#  A differensa

O sô, da-i veddri, o siassa

’na luxe giana

ch’a fa vegio o paisaggio.

Fotografia

de ’na Zena

sciaccâ

da-i “me vegne in cheu”

sensa speransa.

E mi,

l’ammio d’in sce ’na bansa,

ch’a peisa o mæ coraggio,

e comme no segge

a fòrsa de ’na ciassa,

ma cangiâ o cheu

ch’o fasse

a differensa.

La differenza. Il sole dai vetri setaccia / una luce gialla / che fa vecchio il paesaggio // Fotografia/ di una Genova / schiacciata / dai “mi ricordo” / senza speranza. // Ed io / la guardo da una bilancia / che pesa il mio coraggio / e come non sia / la forza di una piazza / ma cambiare il cuore / che faccia / La differenza.