminando cada um por um aguilhão, no apice ; espinhăo e agarram ás roupas, como carrapicho.

Tipi do Maranhão.-V. Mucurd́. do Pará, e Tipi tambem de Pernambuco.

Tipi verdadeiro.-Petiveria ali-
acea-on Peliveria letrandra, Linn.Fam. das Amaranilhaceas. - Planta oriunda do Brasil e da Jamayca, pouco ramosa, com forte cheiro de alhos.
Raizes flbrosas, com longas ramificaçes finns.
Folhas alternas, lanceoladas, oblongas, lisas, e escuras.
As flores, em espigas compridns, são brancas, pequenas, dispostas em cruzetas.
0 fructinho 6 uma pequena capsula oval, que offerece, no apice, pontas curvas; no centro contem um carocinho.

Propaiedades medicas. - Bssas raizes são fortemente diureticas, e uzadas contra a hydropisin, a paralysia, e o rheumatismo articular.
Na dóse de 8 grammas para 500 grammas d'agua, internamente, e em locẹ̃es externamente.

Tipú. - Tipuana speciosa. - Fam. das Leguminosas. - Nadn sabemos a respeito d'esta planta.

Tiririea. - $V$. Navalheira.- $C y$ perus Brasiliensis. - Pela sun semelhanca com a Cyperus longus da Europa, é provavelmente emmenagoga e estomachica.

Tirifica do Matto Girosso.-Secleria.- Ram. das Gamineas. - A este genero pertence a planta, que em Pernambuco chamam de Péde gallinha.

Titára. - Euterpe sarmentasa. Pam. das Palmeiras.-E' uma palmeira rara por ser trepadeira, conhecida e abundante nas Alngoas; tambem ha em Pernambuco pelo mesmo nome, e no Pará por Jacilara, onde tambem abunda.

E' um arbusto que se estende sobre os carramanchōes, pendendo seus ramos pelo chão.

0 caule é roliço, revestido de espinhos ; desiguaes d'estes uns sino curvelineos, e agarram-se ás roupas dos vinndantes, de modo a rompel-as.

Tirada a casca, o corpo lenhoso 6 nodoso, de cor cinzenta, lustroso, bonito, proprio para chibata; porém desmerece, e 6 fragil.
As folhas são alternas, lanceoladas e com pequenos espinhos.
As flores sĩo pequenas, em cachos, como as flores das demais palmeiras, porém cada cacho é pequeno.
0 fructo é globuloso, muito menor do que uma balla de espingarda; 6 vermelho, e tem a amendoa oleosa.
Entretanto fazem com ella balaios e cestos.

Tiú.-Adenoropium opiferum, Mart. - Fam. das Euphorbiaceas. - A planta por este nome conhecida em $S$. Paulo, Minas, Goyaz, 6 da familia a que pertence o Pinhão.

Proprigdades medicas. - Ella 6 um purgativo muito empregado nas ictericias, hydropisias e obstrucções das visceras abdominnes.
A dóse é de 2 a 4 grammas.
Toeajé.-Rupala ou Rhopala.-Fan. das Proteaceas. - E' um arbusto indigena, trepador, que vegeta no centro das provincias do Norte; é conhecido alli por este nome, principalmente em Pernambuco e Parahyba do Norte.
Sua raiz é da cor de castanhn, imitando ao Cundurí; 6 rugosa e durissima, e de um peso admiravel.
Ella possue em alto gráo a virtude hemostatica, especialmente contra a metrorrhagia (hemorrhagia do utero.)
A dóse é de uma colherinha de chá n'agua, sendo ella ralada até reduzir-se a pó.

Caracterbs da familia.-As Proteaceas são arbustosinhos ou arvores exoticas, que crescem em abundancia no Cabo da Boa Esperança e na Nova Hollanda.
Suas folhas sũo alternas, algumas vezes quasi verticilladas ou imbricadas.
Suas fiores, geralmente hermaphro-
ditas e raramente unisexuaes, sĩo ora agrupadas na axilla da folha, ora reunidas em uma especie de cone ou de amento.

0 calice é composto de quatro sepalas lineares, algumas vezes ligadas, e formando um calice tubuloso, com quatro ou cinco divisoes mais ou menos profundas e valvulares.

Os estames, em numero de quatro, são oppostos aos sepalos, e quasi sesseis, no apice de sua face interna.

0 ovario é livre, com uma loja contendo um ovulo, inserido no meio de sua altura.

0 estylete termma-se por um estigma , geralmente simples.

Os fructos são capsulas de forma variada, uniloculares e monospermicas ou dispermicas, abrindo-se d'um só lado por uma sutura longitudinal; sua reunituo constitue algumas vezes uma especie de cone.

A semente, que é algumas vezes alada , se compбe de um embryão erecto desprovido de endosperma.

Tomate. - Solanum lycopersicum, Linn.-Fam. das Solanaceas.-0 tomate, cujo nome em toda parte 6 o mesmo, $\delta$ uma das hortaliças quasi usadas em todo o mundo; é natural do Mexico e tambem da America do Sul.

0 tomateiro é uma herva que alastra.

Scu caule 6 herbaceo; todas as partes sĩo cobertas de pellos, esão um tanto viscosas.

As folhas, divididas em lobos.
As florres, amarellas desmaiadas, como estrellas, e reunidas em cachos.
0 fructo, como todos sabem, 6 uma baga redonda, contendo uma substancia polposa e aquosa, acredoce, entremeada de sementes chntas.

0 pericarpo 6 uma pellicula transparente, vermelha na maturidade.

0 tomate 6 excellente tempero; fazse d'elle conserva, hoje importa o Brasil uma massa de sua polpa, para supprir a falta do fructo.
$\mathrm{E}^{\prime}$ um remedio util contra os callos
dos pés, que até sĩo assim destruidos e um energico resolutivo dos panaricios.

Fructifica em qualquer tempo, mas 6 escasso no inverno e abundante no principio do verũo.

Tomate cabaçinho. - Solanum lycopersicum Var. - Fam. idem. - Esta especie, semelhante em tudo á precedente, differe no fructo, por ter a fórma ou apparencia de uma cabaçinha de polvora; fórma bojo na parte seperior, e um collo na inferior; em tudo mais © o mesmo.

Tomate grande. - Solantm lycopersicum Var. - Fam. idem. - É uma outra especie, cujo fructo tem 6 a 12 centimetros de diametro, e a fórma de um globo deprimido, formando gomos, e tendo de espessura apenas 3 centimetros pouco mais ou menos; deixa uma cicariz grande na base; no mais é igual ao da precedente.
E' mui estimado, e tem os mesmos usos.

Tomba. - V. a Espelina em Minas.
Toniso remrambeova. - $V$. Verbasco.

Topinambor. - Helianthus tuberosus, Linn. - Fam. das Synanthereas. - Planta originaria do Brasil, de altura de 1 a 3 metros.
Folhas asperas.
Flores radiadas, amarellas.
Raiz tuberculosa, e como formada de muitas tuberas reunidas.
Estes tuberculos, roixos ou amarellados por fóra, brancos por dentro, tem um sabor mucilaginoso, um tanto adocicado ; comem-se cosidos e preparados de diversas maneiras; chamamlhes batata Topinamba. 0 gado procuraos com avidez; dão-se particularmente ás vaccas e ovelhas, cujo leite augmentam.

As folhas verdes ou seccas ministram uma boa forragem.

Totanga. - Leonurus cardiaca, Linn, e Mart. - Fam. das Labiadas. - Esta planta indigena da Europa, onde the chamam Cardiaca, é cultivada no paiz.
Suas folhas são trilobadns.
As flores, vermelhns, com mesclas brancas.

Propriedades medicas. - 0 succo, dado ás colheres, é antihemoptoico (contrao sangue pela boca), e peitoral ; julga-se um antidoto da raiva (hydrophobia).

Dá-se na dóse de duas colheres do succo, com mel de abelhas Tagy.

Touea de vinva. - Pelraa volucilis. Limn, e Lamak. - Fam. das Verbenaceas. - É um arbustinho nintural das Antilhas, trepador, com flores em cachos pendentes, de cor purpurea, tendo por fructo uma capsula, com duas sementes.

E' excitante e diaphoretica.
Touri. - V. Unari.
Tracuam. - V. Imbd.
Trapiá. - Crataera tapia, Limn. Fam. das Capparidaceas. - Arvore silvestre do paiz, principalmente de Olinda, onde mais abunda.

Arvore pequena, mas que chega ás wezes a 9 metros, com diametro de 1 y metro.
Casca esbranquiçada e ramos erectos.
Folhas alternas, de peciolos longos, ternadas, lanceoladas e lisas.

As flores, em cachos, são brancas, com um feixe de pellos purpureos; tem ponco cheiro.
0 fructo é globuloso, amarello, opaco, sobre um pedunculo comprido.

0 pericarpo é grosso, de 1 centimetro de espessura, branco por dentro, onde se acha uma massa tambem branca, molle e de um sabor dôce ; é crivada de sementes castanhas, redondas e grandes.
Come-se, porém nũo passa por boa. As folhas e a casca tem máo cheiro,
e sũo ompregadas em banhos para os rhe umatismos.
A madeira 6 branca, porosa, um pouco fragil, mas 6 susceptivel de po-lir-se.

## Trapiá da matta. - V. Liga-asso.

## Traplá da maita. - Dorstania.-

 Fan. das Urlicaceas. - E' uma herva agreste, que é conhecida nas Alagòas por este nome.Tem 25 centimetros mais ou menos de altura.
0 caule herbaceo, succulento e escamoso, com as folhas longamente pecioladas, oblongas, arroixeadas e lustrosas.
As flores, em longos pedunculos ascendentes, miudas, de cor parda-escura e que envolvem as seméntes.
Esta planta vegeta nas mattas e capoeiróes.
Ella parece ser o mesmo Liga-osso de Pernambuco.

Trapo. - Evonymus aglomeratus. Fam. das Celastrincas.-0 Trapo é um arbusto silvestre, conhecido em Alagoas e Pernambuco por este nome.
$\mathrm{F}^{\prime}$ trepador, isto 6 , enrola-se sobre as outras plantas; tem espinhos e gavinhos.
Suas folhas, oppostas, ovaes, ponteagudas.
As fiores, miudinhas e em aggregados, sũo amarellas.
0 fructo $\begin{gathered}\text { entretanto } \\ \text { redondo, pe- }\end{gathered}$ queno, contendo 3 á 4 sementes.

As vergonteas d'esta planta, descascadas, fornecem boas chibatas para açoitar cavallos.

Trapoeraba. - Tradescantia diuretica, Mart.- Fam. das Comelinaceas. Tem o caule liso, nodoso.

Folhas ovacs, agudas, liaas, miudamente denteadas.
Flores, terminaes, dispostas em umbrellas.

Propaiedades medicas. - E' emolli-
ente, em banhos e em clysteres, internamente nas dores rheumaticas, e na retenção espasmodica de urinas.
$\mathbf{E}^{\prime}$ excellente antihemorrhoidal, e util nas hydropisias.

0 succo das folhas frescas acalma a comichũo ou prurido dos dartros, e os banhos de seu cosimento sũ̃o mui proveitosos nas affeccooes herpeticas.

Tambem d 6 -se internamente esse cosimento, na dóse de 1000 grammas por dia e 90 grammas de cada vez, nas lencorrheas e gonorrheas.

Trapoeralan ephemera.-Tradoscantia geniculata.-Fam. das Comnie-linaceas.-Esta planta herbacea $6 \mathrm{~cm}-$ pregadn contra as mordeduras de cobras.

Trapoeraban rana.- (Rio de Janeiro e Minas Geraes.) Marianinha, (Bahia e Maranhĩo.) Commelinea deficiens, Hebert.- Fam. idem. - Goza das mesmns propriedades que as precedentes.

Tpapoeralan vermelha. - Tradescantia rubra.-Ham. idem.-Esta especie passa por ser estimulante; dizem que, lavando-se o rosto com o seu cosimento, a pelle torna-se vermelha.

Tremate, - Baccharis brasiliana, Linn. - Fam. das Compostas. - Vernonia scabra, Pers. - Herva de folhas obovaes, e flores em cachos.
As flores d'esta planta, pisadas e applicadas sobre os olhos, quando inflammados, fazem desapparecer as dores ; o que mostra as suas propriedades emollientes e calmantes,

Trepadeira gamelleira. $-V$. Gamelleira tropadeira.

Trevo azedo. - $V$. Trevo d'agua.
Trevo d'agua. - Oxalis repens, Jacq. - Thumb. - Fam. das Oxalideas. Planta cujo caule 6 deitado.
As folhas ternadas.

As flöres, amarellas, e solitarias.
0 fructo o uma capsuln.
$\hat{\mathrm{E}}$ refrigerante e antiscorbutica,
Ha outras especies. - Oxalis fuloa, St. Hil. - Oxal. cordata, St. Hil. Oxal. martiana. Zucc.

Trevo de eheiro. - Pleurantha odorata. - Fam. das Compostas. - Herva aromatica.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de 25 centimetros mais ou menos. Suas folhas em palmas.
As flöres roixas.
F' usada contra as picadas de insectos venenosos.

Trevo, - Trifolium officinalis, Wild. Trif. reflexum, Linn. - Fam. das Leguninosas. - Herva aromatica, natural da Virginin, e cultivada no Brasil; é mui frequente no Maranhã̃o.
Tem $/ 1$ metro mais ou menos de altura.
Suas folhas em palmas.
As flores roixas, e bonitas.
As senhoras, no Maranhũo, usam muito ornar as cabeças com esta flor.
As folhas pisadas curam as mordeduras de animaes venenosos, applicadas sobre a ferida.
Tres irmūos. - Schmidelia salpicarpa. - Fam. das Sapindaceas. - E'um arbustinho a que dĩo este nome nas Alagoas; tambem cresce em Pernambuco, e igualmente ahi 6 conhecido com o mesmo nome.
0 caule é quasi em moutas.
As folhas, em palmas ternadas, obovaes, recortadas.

As flores, em pequenas espigas, săo miudinhas, esbranquiçadas, e como tinctas de amarello.
Dá por fructo uma bagasinha amarella ou vermelha, menor que um grão de milho, oval, salpicada de pontos vermelhos
Ha uma insignificante differença entre a das Alagóas e a de Pernambuco, quanto ao fructo.
0 cosimento das folhas d'esta planta emprega-se nas dores nevralgicas, segundo nos affirmaram.

Tres folhns brancas on quina falsa. - Ticoria febrifuga, St. Hil. - Costa aromatica, Vell.- Fam. das Rutaceas. - Arvore ou arbusto do Brasil; habita as mattas da Provincia de Minas Geracs.

Folhas alternas, pecioladas, compostas de tres foliolos, lanceoladas, glabras, mareadas de pontos transparentes.
A casca d'esta arvore 6 amarga, e adstringente.
Chamam-Ihe tambem Tres folhas, por causa dos tres foliolos, de que se compóe a folha; a estas duas palavras acrescentam o epitheto de brancas, para distinguir esta arvore da Boodia fobrifuga, que vegeta com ella.
Tem as mesmas propriedades, mas suas folhas sũo avermelhadas.

Propriedades mbdicas.- A casca d'esta arvore 6 amarga, e adstringente ; emprega-se nis febres intermitentes, na dóse de 15 grammas para 500 grammas d'agua.

Trez folhas vermelhas, on Larangeira do matto, on Qui-na.- Eoodia febrifuga, St. Hi:l-Fam. das Rulaceas.-Grande arvore do Brasil; habita as provincias de Minas, Espirito Santo e S. Paulo.
Ramos angulosos, rubros, um pouco pubescentes no apice.

Folhas oppostas, ou quasi oppostas, pecioladas, glabras, compostas de tres foliolos.
Foliolos, de peciolo curto, lanceolado, elliptico, algum tanto acuminados, semeados de pontos transparentes.
A casca e o lenho d'esta arvore são extremamente amargos; empregase nos mesmos casos que a precedente.

Trifolio on Azedinhas.- Oxalis acetasella, Linn. e Willd.- Fam. das Oralideas. - Planta herbacea, de raiz escamosa.
Folhas radicaes, subcordiformes, ternadas.

As flores azuladas ou purpurinas.
0 fructo é uma capsula de 5 coccas.
0 succo 6 antiscorbutico.
E' originaria da Europa.
Trigo branco. - Triticum amylowm satioum, Lìnn. - Kam. das Grami-neas.-Tom espiguetas multiffores, comprimidas nos lados, e voltadas com a superficie mais larga para a espiga; as glumas são querenadas.
Ha muitas variedades: como o Trigo candeal ou mocho, o Trigo tremee ou mesinho, o Trigo espella, o Trigo locar.

Ellas fornecem uma fecula excellente, que nlimenta quasi todo mundo, e é porisso credora de todo o elogio, e estima geral dos povos civilisados.
O trigo é oriundo da Persia, porém cultivado em todos os paizes.
Ente nós o cultivam nas provincias do Rio Grande do Sul, Santa Catharina e Paraní, porém não constitue genero de exportaçĩo.
Oxala que assim fosse porque o Brasil consome enorme quantidade de farinha de trigo do Chile, Valparaiso, Estados Unidos e da Europa.

Propriedades arbdicas: - Serve para pulverisar a superficie das partes erysipelatosas, para engrossar caldos e tornal-os mais analepticos, para tisanas, e para a fabricaç̃̃o de pão, biscoutos e bolaxas etc. etc.

Tripa de mallinha. $-V$. Urtiga de cipo.
Tripa de sallinha. - Dälbergia gracilis..-Fam. das Leguminasas.- Arvore on arbusto conhecido por este nome em Matto Grosso.

Trombeta azul. - Concolvolus, Limn.-Fam. das Conooloulaceas. - Flör cultivada no Brasil, conhecida por este nome em Pernambuco, e pelo de Rosa paquete nas Alagoas.
E' natural da America.
Seu caule é trepador, pubescente ou tomentoso.

As folhas alternas, cordiformes, ligeiramente trilobadas e longamente pecioladas.
As fiores, azues-claras, grandes, mas em grupos pequenos, campaniformes, sem aroma.
O fructo 6 uma capsula, com 4 sementes dentro. Jí está tr̄o aclimatada, que nasce pelos quintaes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ ornamento de jardins.
Trombeta roixa. - Convoloults, Liim.-Fam. idem.- Esta especie é semelhante á precedente.

As folhas, cordiformes, lisas; e a flör roixa.

Trombeteira branca. - Datura arborea, Linn.-Tam. das Solanaceas.Este arbusto 6 natural do Perú, e no Brasil passa por ser expontanco tambem

Suas folhas sĩo grandes.
Sua flor, dobrada em fórma de corneta, branca e roixa.

Seu fructo, á semelhança de um grande maxixe, é venenoso.
0 cheiro é viroso; ella emprega-se como calmante nos rheumatismos, em banhos.

As folhas, sendo fumadas como as do tabaco, são de proveito para a asthma.

Trombeteira roixa. - Datura fastuosa, Linn. - Ram. idem. - Esta é originaria do Egypto; é toda eriçada de espinhos.
A flor é dobrada; tem o envoltorio externo roixo, e o de dentro branco.
Gosa das mesmas propriedades da primeira.

Truenas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ o Cipo do imbé, om Matto-Grosso.

Taniuassú. - V. Marinheiro da folha larga.

Tuapoca.-V. 0 mesmo acima.
Tuen.-V. Castanha do Maranhāo, ou do Brasil.

## TUC

Tueari, $-V$. a mesma acima.
Tueim brave. - Bactris setosa,

- Fam. das Palmeiras.- Esta especie é ericada de muitos espinhos, e de porte pequeno.
Talvez seja o Bactris minor de Jacq., e o Bactris minima de Gaetr.


## Tueúm on coqueiro Tucúm.

## -Astrocariumoulgare, Mart.-Fam. idem.

- Palmeira, de cujas folhas se tiram boas fibras, por maceraçĩo n'agua.

Tueumi-Bactris maraja.-Acrocomia offcinalts.-Fam. idem.- Palmeira do Brasil, que nas Alagoas é conhecida por este nome, e, no Maranhão, Pará e Amazonas, pelo de Tucuma.
E' uma palmeira de 6 á 8 metros mais ou menos, de palmas finas e estreitas, com.espinhos.
0 tronco é fino.
0 envoltorio do cacho, (espatha,) 6 espinhoso, com flores de dois sexos.
0 fructo 6 de fórma oval, de 6 centimetros mais ou menos, de um ammrello vermelho, cheio de uma polpa alimenticia, agradavel ao paladar.
Fornece um oleo grosseiro, muito semelhante ao azeite de dende, proprio para illuminaçĩo, e todos os usos industrines.
Os Indios utilisam os caroços do fructo para fazer anneis, ponteiras, castoes de bengalas e outros peqnenos artefactos,

Das folhas do gommo fazem-se utensilios domesticos, como cestos, caixas, esteiras, abanos e chapéos; e tambem se faz flos, conhecidos com o nome de tucuim.

Theúm de Pernambaco. $-V$. Marajá.

Tueumay on coqueiro Tu-cumay.-Astrocarium twcumd́, Mart. - Ram. das Palnciras. - Palmeira do Brasil, da qual se prepara o vinho d'este nome dos indigenas.

E' do Pará e do Amazonas.
Os fructos comem-se.

## UAR

Tuhtra. - Nome brasileiro de uma planta da familia das Iridaceas, que é empregada como purgativa. de porte de Jacq., Therim. am. idem. se tiram 'agua.

- AcrocoPalmeira é conhefaranhão, ucuma.
8 metros inas e esmuito see, proprio usos in-
do fructo 4, castסes nos arte-n-se utenss, caixas, e tambem nome de
seo. - $V$.
iro Tumá, Mart. lmeira do inho d'este

Tuijuva. $-V$. Tapagiba.
Tapaipi.-V. Arucutú.
Taperibu. - Mangifera pinnala, Lamk.- Spondia mangifcra. - Pan. das Terebinthaceas.-Esta planta é uma arvore baixa, do Madagascar.
Suas folhas, om palmas
As fiores, em cachos.
0 fructos são oblongos, com uma noz dentro.
0 fructo é venenoso.
A casca, pulverisada, 6 util nas dysenterias.
0 cosimento do lenho 6 efficaz nas gonorrhéas.
O succo das folhas se dá nas dores de ouvidos.

## Tupixava. $-V$. Vassourinha.

Tирітаро.-V. Caferana.

## Tuquira. $-V$. Lyrio.

Turari.- Paulinea grandiflora, St. Hil. - Fam. das Sapindaceas. - Esta planta 6 de Minas-Geraes.
E' uma trepadeira mui semelhante ao nosso Cipí cururí.
Tem os usos analogos aos do Timbo.

## Tupiteha. $-V$. Vassoura.

Tuturuhai.- Fam. das Gulliferas.Nome dado a um fructo do matto, em Pernambuco, e tambem no Maranhão; б́ proveniente de uma arvore, degfolhas oppostas.
0 fructo chega até 12 centimetros de comprimento; 6 redondo, globoso, um pouco achatado na base, de cor amarella e opaca.
O pericarpo, membranoso, adherente a uma massa amarella, molle, doce e pouco aromatica; no centro encontra-se um caroço grande.

Come-se, e passa por boa.

## U.

Uapuimguassú. - Arvore da provincia do Amazonas, da qual fazem os indios Jurupucunas suas tangas e camisas.
Cortam os mais grossos troncos do comprimento que querem, fazem uma incisão longitudinal, introduzindo uma palmeta de madeira por entre os labios da incisão, tiram a casca, raspam a epiderme, e tornando a applical-a sobre o tronco, batem sobre ella at仑 expellir a humidade, e ficar secca.

Uariá. - Planta cuja raiz é feculenta e alimenticia.
Vegeta na provincia do Amazonas.
Uariquina. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma pimenta vermelha, longa e roliça.

Vegeta na provincia do Pará.

Uarubé. - $\mathrm{E}^{\prime}$ o succo de massa de Mandioca, d'agua ou secea, misturado com a mesma mandioca e temperado com o Tucupi fervido.

Uartimá ou arouma. - Maranta arouma, Aubl. - Fam. das Maranthaceas. - Planta herbacea, oriunda da Goyanna.
Tem a raiz vermelha.
As folhas ao rez da terra.
As fiores, em espigas, sobre um caule longo, sūo vermelhas.

Uauçú. - Monopirix uaucu. - Fam. das Leguninosas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta que ignoramos.
As sementes sino oleosas e amargas.
Uba. - Canna brava, Nees - Fam.
das Amomeas. - Planta herbacea, de raizes bulbosas, e folhas abarcantes, quasi sempre grandes.
As flores são em espigas vermelhas, amarellas, ou brancas.

0 fructo é uma capsula, quasi sempre com tres compartimentos, e sementes á maneira de pequenos globulos, bem como a Canna do brejo, etc.
Fazem do Ubá cestos, balaios, etc., e dos caules caudas de foguetes.
$\mathrm{E}^{\prime}$ empregada como excitante e diuretica.

Ubançu. - V. Pdo Pereira.
Uhaeaba. - Psydium radicans. -
Pàm. das Myrtaceas. - Póde-se fazer idéa d'essa planta mnis ou menos pelos caracteres de suas congeneres, por exemplo: o Aragaseiro, a Goiabeira, etc. E' do Rio Grande do Sul.
Os fructos sũo comestiveis, e a planta adstringente.

Ubacain.- Costus spicatus, Savoart. el Willd. - Fam. das Aniomeas. - Planta oriunda da India Oriental, de raiz densa e tuberosa.

Folhas densas.
Flores, em cachos, densas, amarelladas.

Tom por fructo uma capsula trigona, com tres sementes.

Tem as mesmas virtudes da Canna de macaco.

Ubaia. - Com esto nome conhecemos as seguintes:

Whala. - Fam. das Myrtaceas.-Arvore indigena do paiz.

Folhas lanceoladas.
As fiores, em cachinhos, sioo brancas, com regos, e pedunculo comprido no centro; um fróco de filetes tambem brancos; ellas tem cheiro.
0 fructo é uma baga de dez millimetros, para menos, de diametro, globulosa; o tegumento externo 6 uma pellicula fina elustrosa; dentro d'esta uma polpa aquosa, macia, acida e doce,
e no centro um caroço achatado e arredondado.

0 fructo é amarello, e cheiroso.
Ubaia nueliama. - Eugenia.Fam. das Myrlaceas - $\mathrm{E}^{\prime}$ um fructo, a que no Rio Grande do Norte dão este nome; procedente de um arbusto como a Umbaicira.
Seu caule porém é de uma cor escura.
As flores sĩo brancas.
O fructo é mais globuloso, de cinco millimetros de diametro, de cór roixa externamente e pericarpo membranoso.
A polpa é doce, agradavel, aquosa, com um caroço no centro, que des-prende-se, em estado de maturidade do fructo.

Ubaia.- Costus spicatus. - Fam. das Gramiteas.-E' conhecida no Rio de Janeiro por Canna do brejo.
Contém um succo acido, e seu cosimento é empregado internamente, e, em injecçoes, contra a leuchorrhea.
Da raiz, 16 grammas para 500 grammas d'agua.

Ubatim.-V. Milho grosso.

## Ubiracien.-V. Icicariba.

Ubirarenaa. - $V$. Ibirarema.
Ubussui.-V. Coqueiro.
Uehi verdadelro.- E' uma planta do Pará, proveniente de uma arvore á semelhança do Oity da praia, porém muito maior.

A cor do fructo, tanto interna como externamente, é bronzeada.

Elle come-se, e serve para limonadas; tem dentro um caroço.

Ueuúba.-Myristica sebifera, Lamk. - Fan. das Myristicaceas.-E' uma arvore que vegeta no Brasil e territorios goyanenses, e ás vezes chega até grande altura.

Suas folhas, alternas e oblongas, sāo verdes por cima e aloiradas por baixo-

As flores, extremnmente pequenas, sũo de dois sexos distinctos, de cor ferruginosa, e em cachos.

0 fructo é do tamanho de um Aracá grande, globuloso, quasi secco; abrese em duas valvas, e encerra sementes, que contem um oleo pingue, que se emprega para luz.
Vegeta nas mattas da provincia do Amazonas. ,
Arvore muito apreciada pela utilidade de seus fructos, os quaes contem uma massa adipo-serosa, pouco aromatica e molle, de que se fazem vellas.
Sua inadeira não serve para obras de duraçũo.

Umari on Mari.-Geoffroya umari, Marcg e Pison. - Andira inermis, Humb. e Hunt. - Fam. das Leguminosas. - Esta planta tambem no Pará tem applicaçio industrial.
E' uma arvore de folhas compostas, que da um fructo um tanto grande, de 25 a 30 millimetros, oval, com o pericarpo fino, liso, e tem um caroço no centro, envolvido por uma massa oleosa e doce.
Ha tres variedades de especie, uma que tem o fructo ou a sua massa interna roixa, outra vermelha, e outra amarella.
0 fructo diz-se que se assemelha ao Oily da praia, porém sua cór é mais clara, o cheiro do fructo e o gosto sũo agradaveis.

Propriedades medicas.-A casca do Unari 6 um poderoso anthelmintico, mas cuja applicação exige muito cuidado.
Se a dóse é forte produz vomitos copiosos e superpurgaços, que podem determinar a morte; a dóse regular 6 de duas grammas do pó para um adulto e doze grammas em cosimento, tomado ais colheres, 6 de uma e meia gramma do extracto.

Deve-se evitar tomar agua fria durante a acçĩo d'este medicamento.

Umari (do roixo). -Andira ra--

UMB
cemosa, Lamk.-Geoffroya violacea, Person. - Ram. das Leguninosas. - Esta especie, semelhante á precedente, differe por ter o fructo roixo.

Umbambu, ou coqueiro Umbamba. - Desmoricies nidentum, - Fam. das Palmeiras.-Palmeira do paiz, que vegeta nas planicies inundadas.

Umbarù. - Hibischs camabinus, Linn. e Spl.-Fam, das Maloaceas.-Esta planta, natural da India, é um arbustinho mui parecido com a Vinagreira.
$\mathrm{E}^{\prime}$ emolliente.
Umbaúba.-Cecropia pellata, Willd. - Fam. das Urticeas. - Arvore geral do Brasil, e que vegeta tambem nas CoIonias da Jamaica, onde lhe chamam Bois trompele.
E' uma arvore cujo tronco é recto, com signaes de nós, oco, dividido interiormente em varios compartimentos; esgalha na extremidade superior, asse-melhando-se no Mamoeiro.
As folhas, sobre longos peciolos lisos, cylindricos, divididos em lobos, suno duras, asperas, esbranquicadas por baixo.
As fiores stio de dois sexos separados; espigas pequenas, empencadas, deixando cahir um envolucro coriaceo, roixo, por fora, e como que prateado, por dentro.
Rstas espigas stio formadas pelas fiores masculinas, que são quasi imperceptiveis.
As forres femeas, porém, são quasi do mesmo modo.
Dá um fructo em outra espiga, tendo 5 millimetros, oyal, estreitando para uma das extremidades, de cor roixa-escura.
O pericarpo é uma pellicula, que está por dentro unida a uma substancia branca, aquosa, polposa, doce, contendo um caroço redondo, e grande em proporcão.
A superficie externa do fructo 6 lisa e lusidia; seu sabor nत̃o é desagradavel; ella tem alguma semelhança com a Uea.

Propaibdades medicas.-Os gommos

## UNH

ou grelos, contusos, são applicados nas feridas, cortaduras e golpes.

A decocçío é usada como peitoral.
0 succo, misturado em partes iguaes com leite de vacea, é empregado nas leucorrhéas e gonorrhéas; a massa do interior do tronco, passa por ser proveitosa nos cancros e ulceras.

Umbaúban dis matta. - Cecropia concolor, Willd.-Fam. das Urlicaceas.E' uma outra especie de Umbauba, mais recondita nas mattas.
Seu porte é o mesmo, tendo, porém, as folhas nove divisoes, ou antes lobos, profundamente divididas abre peciolo commum.
A folháé aspera e dura; tambem serve de lixn.
As fiores nas condições das precedentes.
0 fructo 6 tambem semelhante ao d'esta, mas, diz o povo do sertĩo, que é ainda melhor.

Umbé. $-V$. Ambe.
Umbù. - V. Umbusciro e Imbusciro.
Umburapuama. - V. Manaci do sul.

Umifi. - Humirium foribundum, Mart. - Fam. das Meliaceas.- Segundo Marlius, esta planta fornece um succo resinoso, que póde substituir o da Copaiba.

Ha outra especie que abaixo descrevemos.

Umiri balsamo.- Huntrium balsamifera, Anbl.- Ram. das Meliaceas.- $\mathrm{E}^{\prime}$ uma arvore da Guyanna e Amazonas, cuja casca 6 grossa e avermelhada.
dá uma resina vermelha, que se obtem por incisoes, eque 6 mui aromatica; quando secca ' 6 um excellente perfume, cujo aroma á semelhante ao do balsamo do Perú, ou do Styrax beijoin.

Umifi bastardo. - Traxandria
elliptica.- E' ume arvore do Parí, que tambem exsuda um oleo, que 6 util como adstringente; e o cosimento da casca applica-se nas ulceras da garganta.

Unlia de anta.-Bathinia aculeata, Linn. - Fam. das Leguminosas. - Planta do nosso paiz, de folhas em palmas.
Flores em cachos.
0 fructo 6 uma vagem.
Propriedades mbdicas. - E' empregada nas mordeduras de cobras o na elephantiasis, externamente, em banhos; a decoccão, feita na dóse de 15 grammas para 500 grammas d'agua, dá-se tambem internamente.

Unha de bol.-Nome dado a muitas plantas do genero Bauhinia, por causa das folhas unijugadas, figurando uma unha de boi.

Unha de gato. - Perlebea bawhinioides, Mart.- Fam. das Bignoniaceas. - Esta planta é reputada alexiterea, e ompregada por isso nas mordeduras das cobras.

Unlia de gato, do ilttoral.Solanum ruptor?- Fam. das Solanaceas.Este arbustinho, espinhoso, conhecido por este nome no littoral de Pernambuco e Alagoas, tem o caule ramoso, esbranquicado, coberto de pello macio, e espinhos louros, curvos, que tambem existem nas nervuras das folhas.
Estas são ovaes, chanfradas nas bordas, lustrosas e tambem cobertas de pello macio, sobretudo na face inferior.
As flores são em cachos, pequenas, axillares, e como estrellinhas brancas.

0 fructo é uma baga de 3 a 4 millimetros, transparente, amarella, semelhante ao tomate, em ponto pequeno, que 6 seu congenere.
Os espinhos tem toda a analogia com as unhas do gato, pelo que deram á planta o nome que tem; quando se introduz na roupa, a não tirar-se com geito, rasga-a toda.

Unha de gato do sertão. $-M i$ mosa uuguiscati.- Fam.das Leguminasas. - E' um arbusto do sertão, de porte bnixo.
Tronco mui cheio de espinhos agudos, curvos.
Folhas compostas, foliolos miudos. 0 tronco cresce em moita, é muito duro.
A casca é avermelhada.
As flores sũo amarellas.
0 fructo ế umn vagem pequena, de 25 a 30 centimetros; grī̃os como os de feijão.

Produz uma materia corante, ras-pando-se o fructo ou vagem, por fóra; d'ella faz-se uso para tinta de escrever, e 6 tambem usada na tinturaria.

Unlha de vicen. $-V$. Unha de anta.

## Upenna.-V. Ipi. $_{\text {i }}$

UFareman- Andira stipulacea, Benth. - Fam. das Leguminosas.- Tambem chamada Angelim coco, que é o Angelim amargoso.

Tem os mesmos attributos do Umari - Angelim doce (1).

Urary.-Curare ou vorara.-Veneno energico, preparado pelos naturaes da provincia do Amazonas; é um instrumento de destruição dos mais promptos e violentos.
Segundo a opiniño do Dr. Francisco da Silva Castro, os indios do Amazonas preparam o Urary das cascas do Strychnos toxifera, sihoniburah, cipo da familia das Loganiaceas.
0 mais abundante d'estes venenos, e o que mais frequentemente se cncontra no commercio, 60 /urary do Tocantins, e o que é indigena do Perú; este ultimo é bastante energico, e talvez melhor que o do Tocantins.
No Amazonas se encontra de excellente qualidade, mas 6 principalmente no Japura onde mais gosa a sua ter-
(1) Nio nos parece haver differença na denominagĩo Angel im e Umary,
rivel reputação, e onde tambem se vende mais caro este veneno.
Ultimamente descobrio-se o scu antidoto, tĩo prompto no seu effeito como - proprio veneno.

Este antidoto 6 o chlorureto de sodio ou sal commum.
Um animal sentindo-se ferido por umn d'essas settas fica como atonito e sofrego; immedintamente depois sobre-vem-Ihe vertigens, torpor, vomitos, o coma e a morte.
No estado de torpor, ou vertigem que precede ao coma, póde ser sem resistencia posto em uma gaiola ou jaula, introduzindo-se na bocca uma pedra ou melhor uma soluc̣̃̃o de sal de cosinha.
Quando o animal volta a si acha-se preso, mas em um estado de prostač̃o que the ñ̃o permitte, nas primeimeiras horas, nenhum acto de colera ou desespero.
$\mathrm{E}^{\prime}$ o wrary um dos venenos mais terriveis que se conhece; no entretanto tem-se tentado applical-o á algumas molestias promptamente mortaes, otetano por exemplo.

Urieana brava on coqueiro Uricana bravis.-Bactris tomentosa. Fam. das Palmeiras.-E' do nosso paiz.

Uriundubu. $-V$. Arocira do campo.
Urtiga cansanção on de ma-mão.-Cnidoscolus pruriginosus - Fam. das Euphorbiaceas.- E' um arbustinho herbaceo, cuja altura pouco excede a 1 metro.
Caule verde, com pellos longos, duros e urentes ao tocar.
As folhas, nas pontas dos ramos, palmadas, com cinco lohos ou divisōes, e peciolos compridos, assim como os mesmos pellos.
As flores, em cachinhos, são brancas como jasmins, e de dois sexos distinctos.

0 fructo é uma noz capsular, espinho8a, de tres coccas, scis valvas, contendo tres caroços, como os do carrapateiro.

## URU

Bsta planta transmitte, pelo seu contacto com os animaes, por meio dos pellos, um humor virulento, que rapidamente incha a parte, e produz uma erupçío de borbulhas pruriginosas e dolorosas, ás vezes acompanhada de febre e frio, segundo sua intensidade.
0 azeite doce applicado topicamente abranda sua acçóo.

Ella tem o porte do Quiabeiro.
Uriiga de elpó on elpó tripa de gallinha. - Euphorbia urens. Fam. das Euphorbiaceas.-Esta especie de Urliga tem recebido todos estes nomes, e tambem o de Urtiga taniarama entre Pernambuco e Alagoas.
E' um arbustinho de caule fino; en-rola-se om outras plantas, cercas, etc.
Suas folhas são alternas, com peciolos um tanto longos; ellas sĩo trilobadas; todas essas partes sĩo crivadas de pellos duros e pungentes.
As flores, que nũo parecem taes, são formadas por uma especie de involucro de folhetas verdes, recortadas, contendo dentro uns corpusculos foliaceos, cylindricos e ovoides, que são propriamente as florres; ellas sũo de dois sexos distinctos; d'ahi desenvolve se um fructo, í semelhanç do pinhão, ou do carrapateiro, porém menor.

0 contacto d'esta planta sobre a pelle humana produz o mesmo effeito que - das outras Urtigas, todavia 6 menos acre que a precedente.

Uritga de espinho. - Aleotorolophus spinosus. - Fam. das Scrophulari-reas.-Planta agreste, conhecida por este nome nas Alagoos.

E' um arbustinho, cujo caule ó armado de espinhos.

Suas folhas são oppostas, ellipticas.
As fiores sĩo brancas, em forma de corneta fendida no limbo, e listrada de roixo, por fóra, com cheiro enjoativo.

0 fructo 6 uma capsula, cheia de muitas sementes pequenas.

Urtiga vermelha- Urlica urens,

Var. e Well. - Fam. das Urticeas.-E' uma herva que vegeta por toda a parté no chão, sobre pedras, paredes, plantas, troncos, etc.

Ella 6 tida como oriunda da Europa, mas se não é do Brasil está ahi muito acclimada.
E' conhecida por todo o paiz pelo nome de Urtiga.

Tem o caule vermelho, assim como os peciolos das folhas.
Estas siro um tanto grandes, ovaes, ellipticas, meio crespas, eriçadas de pellos duros, como o caule; estes pellos ferem a pelle dando lugar a grande prurido, seguido de dor, e erupç̃̃o de bolhas.
As flores sũo em cachos grandes, suas divisбes forcadas, e so dispostas de um só lado; sĩo apenas uns utriculos, com uma especie de grelosinho sahindo do centro,

0 fructo é insignificante, e contém uma sementinha, circulada de uma substancia mais ou menos carnosa.
Ha outra especie, que differe por ter o caule branco: ortiga branca.

Propriedades medicas. -0 cosimento das folhas 6 empregado, no uso domestico, contra as fluxб̃es, e o seu xarope na asthma.
A applicaçío mais notavel das urtigas tem sido contra as affecções da pelle, sobre tudo de forma escamosa, dartrosa e pustulosa.
Dá-se o cosimento, a infusío, e o extracto para usar internamente, como poderosisimo diuretico.

Uraba de eaboelo. - Maranta uruba - Mar. furcata, Ness. e. Mart. Fam. das Marantaceas. - E' conhecida em Alagoas por este nome um arbustinho ascendente, agreste, de y a 2 metros, pouco mais ou menos.

Caule verde, parecido com o Taquary, nodoso e articulado.

Folhas dispostas como as d'aquelle, alternas, lanceoladas, oblongas, com estojo na base, onde se prende, e lustrosas.

Flores, em cachos, brancas, manchadas de roixo, transparentes.
Fructinha de cinco millimetros, obconica, vermelha e roixa na maturidade, com uma cicatriz no apice; contem uma amendoa branea, que 6 a a semente.

Uruba verdadeira.-Maranta.Fam. idem. - Esta especie, que tambem 6 silvestre, 6 conhecida nas Alagòas por este nome.
$\mathrm{E}^{\prime}$ semelhante á precedente, tendo porém todas as suas partes menores.
0 caule fino, muito esgalhado e em moita,
Folhas menores, e as flores brancas.
Urubú can. - Aristolochia trilobata, Linn et Willd.- Fam. das Aristolo-chiaceas.-Planta indigena; encontrase em Pernambuco e em Alngóas.
E' uma trepadeira, que se enrosca sobre as outras plantas.
Tem sabor amargo, e propriedades excitantes.
Applica-se em loceøes.
Urubuenlan. - Fam. das Solana-ceas.-Esta planta recebe este nome no Maranhão.

Seu uso 6 culinario.
Urubugereo. - $V$. Urubí-caa. *

## Urubugoem.-V. Urubb-caa.

Urueatú, on Açucena vermelhs. - Amaryllis princeps. - Ram. das Amaryllidaceas.- Pertence ás plantas que tem raizes bulbiferas.
Do bulbo d'esta faz-se uso como se faz do da Scilla.

Algrmas especies são mui vencnosas, segundo a opiniño de Martîus.

Uricuba on Páo sangue.Fam. das Myristicaceas. - Arvore conhecida nas Alagoas por este nome, e em Pernambuco por Páo sangue e tambem Urucuba em ambas as provincias.
$\mathrm{E}^{\prime}$ indigena.

Tem as folhas medianas e duras.
As flores, não observadas.
0 fructo 6 pyriforme, verde pallido; abre-se naturalmente, deixando apparecer um caroço. grande, envolto em uma substancia de consistencia forte, rubra, e cheirosa.

Chamam nas Alagoas a este caroço Nóz mascada da terra; e empre-gam-no, nos usos medicinaes, contra dores, fiatulencias, e affeceçes gastricas.
A madeira 6 branca amarellada, 0 empregada na carpinteria

Urueú.- Bixa orellana, Linn e Spl. - Fam. das Bixaceas on Flacurtiaceas.E' uma arvore pequena ou arbusto indigena do Brasil.
Tem 4 a 5 metros de elevaçio.
Tronco recto, dividido em ramos, que formam uma copa.
Folhas alternas, pecioladas, cordiformes, acuminadas, inteiras e glabras.

Flores dispostas em paniculas terminaes; corolla de cor branca rosea.
0 fructo 6 uma capsula eriçada de espinhos, de 20 millimetros, contendo muitas sementes vermelhns, as quaes săo de muito uso na tinturaria.
Nas provincias da Bahia e Sergipe chamam-Ihe Acafriuo.
Em todo o Brasil usão da herva na arte culinaria para dar cor dis iguarias, e a medicina popular emprega como expectorante no defluxo e na bronchite, sob a formá de infusĩo, que se prepara com uma colher de chí de sementes de uracú e uma chicara de agua fervendo, e o xarope na dóse de 30 a 60 grammos por dia.
Exporta a provincia do Parí annualmente 109,431 kil. do modo seguinte:
Estados Unidos............ 59,992
Inglaterra..................... 36,753
Franç...................... 4,158
Portugal..................... 8,528
kils. 109,431
Urieurana.- Hicronima alchorni-

## UVA

oides. - Ram. das Buphorbia ceas.- E' uma arvore do paí, cujo lenho é madeira de lei.

Uricurnna. - V. Carrapicho.
Urueurann. - Bixa wrucurana, Willd. - Fam. das Bixaceas. - Esta planta é a mesma Urucurana carrapicho.

Urueurana de Minas. - Croton tilliafollium, Mans. - Fam. das Buphorbiaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ umn planta conhecida em Minas por este nome.

E' purgativa.
Uricuritha on cotuetro Ueucurl-iba. - V. Uricuri.

Urucari on coquetifo Urueart. - Attalea excelsa, Mart. - Kam. das Palneiras.-E' do paiz, e do Norte.

Uruenfi. - $E^{\prime}$ uma palmeira do paiz, que vegeta no Pará.

Os fructos d'esta palmeira entram na preparaçio da gomma elnstica, que sem o seu auxilio não toma a consistencia que lhe 6 propria.

Uracuúba. - V. Urncí.
Urambeha. - $V$. Jurubeba.
Urupé pironga du orelha de páo vermelio. - Cogumello semicircular, que apresenta a face superior de cor alaranjada, ou cor de zarcĩo.
E' coriaceo, delgado, com algumas zonas concentricas, hymenio guarnecído de tubos unidos, quasi polygonados, e microscopicos; pediculo lateral e curtissimo.
E' considerado peitoral, e usado em gargarejo na angina tonsillar.
Exige cautela em sua applicação.
Utummbí. - Guarea purgans, St. Hil. - Fam. das Meliaceas. - Conhecida em Pernambuco por Giló.

Arvore do Brasil, de ramos avermelhados.

Folhas alternas, compostas de cinco até nove pares de foliolos, oppostas, oblongo-lanceoladas, glabras, acuminadas.
Flores axillares, dispostss em paniculos racemosos.
Fructo, capsula pyriforme, e de quatro valvas.
As cascas d'esta arvore sua amar. gas, adstringentes e um pouco acres, purgativas, emmenagogas e anthelminticas; sua acção sobre o utero é mui violenta, e em dóse clevada produz aborto.

Propriedades medicas. - A decocção da casca é usada externamente, em banhos, contra os tumores arthriticos.
0 extracto é recommendado om pequena dóse contra a gotta, e em clysteres n'um cosimento mucilaginoso contra ascarides, segundo o Dr. Martius.

Utuapoea. - V. Marinheiro de folha larga.

Utuauba. - V. Gito.
Uvanya. - V. Uealha.

## Uva on vinha. - V. Videira.

Uva do matto. - Cordea argentea. Ram. das Cordiaceas. - A uva do matto, fructa proveniente de um arbusto silvestre, que nas Alagōas dão este nome.

E' muito esgalhado, de ramos flexiveis.
Folhas alternas, ellipticas, subcordiformes, duras o asperas.
Flores, em cachos pequenos, brancas, um tanto grandes, de forma afunilada.
0 fructo é uma bagasinha de $10 \mathrm{mil}-$ limetros de comprimento, ovoide; seu pericarpo é membranoso, esbranquiçado; contêm um caroço no centro, envolto em uma massa polposa, branca e doce.
Esta fructa é considerada como uma das melhores do Brasil.

Uvaça do eampo. - V. Ubacaba. oppostas, acumi-

Uvalha on Ubata do campe. - Eugenia pyriformis, St. Hil. - Pam. das Myrtaceas. - E ' um fructo agreste, que se cultiva tambem, conhecido em Pernambuco por este nome; em S. Paulo, pelo de Uoalha do campo; e na Bahia, pelo de Piloimbo.

Arvore media, as vezes em mouta,
Ramos lisos, acinzentados.
Folhas oppostas, lanceoladas, estreitas, de verde escuro, corinceas, semiopacas, baças.
Flores solitarias, ou em pequenos grupos, brancas como a flor do Araca, porém menores, e com algum cheiro.
0 fructo é do tamanho de 10 a 15 millimetros, pyriforme, ou em fórmn de piño, com quatro aspasinhas verdes no apice.

0 pericarpo é uma pellicula delgada, fina, de cor amarella alaranjada; contem uma massa polposa, aquosa, acida e doce, de sabor agradavel, com um ou dois caroços no centro, grandes, esphericos, um pouco achatados, de cór acinzentada ou parda clara.
$\mathrm{E}^{\prime}$ mui aromatico este fructo; 6 comestivel, delle faz-se bom doce, e de seu xarope, limonada, refrigerantes e gelea.

Em S. Paulo, amadurecem os fructos d'esta especie em Feverciro; em Pernambuco, em Marco e Abril; varia a epocha segundo as circumstancias athmosphericas.
Uvallas.- Eugenia wvalha, St. Hil. - Fam. das Myrlaceas.-Esta outra especie de Ubaia, conhecida sob o nome de Uoalha em S. Paulo, é indigena tambem, semelhante a precedente, porém com o fructo muito maior.
As folhas mais oblongas, e os ramos na sumidade são quadrangulares.

0 fructo é acido, um pouco insipido. Fructifica em Novembro.
Cultiva-se em S. Paulo.
Tambem em alguns lugares Ubaia é Pitangueira.

Uvá-açú ou coqueiro Uváaçú (por corrupção) Uvá oçú,-Manicaria saccifera, Mart.- Fam. das Palmeiras. - Vegeta nas bordas do Amazonas.
As folhas tem analogia com as da Banancira.
Os indios fabricam barretes com o tecido fino, que serve de envolucro a0s cachos dos fructos do Ueaogm.

Uvapurama. - Myrtus racemosa, Mart.-Fam. das Myrtaceas.-Esta planta vegeta em lugares proximos ao mar.
Suas folhas são ovaes, lanceoladas. Suas fiores, em pequenos cachos.
A raiz é diuretica e desobstruente; a casca febrifuga, nssim como as sementes.

Uxt. - Uxi umbrosissimus. - Pam. das Chrysobolaneas. - Arvore colossal, que habita nas florestas do Parí, bastante frondosa e de folhagem espessa, sendo sua cor de um verde escuro.
Os seus fructos, verdadeiras drupas indehiscentes, abundantissimas e aromaticas, sťo mui estimados comoalimento, pelo seu pericarpo.
0 caroço do fructo é recommendado pelo Sr. Dr. Castro, do Pará, como proprio para combatter e previnir os escarros de sangue e as hemorrhagias uterinas, na dóse de 4 á 8 grammas n'umá infusão de rosas rubras, ou tisana de raiz d'althea.

Vannpi. - Cookia punctuata, Rete. Fam. das Aurantiaceas. - B uma arvore da China, cujo tronco é verrucoso.
As folhas, em palmas.
As fiores, em cachos.
0 fructo $́$ uma capsula carnosa, formada de 5 cocas ; 6 comestivel, de sabor acido.
Suppomos ser cultivada entre nós.
0 nome de Vampi é o mesmo por que é conhecida no seu paiz natal.

Vapores.-V. Jasmim de S. José.
Vara-iapiá. - V. Grão de gallo do Pard.

Vareta. - Cipura paludosa. - 安 o mesmo que Marica paludosa, Awbl. Iridacea.

Chamam-na tambem Coqueirinho do campo, e tambem Alho de campina ou do matto.

Vassoura on Tupiteha. - Sida carpinifolia, Linn.-Fam. das Malvaceas. -Estn herva, que nas provincias do sul do Imperio 6 chamada Vassoura ou Twpilcha, não é a mesma planta Vassoura do norte.

Ella é semi-herbacea.
As folhas alternas, ovaes oblongas.
As flores, em grupo de quatro, nas axillas das folhas.

Os fructos sax̃o como os das outras plantas, formados de muitas coccas reunidas, e terminadas em dois esporões agudos, formando as ditas coccas reunidas um globo achatado.

Os habitantes do Sul applicam as folhas d'sta planta, pisadas, sobre as picadas das vespas; e amarradas em feixes servem como de vassouras. Em lingua guarany é Tuptchd.

Porem é principalmente empregada em banhos como emolliente.

Vassoura on Vassourinha de botito. - Cephalanthus scoparius. Fani. das Rubiaceas.-Assim chamam em Pernambuco a uma planta de 24 centimetros a $/ 1$ metro de altura, eque resiste a todas ás estaçбes; esgalha muito.

Tem o caule castanho, muito duro. Raizes mui agarradas.
As folhas oppostas e mui estreitas.
As flores 'sã̃o reunidas em circulo em diversos pontos do caule, e como pequenas angelicas brancas.
Os fractos desenvolvem-se, reunidos tambem, formando um grupo de capsulasinhas.
Esta planta, que nĩo é verdadeiramente herva, tem a duraçũo de arvore.
Tem-se descoberto que seu cosimento é util, em banhos e internamente, na elephantiasis.

Vassoura do eampo.- Dodonca oiscosa, Linn e Willd.-Fam. das Sapin-daceas.- $\mathbf{E}$ uma arvore ou arbusto, que no Rio de Janeiro e provincias do Sul tem este nome.
Ella 6 mediana.
Seus ramos são avermelhados.
As folhas, oblongas, ovaes o viscosas.
As flores em cachos.
0 fructo pequeno, de tres coccas, encerra tres caroços redondos, ou somente dois.
Floresce em Maio.
Os fructos amadurecem em Setem bro, Outubro, e Novembro.

Ha muitas especies.

Vassoura de forno. - $V . A l f a$ vaca de cobra nu Pará.

Vassoura on Vassourintia de varrer. - Scoparia dulcis, Linn. e Lamk. - Vandellia pratensis. - Ram. das Scrophularineas.-Esta herva campestre, conhecida em Pernambuco por este nome, 6 natural de ambas as Americas.
Vegeta por toda parte, esgalha muito, e tem de altura até $\%$ metro e 12 centimetros.
Folhas miudas, estreitas, azuladns.
As flores, brancas, e revestidas de um pello sedoso no meio.
0 fructinho, sobre longo pedunculo, é redondo, parecido com o do Coentro; encerra grande numero de sementes miudissimas.

Proprizdades medicas:- $\mathrm{E}^{\prime}$ empregada como antihemorroidnal em banhos e clysteres, e tambem nas retençoes de urinas, tomado o seu cosimento internamente.

Ella reune propiedades adstringentes e mucilaginosas.
$\mathrm{E}^{\prime}$ util nos catarrhos pulmonares, e regularisa $\sigma$ fluxo catamenial, empregada na dóse de duas onças do succo de suas folhas; aproveita contra as dores de ouvido.
No Pará preferem-na á quina, para combatter a3 febres.
No uso domestico serve-se como vassoura.

## Vassoureiro en Canzenze. -

Minosa incendiala - Fam. das Leguminosas. - Bonita arvore elevada e silvestre, que 6 conhecida por eate nome nas Alagoas.
Sua casca 6 parda.
Seu porte assemelhn-se ao do Angico.
A folhagem, miuda como a do mesmo Angico, e destribuida em palmas.

As flores, em feixes globulosos, parecendo frocos de retroz esverdinhado.
$O$ fructo é uma vagem achatada e fegular.

0 cerne d'esta arvore 6 duro, cor de rosa, porém desmaiado:
E' notavel por arder quando ainda verde, como se estivesse secco.
Scu porte é bello para ornar jardins.
Vassourinhas. $-V$. Vassoura de botão.

Vassourinha de botĩo.-Vogeta nos terrenos frescos.
$\mathrm{E}^{\prime}$ usado como emolliente.
Velame bravo.- Caperonia rufa, Croton triguetrum, Lamk - Fam. das Buphorbiaceas. - 0 velame bravo á conhecido nas Alagoas por tal nome, assim como em outros lugares ; talvez seja a planta que os antigos botanicos citam debaixo do nome scientifico de Croton triquetrum, Lamk.
E' um subarbustinho de cor loura, de 1 a $1 \%$ metro de altura.
Ramos castanhos, pubescentes.
Folhas alternas, ovaes, lanceoladas, tambem pubescentes, com pellos estrellados e macios nas margens.
As flores sũo de dois sexos, em espigas engastadas; as estereis occupam a parte superior, as ferteis a inferior; são brancas, lanuginosas.
0 fructo 6 uma noz de tres cocens, com tres sementes semelhantes nos do Carrapateiro.
Não empregam esta especie om medicina.

## Velame do eampo. $-V$. Velame

 verdadeiro.Velame minalo. - Oxalis nilida. - Ram. das Oxalidaceas. - É uma pla
tinha herbacea de $y$ metro, que vegeta nos lugares humidos ou frescos, dão-lhe este nome nos sertóes do Norte.
Herva pequena e delicada.
De folhas em palminhas, com tres foliolos, pequenos, embaciados e quasi ovaes.
As flores, com a cor e o aspecto da rosa simples, sem cheiro.

0 fructo é uma capsula psquena,
oyoide, com cinco angulos dentro, dividids em dez compartimentos, contendo uma ou duas sementes em cada um.

No sertão empregam o cosimento d'esta planta nas dores arthriticas, e nas febres malignas, (febres perniciosas.)

Velame verdadetro. - Croton campestris, Mart. - Fam. das Buphorbiaceas. - Arbustinho conhecido por este nome em S. Paulo, Pernambuco, Alagóas e Parahyba; eleva-se de 3 a 4 metros mais ou menos.
Caule de lenho duro, com a extremidade coberta de pellos rentes.

Folhas alternas, ovaes-oblongas e pubescentes.
As flöres, em espigas nas pontas dos ramos, sĩo aromaticas, brancas, pubescentes; e são de dois sexos.
0 fructo e uma noz de tres coccas, com tres caroços; bem como no do bravo.

Propriedades medicas. - É superior a todos os depurativos conhecidos, e empregado com successo para curar as empingens, a cachexia escrophulosa, as affecçðes venereas ligeiras ou inveteradas, os tumores, e a carie dos ossos, e sobre tudo nas affecç̃̃es venereas constitucionaes, que resistiram ao mercurio.
E applicado nas molestias cutaneas syphiliticas, elephantiasis dos arabes, erysipelas brancas, nas dores rheumaticas e gottosas, nas ulceras venereas, nos casos de menstruação difflcil, nos catarrhos da bexiga e nas ulceras do utero.
Passa por excellente medicamento contra os tuberculos, etc.

## Velame do campo de Minus.

 - Croton fulous, Mart. - Fam. idem.Esta especie nos parece differir pouco da outra.Tem os mesmos usos.
Vellndo. - V. Bredo namorado ou Beijo de palma.

Verbasco. - V. Barbasco.
Verorola. - V. Ucuîba.
Vetiver. - Andropogon muricatum.Fam. das Gramineas. - É um capim cuja raiz é muito cheirosa; elle dé quasi por todos os lugares do globo.
E' empregado, pelo scu forte aroma, para perfumar os moveis, ou preservar a roupa dos insectos.

Viba. - V. Canna d'assucar.
Victoria Regia. - Lindly. - Fam. das Nimpheaceas.-É uma planta magnifica, descoberta ha alguns annos, nos grandes rios da Goyanna e do Amazonas pelos Srs. Bompland et d'Orbigny, e dedicada á rainha d'Inglaterra.
Suas folhas redondas e onduladas, de 1 a 2 metros de difmetro, fluctuam á superficie d'agua, acima da qual se elevam soberbas fiores lnrgas, de 3 decimetros, brancas, tendo o centro purpurino.
As sementes sino boas para se comer assadas, como as do milho; d'onde vem o nome de Milho d'agua, dado a estas flores, pelos guaranys.

## Vicuiba. - V. Bicuiba.

Videlra. - Vilis vinifera. - Fam. das Ampellidaceas. - Arbusto trepador e sarmentoso muito vulgar; originario do Oriente, mas cultivado nas regives meridionaes das zonas temperadas de todos os continentes.
Ha mais de mil e quatrocentas variedades conhecidas.

0 succo extrahido da uva soffre uma fermentação, e constitue o vinho: bebida já conhecidn na antiguidade.
Ha numerosas qualidades de vinhas, ueterminadas geralmente pela variadade do terreno, da exposição, do clima, da temperatura dominante, do gráo de maturidade, pela mancira de o tratar no lugar, na adega, nos toneis, nes garrafas, etc.

Portugal, a Hespanha, a França, a rosa; elle dá ces do globo. forte aroma, ou preser-

## esucar.

findly. - Fam. olanta magnid annos, nos do Amazonas d'Orbigny, e aterra.
e onduladas, fmetro, fluc1a, acima da fiores largas, tendo o centro
para se conilho; d'onde agua, dado a nys.
a.
ifera. - Fam. usto trepador gar ; origiuativado nas renas temperantes.
trocentas va-
ava soffre uma o vinho: betiguidade.
les de vinhas, pela variaiçio, do clima, te, do gráo de 1 de 0 tratar os toneis, nas
a Franç, a

Italia, as ilhas do Mediterraneo, e al gumas do Occeano atlantico, a Grecia etc., são os paizes que fornecem os melhores vinhos.
No Brasil as videiras dão, duas vezes no anno, bem boas uvas, em todas as nossas provincias.
Em S. Paulo, Santa Catharina, e Rio Grande do Sul, o succo da uva fermenta perfeitamente, e produz bom vinho.
Tudo, pois, obriga-nos a chamar a attenctio dos nossos agricultores para a cultura da videira e fabricação do vinho.
Além do vinho, fornece a videira ainda outros productos; bem como o alcool ou espirito de vinho, o vinagre feito do vinho, o tartaro e o acido tartarico, que sŭo substancias obtidas pela fermentac̣ĩo do vinho ou pela fabricac̣io d'este producto.

Uma variedade particular, cujos cachos são formados por bagos pequenos e sem sementes, e que se cultiva na Grecia, dá as uvas passas, de Corintho, menores.
Outra_especie, que tem bagos maiores e sementes, dá as uvas passas ordinarias, do Orionte, da Grecia e da Hespanha, e com especialidade de Malaga.
A uva 6 uma fructa excellente; goza de propriedades laxativas e diureticas.
Emprega-se em medicina a mistura de partes iguaes de passas, tamaras, jujubas e figos, que con titue o que se chama nas pharmacias quatro fcuctos peitoraes, que servem para ${ }^{\text {a }}$ preparaçũo de cosimentos peitoraes.

Vina on coguelro Vina,-Iriarlea spharocarpa.-Fam. das Palmeiras. -Suas folhas servem para cobrir ca3as, e sua madeira fluctun n'agua, aindn mesmo verde.
${ }^{1}$ Vinagreira. - Hibiscus sabdariffa, Limn. - Hibiscus bifurcatus. - Fam. das Maleaceas.-Este arbusto, originario da India, é conhecido no Pará, Maranhũo
e Pernambuco por Vinagreira, e no Rio de Janciro, Alagoas e Bahia por Carurú azedo.
Tem o aspecto de um quiabeiro, de quem 6 congenere.
0 caule vermelho rubro, apresentando nós, esgalha pouco.
As folhas sĩo alternas, com tres lobos, de cor verde roixeado, e o peciolo longo; săo succulentas, e dão gosto de vinagre.

As flores sẵo grandes, bem semelhantes as do quiabeiro, porém de corr amarella desmaiada, e riscada de finos filetes vermelhos.

0 fructo assemelha-se ao do quiabo, sendo entio redondo ou ponteagudo, dentro dividido em casinholas, e com cinco sementes reniformes.
Foi acclimada no extincto jardim botanico de Olinda, e propagou-se tanto, que hoje ha nos lugares humidos e nos prados.
O fructo contém um acido semelhante ao do vinagre.

Vinda can.-Calimbuim nutans (?)Fam. das Amomaceas. - Esta planta é da natureza do Cardomomo, do Gengibre, da Araruta.
Ksta, porém, 6 empregada nas diarrhéas, em cosímento, e seus fructos nas colicas.

Vinhatico.-Fam. das Leguninosas. -Esta 6 uma das arvores interessantes das mattas do Brasil, conhecida em Pernambuco e em Alagoas por Amarello.
E' colossal, de tronco grosso, e casca escura, gretada e ramosa.
As folhas sũo em palmas, um tanto viscosas, dando maior ou menor quantidade de resina.
A copa é elevada, de pouca largura, um tanto vistosi, e de alguma elegancin.
A flor 6 regular, formada de cinco petalas livres, um tanto coriaceas, erectas, lineares, lanceoladas e agudas.
Os estames existem em numero de dez pouco mais ou menos.
0 fructo é uma vagem, ás vezes
curva, á semelhança de uma espada turca,

A madeira 6 amarolla, com veios vermelhos le escuros, ondeados, e de uma belleza particular, principalmente quando envernisada.
E' madeira de grande utilidade, tanto nas construçoes navaes como civis, e na marceneria.
$\mathrm{E}^{\prime}$ de que se fazem as boas canoas para navegação dos nossos rios. (Fig. 31.)

Vinliatico. - Flor de Algodau.Fam. idem. - Arvore semelhnnte í precedente, com á differenc̣a de que a madeira é fraca e o tecido muito frouxo; a cor assemelha-se á da flor do al godão.
E' procurado para pequenas obras de marceneria.

Violia ou violeta. - Viola adorata, Linn. - Fam das Violaceas. - Planta cultivada nos jardins das provincias do Sul do Imperio.
Caule molle.
Folhas cordiformes e denteadas.
Flores roixas, de cheiro suave.
Propriedades mbdicas.- São usadas como peitoraes, emollientes, e diaphoreticas; empregados nos defluxos e outras molestias acompanhadas de tosse.
Internamente, 2 a 4 grammas para 500 grammas d'agua.

Violeta de tres córes on amor perfeito. - Viola tricolor.Fam. das Violaceas. - V. Amor perfoito.

Violeta do Pará.- Sida repens. - Fam. das Malvaceas.- Esta especie, nos parece, 6 a Rasteirinha on a Corasüosinho de Pernambuco.
$\mathrm{E}^{\prime}$ tida por mucilaginosa, e dada om clysteres, para combatter as hemorrhoides.

Visguelro:- Mimosa mellifua.-
Fam. das Leguminosas.- 0 visgueiro ê
arvore silvestre do Brasil, sem duvida uma das mais dignas de admiraçũo.
Se o Cedro do L:bano mereceo tanta attenção dos poctas europeos, só pela sua altura, elevando seu collo sobre as outras de sell reino, que diremos do Visgueiro?
O visgueiro é o gigante da floresta brasileira; elle ergue sua vistosa cupula de maneira que, com um simples lance de vista ao longe, vê-se-o como o rei da selva, dominando toda a matta, e distinguindo-se de todas as demais arvores.
Elle é de tronco colossal, até certa altura sem ramificação, e d'ahi por diante estendendo seus grossos galhos em verticillio horisontalmente, e formando uma cupula engracada, revestida de uma folhagem em palmas miudas, densas, e de um verde gaio.
Sua casca é grossa, escura e sulcadn.
Esta copa offerece grande e magnifica sombra, uma vez que não, seja na épocha da anthese, porque entäo exsuda de suas flöres abundante succo viscoso, que alastra o chão, e cuja consisteneia 6 tal, que agarra um passaro por maior que seja, se alli pousar.
As fiores sǔo pequenas, engastadas em um corpo arredondado, de duas pollegadas de circumferencia; são como angelicas brancas.

0 fructo, porém, é uma vagem longa, de 48 centimetros de comprimento, ondulada, com sementes redondas dentro.
$E^{\prime}$ curioso vèr-se os pedunculos das flores, á semelhanc̣a de um cordano trancado de retroz carmezim, com sua borla na ponta amarella, embalandose ao soprar dos ventos.

Mas, para contrastar essa belleza, deulhe a natureza um lenho fragil, poroso, e de um branco desagradavel, tanto que so serve para ser empregado em obras inferiores, taboado, etc.

Ha duas especies, sendo uma de flores amarellas; no mais confundem-se.

Viuva. (İठे) - Fann. das Apocyna-
sem duvida admirac̣ĭo. areceo tanta o0s, so pela collo sobre ue diremos
da floresta vistosa cuum simples C -se-o como do toda a de todns as

1, até certa d'ahi por ssos galhos ente, e forraçada, reem palmas verde gaio. cura e sul-
ade e maue não seja orque entio adnnte succo iño, o cuja agarra um eja, se alli
engastadas , de duas a ; são como
gem longa, rimento, onadas dentro. unculos das cordĩo tran, com sua embalando-
belleza, deufragil, poesagradavel, ser empretaboado, etc. do uma de nfundem-se.
cass. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma fior exotica, que em Pernambuco recebe este nome, som duvida, pelo facto de ser roixn.
Ella $\delta$ um arbusto trepador, ou que inclina-se sobre outras plantas.
E' esgalhada.
De folhas oppostas, ovaes-agudas, de cor verde escura, e um pouco duras.

Flores em cachos, espigados, de um roixo bonito, e aspecto comoo do Jasmim, tendo porém no centro um botãosinho do mesmo tecido, que tapa o tubo da för; ella tem leve cheiro.

Viuva. ( $\mathbf{\text { IIO}} \mathbf{r}$ ) - Ram. das Melastomaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma planta de jardim.
A flor é roixa e muito bonita; na Bahia dão este nome.

Vuba. - Gynerium sacharoides, Nees - Arundo sagittaria, Marco Pers. Pam. das Gramineas. - Este vegetal 6 uma graminea gigante, de altura de 5 a 6 metros, de folhagem grande, e flores em densos cachos.

0 cosimento de suas raizes 6 em pregado contra a queda dos cabellos. A planta é sacharina e mucilaginosa.

Vuarame. - Helicteres brasiliensis. - Helicteres irasa, Vell, e Linn. -Fam. das Slerculiaceas. - Arbusto de folhas cordiformes, oblongas.
0 fructo é em espiral, a maneira de um sacca-rolha.
As flores são usadas nas anginas, em gargarejos.
Ha muitas especies.

Xeringueira do Parín.-V. Seringueira.

Ximbaú va. - Acacia.- Fam. das Le-guminosas.-Arvore do Brasil, conhecida por este nome nas Alagoas.

Xiquechique. - Ha varias especies com este nome.

Xiquexique. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma especie de palmeira da qual fazem cordas.

Xiquexique de Pernambuco. -V. Tange-tange.

Xiquexique do nertão.-Cactus. - Pam. das Nopaleas.-E' uma arvore propria das catingas, conhecida por este nome no sertão.
Nío 6 muito alta.
Seu tronco, cheio de espinhos, elevase até 2 ou 3 metros; ella esgalha de certa altura, estendendo ramos hori-
zontaes, que representam como que uma umbrella, e successivamente vai apresentando essa disposiçĩo.
Suas flores sĩo brancas, grandes, muito lacineadas, e de pouco aroma.

0 fructo é de 5 \& 6 centimetros de comprimento, redondo, achatado, e vermeTho por fora; tem o pericarpo grosso, molle e tenaz; dentro fórma uma massa espessa, farinacea, rubra, cheia de sementinhas miudas e pretas.
0 sabor do fructo 6 doce e agradavel.
0 uso demasiado d'este fructo desenvolve as urinas, e torna-as vermelhas.

0 lenho 6 excellente combustivel, e arde tão facilmente, que, uma vez acceso, nũo precisa mais ser abanado.

Serve de archote.
Xiriubeira. $-V$. Herva chtimbo
Xixi.-Jiluantea emelica.-Fam. das

Leguminosas.-Planta do paiz, cujo succo serve de verniz,
A casca é resinosa; tem o sabor amargoso e muito adstringente.
E' empreghata como vomitorio.
Xuchui.- Cucumis flexuosa, Limn.Fam. das Cucurbilaceas.-E' uma planta propria de hortas, cultivada no Brasil, especialmente nas provincias do Sul, sendo em maior escala no Rio de Janeiro.
Ella é oriunda da India, e resultado de uma planta trepadeira, congenere do Maxixe.

Seu caule 6 alastrado ou trepador, cheio de tortuosidades, e aspero.
As folhas, meio cordiformes e lobadas, tem gavinhas.

As fiores são brancas.
0 fructo, de fórma quasi conica ou oval-oblonga, de 9 á 12 centimetros de comprimento, tem a superficie rugada e angulosa, principalmente na base.
No apice tem uma ponta e dentro uma massa branca; aquosa, com sementes brancas, ellipticas.

Este fructo é um legume que se cosinha com carne, e serve em outros guisados.

Yatay ou coqueiro Yatay. Fam. das Palmeiras.-Esta palmeira vive nos lugares arenosos.

Das suas fructas fazem aguardente.
As folhas servem para chapeos, e do tronco faz-se farinha.

Ybumerato. - V. Cajuciro.
Thirarema,- V. Ibirarema.
Ybipa-paye, - V. Aguay.
Yely,-V. Icicariba.
Yeb.- Colicodendron Yco.-Tam. das Capparideas.-V. Icó

Ypadú.-Brythroxilon coca, Lamk.Fam, das Erythroxileas.- E' um arbusto de ramos escamosos.
Folhas membranosas.
Poucas flores.
0 fructo contém um só caroço.
As folhas, em po, obram sobre o systema nervoso.
A sua infusĩo nem só satisfaz a sede como a fome; mascando-se a folha obtem-se o mesmo effeito.

0 seu sabor é puramente aromatico, e os indigenas usam muito d'esta planta para fortalece-los em seus trabalhos.

Ha mais tres especies de Ypadus, que são empregadas como adstringentes, e contra as mordeduras de cobras.
Os indigenas do Amazonas seccam as folhas do $Y p a d u$, reduzem-na a po, em pildes apropriados, e misturam com um pouco de cinza de Umbauba e um bocado de tapioca; trazem na boca essa composição, engulindo-a quando ella tornase bem macerada.

Ypui.-E' o Convoleulos operculatus, do Gomes.

Yquetaria on Yquetaia. Scrophularia aquatica, Linn. e March.Fam. das Scrophulariacas.- Planta herbacea, que vegeta nos lugares fluviaes. Seu caule 6 quadrangular.
As folhas são, cordiformes.
As flores em cachos.
E' originaria da Europa.
Propribdades medicas.-Assegura-se que esta planta é um bom remedio para as apoplexias, pleurizes e febres inter- spero. e loba-
conica ou imetros de cie rugada na base.
e dentro , com se-
que se coem outros
romatico, e esta planta trabalhios. le Ypadus, adstringende cobras. s seccam as 1a a pó, em im com um um bocado essa comella torna-
crculatus, do
etaia. c March. planta heres fluviaes.
mittentes. Serve para tirar ao senne o Liliaceas.- Esta planta 6 semelhante a cheiro nauseabundo que têm.
$\mathbf{Y} \mathbf{t}$, - V. 110 .
Yuea.- Yucca aromatica. - Pam. das que nos nossos jardins se cultiva, e que hoje está muito generalisuda no paiz com o nome de Pureza.
Esta especie fornece uma materia resinosa, analoga no Eleni.
Z.

Zaboetro.-Pomo de Adto, ou em Assyrio Zamboa.

Zabuenio-V. Sapucaia.
Zaburro.-V. Milho.
Zambuelro.-E' uma especie de Cidreira.

Zarza ou Sarza.- 0 mesmo que Salsaparrilha.

Zingalber. $-\nabla$. Gengibre.
Zanzo ou Relogio.-Sida romboifolia, Linn. e Spl. e Sida suppuratioa. - Fam. das Malvaceas. - $\mathrm{E}^{\prime}$ uma herva silvestre, que em Pernambuco tom este nome.
Vegeta em toda a parte, até pelas calcadas.
Chega ate y metro e 12 centimetros de altura.
Seu caule é escuro, arroixeado em uns individuos, e verde om outros. A base 6 lenhosa.
As folhas alternas, lanceoladas, sub-
romboides, denteadas de cor verde escura e opacas.

As flores sũo nas axillas das folhas, solitarias, com pedunculo comprido.

0 calice campanulado, anguloso, com cinco lobos agudos, ellas suro amarellas, cor de ganga, como rosaz simples, e imitando as flores dos demais relogios.

0 fructo tem 10 gomos, á semelhanẹa tambem dos outros relogios; os seus gomos se desunem, e ncabam em uma ponta aguda que espeta, parecendo cada um delles um pequeno dente d'alho.

Propribdades medicas.-Esta semente offerece uma amend0a, que pisada com um bocadinho d'agua, dá-se a beber contra as retençjes de urinas, o obra quasi como especifico, mas até a dóse de 1 decigramma e 5 centrigrammas.
As folhas, pisadas com um pouquinho de sal, applicam nos lobinhos e outros tumores duros e indolentes, com o fim de desenvolver a supuração e extrahir o puz ou materia sebacea; dopois ella mesma, pisada com assucar e posta sobre a ferida, a cura.

## CORRIGENDAS.

Onde se trata da Azedinha, om lugar de Bignonia, e familia das Bignoniaceas, leia-se Begonia, e familia das Begoniaceas, (á qual nĩo pertence a Caroba.)

Onde se trata do Jequitiba (Pyxidaria macroearpa) em lugar de familia das Lichenaceas, leia-se familia das Leguminosas.


- $\overline{0}$ :N?TII
ALCACUZ DO BRAZIL.










## $6 \mathrm{Cl}_{2} \mathrm{~N}=$




Fio $\mathrm{N}: 30$
SHMARE (Cypripedium



[^0]:    Can-pomanga.- V. Loco on Qucimadeira.
    Tambem com este nome os indios

[^1]:    Herva felticetra. $-V$. Icicariba.
    Herva das feridas. - V. Albara c Imberi.

    Herva do figrado. $-V$. Lingua de
    racca.

[^2]:    (') E' a madioca puba.

