**Antes da escola**

De manhã

Acordo cedo

Vou logo me arrumar

Tomo meu café ligeiro

Para não

Me atrasar

Pego logo meu lanchinho

Que a mamãe

Fez com carinho

Vou logo

Para a escola

Para estudar

Para um dia

A vida

Enfrentar.

**Heloísa Wanderley de Sousa Gomes / 6º ano**

**O amor**

É um conceito muito louco

Que medida não possui

Realiza uma viagem

Em que o fim é desconhecido

E nela a medida flui

O amor

É um caminho que fim não possui

Resiste a todos os momentos

Sendo bons ou não

É o caminho que não tem fim

Mas tem glória e salvação

O amor

É um olhar que se perde em outro olhar

É como uma voz inquieta que não irá te “aflitar”

O ódio e o amor são parecidos

Mas seguem caminhos opostos

O ódio pode virar amor, e o amor virar ódio

Um bom exemplo disso é o casamento

Que, com um descuido,

Pode virar divórcio

O amor

Entre amigos é conhecido como amizade

Os dois são conquistados da mesma maneira

O amor está em cada prazer

Mas isso só depende de você.

**Ícaro Pinto Lira / 6º ano**

**É muito bom brincar**

Brincar é bom

É pura alegria

Mas só é legal

Quando brincamos todo dia

Brincar é essencial

É o que nos traz esperança

É espetacular

É um sonho de criança

Brincar é superlegal

É para todas as idades

E o que você não sabe

Brincar é o que nos traz felicidade

É muito bom brincar

É legal pelo que eu vejo

É muito mais que sonhar

É realizar um desejo.

**Maria Clara Cavalcanti da Silva / 6º ano**

**Sentimento-simpatia**

Simpatia não é apenas dar bom dia

Simpatia é um sol posto

Numa tarde de agosto

É uma folha seca caindo

Duma árvore florindo prestes a dar frutos

Simpatia é um simples sorriso

De uma criança

Cheia de vigor

Simpatia é quase amor.

**Maria Isabel Matias Ferreira / 6º ano**

**Amor ao próximo**

Dar amor ao próximo

É algo incomparável

É também inacreditável

E muito compreensível.

Se doar ao próximo é fácil

É simplesmente ter pequenos atos

Amor e respeito definem tudo

Assim podemos melhorar o mundo.

O mundo está desigual

Principalmente o Brasil

“Mostra tua força, Brasil

E faz da nação tua bandeira!”

Ver o sorriso do próximo

É estar vendo o de Deus

Somos do tamanho do sonho

Que queremos ter.

**Mayrla Rafaela Abel da Silva / 6º ano**

**Mãe**

Querida mamãe

Você é mais brilhante

Do que um diamante

Você faz meu coração

Assar como um pão.

Adoro seu cheirinho de limão

Você me protege como um leão

Você parece um amorzão.

Enfim, você me ensinou

A crescer e a escrever

Nem imagino de onde veio

Será que é anjo ou ser humano?

Você só quer meu bem

Você é o meu *Zen*

Não aguento ficar sem.

**Maria Júlia Almeida Fernandes de Freitas / 6º ano**

**Amor e gratidão**

O amor e a gratidão são irmãos

De mansinho eles chegam tomando

Pedacinho por pedacinho

Do coração que sente melancolia.

A raiva e o ódio são discórdia

Mas existe tanto disso no mundo

Que não sobra espaço

Para o amor e a gratidão.

Abra seu coração para o próximo

Junto com o amor e a gratidão

Feche seu coração para raiva e ódio

Junte amor e gratidão.

**Maria Luiza Lucena Aquino / 6º ano**

**O lugar dos sonhos**

Tem uma casinha branca no morrinho

E um lindo passarinho

Que te leva até onde quiser

Lá tem um parque na varanda

Onde fizemos gincana

Até a hora de sonhar

Lá tem um lindo laguinho

Onde vejo os sapinhos

Pulando de lá pra cá

Lá tem um lindo pôr do sol

Onde posso ir ao sol

Isso me leva a um lugar

O meu novo lugar

O lugar dos sonhos.

**Marília Oliveira Moura Alves / 6º ano**

**Saudades de você**

Me dá uma saudade

Quando você me vem à cabeça

Mas é uma saudade boa

Nem sei como explicá-la

Mas vou tentar

Quando essa saudade vem

O coração aperta

A gente se emociona

E às vezes chora

Essa saudade deixa lembranças

Lembranças boas que tenho de você

Também deixa lembranças ruins

Mas o importante é me lembrar de você.

**Marina Nóbrega Crispim Ribeiro / 6º ano**

**Rabisco**

Caderno vazio

Folha branquela

Uso que cor?

Azul, verde ou ...

Alguma coisa amarela?

Vou fazer o esboço

Depois cubro de preto

Vermelho, púrpura e negro

Com detalhes.

Já tá quase no final

Esboço nem se chama

O que era só um rabisco

No final ficou bacana.

Já está quase concluído

Contorno e pintura

Só falta uma coisa

Concluo com a assinatura.

**Maria Rita Barbosa de Medeiros / 6º ano**

**O amor da amizade**

O amor da amizade

É algo bom de se ter

É algo bom de se entender

É algo bom de se sentir.

A amizade é algo essencial

Precisamos tê-la

Nem que seja uma só

Mas tem que ser verdadeira.

A amizade é um tipo de dom

Um bom dom de se aprender

Um bom dom de se crescer

E é algo bom de se saber.

**Andreza de Freitas Araújo / 7º ano**

**Sentimento *x* Emoção**

Nós temos vários sentimentos

Quando estamos felizes, nos sentimos alegres

Quando bravos, temos o sentimento de raiva

Quando cabisbaixos, nos sentimos tristes.

Mas, afinal, o que é sentimento?

É a ação de ter uma emoção

Feliz ou triste, boa ou ruim

Quanto aos sentimentos ruins, devemos superá-los

Não nos sentirmos mal

Devemos nos alegrar

E seguir em frente.

**Daniel Nogueira Morais / 7º ano**

**Sentimentos**

Algo misterioso

Que é conhecido por todos

Desde seu primeiro dia de vida

Até seu último

Algo tão universal

Mas tão único

Parece que só você

Está sentindo.

**Eliza Gabrielly de Medeiros Crispim / 7º ano**

**Sentesia**

Sentimento é poesia

Poesia é sentimento.

**Fillipe Medeiros Araujo Morais / 7º ano**

**Amor**

Amor é como folhas ao vento

Elas vêm e vão

Mas algumas vêm pra ficar.

**João Luiz de Figueiredo Bisneto / 7º ano**

**Que faremos com nossas escolhas?**

Falhas?

Todos nós temos

O que não devemos fazer é

Mentir.

Errar?

Todos nós erramos

O que não devemos é

Cometer o mesmo erro.

**João Pedro Dantas Marinho / 7º ano**

**Sabedoria**

Sabedoria, nossa amiga, nossa vida

Sem ela você nada imagina.

Já imaginou como você trabalharia

Sem a preciosa sabedoria?

Como você entenderia?

A vida nos dá dois caminhos

Ou você usa a sabedoria

E escolhe o certo

Ou você escolhe o errado.

**Layse Souza Vasconcellos de Medeiros / 7º ano**

**Sentimentos em cores**

A vida é cheia de sentimentos

Podem ser bons ou ruins

Podem machucar ou curar

Podem ser essenciais para a vida

Os sentimentos também possuem cores

Cores frias ou quentes

Alegres ou tristes

Claras ou escuras.

**Lívia de Araújo Rodas / 7º ano**

**Dia de alegria**

Vai, menina

Se arrumar

Porque hoje é dia

É dia de alegria

Brincar, pular

Hoje é o dia

Dia de alegria

Nada de *stress*

Nada de tristeza

Hoje é o nosso dia

Dia de alegria.

**Sara Alves da Silva Monteiro / 7º ano**

**O que será?!**

O que será?! O que será?!

Será que vai ser bom?

Ou será que vai ser ruim?

Ninguém sabe ao certo.

O amanhã é uma surpresa

Que nos espera a cada dia

Como um presente!

Pode ser alguém querido

Pode ser o seu dia especial ou

Um dia como os outros

Mas com alguma surpresa

Para nos alegrar!

Eu só digo uma coisa:

O que será amanhã?!

**Victória Estrela Delfino Alves / 7º ano**

**Os acasos**

O mundo vive de acasos

Acasos de morte

Acasos de tempo

Acasos de mentira

Acasos de raiva

Acasos de vida

Acasos não acasos

Que o ser cria

Mentiras com mentiras

Será acaso da vida?

O acaso vira fato

Nesse mundo de falsa magia.

**Ana Lívia Ferreira Gomes / 8º ano**

**Nossos sentimentos**

Sentimentos

Sentem medo

Sentem dor

Sentem o amor

Que está alojado em nossos corações.

Sentem tristeza

Frieza

Alegria

E felicidade

Nossos sentimentos expressam

A mais pura verdade.

**Erik Gomes de Araújo / 8º ano**

**Sorrisos falsos**

Uma hora é alegria

O resto é desespero

Sorrisos bonitos

Sentimentos falsos

Palavras otimistas

Pensamentos ruins.

**Letícia Lucena Pires / 8º ano**

**Destruído**

Sinto-me destruído

Pois sou humano

Sou egoísta e destruo sonhos

Eu sei o que faço

Mas não paro

Sinto que estou destruindo o planeta

Pois poluo e desmato florestas

Eu sei o que faço

Mas não paro

Sinto que estou destruindo famílias

Pois roubo e mato

Eu sei o que faço

Mas não paro.

**Lívia Carla Lima Guedes / 8º ano**

**Folha branca**

Existem aqueles momentos

Em que dá um branco

Sinto que nessa folha não tem sentimento

Tanto quanto uma folha em branco.

Parece algo vago ou sem alegria

Como o sorriso falso do falso amigo

Escondendo o real e sentindo o falso

Tanto quanto uma folha em branco.

Sinto que essa folha da minha vida

Merece um dia ser preenchida

E com a letra bem bonita, para não ser triste

Tanto quanto uma folha em branco.

**Mayra Sousa Wanderley /8º ano**

**Mulherão**

Sou mulher

Mas não sou fraca

Sou mulher guerreira!

Posso ser tudo o que eu quiser

Por que tenho que pilotar fogão

Se eu posso pilotar avião?

Médica, piloto, bombeiro, policial

Vou vencer na vida

Com vontade

Com meu coração

Pois eu sou um mulherão!

**Maria Regina Mendes e Nóbrega / 8º ano**

**Não chore**

Você se iludiu

E agora quer chorar

Você se apaixonou

E agora não quer pensar.

Garota, perdeu seus sentimentos

Mas não perdeu sua esperança

Garota, não se iluda

Não seja outra

Você é perfeita

Igual aos outros.

**Marina Gomes de Freitas Borge / 8º ano**

**Um Brasil melhor**

Eu nasci pra vencer

Batalhar e viver

E vou fazer por merecer

E de boa viver

Com garra vamos lutar

Para ajudar e melhorar

E sair em paz

Para a vida aproveitar

Vou tentar ajudar

E, se Deus quiser,

O Brasil vai melhorar.

**Matheus Cavalcante Lopes / 8º ano**

**Dúvida**

Um mundo de violência

Onde a paz está em carência

Será que devemos acreditar

Que o mundo irá mudar?

**Murilo Farias Brito / 8º ano**

**Carnasil**

Em cada máscara de carnaval

Desmascaramos nossas fantasias

Pois é em busca de algo ideal

Que fantasiamos cada melodia

Quero viver a melodia do carnaval em cada fantasia!

No fingimento de um grande amor

Nessa extensão de tanto sofrimento

Amei sozinho mascarando a dor

E viajando em meu pensamento

Quero viver a melodia do carnaval em cada fantasia!

Quando viajo meu Brasil a dentro

Encontro marcas de empoderamento

É frevo e samba que desfilam sem constrangimento.

**Equipe / 8º ano**

**Diferenças**

Ser diferente

Não deveria ser

Algo ruim ou

Perigoso.

Ser diferente

É algo único

É especial

É novo

É bom.

Há aqueles que

Não gostam

Não aceitam

Ou sequer

Respeitam.

Mas essas

Individualidades

Residem em

Todos nós.

São aquelas que

Nos destacam

Nos diferenciam

Fazem com que

Sejamos humanos.

**Antonio Lucas Araujo de Medeiros Calixto / 9º ano**

**Ele é travesso**

Já pensou?

O amanhã pode ser escuro.

Já notou?

O amanhã pode ser obscuro.

Já imaginou?

O amanhã pode não existir.

E você aí

Deixando o hoje pro amanhã...

Cuidado, ele é travesso

E traiçoeiro.

**Bruna Queiroz Dantas / 9º ano**

**Sem emoções**

Seria a falta de sentimento

Um sentimento em si

Não o fato de ser frio

Mas a questão de não se expressar

Não sentir raiva

Nem amor

Não sentir tristeza

Nem felicidade

Apenas viver a vida

Como for

E como tiver

Que ser.

**Élvis Dantas Medeiros / 9º ano**

**Poema do amanhã**

Volte amanhã para ler.

**Gabriel Mendes Torres / 9º ano**

**Sem palavras**

O que sinto é silencioso

Como o ar

Profundo

Como o mar

E uma bagunça

Como teu olhar.

**Heloísa Carneiro Brito / 9º ano**

**Claro ou luz**

Cor do amanhecer, deito

Apesar da dor, afeto

Cada um por si, feito.

Lápis, mão, ação

Interesse**,** fértil

Ele não, mas eu.

Corpo, mente e alma

Clichê, mas falta

Amor no peito, me deleito.

Consciência, falta você

Demonstração de amor

Falta de ser ou de si.

Morte, já passei por isso

Fácil, é só temer, claro

Disse isso pra ti.

**Jorge Longo da Silva Neto / 9º ano**

**“Mimfobia”**

Em meio à clareza da noite

Ouvi as cigarras cantando

Vi os vagalumes dançando.

Em meio às risadas dos mudos

Eu vi alguém assustador

Eu vi a mim mesmo.

**Lucas Palmeira Dantas da Nóbrega / 9º ano**

**Vento**

É uma gota de chuva que cai

Sorriso que paira e navega

Uma nuvem quente sobre o nariz

Maior que a dor, do tamanho da trégua.

É que para e se entrega e derrama

Se deita e se torce na cama

Que prende seu drama na trama

Pensando em gritar mais um pouco se engana.

É que para no meio do riso

Em razão de curvar-se ao momento

Notar que essa é a vida

E a vida se vive sem tempo.

É sentir que seu coração bate

Mais alto que seus pensamentos

É sentir que o vento te invade

Mais alto que a própria verdade

Mas a sua verdade é o vento.

**Maria Helena Sátyro Gomes Alves / 9º ano**

**O amanhã**

O amanhã é como

Um segredo que só

Uma pessoa sabe:

Deus.

**Rebeca de Medeiros Marques Wanderley / 9º ano**

**À procura de uma mudança**

Sim, achamos que estamos no fim

Sem paz

Sem segurança

Não temos nem esperança

Mas sabemos que algo tem que mudar

Precisamos continuar

Para do fundo do poço sair

Na esperança de melhorar

Um passo de ação

Precisa se iniciar

Para que da nossa nação

Possamos nos orgulhar

São tempos difíceis

Não temos nem esperança

Mas estamos na luta

Por uma mudança

Um passo de ação ( 2x )

Precisa se iniciar

Para que da nossa nação

Possamos nos orgulhar.

**Equipe / 9º ano**

**Sinônimos**

Minha saudade é

sinônimo do teu nome

de um cheiro específico

de um abraço apertado

de madrugadas em claro

e de um conforto no meu peito

sinônimo de uma ausência constante

de lágrimas em meu rosto

e de ligações não atendidas

sinônimo de um buraco

na atmosfera da minha vida.

**Ana Beatriz Amorim Nogueira / 1ª série**

**Amanhecer**

A lua foge do dia

mas não escapa dos fatos.

Volta, rainha dos astros!

**Ana Clara Nunes de Oliveira / 1ª série**

**Esmeraldas**

Teus olhos verdes brilhavam

Brilhavam como o bruto solar

Teus olhos verdes cantavam

Cantavam como a brisa do mar

Teus olhos verdes sorriam

Sorriam como a felicidade verdadeira

Teus olhos verdes choravam

Choravam como a garoa passageira

Teus olhos verdes refletiam

Refletiam como a água cristalina parada

Teus olhos verdes me olhavam

E eu me apaixonava.

**Daniel Cordeiro Mantovani Soares / 1ª série**

**A forca da realidade**

O jogo da forca

enforca quem erra

um dia essa pessoa desconhecida

me pediu para adivinhar uma palavra

ela tinha quatro letras.

E mal sabia eu

que eu estava falando com a minha própria doença

eu lutava, tentava, persistia

ninguém sabia que eu estava passando por aquela situação.

E quando finalmente a corda apertou o meu pescoço

percebi que a própria palavra havia me matado: vida.

**Gabriel Lucena de Lima / 1ª série**

**Sonhos guardados**

Tudo é questão de ponto de vista.

O que é a vida?

Idas e vindas?

Chegadas e partidas?

Lágrimas e abraços?

Beijos e amassos?

Ou puros sonhos guardados?

**Glaucya Rodrigues Oliveira / 1ª série**

**Os óculos**

Já viu uns óculos?

São tão bonitos e úteis,

simples e básicos,

embelezam o mundo.

Quero uns óculos,

para ver a vida,

ver suas belezas puras

e sua vastidão.

Óculos esses

que não procuram grau óptico,

procuram o mundo,

seus sentimentos e emoções,

e cada “pedacinho de mundo”

é uma grande imensidão.

A marca deles? Ora,

É a marca de Deus,

essa energia estática,

que não para inconscientemente.

**Guilherme de Lima Ferreira Lucena / 1ª série**

**Me sinto só!**

Me sinto só aqui,

Mesmo te tendo tão perto,

E tão longe ao mesmo tempo,

Mesmo sabendo que se foi,

Não consigo esquecer

Os momentos lindos que me fez viver.

Mesmo estando longe,

Sinto sua presença aqui,

Nunca me deixando cair

E me ajudando a seguir.

**Júlia Araújo Nogueira / 1ª série**

**O que é sonhar?**

Sonhar é acreditar

Que algo irá conquistar.

Sonhar é perceber

Que é necessário crer.

Sonhar é alcançar

Olhar pra trás e agradecer

Pois a vida é feita de lutas

Que nos ensinam a vencer.

**Maria Eduarda Donato Meneses Mendes / 1ª série**

**As sensações do amor**

Alegra-me

Com teu sorriso.

Abraça-me,

E tudo faz sentido.

Constrói

O que já foi destruído

E faz o meu mundo

Mais colorido.

**Maria Vitória Almeida de Oliveira / 1ª série**

**Para ler de perto**

Virtude a minha

De enxergar na miopia

Um pouco de poesia.

**Marta Louise Dantas Dias Oliveira / 1ª série**

**Labirinto**

Eu tentei escapar

Eu juro que tentei

Mas meus braços de você

Já não consigo mais tirar.

Quando eu penso que sim

Você me mostra que não

Talvez não seja tão fácil assim

Pois há muito de você em mim.

Queria ser capaz de sair

E novamente sentir a liberdade

Com você estou fadado a cair

E essa é a pura verdade.

**Ally Luan Rodrigues Ramalho / 2ª série**

**Visibilidade ofuscada**

Em madrugadas, há desconfiguração,

A humanidade está lacrada num pote de maldição.

A maldição me deixou no chão, ilusão

De me acorrentar na terceira dimensão.

A verdade traz essa sensação,

Mental é a nossa difusão.

É o que somos

Seres humanos de pequena visão,

Sociedade de pequena visão,

Indivíduos de pequena visão.

**Arthur Harrysson Nóbrega Wanderley / 2ª série**

**Máscaras, 100 faces**

Olho e penso

Mas que mundo

Mas que vida

Essa que me obriga

A ser o que não sou.

Como máscaras que vestimos e usamos

Essas que com o passar dos anos

Tornam-se as nossas faces.

Mas por trás delas

Há lágrimas longe de serem belas

Há dores que nos racham e gritam

Mas das bocas nem suspiram.

Ele, ao tentar falar, é repreendido

Por aqueles vestidos de rótulos

Mas tão perdidos que nem sei se digo o motivo.

Humanos perambulam por esse mundo

Buscando o que fazer, o que pensar

No entanto ficam sem ar

Ao descobrirem que hoje

Não há nada além de parar e ficar

Pois o amor nos abandonou

Vivendo por trás das máscaras

Que hão de quebrar

Dentro do coração partido

Que um dia se quebrou.

**Francisco Santana de Sousa Júnior / 2ª série**

**Paraíba**

Sou da terra de Ariano Suassuna

e Jackson do Pandeiro.

Sou da Paraíba

do Nordeste brasileiro.

Terra de turmalina

e “muié macho” sim “sinhô”

Eu tenho é orgulho

desse povo lutador.

Terra de cultura

pra conhecer é só chegar

pois é daqui “mermim”

o maior São João que há.

Mas “peraí”,

que preconceito eu não relevo

e, se perguntar,

sou Paraíba e não NEGO.

**Ianny Vitória Lima Figueiredo / 2ª série**

**Teus significados**

Tu, que é confusão

Para mim,

Me desintegra,

Me ajuda,

Me abraça.

Tu, que põe fogo

Em minha alma,

Transborda-me

Sorrisos e calmarias.

Me ensinou

Que madrugadas

Não são escuras

São paz e gargalhadas.

Tu, que é manhã de sol,

Mas também é

Manhã nublada,

Me ensinou a a(mar).

**José Henrique Gabriel Silvino Diniz / 2ª série**

**Empatia**

Eu sou a mãe solteira

Eu sou a negra da senzala

Eu sou aquela que ganha menos

Eu sou aquela injustiçada

Eu sou a dona de casa

Que apanha do marido

Sou aquela assediada

A que você não deu ouvidos

Mas também sou a que luta

Que não engole sua “brincadeira”

E nas batalhas do dia a dia

Eu ergo minha fortaleza

E saiba que eu não me calo

Diante de teu ato sujo

Diante de teu preconceito cego

Pois eu sou toda uma nação

Represento toda uma união

Eu sou a revolução.

**Júlia Heloísa de Medeiros Dantas Florêncio / 2ª série**

**Ele…**

Ele é tão carinhoso comigo

Me ama de uma forma incondicional

Ele é tão presente

Sempre que eu preciso, Ele está lá

Ele é tão paciente comigo

Todas as vezes em que eu errei, Ele me mostrou o caminho certo

Ele é tão ouvinte

Escuta meus problemas e logo me diz o que fazer

Ele é meu amigo

Ele é meu protetor

Ele é meu Deus, Senhor e Salvador.

**Marianna Gomes Xavier Candeia / 2ª série**

**Os “des”**

Se eu **des**istir

E **des**ejar sumir

Seria uma **des**istência

Ou uma **des**(existência)?

**Samires de França Neves / 2ª série**

**Antítese necessária**

Já imaginou

A vida sem a morte

O azar sem a sorte

A luz sem escuridão

O herói sem vilão?

Como seria

A cura sem a dor

O ódio sem o amor

A razão sem a emoção

O cérebro sem o coração?

Tudo que quero saber

É como sair dessa solidão diária

E como viver sem você.

É uma droga essa antítese necessária!

**Victor Gomes de Freitas Borge / 2ª série**

**Por um mundo**

Por um mundo

Mundo com menos amores calados

Mundo com menos corações quebrados

Mundo com menos intenções sombrias

Por um mundo

Mundo com menos hipocrisia

Mundo com menos paixões frias

Mundo com menos fingimento

Por um mundo

Mundo com menos sofrimento

Mundo com menos arrependimento

Mundo com mais liberdade

Por um mundo

Mundo com mais lealdade

Mundo com mais bondade

Mundo com mais amor

Por um mundo melhor.

**Victória Dantas de Araújo / 2ª série**

**“Pátria amada, Brasil”**

Um território cheio de diversidade

Um povo que cresce na adversidade

Num tempo em que menos importa a sua história

Um país com a corrupção na memória

Um povo que tanto merece

E que só pode se ajoelhar se for para uma prece.

**Ana Beatriz Araújo Brandão / 3ª série**

**Poema da loucura**

Na caótica desordem que vivo

Entrego-me aos meus delírios

Esses demônios com quem convivo

Me faço vítima de meus martírios.

E que cada personalidade

Dessa minha tão fragmentada mente

Fonte dessa infinita insanidade

De meu ser tome conta de repente.

Nessa esquizofrenia do meu ser

Desenvolvo minha arte de sofrer

E a loucura toma conta de mim.

**Anderson dos Santos Silva / 3ª série**

**Contramão**

Eu

Somente eu

Em vários tons e nuances

Em vários sons vibrantes

Por meio deste

Te declaro meu amor

Te declaro quem sou

Simples e elaborada

Tímida e desinibida

Constantemente em mudança

Mas sempre com nossas lembranças

Não te peço para ficar

Não te peço para ir

Só te peço, meu amor

Que nunca me deixe desistir

O amor é complicado

Mas para tudo há uma solução

E contigo do meu lado

Nada virá na contramão.

**Anna Lívia Paulino Alves / 3ª série**

**Pedido de socorro (Hino) do Brasil**

Ainda há amor e esperança

O brado ainda não se calou

O povo heroico clama, implora

Pela paz do futuro que não chegou.

Teus filhos da luta não fugiram

Oh, mãe gentil, salve

Traz de volta o sol da liberdade

E faz de novo o Cruzeiro resplandecer.

**Bianca Maely Brito Alves / 3ª série**

**Súplica**

Moça, fuja!

Essa foi a segunda vez

De algo que se tornará rotineiro.

Moça, fuja!

Você não tem que aguentar isso

Vá embora.

Moça, fuja!

É tempo de juntar os trapos e partir

Essa história “já deu o que tinha de dar”

“Não se iluda, ele não vai mudar”.

Moça, fuja!

Ele está chegando mais perto

Saia pelos fundos

O futuro pode ser incerto

Mas vale a pena tentar.

Moça, fuja!

“Denuncie esse monstro!”

Ele irá pagar

Por te fazer sofrer e chorar.

**Bruna Pires Moreira / 3ª série**

**Tudo e nada**

Eu sou como o rio

calmo e tranquilo

Eu sou como o vento

rápido e preciso

Eu sou a multidão

sem gente

Eu sou a imensidão

do finito

Eu sou tudo

e ao mesmo tempo

Eu não sou nada.

**Everson Filype Dantas de Araújo / 3ª série**

**O poema**

A conversa

com quem versa

é expressa

de forma dispersa

pra quem não interessa

e direta

pra quem interpreta.

**Flaviano de Resende Oliveira Filho / 3ª série**

**Carta de alguém especial**

Ei, menina!

Você pode abrir um sorriso?

Você é leve, é paz, é amor.

Dias cinzentos não combinam contigo

Minha pequena flor.

Sei que você já teve medo

Já se sentiu só

Mas a minha presença, minha doce menina

Te fez enxergar um mundo melhor.

Te enviei anjos

Que cuidam de ti a cada dia

Te mostrei que não há nada maior que o meu amor

Comigo você pode contar a qualquer momento

Pois Eu a amo, minha princesinha.

Você é imensidão e glória

É mais forte do que pensa

Sorria, menina

Você é filha do Criador.

Muitos me chamam de Deus e de Salvador

Mas você é a menina dos meus olhos

E permito que me chame de “Meu amor”.

**Gabriella Batista Granata / 3ª série**

**Em todo tempo, o tempo**

Tempo passa, tempo não fica

Tempo muda, tempo modifica

Tempo é esforço, tempo dignifica

Tempo é amor, tempo é vida.

Tempo é lembrança, tempo é memória

Tempo é recordação, tempo é história

Tempo é aflição, tempo é melhora

Tempo é pouco, não jogue fora.

**John David Medcraft Duarte / 3ª série**

**Amor…**

Mais que emoção

Mais que sentimento

Algo sem explicação

Que só dá para saber vivendo.

Sensação que move o mundo

E este precisa tanto

Que o amor seja o manto

Para, nas pessoas, ir mais profundo.

Palavra com sentido tão amplo

Mas que nunca chega ao conceito final

Por isso, tanto o contemplo

Como o valor principal.

A resolução dos conflitos

A base da harmonia e da paz

Traz fim aos confrontos,

Cura da alma e restauração.

Expressão que não se expressa

Posso falar mil palavras

Se amor não possuir

De nada vai valer.

**Samuel Medeiros Cavalcante da Costa / 3ª série**