**SI MARITAU ROSA**

Vinni la primavera

li mennuli su n'ciuri

a mia, focu d'amuri, lu cori m'addumò.

L'acciddi s'assicutano, facennu discurseddi

oh quanti cosi beddi, ca mi fannu sunnà.

Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,

ed iu, ca sugnu bedda,

mi vogghiu marità.

Siddu a nutturna portunu
'nta lu quarteri miu
m'accrisci 'nu disiu
nun mi fa cchiù durmì.
Alleggiu alleggiu apru
la porta a vanidduzza
vidu ca su Nicuzza
e restu a lacrimà!

Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,

ed iu, ca sugnu bedda,

mi vogghiu marità.

Vì quanti beddi giuvini
ca tessinu la strata
nuddu di nà taliata

‘ndigna la casa me

Oggi fra peni e lacrimi

si struggi la vita me

mi vogghiu fari zita
mi vogghiu marità

 Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda,

ed iu, ca sugnu bedda,

mi vogghiu marità.