**La Libertà**

La libertà du **l'Aria** Te m'è dai:

ul vént che, in aütünn, 'l bùfa via i föj mòrt,

che 'l végn e 'l va, indùa nissün la sà.

La libertà d'ra **Tèra** Te m'è dai

che, in invèrnu, la tégn in cassafòrt

tütt i tesor du l'ann che 'l vegnarà.

La libertà du **l'Aqua** Te m'è dai

che, in la primavéra, la végn gió fòrt,

la strüsa via tütt, sa po mia fermà.

La libertà dul **Föögh** Ti te m'è dai

che, in dul cald sufeghént d'estàa, di vòlt,

'l brüsa la furèsta senza pietà.

'Sa n'ho fai da tütt i mè "libertà"?

L'è pròpi quél che despèss ma dumàndi,

incöö che i dì che ma rèstan da fà

sun sücüür podan mia vess inscì tanti!

Sa sun stai **Aria, Tera, Aqua, Föögh**

'l podarà savéll dì, dabùn, 'l Signùur,

mis'ciàa in la vita, 'mè fudéss un giögh,

indùa l'è bèll pruvà tütt i sò saùur.

**La Libertà**

La libertà dell'Aria m'hai dato: il vento che, in autunno, soffia via le foglie morte, che viene e va, dove nessuno sa.

La libertà della Terra m'hai dato che, in inverno, tiene in cassaforte tutti i tesori dell'anno che verrà.

La libertà dell'Acqua m'hai dato che, in primavera, viene giù forte, travolge tutto, non si può fermare.

La libertà del Fuoco m'hai dato che, nel caldo soffocante dell'estate, alle volte, incendia la foresta senza pietà.

Cose ne ho fatto di tutte le mie "libertà"? E' proprio quello che spesso mi domando, oggi che i giorni che mi restano son sicuro non possono essere così tanti!

Se sono stato Aria, Terra, Acqua, Fuoco potrà saperlo dire, davvero, il Signore, mischiati nella vita, come fosse un gioco, dove è bello provare tutti i suoi sapori.