**O que aconteceu com os patos de Rui Barbosa.**

**Os patos atônitos ficaram,**

**Não depreenderam nonada.**

**Mas auspiciosos estavam,**

**Do alargar de suas pescoçadas.**

**Escasso, estavam quase anélito,**

**Suas córdeas já avermelhadas,**

**Nada mais atinavam o proferido,**

**Do ar ansiavam mesmo migalhas.**

**Ao sentirem os pescoços de si,**

**A desejada liberdade da rudeza,**

**Cada um a gracitar, não morri!**

**Corria em disparada, nasci!**

**Ao aconchego da natureza,**

**O lago onde sempre vivi!**