






 l＇aia a richiamare il cane．
－Fate la carità per l＇amore di Dio！．．．

Si udiva quasi sempre una voce di donna：
－Sono i figliuoli della Marì－Tu－ da．Venite avanti．

E aprivano il loro sacchetti e prendevano il loro panseceo；una manciata di farina；un pugno di fagioli．

Partivano all＇alba quando van via i birocciai e，nell＇estate，i boari con la loro stella che è la più lu－ cente del mattino：la stella borra．

Anch＇essi erano i figli della stella boara：Bartolo，Vitale，Apollinare．

Sapevano molte cauzoni．Qualche volta sedevano sulla proda di un fosso a cantare，quando erano stan－ chi．E guardavano tutte le cose con un grandissimo stupore．

Avevano sempre fame．
Entravano talvolta in una chie－ setta sul limite delle lande di Mar－ cabò e si rincantucciavano in un angolo tutti tre，addossati a una parete，sotto un sepolcro．Entra－ vano senza sapere perchè．Nessuno li aveva invitati mai a pregare e a riconoscere Iddio．Ma sapevano che nelle Chiese c＇era Qualcuno che non si vede mai per le strade e Qualcuno che non era come loro e come le donne e come gli nomini che si incontrano fra le case e i campi．

Quello per l＇amore del quale elemosinavano dall＇alba alla notte．

E quando si erano rifugiati nella piccola Chiesa sui limiti delle lande di Marcabò；quando si erano ad－ dossati alla parete，sotto il sepolcro di un uomo ignoto，allora pareva loro di trovarsi in un luogo grandissimo e segreto e guardavano l＇altare e i ceri che ardevano e le immagini
come a cose di prodigio，fuori del mondo．

Arrivava il prete zotico e li man－ dava via in malo modo．
－Ohe cosa fate qua，vagabondi？
Perchè vagabondi？．．．Essi erano bambini e solamente bambini che cercavano la carità per le strade della campagna．
－Andate a casa e dite alla vostra mamma che ri insegni a lavorare！

La loro mamma si trascinava da una sedia al letto e dal letto a una sedia．Ohe male avevano fatto al brutto prete，solo per entrare in Chiesa？

Non avevano chiesto niente；ave－ vano posato il loro sacchetto e si erano fermati là per guardare．Era una casa più grande．．．tanto più grandel．．．Aveva una porta aperta．．． forse tutti potevano entrare，anche per riposarsi solamente．

E il prete li scacciava．
－Andate via e che non vi veda più！．．，

Perchè？．．．Uscivan sul sagrato l＇un dietro l＇altro，e riprendevan la strada mogi mogi，fin che un niente non venisse a rallegrarli an－ cora．E dimenticavan subito il prete e l＇offesa patita，l＇inginstizia sof－ ferta perchè eran puri e ignari e non sapevan ricordare le cose che gravano sull＇anima come macigni．

Poi quando si trovavano a pas－ sare ancora per quel confine di lande，non sapevano resistere alla tentazione di rifugiarsi in quella Casa di Dio che sembrava loro dovesse essere anche un poco la loro casa e entravano dopo aver guardato se il prete era là，più cauti， più taciturni，per addossarsi a una parete，in un angolo，sotto il se－ polcro di un uomo ignoto．

Certe volte arrivavano，quando




|
PROFILI
DI ROMAGNA

('hi vuol veder la bella $\begin{array}{r}\text { romagnola, }\end{array}$

Chi vuol vedere la romagnola $\underset{\substack{\text { bella, }}}{\text { Chin }}$

 -rq [8 оұивоов 'oןos ! $p$ silico, sono ovunque fiori

 ocebi di giocondità.

## IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PRIGIONIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(QUATTRO «PRIGIONIERE \# UN PO' ROMAGNOLE)

## OPFIZIEREN CONTUMAZ

1La contumacia degli ufficiali)
Al pittore Livio Bondi.
In due lorde baracche, cinquecento, sopra l'umida paglia, accovacciati uno presso dell'altro, e con lo stento di loro vita, come can piagati.

Non grido, non pietà fatta lamento, ma silenzio di spasimi serrati. E l'aria fredda densa di tormento, di sommesse bestemmie e d'acri fiati.

Nei volti lo squallore della fame. Tutta un'attesa di fangosi pani. Ore contate, come d'agonia.

E nei cervelli deliranti trame di vane fughe, e pallida follia di suicidio nelle sfatte mani.

## LA FORCA DI JUTAS

Al cap Sajani Zimif.
Jutas pompeggia una sua forca al sole, alta sui campi arati e sulla via dello stupore. E il vento blu si duole in questo nero intoppo d'agonia.

E la terra dà pianto di parole: - Nessuno strappa dalla carne mia ferita i segni dell'infamia? Scuole e fucine son porte di pazzia? Questi pietosi cui farsi migliori negammo, e questi, che segnò cruenta viltà regia, ministri dell'idea e cavalieri e martiri e signori dell'avvenire, chiamano! - La lenta umanità s'indugia alla vallea...

## SOLDAT

 A un gigantesco soldato rimastoocchi, pelle e scheletro, chegtf, sor. ridendo friste, chiama : w $\mathrm{\rho}^{\prime}$ ther s.

Fummo soldati, uomini fummo, ed ora siam scheletri, fantasmi irrisione della morte. La nostra vita affiora nella magrezza delle spalle prone.

Siam bestie da fatica e da malora, e poveri in berretto da buffone, c numeri, che il tempo discolora sul un abito d'ortica e passione.

Come tendemmo le anime alle veglie sul bujo mare o da trincee latine! come lanciammo le anime all'assalto!

Ed ora, eccole, tra le spalle chine.
E la morte, giocando, le trasceglie.
Anima mia - perchè ti prenda - in altu!

## $\div$

## UNO IN PENA

Alravv. P. C. Curoli Seghettmi.
Ad uno che si è fatta la sua pena di sputi, di bestemmie, di furore, e, relegati i morti in quarantena, per i vivi non ha più che rancore; ad uno per cui l'uomo è la cancrena d'ogni malanno, e nello sterco in fiore grùfola il pio per la sua grassa cena, e una menzogna dei poeti è amore; che cosa direm noi, povera gente, che qui in fondo avevamo ogni ricchezza perchè il dolore le sperdesse via, e demmo il cuore in semina e certezza di buon domani, perchè la follia la calpesti cosi ferocemente ?

Manlio Torquato Dazzi


G. Malmerendi

Oggetti

GIANNETTO MALMERENDI, faentino, è già noto come xilografo ai lettori della «Piê», fin dai primi numeri della rivista. Ma della sua attività di artista occorreva mostrare la parte principale: quella del pittore. Fece le sue prime armi in questo campo in mezzo ai più audaci artisti del morimento futurista, e ne tornò riceo di nuove esperienze di colore e di una spiccata personalità. Il meglio di queste sue opere si perde attraverso le opache riproduzioni fotografiche, che, pur privandoci della gioia del colore, ci fanno indovinare e supplire colla mente la bella festa di Ince con che si ammantano le lince dei volti, freschi di graria o deusi di pensiero, e del paesaggio di ampie chiarità :: :: e di aperto respiro. :: ::

G. Malmerendi
Ponte Pietra a Verona

G. Malmerendi
Un angolo di Romagna

G. Malmerendi
Ritratto di Lamberto Caffarelli

G. Malmerendi
(Acquaforte) 《1917»

G. Malmerendi
Madre e figlia

G. Malmerendi
(Xilografia) I viandanti

## ||||||||||||||||||||||||||||||| NOTIZIARIO ||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Commigsione giudicatrice milanese del concorso per la decorazione della faccinta del palazzo ella Società per le bellearti, composta di Ciuseppe Mentessi, Paolo Mezzanotte, Gaetano Moretti, Giulio F. Richard e Giorgio Mylius, ha terminato i suoi lavori assegnando il primo premio (L. 4000) al progetto del pittore Costantino Grondona che risulta così vincitore, e due premi di L. 1000 ciascuno a Giovanni Guerrini di Faenga e a Giovanni Salvestrini di Torino

Corso Busoaroli à pubblicato coi tipi di Baroncini di Imola un volumetto di liriche shagio di versioni pnetiche da $H$. Heire e da II: Goethe.

All'Associazione emiliano-romagnola it 14 grmaio a Roma (Via Tritone, 61) l'on. Luigi Rava à parlato su «Adeodato Ressi, compagno di carcere di Silvio Pellico, e sui Patriotti Romagnoli del 1821 m ,

Di <Palpebre abbasgate» di Paolo Toschi (Ed. Bottega di Poesia, Milano) dice gran bene Maria Luisa Fiumi nell'ultimo faseicolo di Donna.

Luigi Silvio à nome il bimbo nato il 12 gennaio al nostro Areangelo Vespignani a cui rinnoviamo qui il saluto e l'augurio della Pié.

Giuseppe Guidi acquafortista romagnolo di forte sentimento drammatico, à fatto in questi giorni una mostra personale alla ualleria «La Vinciana» a Milano.

Ne togliamo le lodi incondizionate dai quotidiani milanesi.

11 presepio artistico del «Cenacolo Imolese » dipinto nello scenario di sfondo e nei particolari dal pittore Tommaso Della Volpe coadiuvato dal pittore Rezio Buscaroli, dal prof. Lazzari e da altri, à incontrato il plauso della cittadinanza. Durante le feste


A incoraggiare le piocole industrie il Comitato circondiariale faentino (D. L. 25 maggio 1919 n. 1009) à istituito tre premi da lire mille. Le modalità sono contenute in apposito manifesto murale pubblieato il 20 gennaio u.s.
Saramo preferite le industrie che mirano a rimettere in onote vechie lavorazioni earattoristiche del territorio di Fanma. La sede del Comitato it in via G. Castellani, 25.
natalizie centinaia di famiglie co' loro bimbi lo hanne visitato. I' incasso rilevante (oltre quattromila lire) andrà a costituire il fondo iniziale per l'abbellimento del giardino Rambaldi dove sorgerá il monumento ai Caduti e per il restauro dell'annesso Chiostro di mastro Giorgio fiorentino.

Esodo Pratelli pittore lughese è stato nominato assieme a Carlo Catrà, Sinopico, At-
dengo Soffici ed altri a far parte del direttorio della " Corporazione Nazionale delle arti plastiche * che dovrebbe raceogliere, pittori, scultori, architetti e scrittori d'arte e artefici d'indiscussa probità artistica, nell'interesse dell'arte, degli artisti e degli artefici.
«I'Anno Mille» sarebbe stato, a quanto afferma La Critica Musicale, il titolo di un libretto per musica scritto da Giovanni Pascoli e proposto al maestro Renzo Rossi. 11 Pascoli ne avrebbe dato soltanto la traccia.
«Nel oentenario di un albero »s'intitola una recente elegantissima pubblicazione di Carlo Piancastelli, in onore del giganteseo Olmo di Masiera «meta abituale delle passeggiate vespertine sugli alti argini del nostro Senio \%.

Nine Rossl, l'acclamato pianista forlivese, a Montecarlo, alla presenza della principessa di Monaco, à suonato nel «Concerto di Brahms» con orchestra.

Marino Moretti sta per pubblicare il suo nuovo romanzo $I$ puri di cuore.

A Cesenatico, l'amore materno e l'amore figliale avranno le loro delicate vicende.

Le atazione preistorica del Cappucoinini presso Forll e dottamente illustrata da Pietro Zangheri in un opuseolo estratto della Riviera Romagnola.

Una pubblicazione interessante non solo sotto l'aspetto letterario ma anche sotto quello etnografico è quella di Evelina Ciuffolotti, che s'intitola Faenza nel Rinascimento (la vita privata). Edita dalla Cooperativa tipografica del Ricreatorio a Bagnacavallo.

Al «Ritratto di Signera» di Alberto Salietti è stato conferito dal Consiglio Accademico della Permanente di Brera il premio Fumagalli di figura.

Di Glovanni Pasooll intimo, parla in unarecentissima pubblicazione di Modernissima, A. G. Bianchi che gli fu amico.
Il Bianchi à rinunciato ai diritti d'autore a favore della sottoserizione per la tomba del Poeta a Castelvecchio Pascoli.
"Ariminum " è un fascicoletto mensile pubblicato dall'Università Popolare di Rimini e dato gratis ai soci. Conta pagine interessanti di storia locale. Ha come programma il « fare meglio conoscere ed apprezzare la nostra Romagna ai Romagnoli \%.

Francesco sapori, che trovasi in Bulgaria a scopo di studio, ha tenuto a Sofla, per invito di quella Lega Italiana, una conferenza sull'《 Arte Contemporanea italiana ». Lo rileviamo dall' Echo de Bulgarie.


Questa marea di fabbrica dal simholo romagnolo è stata adottata dalla «Forlivese» una ditta che prepara in iseatole pomodori e sottaceti.
"E' brusadur dagh axhent" à nome il numero unico gatirico pubblicato a cura degli artistl faentini in occasione dell'ultimo Congresso degli "Amici dell'Arte ".

La "Famiglia Romagnola" formata da nostri conterranei a Milano e presieduta dall'on. Taroni, inaugurerà la sua sede in corso Romana, 42, il 3 febbraio p. v.

Di Paolo Bonoll storico forlivese parla in una bella monografia pubblicata dallo Stabilimento Tip. Romagnolo il cav. A. Pasini.


## IIIIII IL PRIMO DEMOPSICOLOGO ROMAGNOLO IIIIII


potremo aggiungere d'Italia e forse d'Europa. Primo in ordine di tempo se non proprio d'eccellenza. La fama di Giovanni Battarra di Rimini, vissuto tra il 1714 e il 1789, è raccomandata ad opere di botanica e di agronomia più che di demopsicologia. I biografi (1) ce lo dipingono sacerdote, discepolo di Giovanni Bianchi (più noto sotto 10 pseudonimo classicheggiante di Janus Plancus) (2) inse-

* omai disfrenato sopra un alveo sempre nuovo, infestando le adiacenti floride campagne e quasi sdegnando di più oltre flagellare l'augusto ponte che da ben diciotto e più secoli lo sfidava e conteneva, per aprirsi al mare, siccome accennava, una strada novella*.

Alla * Pedrolara *, un'amena villetta che possedeva nel contado riminese, trasse partito dall'esperienza agricola e nel 1778 pubblico la sua opera maggiore, La Pralica Agraria, distribuita in vari dialoghi. Nell'ultima sua fatica, * sui difetti dell'agricoltura dell'Agro

gnante in una cattedra di filosofia, pri_ ma a Savignano di Romagna, poi in Rimini.
Pubblicò nel 1755 a Faenza il suo primo lavoro sui Funghi dell'Agro Riminese che lo rese celebre tra i naturalisti nazionali e stranieri del suo tempo.

Giovò agli interessi del suo Comune come idrometra per infrenare il fiume Arimino ora Marecchia che scorreva

Riminese $>$ pubblicata nel 1780 constata errori che si ripetono anche oggi colla stessa leggerezza d'allora.
L'assurdità, cioè, \& di far che le pianure, per singolar privilegio di natura, feracissime di frumenti, siano imboschite, ombreggiate ed affievolite da folto ingombro di tralci e di viti e che le colline destinate ad essere rivestite di vigneti, d'ulivi, di frutta, di querce e selve conservatrici, vengano all' im-







Rappresentante (ienerale per I'ltalia AL.ESSANIOR(CARBON(:INI
Bologna - Via Ghirlinda, 4 - Bulogna

