**Natureza**

A natureza está acabando

Precisamos cuidar

Sem fumaça ou machado

Podemos a ela salvar

Os animais não têm mais onde morar

E a água desperdiçada se esgotará

E isso provocado pelo ser humano

E todo mundo se prejudicará

E nós os seres humanos podemos mudar

Comece por você

Não polua, não desperdice, não destrua, não desmate

E assim o mundo iremos mudar.

**Bárbara Dantas da Silva / 6º ano**

**Meu Brasil**

Meu Brasil é legal

Ele está no meu coração

Amo ele muitão

Ele é sensacional

Terminar em um grupo de versos

Praticamente impossível

Vou falar mais um pouquinho

Porque ele é incrível

Para falar do Brasil

Terei que falar direito

Porque esse país

É praticamente perfeito

Mesmo sendo quente

Dá pra gente aguentar

Você deve amar

Ele é nosso berço

E para finalizar

Mais um pouco vou rimar

Para ele amar

Só precisa acreditar.

**Filipe Mozer Medeiros Alves / 6º ano**

**Família**

Irei falar uma coisa

E você irá adivinhar

Pois todos têm

Porém poucos sabem cuidar

Se não sabe do que estou falando

Preste muita atenção

Seja ela enorme, média ou pequena

Estará te apoiando

Em qualquer situação

Sim, você me dá o “fá”

Que eu te dou o “mília”

E, assim, juntando tudo

Temos a maravilhosa “família”

Minha vida, minha razão

Alegria, motivação da felicidade

Não só minha morada

Como também meu lar

Que dá até gosto de pensar.

**Heloíse Maria de Souza Nóbrega / 6º ano**

**Os livros**

Do computador

Ao papel

Do papel

Ao computador

A modernidade

Não pode tomar

O desejo de muita gente

De escrever e editar

Computador, impressora

Por todo lado

Mas o livro ainda vai reinar

Sobre seus leitores

Emocionante, triste, alegre

Não importa o conteúdo

Só importa o desejo de ler

O desejo de bem saber!

**Jamylli Vitória Guedes Pereira / 6º ano**

**Fátima**

É muita sabedoria

E muita inteligência

Tenho uma professora

Que guardo em minha vivência

Ela é muito legal

Ela é especial

O seu nome é Fátima

Gosto muitíssimo dela

Ela é maravilhosa

É uma pessoa linda

E é muito carinhosa

Eu a amo demais

E a guardarei na lembrança

E quando crescer

Vou recordar

Os tempos de criança

Estudando com ela

Cor dos olhos: aquarela

Sei que ela é muito bela.

**Kaemilyy Araújo Silva / 6º ano**

**O amanhã**

O amanhã nunca se sabe

Minha mãe sempre disse:

“Filho, aproveita

Porque o amanhã pode ser tarde”.

O amanhã não está longe

Não se engane

Em um piscar de olhos

Você já não está mais no ontem.

Ame todos que te amam

Pai, mãe, irmão

Porque o amanhã

Não tem definição.

O amanhã é um dia indefinido

Você não sabe o final, meio e início.

**João Paulo Cavalcanti dos Santos Filho / 6º ano**

**Futebol**

Com a bola no pé

Ele balança a rede

E o goleiro fecha

O gol como uma parede

O zagueiro protege

O gol dos ataques

Quando o atacante vem

Ele faz o desarme

O meio campista cria

Todas as jogadas

E às vezes tem um que é

Especialista na bola parada

O atacante faz o gol

De todo jeito e maneira

Alegrando bastante

Aquela torcida inteira

O técnico faz de tudo

Para fazer uma escalação

Para no final o time

Se consagrar campeão.

**João Pedro Severo Alves / 6º ano**

**Meu Nordeste querido**

O Nordeste é muito quente

Mas também tem muita alegria

Pessoas festejam todo dia

No Nordeste eu nasci

E é onde sempre quero estar

É um lugar de muitas culturas

E várias festas ao longo do ano

Tem São João

Quando as pessoas dançam

E cantam de todo coração

É no Nordeste também

Onde as crianças sabem

O que é infância de verdade

E brincam o dia todo

Sem se preocupar com o amanhã

É por isso e muito mais

Que eu amo meu Nordeste querido.

**Thaemy Souza Azevedo / 6º ano**

**O meu infinito particular**

Bem-vindo ao meu infinito particular

Só eu sei onde ele está, esteve ou estará

Ele se move sem parar

Já esteve no céu

No inferno

Até sobre a luz do luar

Já esteve em tantos lugares

Que não sei nem mais contar

Mas não se engane

O tal de “infinito particular”

É apenas uma criança

Que bem sabe imaginar.

**Thaisa da Silva Souza / 6º ano**

**Meu primeiro amor**

O primeiro amor

Ele te enche de melancolia

Faz ter saudades toda hora

O coração até pipoca

A amizade fica maior

O amor pega extensão

Os defeitos viram qualidades

O faz de conta se torna real.

**Ana Clara Medeiros Wanderley / 7º ano**

**Família**

Família é amor

Família é uma junção

De sentimento e paixão

Família é um longo caminho

Que se constrói com o tempo

E produz uma aproximação

Família enfrenta desafios

Mas supera todos

Com sua grande dimensão.

**Hárley Klinger Filgueiras Maia Filho / 7º ano**

**Escola**

Te ensina a viver

Te ensina a conviver

Te ensina a ler e escrever

Você tem amigos

Você tem colegas

Disciplinas para a vida

Para crescer e trabalhar

Tem professores para a vida

Para te orientar.

**Iasmim Maria Gambarra Morais / 7º ano**

**A vida e a morte**

Nós nascemos como o amanhecer

Vivemos e aprendemos com a vida

Sabemos o certo e o errado

Nós caímos e levantamos.

Somos donos do nosso próprio corpo

O velejo da vida

Sempre enfrentamos as tempestades

Nessa vida corrida.

Nós morremos

Como um anoitecer para sempre

E nunca mais haverá amanhã.

**Júlia de Andrade Barros Felipe / 7º ano**

**Receita para um professor**

Receita para um professor

É algo um tanto complicado

Por isso não se pode ficar parado

Tudo pronto, vamos lá

A receita começar

Adicionamos de moralidade

Duas colheres de chá

Um pote de paciência

Pra aguentar aluno com persistência

Cinco litros de carinho

Pra aguentar com jeitinho

Boto tudo no forno

E o recheio é muito amor!

**Leonardo Nunes da Silva Filho / 7º ano**

**Meu Nordeste**

Um pedacim de terra

Quente que nem o Sol

Plantar tá difícil

Colher pió ainda.

Nunca cai um pingo d’água

Quando cai num dá nem pra molhar a garganta

Os bichos tão tudo morrendo

Mas fazer o quê?

Se tudo é a vontade de Deus.

Peço a meu Deus todo dia pra chover

Pra mode nóis guardar água

Matar a sede dos bichos

E a sede de nóis.

Mas, enquanto a chuva num cai,

Nóis agradece a Deus poderoso

E continua pedindo e implorando

Por água.

**Maria Luiza Lucena Aquino / 7º ano**

**Em busca da felicidade**

Como encontrar a felicidade?

Nós a encontramos ou a fazemos?

Como é a sensação?

Está nas pessoas, momentos ou coisas?

**Maria Rita Barbosa de Medeiros / 7º ano**

**Desistência**

Desistir?

Nós nunca podemos desistir!

Senão, não saberemos

Se iríamos conseguir.

**Marina Nóbrega Crispim Ribeiro / 7º ano**

**Alegria**

Ela nos dá

Os sorrisos

Mais sinceros

Os momentos

Mais felizes.

**Ana Clara Rocha Pereira / 8º ano**

**Chuva**

Gotas de chuva

Lágrimas do céu

De um anjo que chorava.

**Beatriz Loyola Gomes de Vasconcelos / 8º ano**

**Eu aprendi**

Eu aprendi que, às vezes, posso chorar

Eu aprendi que o mundo dá voltas

Eu aprendi que o normal é chato

E se arriscar, às vezes, é necessário.

Eu aprendi que, quando canto, viajo

Para uma galáxia totalmente perfeita

Eu aprendi que sou mais forte do que pensava ser

Eu aprendi que não existem caminhos sem desafios.

Eu aprendi que ainda tenho muito para aprender.

**Beatriz Souza Alves / 8º ano**

**O vento**

Que o vento seja o necessário

E me traga o suficiente

Que leve as maldades

E me traga as bondades...

E me traga um amor!

**Daniel Nogueira Morais / 8º ano**

**Sonhar**

Sonhar é bom

Sonhar é fantástico

Sonhar é maravilhoso

Sonhar é acreditar

Que um dia chegarei lá.

Sonhar é ter certeza

De que um dia vai ser

Tudo “beleza”.

Eu quero sonhar

Eu quero acreditar

Que esse sonho

Se realizará.

**Delma Maria Guedes Cavalcante Alcantara / 8º ano**

**O que aconteceu?**

O que aconteceu?

Por que tanta briga?

Por que tanta desigualdade?

Por que tanta tristeza?

Mas será?

Será que temos chance?

Eu acho que sim.

Não! Tenho certeza.

Só basta acreditar, lutar...

Conquistar a maior vitória,

Que é a paz.

**Eliza Gabrielly de Medeiros Crispim / 8º ano**

**Padrões**

Em uma sociedade cheia de padrões

Ser diferente é privilégio

Então inove

Fuja do normal

O normal é chato.

**Izabelle Barbosa de Lima / 8º ano**

**História da folha**

Quando ela cair,

Eu conto.

**João Batista de Araujo Souto / 8º ano**

**Estágios do amor**

Primeiro se interessa pela aparência

Segundo se gosta pela personalidade

Terceiro se apaixona pelas qualidades

E, por último, começa-se a amar pelos defeitos.

**Kauê Brito Fernandes / 8º ano**

**Caixão**

Caixão, o seu último colchão,

A sete palmos do chão.

**Maria Ritha Medeiros Araujo Ferreira / 8º ano**

**Suicídio**

Suicídio não é falta de Deus

Suicídio não é frescura

Suicídio não é drama

Suicídio não é brincadeira.

**Sabrina Monteiro e Oliveira / 8º ano**

**Superação**

Eu só queria entender

O que a vida está tentando me dizer

Quando me coloca em desafios

Que nem ela sabe como resolver.

Mas se você percorrer

Caminho sem desafios

Ele não te levará a lugar nenhum.

E assim a vida vai

Um degrau de cada vez,

Um degrau de cada vez...

Eu chorei

Pensei em desistir

Recomecei

E agora estou aqui

Pra mostrar que sou capaz

De superar.

Eu chorei

Pensei em desistir

Recomecei, me ergui

E agora estou aqui

Pra mostrar que sou capaz

De **SUPERAR.**

**Equipe / 8º ano**

**Tristeza**

Tristeza, amigo

É aquilo que você sente

Não dá para negar

Negro ou branco

Mulher ou homem

Ela sempre está lá

Não adianta reclamar

Tanto como uma perda

Como um amor negado

Você sente não tem como explicar

Dizer que nunca ficou triste

Amigo, eu, você e todos

Já experimentamos o gosto amargo da tristeza

O que nos resta aprender

Conviver com essa TRISTEZA!

**Equipe / 8º ano**

**Proibido ler**

Se você está lendo isso

Não deve ter prestado atenção

Pois o título está aí

E não está de enfeite não.

O que eu quero lhe pedir

É de sua obrigação

Me respeite e não esqueça

Não se intrometa não!

Tenho meus direitos

E a minha liberdade

Me deixe em paz

Tudo o que eu disse é verdade!

Quero cortar sua curiosidade

Como corto papel

Quero que meus segredos

Fiquem guardados em um seguro quartel.

**Aron da Silva Bezerra / 9º ano**

**Previsão**

Espere o amanhã acontecer.

**Gustavo William Medeiros da Nóbrega / 9º ano**

**A dor**

Eu sei que dói

Eu sei que é difícil

Eu sei que não para

Eu sei que é difícil

Eu sei que é complicado

Eu sei que você não sabe

Eu também não sei

Não sei explicar

Não sei onde dói

Não sei por que dói

Mas sei que vou vencer

Vou lutar e vai parar

Vai parar de doer

Até porque eu vou vencer

Vou vencer essa ansiedade

Vou vencer antes

Que ela me vença

Até porque eu sou

Melhor do que ela

Penso e vou

Provar isso a ela!

**Isabelle Cristina dos Santos Alves / 9º ano**

**Minha luta interna**

Todo dia acordo e penso:

“Aff”! Tenho que viver mais um dia.

É difícil esconder a dor

Que aos poucos vai me consumindo.

Um dia espero ser

Realmente e verdadeiramente feliz.

Sem me preocupar

Com o que os outros falam.

**Iasmim da Silva Trigueiro / 9º ano**

**O imprevisto de uma traição**

Estava chovendo

Chuva de amor

E de repente um raio

De traição me acertou

Mas não vou me prender

A um amor infantil

Que me julga

Que me trai

Que me atira no rio

No rio de mágoas

Rio de solidão

Um rio negro

Sem compaixão.

**Jéssica Pereira Cabral / 9º ano**

**Vendendo**

Para os suicidas, eu vendo vírgulas

Porque ainda não é o fim

Para os ansiosos, eu vendo tempo

Porque ainda há tempo

Para os inseguros, vendo a segurança

Porque nunca é tarde para se aventurar

Para os imperfeitos, vendo a verdade

Porque quem é perfeito?

Eu vendo tudo isso sim

Mostro que hoje ainda não é o fim!

**Luma Maíra Leite de Sousa / 9º ano**

**Reconhecimento**

Reconhecer-se é importante

Reconhecê-lo é inevitável

Relembrar o significante

Responder o inigualável.

Reconhecer que você merece

Reconhecimento, reconhecer

Que você é reconhecível

E entender o seu motivo.

Tudo é importante para

Aquele que sabe reconhecer

O mais insignificante.

**Mayra Sousa Wanderley / 9º ano**

**Motivos**

Não foi

A roupa

A hora

A idade

Nem o local.

**Maria Clara Alves Leite / 9º ano**

**Imprevisto olhar**

Você me perguntou

E eu respondi

Você me olhou

E eu entendi

Nesse previsto olhar

Começo a amar

Com esse imprevisto olhar

Começo a imaginar.

**Marina Gomes de Freitas Borge / 9º ano**

**Futuro imprevisto**

Em um mundo de indecisões

Não podemos fazer previsões

Com um futuro incerto

Chegando cada vez mais perto

Prevejo um advogado

E um jovem indignado

Querendo apenas viajar

E se esquecer de trabalhar.

**Melina Freire Wanderley / 9º ano**

**Jovens demais**

Nah, nah, nah, nah

Oh yeah, on yeah

Ainda não vemos

Mas dizem que a vida é bela

Talvez sejamos muito jovens

Pra entender essa “balela”, essa “balela”

Falam que vivemos na internet

E temos uma vida enfadada

Mas sou jovem demais

Não entendo nada

Mas sabe por que tudo isso acontece?

É porque somos jovens demais

Nós somos jovens, jovens demais

Nah, nah, nah, nah

Oh yeah, oh yeah

Nós somos jovens, jovens, jovens demais

É porque somos jovens demais

Jogos, filmes e séries

Gosto dessa verdade

Jovem demais na flor da idade

Eu sou jovem, muito jovem.

**Equipe / 9º ano**

**Diversidade e cultura**

Oh, meu Brasil

Cheio de grandes riquezas

Estampado com tantas belezas

Em seu berço, tanto amor

Na diversidade cultural

Miscigenado e plural

Seguindo em seu caminhar

Sua história peculiar

**Nesse lugar imenso**

**Cheio de tantos acalentos**

**Em seu peito carregado de dor...**

Em lugar nenhum não há

O brilho de tantas cores

Nos rostos estampados de amores

Em sua identidade singular

Que Brasil guerreiro!

Seja louvada com amor verdadeiro

A esperança de cada dia

De tantos “Joãos” e Marias

**Nesse lugar imenso**

**Cheio de tantos acalentos**

**Em seu peito carregado de dor...**

**Equipe / 9º ano**

**“*Lost”\****

Estou

tão perdida

que

até as palavras

deslocam-se.

**Ana Clara Rodrigues Almeida / 1ª série**

**Juventude encurtada**

Quando completei 5 anos de idade

Todos disseram para começar a agir como gente grande

Aos 10, aconselharam-me a ter mais maturidade

Aos 15, falaram para me comportar como adulto.

Tudo o que quero é parar

E, por um momento, refletir

Me permitir aproveitar

Todo momento.

Parar de temer o tempo

E me deixar levar

Pela emoção

De viver.

**Antonio Lucas Araujo de Medeiros Calixto / 1ª série**

**Apostas**

Eu já apostei nessa vida

apostei demais, demais

e como apostei

por isso amei.

Ganhei umas apostas

perdi outras

com a sorte dancei

e com o azar brinquei.

Mas não é sobre ganhar

Nem sobre perder

é sobre simplesmente

ter a emoção de viver.

**Élvis Dantas Medeiros / 1ª série**

**Perdi tudo**

Eu perdi tudo

E não vou me enganar dizendo que

Eu sou feliz

Pois sei que

O tempo passou

E agora

Tudo se foi

Todo o mal que sentia

Se superou

A felicidade

Não é mais presente

A minha face triste

Se tornou aparente

A minha tristeza

Posso dizer que sou outra pessoa

Pois não

Ganhei tudo

Obs.: Leia também de baixo para cima.

**Éric Alves Oliveira Cavalcanti / 1ª série**

**Sem título**

Em meio a tanta guerra

Há luta

Em meio a tanta censura

Há resistência.

Resistem lutando

Querem calar quem luta

Eles clamam por amor

Mesmo enfrentando só a dor.

**Lara Oliveira Ramos / 1ª série**

**Adolescência, o sentimento**

Acabou, mas sequer teve um começo

Quero algo, mas logo esqueço

Fico, existo e, às vezes, insisto

E, num passe de mágica, logo desisto

Preguiça de pensar, de falar

De estar e, por muitas vezes, não estar

Um falar, um olhar, uma forma

De todas as maneiras, a única história.

**José Ramon Severo Alves / 1ªsérie**

**A caatinga**

Embora pouco falada

Precisa ser lembrada

Tesouro do povo brasileiro

Coração do povo sertanejo.

Mostrando seu valor

Em uma paisagem cheia de vigor

Renovando-se a cada dia

É motivo de alegria.

Caatinga sempre em superação

Mesmo na seca mostra

A beleza e a realeza

De quem vive no sertão.

**Maria Vitória Fernandes Dantas / 1ª série**

**Eu-lírico apaixonado**

Faltou-me criatividade

para estes versos escrever

mas, mesmo assim, vou me atrever

e atribuir sonoridade a esse tema-beldade.

Já dizia Camões:

“É um contentamento descontente”

Que acalenta a alma da gente

E tira o ar dos meus pulmões.

Dos sentimentos é o mais possesso

Dos que se atrevem, o mais travesso

Brilha rente à escuridão

É o mais complexo em sua plena imensidão.

É o descompasso do compasso

A par e passo, o descaso

Com quem o caso é formado

Com quem o ardor é dissipado.

É gerador de poesia

Mediador da sinestesia

A sua genuidade representa um achado

Já dizia o eu-lírico apaixonado.

**Nathan Fernandes Dutra / 1ª série**

**A Bela e a Fera**

Já me disseram

que a vida é difícil

na verdade acho

ela bela

mas assim como

nos contos de fada

para cada Bela

há uma Fera.

**Ronald Lucas Eneas Santos Almeida / 1ª série**

**Amor**

O amor é belo

É mais que belo

Sensacional,

Fantástico,

Sentimento que enche o peito,

Que apaixona,

Adoçando a vida,

Trazendo felicidade,

Mas que sofre

Desilusões,

Desencantos,

Que teme,

Que cega,

Não deixando enxergar a verdade,

Encantando com fantasia,

Impede de ver o perigo,

Pode até ser fatal,

Mas não deixa de ser belo,

Esse fantástico amor.

**Rubens Dário Tavares Vieira Filho / 1ªsérie**

**Ansiedade**

Ela me acelera tanto

que me paralisa.

É o excesso do futuro,

enlouquece minha vida.

Me faz criar paranoias

e, mesmo sem sentido, me faz sofrer.

Ela tira minha paz

e me aborrece cada dia mais.

Ela arranca minhas lágrimas

e transforma tudo em um enorme vazio.

Como uma tempestade no inverno,

consegue me tirar do “sério”.

Entristece minha alma,

tira minha calma.

Me afasta do meu amor,

me aproxima da dor.

Fica a pergunta no ar:

Quando isto irá me deixar?

**Ana Rebeca Sousa Gouveia / 2ª série**

**Soneca**

Eu estou sem sono

E a poesia está nos meus sonhos.

**Ayrlla da Costa Rodrigues / 2ª série**

**Cálculo poético**

Meu eu lírico é inexistente

A poesia já não é mais presente

O que reside em mim é algo frio

Algo complexo e abstrato, mas não vazio

Mas, então, qual seria a graça de me expressar?

Se eu não pudesse analisar, derivar ou integrar?

**Breno Orapacen da Nobrega Oliveira Filho / 2ª série**

**Única certeza**

Não tem saída,

A morte é o fim da vida,

O nascimento é o início da partida.

**Glaucio Expedito Paiva de Medeiros / 2ª série**

**Renascimento**

Meu eu

Greco-romano

Barco lusitano

Príncipe florentino

Homem Vitruviano.

**Guilherme de Lima Ferreira Lucena / 2ª série**

**Que futuro teremos?**

“Na Presidência, no Senado

Sujeira pra todo lado”

Ele não respeita a Constituição

E agora quer retirar a nossa Educação

“Que país é esse?”

Quero justiça e ação

“Que país é esse?”

Sou o futuro da Nação.

**Laís Lisboa Viégas Lins / 2ª série**

**Ambígua poesia**

Vez passada, andando pela viela

Vi ela com a boca dela

Num guri lá da favela

Deixara de ser donzela, que mazela!

Parecia até cena de novela

Uma linda moça singela e um garoto Zé Ruela.

**Lucas Emmanuel Xavier de Sousa Farias / 2ª série**

**A falta que a falta faz**

Quando sentimos algo faltar

Tentamos logo remendar

Buscamos a parte que nos falta

Embora nunca possamos encontrar.

Quando caímos na ilusão de que encontramos

Tentamos logo encaixar

Buscamos nos sentir preenchidos

E percebemos que o vazio nos fazia caminhar.

**Maria Eduarda Donato Meneses Mendes / 2ªsérie**

**Joga(dor)**

Às vezes, é preciso jogar a dor fora

Para ser jogador do mundo real.

**Matheus Nóbrega de Medeiros Coelho / 2ªsérie**

**Quero… Quero…**

Eu não quero.

Não quero não pensar,

Não quero não falar,

Não quero não saber amar.

Mas eu quero.

Quero escrever,

Quero ver,

Quero simplesmente querer.

Porque me é permitido.

Permitido simplesmente ser,

Permitido simplesmente escrever,

Permitido simplesmente querer.

**Savana Gomes Dantas / 2ª série**

**Saudade**

Falaram-me de um sentimento

brusco, às vezes, covarde

que não tem cara, nem idade

denominado saudade.

Doce como rapadura

quando é de bons momentos

amargo como jiló

quando há ressentimento

quem já sentiu sabe

o efeito desse sujeito

denominado saudade.

Das lembranças da infância

do meu vô, do meu pai

das coisas que o tempo levou

e que o vento não traz!

Saudade é um sentimento

de quem viveu e sentiu demais.

**Andressa Kelly Souza Dantas / 3ª série**

**Desencontros**

Busco palavras, mas não as encontro,

busco amor em todos os cantos,

busco sinceridade nos teus encantos,

busco a verdade em prantos.

**Clara Layssa Maria Pereira Medeiros / 3ª série**

**Dona**

Ela é a brisa no fim da tarde,

Ela é uma torrente em alto mar.

O que eu seria sem ela?

Foi com ela que aprendi a amar.

Seria ela um anjo?

Ou quem sabe um querubim?

Só sei que o cupido acertou

Escolhendo-a para mim.

Ela é sentimento de verdade.

Sem ela, fico mal.

Meu peito arde em saudade.

Ela é intensa paixão,

A dona do meu ser,

Dona do meu coração.

**Danniel Dartan Lucena Aquino / 3ª série**

**Século perdido**

Bem-vindos ao século XXI,

Era dos sabores mundanos,

de morais com fragilidade,

que aviltam contra a fraternidade.

O ser aprendeu a amar,

mas o homem moderno

escolheu as paixões

revogar.

Bem-vindos ao século XXI,

século dos valores profanos,

em que a ética morreu,

e o amor não achamos!

**Emmanuel Fragoso Formiga / 3ªsérie**

**Empatia**

Tão comentada

A nova moda

Muito falada

Pouco praticada.

**Hadah Maria Dantas de Oliveira / 3ª série**

**Ser**

Sou o tempo

que foi e não vai voltar

sou o momento

que pra sempre vai lembrar.

Sou a história

que um dia irá contar

sou a poesia

que não conseguiu terminar.

Sou o riso

que não conseguiu conter

sou a rima

que não conseguiu fazer.

Sou o problema

que não conseguiu resolver

sou a lembrança

que não conseguiu esquecer.

Sou a saudade

que sempre vai doer.

**Iany Vitória Lima Figueiredo / 3ª série**

**O amor é um jogo**

O amor hoje é um jogo

Cada um escolhe um lado

Se um é “frio”, o outro é “fogo”

Eu nasci no tempo errado

O amor hoje é uma guerra

Quanto mais na vida tu erra

Mais o outro quer se vingar

Quem ama vive e tolera

Quem ama perdoa e espera

Quem ama vive de amar.

**João Kennedy Felix Rocha Filho / 3ªsérie**

**Simplesmente amor**

**M**e escolheu entre tantos

**O**rgulhou-se de mim

**R**eavivou a minha alma

**R**eacendeu a chama do meu coração

**E**steve comigo, carregando a minha cruz

**U**niu-me ao seu intenso amor

**P**resenteou-me com a eternidade

**O**rientou os meus passos

**R**eergueu-me da escuridão

**M**ergulhei na imensidão de sua paz

**I**nfinito amor que me faz ser novo

**M**e entregou todo seu amor.

**Letícia Maria Silva Medeiros / 3ªsérie**

**Ela**

No metrô, no ônibus, na rua ou em casa

A mulher não consegue ficar sossegada

São toques, palavras, violação e até morte

Aí eu te pergunto, o que foi que ela fez?

Foi a roupa, o horário, a rua que ela escolheu?

Ou será que foi culpa do “não” que ela deu?

E, assim, mais uma vira estatística

De um censo com números aterrorizantes.

**Samires de França Neves / 3ª série**

**Anáfora em ciclo**

Quando no tempo paramos, vão-se minutos;

Quando olhamos o azul celestial, vão-se horas;

Quando, pois, sonhamos, vão-se as noites, vêm os dias e nos vem o desejo;

Quando nos apaixonamos, ansiamos por um doce beijo;

Mas, quando amamos, eternizamos a alegria.

Quando choramos, a dor externamos.

E as lágrimas varrem a raiva, trazendo o fulgor da paixão.

A vida é um ciclo.

**Victor Irineu Lacerda Brasileiro / 3ª série**