91: 25. Vina gesie - ta inate tuancsura
Unin buona consorlh oulds "- Eaoflyo S.y." Taminglto unarua hogss"

Gla fera Diyionsii 2 Noventre abtiamo in comnininto is sante Apiritual Ojer cijii ta raccomonoo $2 \cdot$ rivortarmi netho $J$ M Comunainue afinche- $\cdot \mathrm{C}$ buon essu pasunto at fine Re 'bouti yivitual ssercizi nom mi priva tel Dow Rollefuc miscrivarioisisime gnazie, ith hauto le Dies she fier- mi jurtarono te scarpe Riqual povero fijlio che anoo yofrglinsco - jeer sticition Sa reli yioso e de la huona Bomizella carnilla vol
fare un oycra veramenti. Sunto in gron carith pur un ponero figlio simatla Rinuttere fulla kuona Vía echijsa-quando sura-relijió to quanti ponytuctre inafcra a Qio Ri ancrgli pnocura to una tounla beruplattrice, la eresa sarphe 35 hire O. Darglize al prottto Ecosoreto, la jinyo asoler ginsentare invier - Gsequi e ringnaziomente. alla buona Bannigetla (armilla I quelle buone sum sorcle, Vencriti a Cermine, 'Santí pursituct eserciti juro diveiterta junsto

Bil giorno Rue Re wowentre Aesitato per inatmi proses marti. mi aho ungno per tesrypo ger a ver campr. Oi'frar jue bom te mie pro vere orozione i pier starmenc umpi col mis beve gisi Cocefigo e inerin ss recito la jumina corona, pori la saconva a/terruin bela secouba con muin tonta meravighia la fanta mamma $R_{1}$ - tio pryse asire), (fisor alla inarin Hossi weifo gli vrylio motto benceetre vabu gtoriosa Aulle sue tanthe torelle Margheritit e Giovamna Qutte Qilluria osin nel S Bopusis

Arrijse at cara Auguste Nisethe due enge priegnto juerme in quests giam. Se jeregtiere e De juic me Qitafionc.

Ojsequi
6 Movenebre -466 firai Lopolito manic

