Premio Letterario Città di Olbia 2018 V edizione

Sezione D Poesie in gallurese e logudorese

Menzione speciale

**Fradigheddos de Messico**

di Sebastiano (noto Eliano) Cau

La Giuria

Presidente:

**Francesco Pala**

Giurati

**Maria Teresa Inzaina**

**Luana Scanu**

**Antonio Canalis**

**Quintino Mossa**

***Fradigheddos de Messico***

Ti podìa esser frade,

l’ischis tue?



Premio letterario 2018 D010

O si no fizigheddu ‘e naschidorzu,

ma solu so unu foras de nois,

e custa cara mia,

prus niedda de dogni disisperu,

mai connotu at basos ne miradas.

Tue tenes sa mama,

deo nono,

ca oe, como, in d’una prejone,

cun ateros orfànos che a mie,

tentu dae grigliònes de rezèlu

m’agato sena poder mancu prangher,

e lagrimas no apo, ne ispera.

Chie mi cheret goi,

prejoneri,

accorradu cun ateros anzones,

cun ojos de piantu pibiosos,

at fattu un’isprabàrzu incainadu

in su cuile ‘e custa vida nua:

dividìdu ‘e sos meos,

comente a unu pegus cundennadu,

pro sas tristas rejones coriduras

chi deo non cumprendo.

Cal’est sa neghe

pro l’esser nemigu?

E de sos frades,

de totu sos frades

tentùrados che canes in cadena

chi s’attittan cun boghes de ispramu?

No isco: m’est misteriu bujosu

comente bujosu mi est isse,

su mere de su mundu,

mere malu.

Cherìa dignidade,

cherìa libertade,

sas mias e de onnia carrale,

ma sun in s’iscusorzu

‘e unu re,

de unu re cun su coro astroràdu.

***Piccoli fratelli del Messico***

Potrei esserti fratello,

lo sai?



Premio letterario 2018 D010

Oppure piccolo figlio appena nato,

ma sono solo un reietto,

e questo mio viso,

più nero di qualsiasi disperazione,

non ha mai conosciuto né baci né sguardi.

Tu hai la madre,

io no,

perché oggi, ora, in una prigione,

con altri orfani come me,

stretto da catene di paura,

mi trovo senza neppure poter piangere,

e non ho lacrime, non ho speranza.

Chi mi vuole così,

prigioniero,

rinchiuso con altri innocenti,

con pietosi occhi di pianto,

ha operato uno svezzamento forzato e odioso,

nell’ovile di questa vita squallida:

diviso dai miei

come un animale condannato,

per le tristi ragioni disumane

che io non capisco.

Qual è la colpa

per essergli nemico?

E dei fratelli, di tutti i fratelli

che imprigiona

come cani in catene

che si compiangono con voci di terrore?

Non so: per me è un mistero tetro,

come tetro mi appare lui,

il padrone del mondo,

un padrone malvagio.

Vorrei dignità, vorrei libertà,

per me e per ogni fratello,

ma quelle sono nello scrigno segreto

di un re,

di un re dal cuore di ghiaccio.