**’Na faccia sola**

Le superfici, ’mmaggina ’n fojetto,

cianno du’ facce come ’na medaja,

’na pizza, ’n ber lenzolo o ’na tovaja,

che riggirati cianno ’n antro aspetto.

E pure si da sotto guardi ’n tetto

lo sai che verso ’r cèlo lui se staja,

come ben sa la piccola canaja

che zitto se nisconne sotto ar letto.

Ma quarcosa ’n tedesco s’è ’nventato

che pure le pupille più distratte

imbrija in un percorso illimitato,

sur quale nun riesci più a fermatte.

È quello strano nastro riggirato

che cià ’na faccia sola da mostratte!