

Eu aqnel tiempo nació no niâo tan precoz, que a los dos meses se entretenia en apalear a su hermanita, con gran asom-t-o de sus projenitores;

Era el terror de la casa i del vecindano, hasta hacer hnir a todos a su sola vista.


Asombro que snbió de punto al ver que el anjelito daba de puñaladas a su propia nodriza.

Sas inetintos se desarrollaban de dia en dia. Apemas pado dar paso, se divertia en matar conanto animalito doméstico halinha 4 mano.

Guentos, por Harmodio.


Pequeña historia del gobernador Figueroa.

