**O DÒPPO**

**(ai zeneixi doppo l’alluvion Novembre 2011)**

Sarvæghi ma driti

Anche se cegæ inta bratta

inta seia de latta

de ragge e doî ancon diti

riditi

e riditi

à ste oege sorde

à ste anime giorde.

Pentii tardivi.

Ma s’ arresta vivi.

Fëi.

Inti euggi vëi.

E con in cheu a peña

se portiemo Zena in sciâ scheña.

**IL DOPO ( ai genovesi dopo l’alluvione del novembre 2011)** Selvatici ma dritti // Anche se piegati nel fango / nella sera di latta / di rabbie e dolori ancora detti /e ridetti /e ridetti / a queste orecchie sorde / a queste anime di morchia. / Pentiti tardivi // Ma si rimane vivi // Fieri// Negli occhi ieri // E con in cuore la pena / ci porteremo Genova in spalla.