**Goiânia, Dezembro de 2014.**

**Outrora,**

**em momentos**

**de dúvidas terríveis,**

**indagava a mim mesmo se**

**Papai Noel existia ou não, se o**

**Natal é uma realidade ou um simples brinquedo dos homens... Hoje que já estou de volta**

**de uma longa viagem pelo interior do meu eu, trago na lapela do meu coração fustigado a certeza inequívoca de que ele e a mais doce de todas as afirmativas, pois e o verdadeiro símbolo da fraternidade universal.**

**E já que o mundo e uma representação, a imagem que dele fazemos, uma idealidade fantasmagórica, não podemos, nem temos o direito de duvidar do Natal. O valor que existe nas coisas e uma dadiva humana, a um tempo só, a mesma realidade. Também o conceito de Deus costumava inquietar-me. Mas as dúvidas se desvaneceram. Deus e o natal são a personificação da harmonia, da unidade cósmica, dos anseios**

**unívocos da vontade abstrata da**

**perfeição.**

**há um ponto de convergência em que todos somos iguais**

**o amor ao**

**bem. Por isso tudo**

**e pela grande estima que**

**lhe dedico e que, nesta hora**

**de introspecção e de encontro dos elevados**

**anseios da espiritualidade que e o Natal, peço-lhe**

**vênia para cumprimenta-lo e exorta-lo a continuar**

**acreditando na**

**forca do amor e do**

**ideal. Lute por eles.**

**crer e ser são os**

**indicativos de toda**

**a substancialidade possível.**

**E o que lhe deseja**

**Nivaldo Carvalho.**