***Arde ‘l mondo* BIAGIO MARIN - GRADO**  
  
Arde 'l mondo   
como un bosco in agosto;  
urla nel vento  
de zorno e de note la guera;  
i òmini i massa so' freli  
e trema la tera.  
Me, vardo a le stele dei sieli,  
ai nuvoli d'oro, ch'el vento disperde,  
a l'ultimo verde che  
incanta la tera.  
Eterni xe i munti selesti,  
più eterni xe i sieli e i grandi pensieri.  
Cô tase i canuni e le bombe  
fa tanto silensio sul mondo,  
e l'erba continua a fiurî;  
seren se dilata el sielo profondo,  
el sol torna biondo,  
comò duti i dì.

**A Rosari** **P.P. PASOLINI - FRIULANO**

Tu la ciera la ciar a pesa    
tal sèil a ven di lus.    
No sta sbassà i vuj, puòr zòvin,    
se tal grin lâ ombrena a è greva.

Rit, tu, zòvin lizèir,    
sintìnt in tal to cuàrp    
la ciera cialda e scura    
e il fresc, clar sèil.

In miès da la puora Glisia    
al è pens di peciàt il to scur    
ma ta la to lus lizera    
al rit il distìn di un pur.

**A ROSARIO**.

Nella terra la carne è greve, nel cielo si fa di luce.  Non abbassare gli occhi, povero giovane, se nel grembo l’ombra pesa.    
Ridi tu, giovane leggero, sentendo nel tuo corpo la terra calda e scura e il fresco, chiaro cielo.    
In mezzo alla povera chiesa è pieno di peccato il tuo buio, ma nella tua luce leggera ride il destino di un puro.