**La musica der vento**

È corpa de la Morte. Mano a mano

er Tempo lima *inesorabbirmente*

er sogno de scanzalla eternamente,

l’Omo se lassa annà1 e diventa anziano.

Passa li giorni a piagne sur Presente,

pe la paura de guardà lontano,

o litica co Dio e cor monno sano,

o aspetta de morì, stupidamente.

Io, sfrutto er fatto che so’ un po’ … più … lento,

p’aggustamme er caffè, ‘na doccia calla,

un decortè,2 la musica der vento.

*Biggiotteria*. Robba che in gioventù

ciai sempre troppa prescia p’apprezzalla

e nun sai se Dellà3 la trovi più.

.

1 – Lascia andare; 2 – Francesismo (decolletè), la scollatura di una donna; 3 – Nell’Aldilà.

# A vorte le parole

Capita spesso all’Omo quann’è vecchio

che la malinconia

s’arinturcina1 ne la depressione,

e, quanno er sole ruzzica2 ner secchio,

je pìa la fissazzione

d’avecce ‘na gran brutta malatia.

Così nun dorme e, quanno la matina

se sente sfrullà in còre

un paro de strasistole3 puzzone,

o ner cervello ‘na puncicatina4

fa er piagnisteo che mòre

e invece, è solo un “*sbarzo de pressione*”.

Co sti malati a vorte le parole

so’ mejo de qualunque medicina.

Pe falli mijorà ce vòle poco:

daje n’attastatina5

ar ginocchio incriccato che je dòle,

bussaje a li pormoni e … regge er gioco.

1 – Si aggroviglia, si ripiega su se stessa; 2 – Rotola; 3 – Extrasistoli; 4 – Un dolore trafittivo, una trafittura; 5 - Palpatina.

Più ch’er *Geriatra* tocca fà er … pittore:

raschiaje da l’intonaco der còre

l’incrostazzioni de la nostargia,

stuccà le crepe de l’indiferenza,

e, cor pennello intinto a la pazzienza

e un tanto d’ironia,

daje ‘na mano de vernice fresca

ar muro de la Vita, pe coprì

li segnacci der Tempo e de la Sorte

e l’avvisi lassati da la Morte.

A vorte, abbasta che li stai a sentì

e nun ciai prescia6 de mannalli via.

6 – Fretta.

***Poesia prima classificata al premio “Romeo Collati 2011”***

**Fiji**

Nun t’angustià, sò fiji.

‘Na misticanza1 de DNA;

er contribbuto a la sopravvivenza

de ‘na razza chiamata Umanità.

Stelle ner matinè dell’esistenza,

*embrioni* de comete

ch’appena pònno, se ne vanno via

seminanno *purviscolo*, ‘na scia

de gioia e sofferenza.

Notti d’amore che je dai la vita,

da magnà e beve quanno cianno séte,

li strigni ar petto p’addorcije er sonno,

ma nu’ li pòi fermà. Se n’anneranno,

seguiteranno er viaggio naturale

in un’antra galassia esistenziale.

Cocca,2 nun t’angustià: ripasseranno.

Er giorno che saranno

stufi de la marvaggità der monno,

dar dispiacere avranno perzo er sonno,

ciavranno fame e sete

d’amore vero o la necessità

de … sòrdi e de conziji.

1 – Mescolanza; 2 **–** Cara, vezzeggiativo rivolto a mia moglie.

Si quer giorno ciavremo

ancora quattro grammi de salute,

ce lasseranno cunnolà3 li fiji.

Stelle cor bibberò, stelle incompiute,

*embrioni* de comete.

L’urtime che vedremo

prime de chiude l’occhi p’esprorà

er celo appresso a l’Orizzonte Estremo.

3 – Cullare.

***Poesia prima classificata al premio “Elia Catalano 2011”***