# BOLETIM DE CULTURA 

05 DE JANEIRO
DE 1959

O aparecimento do Boletim de Cultura cons titui uma das realizacōes mais interessantes do plano de trabalho que a $\mathrm{Se}^{-}$ creviria de Educação e


Griv. Pearo Gondim Cuiltura elaborou e vem executando, a parir dio segundo semestre do ano pecem-findo. Na realidade, atem do programa de revitalização do ensino primário e secundário, dentro dos novos principios pedagógicos e didáticos, a sua ação renovadora se volta para a vida cultural, despertando e animando iniciativas privadas, bem como estimulandote prestigiando valôres perlencentes as diversas geracoes da inteligencia paraibana.

Possuido de tais propósitos é que o atual titular desta Secretaria. professor José Pedro Nicodemos instalou a Divisa de Documentacao e Cultura, que se achava criada pela Lei n. 726 , de 4 de janeiro de 1952, e à qual tem determinado uma série de empreendimentos. que apresentam algo de inédito ao nosso meio intetectual, notadamente pelo fato de emanarem da administracão pública. A "Coleção Paraiba-

## NOSSA MOMENAGEME

na". cajo lancaneme: "ioi reahzado com um ensaio da professura Bana Santiago Rangel, a cole lanca de. "Dez Jovens Poetas", ora no prelo o patrocínio do I Festival de Teatro na Pamea = a 1a. Feira de Liveos. prestes a inangurar-se nesta capital, sào iniciativas capazes de pater tear as asserceos quas es tamos a fazer.
No curso dêssa programa impunha-se a publicaçáo mensal dêste orgao, em que se espeharão as atividades litarárias da províncis num esforço de coordenação e incentiro. Do ia
 athers a andas, cite and wontana as ar ommas, af form at bats ambon a opor modade bura es suts an mos mats beve on de tmath mewno.

Thamas gmbab an de frebo mestea ciman matores pho
 cmaner apermonWhamo briar com abo após
Gubur on abouTHDETMORA proamo: ir a bme praciamemo arato so umanora omment an

Frsano la acmmanacao do Excelontismit: Senbe Govemador Pedo Movero Gondin: a quen petata assil: mimena hunenaget. ! dera homenogen ress tames a abmineso - 0 recuncomento à poss nalidade do aneria bmem painloo w an a pinte0 0 adminem:lor probe e thane ne sufocaram o potes. sor mivershatio a a mo mon de melbemase e semsibitade, wo rand a Banaba inara a devor no bo negnv ma dos atminstrases mas ar . vas emprecnedons.


E' malural que se Ruミ: fe cempre unta explicaézo ramis. nal para iôdas as a̧oes furre" nal para momo para aquoias a!? parecem diradas unianmesti: parece coracão. Kesitnente, épro. peio coračo. kio do homen iustificar serpic do hometn fustiricar sertimentos, paixoes e iencentide, numa ánsia inconstolave de expandir a fazuldade ase lio expandirar. E curieso $\dot{a}$ obser e peculiar. ausermia de motiva. var que a ausemcia cuprida pelas hipótes sez cão é supria pelas hipor
que a imacinarão elabora.
que a imacinarao en que en melo às afs Eis por que: do magisterio o da administração pública, eu me pergunto, prezados didatas. a razáo que vos conduziu a me escoiherdes como parininfo Que vos teria movido a gesfo. Que vos teria movido a gede to tão nobre? A generosidade satisfaria plenamente a minha modéstia, se tal motivo, unile. teralmente aceito, não atenfas. teralmente aceito,
se contra os vossos incontestá-



 rerion suriso de avoortitar,

 ovilus he:ne ca bercere rab

 fia de uma taina ritia dit valo
 resial
sesial.
 an de uma si:apai!d recípioca, vai de uncia noin iasito comu:r de idéizs, les una aíni-
 dace seral do pinsinhento e uaj a!e dises so.f: markir art o encositio do !
nfes e ho:nciuseacis.
Neus caros soleara, a despeito de hora tjo soles?, hão pos. so fugir de dar-vos mais unia aula, a úlrima dêste curso, ruma tentativa de reexamituar

2 - BOLETIM DE CULTURA


## ?Galidade e ficçao


 joloss amareslados ec aco fundo.

 aria no domitorio cs naios da
 tecomath e:n maxicia. parTian as palmas do Paffe Con Suntioo vicira, ind
$\qquad$ .in. cram todos on demais... hrancas. ende guaze dandec os




 dus maneuraras relins citzzeros

mial. Na banca, desatento: no recteio, preferindu of foot-ball,
wi a a cabun riu, its veces, quebserandor o si
lencio encio coin as suas constantes
abrincoudina ce atitude e desalinhacio no trajiar. ja mostrava, porem, um
aspecto de sta forte persona aspecto, de sta forte persona
lidude, que era a firme afeisao, que sabia manter, para um deteriminado grupo de eneus
colegas e uma indiferenca pa. colegas e uma indiferencta para os que nio penetravam
inesse circulo. O despertar de sua curiosida-
de literaria ocorreut ali, porque ali cinemtrou um clima propi.
cio, no desvelo com que o co cio, no dessèlo com que o co
nego Láà Fernandes, que eral dirctor espipitual e profecson da lingu: materna. acompamhava " desenvolvimento dos
scus discipulos. incitavatos ios vimerisos treinos fiterarios, corvigia os primeiros trabalhos,
dava callor as tertulias do dara calor as tertalias da ar-
cadia. Giae cra o gremio lite-
 una decenio, cyue era dida dentro e fora do coleçio. o gru-
po das "Iiteratus" do colegio no das "Iteratus" do colégio
não se limitava ass leituras dos
livios existentes no hiblioteci livios existentes na hiblioteca.
is calicoes de "As Vozes de ats edicooss de "As Vozes de
Pettopopilis" sob a direção do Pet:opolis" sol, a direçao do
F:e Pedro sinzzig o outros l -
ves soj a fiscalizacão dos parres, sob a fiscalizacão dos paducs. is escondidas liase
Hiseral e Darwin, indagando Hizetal e Darwin, indagando
caus teorias sobbre a evolucãoo e a urisen da vida; Raul Pom-
pecial no Atenelu; Machado de Mocia. no Ateney; Machado de
Asisis. in 1 ). Casmurro (Quincat Rurba; Jullio Ribeiro, na Carne: Avarres de Azeve-
do, na sula d) na su: quase liecenciosa li -
teaturid.
 Miswatid que cireulava as es-
comdidas, fue era apreciacta sol desfarce, nas bancas: yue
cra hida, its altas horis, a lure cra hida, as altas huras, al luz
numetica do dormitorio. E cuantos volumes de "A (airne "u do "Atencu" nào
foram. retirados, sorratcira
mentc. pelas mäno fiscalizato mente. pelas mãos fiscalizado-
ras do coneço vigilante ras
era connego vigilante,
Constantino Vieira. Da Cra Constantino Vicira. Da
"Carne", não só, porém a "Origem da Vida", ou Haechel, as "Palavras Cinicas' de Albino
Foriáz de Sampaio, ou o livro


## Feira de Livros na Paraiba

Ainda sob os allspicios Ca Secretaria da Educação e Cultura instalat:se-a denFeira de Livros da Paraiba, que visa a proporcionar ao povo de nossa ter. ra meios de adquirir seus livros prediletos a por livros prediletos e por

preços acessiveis. a exeinplo do que vem ocorrendo plo do que vem ocorrenco como Rio e Reciff. onde essas iniciativas alcançaram pleno éxito, não so devido ao grande número de livreiros concorrentes, como pelas reais facilidades concedidas para aquisição de volumes.

Vecessária Ampla Cooperação

Para que a nossa primeira Feira de Livros secunde o sucésso atingido pelas precedentes em ouros pontos da Federação, necessario se torna que todos os proprietários de lipóssivel, do capital e, se possivel, do imterior, onde to sênero, emprestentos maior coperacio powi maior cooperactao posssi ua presenca a ásse ce sua

Estamos certos de que 0 nösso apêlo serà atendido e que possamos, de fuluro, repetir o acontecimento, com a garantia de sua aceitação pelo público, ciente, então, dos be imento proporciona.

Organizuda
pela $D . D . C$
A 1a. FEIRA DE LIROS, a ter lugar nesta capital, esta sendo organirada pela Divisão de Do cumentaçao e Cultura, em cuprimento ao amplo pro grama de atividades ela borado para o corrent


* Por iniciativa da Sc cretaria da Educação Cultura será breve Assembléia LesislatiAssembleia Legislatisentido de ser modificado o atual crité rio de concessão do prèmio "Augusto" dos Anjos".
Instalar-se-á nesta Ca pital, em dias da pro xima semana, a 1 a tado da Paraiba. tado da Paraiba.
Désse modo os banos teräo oportunidade de adquirit bons livros
veis.
Com a recente aquisi aáo de cinco moder os projetores, o Sc viço de (inema Edusatisfazer plenia mente a alta finalida de para a qual foi cria do.

Está assim completa mente reaparelhado sse importante órgào cação e Cultura.

## Primeiro aniversário do Adm. P. Gondim



6 - BOLETM DE CUTTR



## TEATROE CINEMA

## balanco do ano teatral


 cestar da Paraiba checent



 sativentin a out inil

ais cunas do uratio ereast.
ndminarel jow de



 nevaçio.


 Crdeso, cronisiaci
0 Leite o Encida








 nildon Gones, qua scube tirar
partio de seu paysi de ceso
andibolico se.



 me da ceiptill parahena do
 se pela
terra.
Denominado Teatro dic Cultura da paraiba- - whan nomi
















an and
xini 1 wit
6
Promovido
dide cos
Amisos




 Critica especializada "o mazor
icontecimento aritistico do $58^{\prime \prime}$.
 aprentates thare hat




$$
\begin{aligned}
& \text { ahe des Beat Tow } \\
& \text { aty andern } \\
& \text { to din (aythay ha hata }
\end{aligned}
$$

$\begin{aligned} & \text { ges conto a "revelacaid do atoo" } \\ & \text { Sinn nentivina experiência }\end{aligned}$

ortios cumat
$\qquad$ dimes com
$\qquad$





noticlas breves




dunt nugnatistame reme mo
(ackit) 5 cublura. -

dann tupet


$$
\begin{aligned}
& \text { Wosaty lat mot } \\
& \text { ac Gitiltemerne }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { cultura da rarabai } \\
& \text { han da aviso previo" }
\end{aligned}
$$

Numa epoca de duras angustias, por primérias necessidades, de ammeguais fisicas, por deficits economicos gitantes, ha do parecer angéica a atitude cie fuen invorge o IPRIMA1) DO ESilRITUAL

As expressoes qumintamate sociolugicas ou iecnicamente ajustadas fa-
 (o. cfirbucia do planojamanio, seccuga de netas. controle de proços deecobera de mercados. ciescrnte ine tastralizaģo cta. Sto os shoters sabadors bo se enforman pataformas de candidatos ou 6r Gacusos do pose has nubes se makam

Quen verpande bob ma-
 foblabe sompro for Obibes combetontes, oporbramonic acoitos, mats da vers jor man honosic sispongo di servir, cm äs.ay momontos invindos
com uma coragem fronteirica à ousadia? A ausência on a ciebilidade de um sôpro espiritual que pede e case para quatillei trababino a nocio da gloria de

## PRIMADO DO ESPIRITUAL

Pexs, o ámor à Pátria, o bem estar da comunidade, a felicidade do próximo en termos imperativos; que não se coaduna com turismo ou vaidade, com obras de fachada ou lisonjus de amigos, que náo pede uma compensação imediata, min iecha os olhos para a gatancia dos aproveitaeores. Um sopro espiritual que crie na equipe executora e na coletividade a quen se destinam os atos natcriais, uma creatividade heroica e uma expectaina vigilante, numa larga

José Refacl de MENESES
distribuicúa de rosponsabilidades, sem as quais ino. xiste a democracia.

Nao será isto o que está faltando ao Brasil: Lim chimat de eqpinitailidade qua
não se linita aos arreganinos apaixontaos de um oposicionismo destandor; nem se contunde com o demagogisino de um rationalismo de irases e proconceitos. Um chima do espiritualidate que a mais do que educaço bolitica. cato vai alem do (ivisno guc
transpoe, para se integrar no hmmano, extra-linitaçocs hụmanas.

Lim clima que cistá fai tando ao mundo, mas espechamente a nós due cheganos para a civilizaço com tha atraso que já não encontra disponibilidades intraaciunais.

Por isto, em nome da mais firme sensatez, da mais concreta objetividado poderemos falar no PRIAADO DO ESTMRTUAL. - trá somente um problema, ma unico em relação ao mundo --- esureveu Saint Exipery -.. restituir aos homens um significado esp:litha inquictaços espiri-
somaluão oda 8a. pág.)


JOAO PESSOA - Snçunde feira, 5 de Janeiro de 1959
$\therefore$ ian intimação de linduarte $\therefore$ : wiint que hoje-presta ta maha hemenagem ao autor $\therefore$ "nano de Engeriho", na bumandat do ambiente, onfancua b vival o grande roambiza jusifiea a minha
 Bus amesentar-vos um estudo $\therefore$ fomchequade, menos para
 ienta busa do ficean, be hem (a) soba sincema a tentativa a and esbico, de um pexfil Wiondigeo, do aspectos da vita co homem. nama rememotacaio de satos. numa história file, esonto na sta simpliChade, also qua pedu mere. cor a atencia dus que esntenolhata nomadas, que cab grande: coisas, à luz da pricoloala.. Quermas, de inticio. heivar e exaltar a esforco de Enduate Neronha, dectacar a ingortancia de sea rocumontato ceolggico, essa viman, ghe ele nos proporciona, com a sua ate, do complexo mando da cana de açucar.

F' ama fotografia do mundo objetivo e humano do grande romancista paraibano.

## Realidade e Ficção <br> Csear da Cias:ro

Pesidente da Aeadenta lamibna de Ineinas
A paimgem tipica da vazea, Comedor, Itapuí, o colégio de Hiabaiama, os banhos de rio, a. cosimentos dos mbenhos, os alpendres das casas yran. de:;, Ludovina, Cristóvis), Maria Menina...

Sho imagetis, que feritam : Ftha daquele menino de en© aho o paisagens e persomaShan, que dan vida a sua portontusa obra de fição..

Foi nesse ambiente, que ble dederten para a vida, onde decorreran os seus dias de menino, correndo pelos compos, fazendo traquinagens, trepando nas árores, tomando banho nos rios, apanhando, com arapucas, ou com o visgo de jaca, os sanhassús azulados, brincundo. a sombra das moitas de. "cabrinhas"; sentindo o cheiro do mata-pasto pisado, comendo as tranças doiradas de paxa-puxa, vendo as cheias
ausente sempre sentida, atrit ves de uma correspondencia Liel. de Alagoas, ou do Rio. de Paris, do Athenas, ou de Sito colmo.
Fomos sempre amigos, des. de os tempos do convivio escolar no Colégio Pio X. Jose Lins nascey no engenho. ('onredor, em junho de 1901. F:;tudara em Itabaiana como manimo interno no Cologion do Professor Macicl. Agora, era " meniao intemo do coligio loo X. E foi at quo se incion 0 sea contacto com os livas e the stargin a curiosidate pe losi assunto: literirios. Aimda apanhámoss o antigo Pio $X$, sob as dreeso do srande educador, que foi Coneso Jomily, depois bispo no Amagonas. E, parece estou revivento aquêles dias. O dormitório imenso, com filas e filas de camas, tindas arrumadinhas e bem postas, a capela ampla, num cios lados do velho Seminúrio, com o seu modesto altar, onde se encontravam as imagens de Nossa Senhora Auxiliadora e de S. Luiz Gonzaga.
(Continua na 4al pág)

