

Konsulat Generalny nawiązując do pisma Poselstwa Nr.4l2-List. z dn.27.10.43 - przedkłada następujące sprawozdanie z tegorocznego Swięta Niepodiegłości:

Tak, jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach - swięto to było zorganizowane bez udziału oficjalnych czynników brazylijskich, i nosiło charakter wewnętrzno polski. W dniu tym, zgodnie z poprzed, nimi instrukcjami, nie wywieszono na gmachu Konsulatu flagi pañistwowej. Przy tej okaźji Konsulat Generainy pozwala sobiet zauwaz̀yć, że fakt ten spowodowal komentarze wśród kolonii polskiej, która przywią zana do tradycji - zrracała sie ustnie i telefonicznie z zapytaniami w tej sprawie, podkreślając,ze w dniu tym przypada równiez̀ rocznica zawieszenia broni w poprzedniej wojnie i inne konsulaty miejscowe, jak angielski i amerykanski w dniu tym flagowały.

## Nabożeństwo.

Tradycyjnym zwyczajem odbyło sį̨ w dniu tym,zamówione przez Konsulat Generalny solenne nabozeństwo w. kościele polskim św. Stanisława. Mimo, że dzień 11 listopada był dniem pracy do kościoła przybyła licznie miejscowa i okoliczna ludność polska. Podczas nabożeństwa odśpiewano pieśni polskie,a na zakończenie "Boże,coś Polskę".

## Prasa.

W dniu tym wszystkie trzy dzienniki miejscowe zamieściły arty kuły wraz z fotografiami, poświęcone 25-letniej rocznicy Niepodległo ści Polski. Odnošne wycinti prasowe Konsulat Gen.przesyła w załacze nịu. Prasa pozamiejscowa stanów Paraná i Sta.Catarina umieściły rów nież w dniu tym sporo artykułów okolicznościowych, - Konsulat Gen. jednak wstrzymuje sie narazie z przesłaniem ich do Poselstwa, do cza su skompletowania materiału prasowego.
$Z^{7}$ wielkim pożytkiem i w całości wykorzystano nadesłane przez Poselstwo materiały prasowe.

## Radio.

Dla uczczenia święta polskiego następujące rozgłośnie radiowe nadały specjalne audycje: Kurytybg - 2 audycje, Paranaguá, Londrina, Joinville i Cambará po 1 audycji.

W dniu tym przemawiał na stacji kurytybskiej P.R.B.2.- Wicekonsul Englisch; - tekst przemówienıa w załączeniu.

Akademia.
W godzinach wieczornych odbyła sie w salonach Konsulatu Gen. akademia, na która przybyła kolonia polska, w liczbie około 300 osób.

Po odegraniu hymnu narodowego, do zebranych przemówił, w zastę stwie bawiącego służbowo w Rio de Janeiro,Konsula Gen. J. Giéburowskiego - Wicekonsul Englisch. W przemówieniu została specjalnie pod kreślona czynna walka podziemna, jaką do dzisiejszego dnia prowadzi w Kraju cała Polska.

Na dalsza czêść programu akademii składały się produkcje muzyczne i wokalne, na zakończenie odegrano nadesłane z Anglii płyty polskie. Program akademii załącza sie.
$: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:$

## PROGRAM

Akademii urządzonej w Gmachu Konsulatu Generalnego R.P.w Kurytybie, w dniu 11 listopada 1943

$$
-0=-
$$

1. Hymn Narodowy - płyta.
2. Przemówienie okolicznościowe - wygłosi p.Aleksander Z. Englisch,Wicekonsul R.P.
3. "Chançon triste"-Czajkowskiego.
"Pego-1hes" - aria z r. 1740 -
odegra na skrzypcach p.C. Lewandowski, akompaniament Portepian - p.E.Kochowska.
4. "S.O.S." - opowiadanie - epizod z wojny odtworzy p.R.Koch-Kochowski.
5. Walc - Chopin.
wykona na fortepianie p.K. Gieburowska.
6. "Chłopea mego mi zabrali" - Niewiadomski.
"Na śniegu" - M.Karłowicz.
odśpiewa p.Z.Ziemianowska.
7. "Studium" - Chopin.
"Kujawiak" - Wieniawski.
wykona na Iutni p.C. Lewandowski.
8. "Wyrok śmierci" - słuchowisko odtworzy p.T.Morozowicz.
9. Płyta.

$$
-=0=-
$$

$: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0$

Passa dia 11 de Novembro. 0 25-0 ano da Independencia
da Polonia.
Há 25 anos, na dara de hoje, 1 de Novembro toda a Folonia estava em festa.

Após a sujeição que ultrapassou um século, os filizos da facão polonesa viram, emfim, corôados de exito seus esfor حos titêricos, e eillos donos de sua propria terra, armancada jelas armas aos opressores que a dividiram.

Assim, passadas as festas, ensenilhades as armas, gioripicados os heróis, reverenciadag os móntos, iniciaram os polonéses o árduo trabalho de reconatinção e da valorisação dos bens nacioreis. Tra preciso tudo reconstruir, tudo orear, tudo rezazer.
E os polonêses tudo fizeram.
Do sólo nacional, encontranco en minas - conseguiram, ene nas en 21 anos arrancer a custo de moure io inintermpto, de sol a sol, a propria subsistencia. Corseguiram crear vias férreas e estradas, conseguiram z unificacâo da mocia, a codificaça das leis, a organizaça do istado em moldes nodernos, a padronizeção da instrucao publica en todos os grãos, e reedifioaçáo das cidades, a exploracão das minas, a formaõo de um exercito, ca marinha da guerra, da marinha mercante e por fim, a grande, senão a maxima obra do povo polonês, isto é o porto nacicnal de cdyniz, que, em pouco tempo, como escoedouro de todas as atividades coreerciais co pais, tomava se o crinieiro e maior no Nar Raltioc. Tais foram as creacõee da Polonia, apenas em 21 anos de vida $\in$ de jiberda-
de. ce.

Não teriam gido muitos os poyos, que, em tão ourtc periodo,
houvesse feito, especialmente cuando se consices gue tento houvesse feito, especialmente quando se considere que, após e reconquista da terra neoional, a polonia era um verdadeiro montẽo de escombros.

Sua liberdade não a empregou a Dolonia denão etr creaçãoes humanes. Mas o visinho alemão não podia suportar que a Polonia contiruasse sua senda, continuasse seu trabalho honesto e pecifico e eis que, de subito, na data sinistra de $7^{\circ}$ de setembro se verifica a brutal e inopinada agressão.

Os polonêses ciosos de seu patriotísmo, reasiram. Sabiam todos que a peleja seria dificil e sem esperanças.

Mas em home da honra nacional, em nome do passado, em nome da digniadae era mistér tomar as acmas.

A Polonia as empunhou, primeframente na sua temera natal e mais tarde na Franca e Inglaterra, sob a Iideranga do geu grande chefe Gen. Wladislaw Sikorski.

Todo o munao maiga livre sabe e amira como os poloneses se conduziram então e continuam a se conduzir.

Bem se compreende essa heroica obsting,gão, nela venos a defesa intransigente de tudo aquilo que, lhes é caro.

Mas agora quando o triunfo está na clareira, a Polònla, consagrada e edificada pelos seus proprios méritos, gguarda apenas o momento em que venha retomax o solo patrio, intáto em suas fronteiras, sem alteracões de nenhuma espécie, para, continuar ali, naquela terra sagrada, uma tradîáo que data de séculos, empregando os Poloneses todos os seus infinitos recursos, todo seu ardor, em reconstruir a Patria una e indivisivél. Tais gão intentos do povo polonês selados por todos os geus filhos, e a Polonia bem rere.
ce o pa apoio de todos os homens amantes ela está certa que lhe tributam nesta hora, todas as na ễes aliadas, que conhecem e admiram sua esplêndide contribuiçãospara a vitoria contra os brutos alemaẽs, Ínimigos permanenties do gênero
humano. -

## DATA DA INDEPENDENCIA DA POLONA ha' 25 anos, na data de hoje, a polonia que. bROU AS AlGEMAS FORJADA PELOS AVASSALA. DORES



O GENERAL DE OIVISĀO CASIMIRO SOSKOWSKI ATUAL COMANDANTE EM-CHEEFE DO EXERCITO POLONES. O CABO DE GUERRA POLONES FOI COLABORADOR DO SAUDOSO MARECHAL PILSUDSKI, DISTINGUINDO-SE NA GUERRA PASSADA E ATUAL.

Na data de 11 de Novembro, há vinte cinco anos, entravam triunfantes, em Varsovia, o Marechal Pllsudski, com seu mais intimo colaborador, legionário e glorioso soldado o atual Comandante em Chefe das Forcas Armadas Polonesas, General Casemiro Sosnkowski,

Multas vezes alhures, se tern dito que a Polonia fol creada pelo Tratado de Versalhes, como se porventura, os poloneses, antes e durante a primeira gran de guerra, houvessem cruzado os bracos aguardando que sua libertacãa vlesse dos asforcos de outrem. Nada de menos verdadefro.

Póde-se mesmo dizer, e fazêto com fundamento, nos fatos Irrecorrivels, que, antes do quaisquer outros paises, a Poionia fol das primeiras a tomar das armas contra seus inimigos permanentes, que allás tambem o eram e o são, dos demais outros povos ocldentrais.
Assim, para, Anebrar as poderoas - - centes que a tiverem algemada por mais de um século, não careceu a Polonia das disposições de um tratado. que apenas legalisou perante o
mundo, uma situacĩo de fato, isto e a guerra, que sosinho. sustentou durante cento e vinto cincos anos, contra os usurpadores de seu solo e de seus direltos de viver livre, para si mesma e para a Humanidade.
Porque, convêm repetir, em homenagem a Polonia, na sua deta de Independencía 11 de Novembro, que aquela tem st. do uma das direç̃̃es mals constantes da grande e nobre pátria ie Tadeu Koscluszko.
Reconquistando o patrimonto de liberdade, a Polonia soube usa-10 com rara sabedoria, construlndo, numa improvisacão assombrosa, do nada, um Estado moderno, que so velo a sucumbir, temporarlamente, an te forças tão descomunais que, até hoje através de 4 anos de suerra somente começa a ser abalada a máquina tudesca que so desencadeou numa fúlia tre. menda contra a humanidade, cujo primeiro escudo que se erElieu fol o da Polonia, num gesto de rara coragem, mas thmbem de rara e honrosa dignicade em defesa do seu mitenar patrimonio cultural e civilizador.

## No 25" aniversario da independencia da Polonia <br> A GUERRA PERDERIA TODO SEU SIGNIFICADO ES PIRITUAL, SE A VELHA PÁTRIA DE KOSCINSZKO FOSSE FRAUDA DA EM SEUS INALIENAVEIS DIREITOS



Despedida dos voluntários do Brasil, que se alistaram ás fileiras do exército polonês. No centro o ministro plenipotencíario da Polônia Dr. Tadeu Skowronsky. - Fotografia tirada na Casa do Soldado Polonês, no Rio, algumas horas antes do embarque dos voluntários.


#### Abstract

A liberdade da Plônia é unt mandamento. Tal conceito alhures afirmado com tanta propricdade, traduz bem de perto o papel que a gran_ de e ncbre pátria de Kasciuszko tem rapresentacio nesta guerra. em que cla fal a primetro, que. cheia de coragem e cheia de di. gnidade ousou afrontar ás irás (i) truculento, barbaro e bestial invasor alemão.


Nunca será demais repetir, es pecialmente na data de hoje, que assinala a passagem do $25 .{ }^{\circ}$ ani_ versario da independéncia polo. nesa, alcançada em 1918 pelo us. forço militar de seus filhos que, na primeira grande guerra não ficaram inermes a espera que a emanclpação thes viesse do céu; uunca é demais assinalar que a

Polonia conquistou direitos inso_ fismaveis após os sucessivos fei. tos que tāo galhardamente tem uesempenhadoe mterra, ar e mnr. a principio sob comando do sau. doso general Sikorski e agora sob a regência cio não menos brava general Sosnkowski soldado tem. perado desde a infancia nas lutas crvicas e militares contra á Ale, manlia.
O mundo livre que admira á Polōnia, não tem dúvida em apoiá_la em seus fins de guerra que são simples e honestos: a re. crnquista plena e integral da ter. ta pátria que nảo póde servir de transaçōes de nenhuma natureza para satisfação de extranhas am. bicōos.
E por certo assim nāo suce. dera.
A Polônia que não capitulou, a

Polònia que nảo teve "Quislins" a Folônia que luta desesperada. mente no sólo nacional, na Fran. ça. na Noruega, em Tobruk, que lutou e luta em todos cs teatros da guerra crm as armas de que dispôe, nâo será abandonada pe. los amigos qu receberam o selc de sua amizade e cooperação na hora escura em que tudo estava prestes a submergir.

A guerra perderia sua finalida. de emancipadora, a guerra per deria a sua alta significação mo_ ral se a Polônia porventura fôs. se fraudada na hora da vitoria que ela tanto ajudou a construir, sem medir sacrificios de nenhu. ma espécie.

Mas assim não será: a liber_ dade da Polônia é um manda mento...

# Relembrando Uma Data Memorável 

## HÁ 25 ANOS A POLONIA RETOMAVA SEU HISTÓRIA DA EUROPA



O aviauor paranaense tstanisiau balcewicz, de ival, incorpo-rou-se ás forcas aéreas polonesas e tomou parte de numerosos raides sobre Berlim, Hamburgo e sôbre a Italis, distinguido com a "Cruz de Valentes"

Nāo teria sido preciso que a brava Nação Polonêsa, ainda uma vez, houvesse defendido salhardamente, seu territóris inalienável e suas tradiçōes culturais e civilisadoras para que aqui estivessemos na data que assinala a passagem do 25. aniversario de sua independência, para tributar-lhe os louros a que faz jús.

Ainda mesmo que seu sólo esteja ocupado pelo monstro alemão, nảo resta nenhuma dúvida de que a Polônia é livre, posto que só deixam de sè-lo aqueles póvos que per dem a fé em seus próprios destinos e accitam de modo proprio a tutela, sempre arrogante do exirangeiro invasor.
Nāo é êsse o papel que à Polônia, sempre altiva, tem desempenhado em déz seculos de história.

Pelo contrário.
Invadida, retalhada, separada do mundo por uma vasta cortina de crépe, a Polônia est/ viva em seu exército, sob o comando do general Sonskowski, um velho soldado que
aprendeu a odiar o bruto tedesco desde que esteve prisioneiro, em companhia do Marechal Pilsudski, na fortalcza de Magdenburg, durante a primicira grande suerra.

A Polônia está viva na lembrança de seu passado que evoca a cada polonês, que sabe repeti-lo, os feitos de seus ancestrais; a Polônia está viva em seus inteletuais, que, dizimados na pátria, encontram sucessores nos paises livres que sabem pregar suas contribuiçōes á humanidade.

Désse modo a independencia da Polônia é um fato posi tivo, real, inconteste.

E nảo poderia deixar de ser assim..

Como seria possivel admitir tendo em vista provas tão abundantes, que essa velha terra regada de sangue e cheia de infortunio, não plasmasse, como está plasmando, para edificaçāo do orbe, forças al madas relativamente imensuraveis que têm sabido argamassar á vitória comam dos póvos livres contra a estupi-

## ALTO PAPEL NA

dez e a cobiça alemã.
Mas, é preciso que a Polônia receba a justa paga por seus sacrificios. E' preciso que seu território não sirva de cobaia a experiencias atheias no sentido de restringi-lo, posto que, nêsse caso improvável, senão impossivel, is naçōes aliadas teriam apenas conquistado uma meia vitória.

A completa, a integral, será aquela que dér plena satisfação áos dineitos de Polốnia, conquistado pelas armas, e nenhum maior nem mais su* bsistente do que aquele de ritornarem os polonéses ao sólo nacional uno e indivisivel...

