***Ei fóe dei ferguò*** raccoglie la produzione poetica di Roberto Benso composta nel dialetto di Carrosio, centro di parlata ligure posto fra Voltaggio e Gavi, in provincia d’Alessandria. La vita e le riflessioni dell’autore si riverberano nei componimenti che si pongono peraltro come documento linguistico di estrema importanza, in quanto finora unico testimone scritto di una varietà ligure altrimenti pressoché non documentata. Il volume è corredato dalle illustrazioni di Elettra Deganello, da un’introduzione di Jean Maillard, da una postfazione dell’autore e da due saggi: uno di Stefano Lusito sulle caratteristiche linguistiche del dialetto di Carrosio, l’altro di Anselmo Roveda sulla letteratura d’espressione ligure nella regione storica dell’Oltregiogo.

**Roberto Benso** (1939), nato a Carrosio, laureato all’Università di Genova, già ufficiale degli Alpini e dirigente d’azienda; come scrittore si occupa in prevalenza di storia, arte e paesaggio agrario del Genovesato e delle terre d’Oltregiogo. È autore di numerosi saggi, articoli specialistici, redazione di cataloghi e monografie in volume; ha organizzato o partecipato a convegni, mostre e iniziative culturali. Già direttore del periodico *In Novitate*, edito dall’omonimo Centro Studi di Novi Ligure, è attualmente presidente onorario di quell’istituzione.

\*\*

***Ei fóe dei ferguò*** o l’arrecheugge a produçion poetica de Roberto Benso compòsta into parlâ de Carreuxo, borgo de lengua ligure collocou fra Vortaggio e Gavi, in provinsa de Lusciandra. A vitta e e reflescioin de l’autô se reflettan inti seu componimenti; questi en ascì di documenti da mascima importansa in ponto lengua, de za che representan l’unico campion de scriti inte sta varietæ. O volumme o l’é accompagnou da-e figue de Elettra Deganello, da unn’introduçion de Jean Maillard, da unna postfaçion de l’autô e da doî saggi: un de Stefano Lusito in scê caratteristiche do parlâ de Carreuxo, l’atro d’Anselmo Roveda in sciâ lettiatua d’esprescion ligure inta region stòrica de l’Ôtrazovo.

**Roberto Benso** (1939), nasciuo à Carreuxo, o l’à piggiou o diplöma d’universcitæ à Zena e o l’é stæto offiçiâ di Arpin e dirizzente d’açienda; comme scrittô o tratta ciù che tutto de stöia, arte e paisaggio agräio do territöio in gio à Zena e de l’Ôtrazovo. O l’é autô de un gran numero de saggi, articoli specialistichi, redaçioin de cataloghi e monografie in sce volumme; o l’à organizzou ò parteçipou à convëgni, mostre e iniçiative de coltua. O l’é stæto direttô do periòdico *In Novitate*, pubricou da-o Çentro de Studdi do mæximo nomme inte Neuve, e a-a giornâ d’ancheu o l’é prescidente onoräio de quell’istituçion.