## (COMUNICAÇÃ UISNDO DE NATÁLIA CORRE <br> § humor cor.ta atitude moral, cocho conceituaç Tio da vida, traz constigo a mais triunfante e séria

 de todas as recustis: ar recush ac desspero. Os objicctotos nảao sião aquito que parecem à óptica de fcimante do lugar comum, mas dicuit aque ema plinitude devem $l$ Ye of por cste linditioncomzise o humor não stó consegue preserver o ser da corrupção, como ainda manter nele, indemne e lis Denivei, or sentida do bern, do bsio e ds julsto. E assim que, inista-landh-se nas ccisas, o homem vas. Ta pir dals como um libertaidor. Como Quixote. Como Chaplin Em armbes, al critica intuitiva do humpe alterando a rnal as per--epsöes, impedindo a desergro e a) tragédia.

Fite auto de Natália C Mreia, \& ¿umunicaçãlo》, põe mais vrr, vevez a prova essa técnica tão larga mente usada belos surrealisino a emprego do humor ciorno-act vidade crítica, E não há duvida de que fez bom uso dela. Miás, ser-1he-ia mesmo impossivel, por circunstâncias absolutamente extrínsecas, enviar até nós ecsa es tranha e alucinada Cotovia, es finge clara que traz kum palis no peito» e as garras enclavinhadas
 mut $\}$ )

> - disse um juiz esverdinit metam a alve na enxovia.

Ser cotovia é um pecado.»
Ainda bem. O peeta é sempre um hereje, uma ave apedrejada n.: praça pública, cnde ise exibem ois oatrictas a bailar ai seu repique de finaldos.
Vestida de sambenito recamado labaredas de serge vermelho, Cetcria vure as acusaçõels da Inquisider riConfessa que és uma harpia/que tens comércio com Venus/e que és o leito de orgia/ /de poetas obscenos) ; da Solteirena (Deu-me um lirio preto/ /como um diamante/Eria um amuleto/para eu ter um amante); do Padre (Com as cores de um arco--iris/e uma cadella vadia/fez uma harpa para Osiris/me embruxar a fregueslia) ; do Patriota (Ficou al como um moscardo/e o sacrilégio do zumbido/era o pais como um petardo/a rebentar-me no ouvido) Passam todes como uma horda de loucos apostrofando a limpidez do rio que thes reflecte ois esigares Mas o pecado maior da Feiticeira é a sua confiança ilimitada. e se rena na gratuita missão da poesia

Partindo do descrédito da rea lidade, o surrealismo apresenta-se viciado por um logro: o recurso à intencionalidade, manifesto no seu processo de atingir al abulia por meio da volição. Como se o mistério, a graça mediúnica, a pureza das primeiras manhãs pu-
das... Inibidos de estruturarem em sistema os seus esquemas doutrinários, os mais conscientes arautos do movimento tiveram de buscar noutros meridianoss a climai propício à sua realização. Aragcn \& Eluard encontraram no realismo stacial (também limitadol por ignolrar a face oculta do homem) a dipnensãa requerida.
Natália Correia, cujo itinerária se inscreve em sentido inverso ao dos dois poetas franceses, veio do neonealismo para um surrealismo epigønal e serôdio (recorde-se que oi Manifesto de Breton é del 1924), trazenta de um o agudo sentido de responsabilidade stocial e humana o indo pedir ao cutro o influxo das suas excepcionais conquistas no domínio estético, particularmante aquele oeil sauvage que permite ao paeta jogar de longe o laco das imagens,
realismo ge-coneriburiçar do surdesceberta đos poderes criacionistas da metbora, anterior, como se sabe, à púpria linguagem, que podemcs considerar um tecido de metaforizações já superadas).
A fé de Notália nols valores eternos da poesia, na sua indiscriminada universalidade (Tanto Faz Cristo cu Apqlo, Baco ou Osiris, Buda ou Alá), na sua função cocial, interveniente ou premenitória (E haver Camões como uma revolta/e haver Gil Vicente como um desalfio/a esse Encoberto que nunca mais volta), na sua magia órfica (a Feiticeira Coltovia é entregue às chamasi comol Orfeu às Ménades), no seu profetismo apocalíptico (O último sopro da sua vida vai apagar a lâmpada do sol, sepultando a Lusitânia nips trevas), no seu poder de exotcismo, de. vitória definitivai sobre o mal ( E tombando-lhe a cabeça, entrega a semente do seu espírito ao vento para que este a lance de nove na terra fazendo germhar futuras cidades), a confiança de Natália Correia na poesia como real absoluto é bem audível nos váriósi passos deste mistério meldieval do nisso tempo.
Mas apesar das múltiplas seduções deste livro, da cristalinidade dos ritmos, da diversidade e riqueza das imagens e sobretudo da qualidade de um humor inciden tado de iromia, de-sátira e de sar casmo, sente-se na poema uma luta, não de todol vitoriosa, para eliminar o desajustie entre a psicologia e a linguagem poética.

CARLOS CUINHA

