A CREAZIONE DE EVA (SATIRA)

Dopo ‘n po’, er Creatore

s’accorse ch’ Adamo

era solo, triste e sconsolato.

Appena addormentato

je aprì er costato

prese ‘na costola,

e zac! In ‘n istante

creò ‘na bella sventola.

Je disse: “Devi da fà

compagnia a Adamo,

ciai er frutto proibito,

nun l’assaggiate, sennò

ve’ caccio dar Paradiso!”

Appena Adamo se

svejò, je girò a testa

a vedè stà sventola,

che tra e zampe ciaveva

quarcosa, mai vista!

Eva:” Nun se po’ toccà,

la poi solo guarda!

Er padrone ha detto

che me devi da’ sposà.”

“Sposà? Ma qui non c’è

neppure er prete e manco

a chiesa, nun se po’ fà!”

“Se po’ fà, se po' fà,

a la bona. Adamo voi

tu prendeme pe’ sposa?”

“E va bè se la metti così,

sì, e tu Eva?”

“Sììììììì! Siii e siiiiììììì!”

Finita a cerimonia Eva je fà:

“Ora che so tu moje

me devi regalà

un ber vestito, poi a

biancheria intima de pizzo,

e ‘n ber paio de scarpe

rosso cor tacco a spillo!”

“Che dè sta robba?

Qui nun ce stanno outlet

e manco a Standa,

vado dar padrone a

sentì che comanda!”

Er Creatore:“ Adamo nun

sò che ditte, pensace tu,

me pare ‘na stronzata!

Sicuro che t’ho levata

a costola sbajata!”

Tornando a casa

Adamo vide ‘n arbero

de fico e c’ebbe

‘n idea grandiosa!

Corse dù foje de’ ficora,

una se a mise e una a

mise a Eva... sù a ficora!

Dopo quarche giorno

venne chiamato a

rapporto dar padrone:

“Adà, me pare

che tu ciai e corna!”

“Ma domineiddio nun è

vero, Eva è ‘na santa!”

“Vero, vero, la stò a sgamà

Eva cor pitone cià ‘na trama!”

Ner frattempo Eva

ch’aveva magnato a

foja se consijò cor serpente,

che paraculo, je disse:

“Mettilo a dieta, faje

magnà solo a mela!”

Tornato a casa Adamo:

“Eva, te sei l’unica

donna de la mì vita,

unico ammore

è vero che me stai

a tradì cor pitone?”

“Ammore ma che dici?

Io nun t’ho mai tradito!”

E lo mise sotto, tutto

er giorno a magnà

er frutto proibito.

Ma er Creatore

subito sgamò Adamo,

che stava a magnà a

mela de’ Eva, e deciso

li cacciò dar paradiso.

A morale de stà triste storia

è ché l’umanità, interamente,

deve l’esistenza ar serpente,

perché senza serpente,

Eva, sarebbe ancora

‘na vergine che gira in

Paradiso senza mutande...

In fonno ancor oggi,

e nun me pare strano,

dove c’è Eva er

pitone nun è lontano.

GIUSEPPE MAURO MASCHIELLA