# CORREIO DAS ARTES 



# Escritor Jordãe Emerenciane－Palacio de Gererne Remetonter Celse Otavie Novais－Diretor． 


an ：M，Min006


H\％aixums das peswo na ghor：Agrabarano ie chager a se：fondo
 mair－inda que o met nome ficasse．per de．． zenas，de seculos，na mem ria dos homens．
$E$ necessário ter nas． cido grande para sobre vi：〒or nè histária？Näo －creio．Conturing é $n \in-$ cessário fazer alguma coisa enorme e singu． Lar，que náo possa se esquecid．

Empresa agera dificil． Tudo fol feito，jé．Fo． rām aos dois pólos；$\circ$ Allántico foi atravessa． do em vôo：há quem fez a volte do mundo em bote，quem，ernbora côxo，a tenha feito a pé．A＇s festas acessiveis aos mediocres provides de meios e de resigten． cia，foram realizadas． Estão－me vedados os velhos truques．Escre． ver um poema？Não o conseguiria．Governar um Estaro？Não me sinto capaz：além disso． nāo seria suficiente． Crear uma nação？E onde estão，agora os povos escravos．as ra－ ças divididas？Talvez na Africa，entre os ne－ gros：não me entusias ma muito．Ser caudi－ tho de uma revolução？ $E$ onde？$E$ para que？ Para semolhantes aven． turas．se requer um

\＆R ORIS<br>Govanfi FAE：N：

misico，um poets．Fu ＂äの＇iné os homens a nao sederia com fue par lavias levontálos．Ser um heroi na guerra？A gucre passou．e quar． do cutra se desencadear， estarei velho du mortc． E nas guerras anonimas， de raniquilamento，náo $\therefore$ facil fazer－se harai de monumento．nem inver． for de estrategias

Póde．se obter，a noto－ ried de momerteréa com pouca ladica，com uma extrevagencia qualquer，idicta ou er．．． genhosa，mas não é isso o que eu procuro： $6:$ desejaria s．glória a ma． neira antiga－Sesiruto perpétuo－－i－a do um David，de un Socrates．

的 um Newton

## Nrober．

Poderie，cura berios mbecis desta epora， dancar tres dias a fio． voar durants frês sema－ nas，casar－me com uroa chinesa centemarin． entว̄o？Algurneai linhes nos iornais，umer toto． gratia nes revistos wio． tredeb，$\theta$－o＂cabo es mat semand，rilencio e fry do

Para fazer Minag gran． $d \in d \in s c o b e r i a$, sou nvi－ to igrorante：tas pouco sei pirtar，nem compte másice：Si dasse of risua milhōes ao primeiro que sa－apresentasse．．．seria tomado，näo por um sisntc mas por um pric－ digo ou por um louco

## PARA UMA SENHORA BRANCA

COUNTEE CULLEN

Ela chega a pensar que，lá no cén， A gente da sua classe deita－se tarde e ronca， Enquanto os pobres querubins negrinhos le－
［vantam－se às sete
Para fazer fodos os serviços domésticos ce－ ［lestiais．．．

Trad．de Guilherme de ALMEIDA

Calvez，internado．
Restra o cima ：mis tembơm èste meio ©i． concuistar a tain：e ar duo e aleatoric．Si ir． endiasse a catecxal a Nova York，nāo me in． ria celebre como Ercs． ：rase Eria um pligio vulgar que mo irla cue－ tar，provavelmente．－a liberdade．
Seria pieviso um cri－ me monstruobo e origi． nal．que ticssse na me－ mória da lumanidade como único．Não tenhc． escrunulos，mas tan－ bem nāф tenho fantas：$:$ Inventar um crime no． vo，depois de fantos se． culos em que os ho－ mens se horturam e se ássassinam，não está ao alcance de qualquer um． Nâo bastam uma into． ligência superior，a a． bundancia de dinheiro a uma ausencia total der prejuizos：é mistér a ntuição mágica do ja． mais visto，o poder i． maginativo de um su． perdemonio，a assisten． cia de um gênio espan． 10so．$E$ isso são coisas que não se compram e não se improvisam．Sem contar que o．resultado póde ser，em lugar da fama eterna，a efômera popularidade da cadeira eletrica．

Poderia tentar ot minho oposto： 0 do bem． Conclue na（ó pag．）

## DE SARAH BERNHAROT A SARDOU

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



 as e abandono. E:
Togio sem os ponteros.
antes do os ncontrar se que ru trama na monatio


 tado delas tem-se acalentado netas: sao me ho tão necessárias cono a luz e c ar
sède delas e é uma sêde irresistivel. Suas palte. vras sảo o meu alimento. se
uhio. Vocé é tudo para-mim


## A União

Fundada em 1892 - Patrimônio do Estado Diretor - SABINIANO MAIA

## mCorriod Aftes sm

Direção de CELSO OTAVIO NOVAIS
Redação Oficinas:
Edificio da Imprensa Oficial - R. Duque de Caxias João Pessoa -- Paraiba do Norte - Brasil

GOVERNADOR
FLAVIO RISEIRO соитIm
$T_{\text {dia } 20 \text { do corrente }}^{\text {RansCorre }}$ aia 20 do corrente io Ribeiro Coula io Ribeiro Coutinho Governador do Estado o !gura de relévo em nos sos meios politicos.
Os que fazem o "Cor reio das Artes": nào poderiam deixar passà sipistacão de regis issia eíemeride porquanto cabe a $S$ Excia... entre outros th ulo's de suá visão de homem públicó, o de haver prestigiado. reaparecimento do plemento literário

## PAISAGEM E FIGURA" de Lueilo Vareião

O) tema dus recorda aes e velhas leinbrun as sempre seduziu ao āo poncos os livros de memorias que obtive rumi erito editorial. por
forca do enowne reces iorca da enorme recep
tinidade que encontran has camadas do cho mado grande piblico como se cada um des cobrisse nessas páances nocatizas um peque pria pida èsse gèner literário. tāo antigo co mo "historia do ho mens. adquire sempr
uma nora forca de ad miraveis nuances. qui por si só se recomendu a. um permanente' Eseresse. Essas breves const deracōes nos foram :u geridas pela leitura do ivro do Sr. Lucilo Va. ejão. "Paisagem e F



A UNI: O. em tảo bóa hora dirigida pelo jornalista Szhiniano Mzia. Nesta oportunidade o "Correio das Aries" for:nula ao Governador Flávio Ribeiro os me. thores votos de ielicidade pessoal aug:urando ao seu Governy o main: completo exito admi. nistrativo
nambuc: nambuc:
suas páquin 1956.
iquoros ressaitamunas igiquras e a personaliade do escri tor pernambucano. täo
autenticàmente
 sente pela enorme sau-
dade dos instantes que. se foram. de nomens, e coisas que continuam a ter o mesmo intérêsse a mesma signiticn
cäo. náo so para o len ton. como tambern pa ra quem conseguiza capta-los de forma
inesquecirel inesquecirel
A literat A literatura memo
rialista de riafista de Pernambuco
encomira enconira nos escritos
do $S r$. um dos exemp Varejāo fectindos de tenacidade e amior ao passado. tal o sincero enlèvo com que se deixam impregnar. as sombras. $a_{s}$ paisagens. e as figuras
de outrora.

Domingo, 2271956

Domingo, 2271956
Jescobri yue George auell joi também um - osok reviewer" projis ssial, além do ensais. $\leftarrow$ inteliycnte dos "Cri" cal Essays: E E
ompreendencio
!ima dorcūo de coisas da $\therefore$ a contida amargura a sua tranquila desocão dos nomens e:do
undo de yue tunto mestava de falar. Em arna. podese dizer que evon a vida infeliz de Gem inni por oorigi amente inumeras!ra entaticass yue ton
en periodo o colune
 - mandar para os ju mandar parma
$\qquad$
$\qquad$


$\qquad$
 uigarisizinco rme 0 Mancadto at itm chute Gricold com iactus
inutimente Grews revivat de pisct
itura, um recteiacto Esuneos.um roman-
$:=$ deploravel. rudo se, opiniāo. pala$\because$ as. palarmas. contra. Tio palauras gastas en co. O "cotunista" $\Leftrightarrow$ disiso mais do que inguem. O poeta m-
orrigivel, of clube agr arrigivel, " cluve agn asic que acha que esta tit com os seus consé nos sî̀re hortaliças.
evie sub-nulundo de fal etie sub-nundo de fal
:slirismo e falsa téc rica nao se emenda rica nao se emenak
unca. o pobre "book "Eviewer sabe dasso Trasto bem mas toca a tscrever, a compor fra
s\&sinventar situacōes "ts inventarithos -"esse bus conselhos - indica dic.". ou: "desperta mais sincero interes

O "BOOK REVIEWER" GEORGE ORWELL louo intanamente vío renegrencoovo denc: do (amas qiat vier ais sintron Fica lim ho mem yrerenido "on
Deus eo mundo. im Dens e o mundo.
micio dé tucio. de rev
 te prtign papel impresso. agora fico pervanan


 suarez BATISTA no meio de utunantos - Métöces cientificos da industrin de lacticm:-
os teninam no acossado. que anda há gente noste mundo que -mari fia imprimi: essas coi as. par. rais incritei feri parecato onutas vigr eri igesom ceudo subr uytilo due yintatia dt Mrrerer. Ruffles
Mos Biandivin fon sen Mas Blandivh" fol, sen
amvida o ya n poet




## YESTAMENTO

Deolindo TAVARES
A mou per deixo minhas divides,
a muther anada que nunca me - fol $\rightarrow$
um so minuto de sua vida; roupas e sapatos,

da pianola a minha irma deixo a dentatura do pianola para que ela se alimente pelo resto da vida com a liusõo de que e uma grande a a meus amigos deixa meus travestis de pa porque os seus ja estāo bem estragados: as tias solteironas deixa minha memoria que elas imortalizarão num monumento de laAgor á grimas misu corps. Agora que dei tudo e só possuo meu corpl peco que sobre ele plantem madressilvas e geIranios vermelhos da cór dos geranios vermethos como sangue, de Lawrence. E já que vivi deste céu, deste mar e deste deixo a este cen, a este mar e a este mundo, a estas paisagens que encheram meus olhos e uma gaveta onde estão trancados poemas limortais Não esquectais de plantar sôbre meu corpo |perfeitamente inut
$\qquad$ a da côr dos geranios vermelhos como sangue

Saln, incou quase inaabado. Autor de gran ae luta e obra escassa, vaió ù ulatro ol cunco evistas: "roltara de anmado. para aetras acy vua mésa na reda cuo aus iorncls paru
muntio pantasma
 sus escritas para puolec whin inportancia. Foi awime rida oda
ueste !umem ula ago ta mo comote zames isimizamero de opllell

 parunte, matio.
 mathe'cibamuen parce
Cmetrica acion ana ar -mérica aleiu ha bem
"aschytun" na yente se fom ad !antas sersion in. k mm ctrouso que Gustaza da cintiosidade acm os acintamenvigesticus. que vabua
nizar dow nomens. me tim us futus nas silus tas muma cepoca de de satinos momstruosos ala yent leve matestar nomem acuado como unn animal solitarlo. oterrado debaixo de
ina pilha crescente de mia pulha crescente de
omances baratos a dimlyaçues abomináveis. chequando aos cinquen ta anos já sem gôsto de wher e morrendo sem ligar
Fico pensando hoje de forma diferente sô bre êsse George Orwel
dos "Ensáios" que co dos "Ensaios que
mhecia há tanto tempo e agora se inazigura pa ra mim uma forma complexa de piedade com nuà havia de con elordar


Amal cimpor dama pelas mans diopas
 Biblioteca Laurenzia na. do giardinos di Bo na. do giardina do Palazzo chio, da Casa degli A lighieri. Ginvanni Pa pini.
$\qquad$ sem: a harmon
a cié contros
falados man nostant duranu wand lastm comandr racessivas Pamm polanzon mo sura yeve Datriotas $\cdot$ dos admia dores estrangeirus da sua patria Esse escri tor come a sua fisiono mia de homem fôr um vulcanico, nào pro piciava trạnquilidade Todavia. aparentemen te mutavel fôra sem pre o mesmo. dêle po dendo dizer-se com Maria Brandon-Albin "plus ça change plus ça reste la même


Florenca e o Arno
bizia um pensador frances.s falando das eidades itatia nas que, em Sayoters se vive. ent fencta se sonha. em R ma se pensa e eniit florenca se cria. Realmente. nethum
das éidades penimsillares contribuiu tanto para a cultur Maliana comus a "Citta dei fiuri". Em plena Idade Med os trovadores toscanos lateavam as bases do dotee stit num
"o. Depois. Brunetto Latini é Guid di Cavalcanti influen ciariam o gênio universal de Dante. Na Kenascence sot,
espirito de Lourence de Medici, Pico de la Mirandolia. espirito de Lourence de Medici, Pico de ta Mirandolla
tornavase o prototipo do humanismo latino. Leonardo Miguel Àngelo formarain o seu génio em contacto com a margens do Arno gentil. Nesta cidade, conhecida por Fi
renze la verzora. viveu suas melhores horas de pensamen to $e$ de luta.o escritor Giovanni Papini agora desamarecid
 DE DEES

ataci-
anticampnti saquaz do em tudo que esc via. faltou the of es? pirito eriticos necessa:
a) historiado:
ben o testmumbers HISTORLA DA ITR
RATURA ITALAA ratura italas

requar a intratabilidat
$\qquad$
$\qquad$ evte ansemand duradoira atre nós GOG de inteligentissmas boutades sóbre as lópicas incongruénct Morto D hodierns Mrto Pirandelio. mbr o Croce, morto Genti le, morto Papini. que novos nomes virão substitui-los pela uni. mente jovem terra de Itália?

Tristão de Ataíde e e a nose Retaol do Menzzis


0 PASSARO MORTO

## Nilc PEREIRA

|  | O CORREIO Dis Ahtes ume edher |
| :---: | :---: |
| O Suplemente harario ad grad phetast |  |
| do uno corrchte |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| tado do Rio Grande (io Nurti: o . . D. Dicetpt Ro |  |
|  |  |
| do Naid tere Jowe o ichuculte que tiu |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| para reverter a terra jectpethatinate () permu |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
| orilhantes wocacoes de pobtion a do when de |  |
|  |  |

0 PRIMEIRO RGHGUCE BRASILEIRO


## Gete Fhzm VERSOS

 brilhantes vocacoés de pol

|  |
| :---: |
|  |
| Estremeco s varciad de pasesto Que pussui-e pernetra a expece |

$$
\begin{aligned}
& \text { Se morrer como um passar } \\
& \text { Deixo cos que me anuram. }
\end{aligned}
$$

* Estou compreendendo que se morrer num
 Serei um pissar, de fogn que vem don de
 Eu no creso
 sentimento do fime algo yue contagia o nows

 prendendose das alturas tai como provira
sell
serso




 xäo, podemos imaginar yue de se sentha ret
zado na morte, fiel ao sea sondo de ase do raiso.
O poena de Jose Goncalies da-nos's a im
pressäo quase fisica de rézer pressao quase fisica de weto rm chanas. "ade, torça irresistivel da atraçar dat terna. roltando
d origem depois da a origem depois da ousadia momentannea do
espaços. Essa beleáa trayica não o encontro







sera a uatra a a qua
A vitra
ac dea:

uetras.
neider:



##  <br>  <br> VISADDE TRAGEDIA

有

 an tombormen
$\qquad$




Acalano nascido entue uma flo - um pássaro

## J. J. TORRES

Ponsames muito no mundo

Sofremos routito cér ó mando. Reciamamos
${ }_{\text {Disesperamos. }}^{\text {Brisamos. }}$
Uma flor no jardim
Uma flor no jardim
Contraria todos oj. prognatic:
Contraria torna ternos e simples
(Ridiculamente liricos.
Mas o mundo caminha
E cada vez nos sentimos mais fracos.
A infancla desaparece no deseio.
tempo rão é umà medida que encha o passado.
As horas podem parar
Mas não recuam na vida
Cada instante que passa, uma sentença para a
and mula desfila
Podem ser uma pausa no sofrimento
Podem ser uma pausa no sofriment


WISEO DE DN

## FORMAS

Lettra de Osorio PAES
Oh! pallidez immacula, bemdita. A pallidez serena do teu rosto.
Que me tem sido tanta vez maldita
Que tem sido na vida'o meu desgosto?

Mimosos olhos, assassinos olhos
Brilhande em conivulsões de quem padece Pharol nostrando a ponta dos escolhos: Elevo nesta luz a minha prece

## $\cdots$ Mimosa bocca, bocca pequenina

Prendendo sempre o riso de quem chora; Eu vejo nella escripta a minha sina, Sorriso que tem sido minha aurora!

Eburneos seios, seios perfumados, Sedosos poinos - santo relicario: Tem sido tantas vezes meus peccados Serão talvez, quem sabe? o rneu calvário!



## PROGRESSO

Inéditó de Peryllo DOLIVEIRA
Thade vella a in interion

##  <br> 



 a de construção lusitana parte sul da Visconde de Pelotas, (á direite de garure). To icalo esererdo vemos a porço norte da "Rua das Palmiras", nta, som divicia secteon esto pitoresco nome das dras arvoros plannu... w....a M....... Segmn o se fiz, enconia am dos allecrces daguele templo destrud.,


 da então "Ferro-Carril - Parahy d enta ar taracteristico dos "bons tenpos" da P eraibaur aquele ar tao caracteristico dos bons rempos da paraiba d antanho

-...muito emborá de sell genio yue to nando-se a mais conthe cida e divulgadu, entr
nos the tem calido cotul nos hic tem ralido sut lada do verdadeiro ra ior de sua ubra inega vermente fecunda e $v$
riada. $\begin{array}{ccc}\text { Laworence } f o i \\ \text { escritor prolifico, } & \text { que }\end{array}$ escritor prolifico que
apesar de sua curtu vi apesar dersua curtu
da, pois morreu aos 45 anos apenas. escreven uma obras das mai vastas abrangendo des de os poemas ate
inameraveis novelus ensaios criticos ou mes mo filosóficos. Foi. so emvora mantendo umua envora mantendo and
admiravel fidelidade tm sua vida e em sua obra, a certas intulicoes
essenciuis, não cocnhecia o cansaço nem o mé do. Yuando se tratamd de dizer claramente que sen
pensava.
O caso de sua novela amante de Lady Cha terley" revela esse as
pecto de seu tempera pecto de seu tempera
mento inconformado decilido: escrevelu tre versòses distintas disise
livro que sabia coiocar etı jógo a siua própria reputação de escritor laboriosamente obtida Não hesitou, porém um apesar de reconhtece


Balada Urgenie do Açuude Velho Eduardo RAMIRES

| Menino aquele ą̧ude e um parigo. Màe, eu só vou olhar. Vá. | sequida wristoncia que san escritor jumais poderal ter Vida de uma |
| :---: | :---: |
| Um dia, a lavadeira borita me | icentonde absoluta as |
| utra vez, um moreno tocador | tols. sem es escrupulos |
| No Carnaval bebeu ostensivamonte | a sem as transiuências |
| Aquele açude e um perigo | ondis dos que pre- |
| Na quarta-feira apareceu boiando | ferm antes ficarmbern |
| Depois a historia muito triste | com os outros do que |
| Dos fétos sem futuro nenhum. | yo mesmo. E La- |
|  | o |
| Duvido ir até o capim. | tiel a si mesmo. Colo |
| O meu primeiro contacto com os ab | cata o seu espirito. |
| O velho de Massaranduba e que este | nur curne e o seusa |
| E fez bonito em S. Paulo na guerra do | whe no que dizia vin |
| Diz, orgulhosamente: | cricile "Quem toca |
| Já vi esse açude sequinho, | Farse de Latarence toca |
| Que se atravessav | ":Mr humem", dizia Ry |
| creditei desacreditando. | chard Aldngton nama cartu a Huxley. E nisto |
| Depois tui ver | - sem duvida. o |
| Nào achei पraça. Nem tristeza. Ne | alcrenciano: foi |
| Não se atravessa de ponta a pon |  |
| Um dos motivos por que voltei. |  |
| Ver o Açude Velho com geito de cridtrra aben $\begin{gathered}\text { Idonada }\end{gathered}$ | dade yue na base da porte construtiva do |
| ude que banhou anacoreta | : bira de Lancrence esta |
| Chassiz de caminháo suicidas. | selu arotsingo. A repro |
| E deu urma demão na formação do poefa. |  |
| - geito de tarde a dizer adeus | impre uma atitude'a. |
| Aos que väo chegam, e ficam. | a e superficial. |
| Açude municipal, sem moças de short. | cessivamente purita. |
| Sem furista americano, sem kodaque. | : que soniente impe. |
| Açude do meu pobre soneto parnaslano. | dırá uma compreensäo |
| Es inconsolàvel. | mais impla de seu ver |
| Ofertotio: | adeiro se Basto. |
|  | rasta correspondéncta |
| Açude, meu amigo de hoje. de onrem, de | reuniua por Aldous Hux |
| Você merecia muito mai | . - um dos poucos |
| E se eu nunca mais fui ver vocor | ritores que man |
| E só por causa daquela malvada | orle a mais |



SOBRADO PATRIARCAL SEMI-URBANO DA SEGUNDA METADE DO SECULO XUX


Piniura Paraibana

, ser dfich a rep roduçao fotografica de um quadro. cliche que publicamos acima constijue uma mostra significativa do progresso de nossa pintura, qia tem em J. Lira um dos seus mais


Noticias do Rio:
$305^{\circ}$ Aniversário de

## Rembrant

Teve inicio no dia 16
do corrente, na capital do corrente, na capita da República, as come-
moracōes do $305^{\circ}$ versário do rascimento de Hembrant com a inauguraçào da exposi-
cào de inumeras ça de inumeras repro.
ducöes do grande pintor holandés.

Govêrno e o Livro itutn vacional do mo a Diretoria di du Prefeituru Munici edijuliodugurou-se edijucio da A. B. I. uma
mostra de inublicacoos yiciais. que tem dem de

Festival de Danças Folclòricas


Buman thar tumu
man
5



Oinc aquile touro aun.

为



$\therefore m b!$
$\therefore c ⿱ 亠 䒑 日 心$
Sors turion，chag
moreoneocraqu＝＂m：
ذele voz．fm Gate a me．

 jucur o insten at cun． Eseveceo＂tas：Gan temos o fuclo ria rivia． anuncia $\because$ tidisza，inn çando－me ．．ims sorriso para consolar－me à vie＿ in de men semitiante que devia som dividu exprimir algum exiaco． A．mula pucmerat－atga ma animaçio stmoct－ to．é um anima？urdinin riemente ciprichoso： rem a pele dura e se $\epsilon$ ． enfeita de quisosi mess． tando－se po．s com pouca materia para faia－se de＂Weltschmerz＂．Tim． bem o comeco co mesino fado achava－se cheio do promessas：a manhö cie um dia de bodas，o cr． sal dos noivos em rou． pagens luxuosas no ca：． yo com irmso e irmã，paí e mầe a caminho da i． greja，a fiel mula $2 r o-$ tando á frente ornada e sonante．Mas para di－ zer sem delongas，isto acabou mal．Uria pon－ te se abale，pais，irmã． os，noivos，lodos pere－ cem e a mula com eles． $\dot{E} O$ destino．Nāo se devé louvar o dia an． tes da noite o na ale＿ gria da manhã oculia． se，tal como a semente no fruto，toda a triste－ sà dà tarde．

Comquanto OE




hof osurvorn ioves o os orbici, riso pute.

tigas insp:
tamente nas cancóes po-
pulares ser. mentuma
pretenséc cie inorer. Po.
ram ofade ultrapassa a
cançaか かごuler no ser-
ido errove perance
is grances cidecies $\in$
que e zincipnlmexis
ern Listro elle te:
encondrezse fempr:
eri vegc. Forier-at $\because$
mesmo ciafz Cue ema.
ni dur. Es:
muito misis rero no
mundo Gëmponés Gue
no muncie peoleyaro. A

Sonéto para Greta Garbo<br>(En Souct it decadencia bem comportada;

## Carlas Pena filho

 ？em lowsincuco iembranças se consome： tá inat：Giae esuarceli o proprio tiome．
e tallez ic ：em saiua porgile chora
Peridis，ofranio de esperar actora © aritign ciesiumbrar aue já nāo cabe． troñiormiase err silêncio porque sabe fue i sĭĕnco se oculta e se evapora．

Esquina e a como convétr a um dia despregado do tempo esconde a face que já joi sal e cgora é cinza fria

Mas vê nascer da sombra outra alegria： como se o cinar magoado contemplasse o miuntio em que ivivu，mas que não rie．


## 

lits cilte sor $\forall$ act it $\quad \therefore$.

 motos t－dos picenaise no mundo intoino．＂gen diatamente die zercur＝ ra ふiesviar a coivver：女。 dêse assurto após 亡́c゙ー ver negado cue o frss seja uma canção vopio．

○ muito compreensire
い Lado nÉo \＆verdade：．． ramente beijcuso e sur＂ notas comovenies riac dão piecisamenie - 万人 ragem de vivet．Ohem： se cieixou amaciax pet： seu ふorrotismo a ao mo． de ser salvo，será pa：－ sempre amoroso do set． proprio sotizimera： quanto do sofrimeric que atravessa a históne： de Poriugal．Assim ne：． te．antipatia pelo fade oculta＿se confusamente a hostilidade ao sofri． mento．A humanidacie tornar．se．á incapaz de dax́ extrair sua fốrça？O． antes não se agifa de？ ：ejeição do sofrimensi que se embala em st mesmo？Precisamos ha． bituar＿nos ao fato quie －novo Portugal desejix nāo mais ser o Portugai dos fados，quando mes． mo ele não alimentasse este desejo senko para refutar esta heresia que pretende fazer do bo． men，imutavel．

