**La ginestra**

Da maggiu estati si rinnova la natura

l’aucedda sunu ‘n festa

E l’aria è netta e pura

e ccussiì nasci puri ‘nta li muri

lu suli quariò macari ccà.

Cantamu oilì oilà e veni ccò din din din

e ccu venu ccà passa adaccussì

quannu si trova la viuletta tutta ‘nsciuri

tutti la cogghinu ppì dalla a lu so amuri

L’u sciaviru ca fa e megghiu da cutì

arriva finu cca comu nu ‘nti

comu u tappitu quannu passa lu Signuri

d’oru culuri sciuri i stessi nun ci nnè

A Nicolosi ‘nda a villeggiatura

l’irbetta è sempri virdi ma i scuri si purtaru

a Muntirussu quarchi macchia dura e i villeggianti si ni vannu dda.

Cantamu oilì oilà e veni ccò din din din

e ccu venu ccà passa adaccussì

quannu si trova la viuletta tutta ‘nsciuri

tutti la cogghinu ppì dalla a lu so amuri

L’u sciaviru ca fa e megghiu da cutì

arriva finu cca comu nu ‘nti

comu u tappitu quannu passa lu Signuri

d’oru culuri sciuri i stessi nun ci nnè

L’irbuzza nasci puru ‘nta li mura

Lu suli quariò macari ccà

Canta oilì oilà e veni ccò din din din

e ccu venu ccà passa adaccussì

L’u sciaviru ca fa e megghiu da cutì

arriva finu cca comu nu ti

comu u tappitu quannu passa lu Signuri

d’oru culuri sciuri i stessi nun ci nnè