Camoggi

Äia savoia

Anche a pelle a l’intende che chiño i schen che van a-o mâ.

Un pê apreuo à l’atro e in scî risseu son assettâ.

Dòppo tanto zazun me çibbo de lontanansa.

E quande o sô o pittua d’öo e scaveñe de veddro de che ancheu son fæte e onde, me gio e no ammio donde oua o s’aniâ à asconde.

CAMOGLI

Aria salata // Anche la pelle capisce / che scendo gli scalini / che vanno al mare // Un piede dietro a l’altro / e sui sassi / sono seduta .// Dopo tanto digiuno / mi nutro di lontananza // E quando il sole / dipinge d’oro / le scaglie di vetro / delle quali oggi son fatte le onde / mi giro/e non guardo / dove ora andrà a nascondersi.