A. Ex ma Snr: D. Hetena SalJanha da Gama

§Joaquim Silverio de Bittencourt e Sá hey
orterecridapeloAuctor dáa Poesia.

Qdibr:

## ( - (BAHIA)

# Queixas. mODINHA-bRASILEIRA. 

Maderato.



## 

Sou infeliz desgraçado, E ninguem de mim tem dö!
Sou como o péo condemnado
A vive: soffrendo so!
Se a minha vida de outrora
Puifelz hoje naio é
Ac! como posso, inda agora
Na vida e no amor ter fé?!
Sc procuro uma esperanca, At esta foge-me logo
Minh'alma é mar sem bonanea,
E. tempestade de fogo.

Sou triste! n'adversidade
Ae! bem cedo envilheci!
Mreu amor provar quem liade
Se todo elle perdi?
Hont'alegria e apos
Um continuo soffrimento,
Onde delle, della a ruz,
Que tenho no pensamento?!
Jií näo existe? morreo?
Tudo agora é escuridão
Meo Dens! - como infliz sou eu!
Como bate o corac̣ã?!
Que me importa agora a vida, Se prazeres mais não tem
A minh'esperanẹa perdida, Quem pode dar-m'a? - Ninguem.
oh! maldita soja a Lora,
Em que da vista a perdi
Meo amor nīo teve aurora
Ae! bem codo envilheci!
T. Vallasques.

