**Malarazza**

Un servu, tempu fa, di chista piazza
cussì priàva a Cristu e nci dicìa:
"Signuri 'u me patruni mi strapazza,
mi tratta comu un cani ppì la via,
tuttu mi pigghia cu la so' manazza
la vita dici chi è mancu la mia.

Si jeu mi lagnu cchiù peju m'amminazza
chi ferri mi castja a prigiunia.
Undì jò mo ti prejiu 'sta malarazza
distruggimmilla Tu, Cristu, ppì mmia
distruggimmilla Tu, Cristu, ppì mmia"
distruggimmilla Tu, Cristu, ppì mmia".

"E tu forsi chi hai ciunchi li vrazza,
oppuru ll'ha 'nchiovati com'a mmia?
Cu voli la giustizia si la fazza
non speri ch'autru la fazza ppì ttia.
Si tu si omu e non si testa pazza
metti a profittu 'sta sintenzia mia.
Jù non sarrìa supra sta cruciazza
s'avissi fattu quantu dicu a ttia!"

"…E tu chi ti scurdasti, o testa pazza,
chiddu ch’è scrittu 'nta la Liggi mia?
Sempri in guerra sarà l'umana razza
si cu l'offisi l'offisi castija!

A cu l'offenni, lu vasa e l'abbrazza
e in Paradisu sidirai ccu mia:
m’inchiuvaru l’ebrei 'nta sta cruciazza:
e Cielu e Terra disfari putia

"E tu forsi chi hai ciunchi li vrazza,
oppuru ll'ha 'nchiovati com'a mmia?
Cu voli la giustizia si la fazza
non speri ch'autru la fazza ppì ttia.
Si tu si omu e non si testa pazza
metti a profittu 'sta sintenzia mia.
Jù non sarrìa supra sta cruciazza
s'avissi fattu quantu dicu a ttia!"

“ Und’ jo mo ti prejiu sta malarazza
distruggimilla tu ppì mia”

“ju nun saria sipra sta cruciazza
s’avissi fattu quantu dicu a ttia