**Sicilia antica**

Tra mari e suli nascisti tu,
terra d’amuri nun mori cchiù,
campi di granu bruciati da ‘u suli,
unni lassaiu u primu amuri.

*Sicilia antica di lu mè cori,
quanti ricchizzi ca teni tu.*
Facci ‘nduriti, occhi ‘mpietusi,
ma ‘nni lu cori c’è tantu caluri;
è la me mia genti ca canta pi nenti,
e la fatica li fa cuntenti.

*Sicilia antica di lu me cori,
quanti ricchizzi ca teni tu.*
Tra mari e suli nasciu l’amuri,
figghia di terra nun ci sì cchiù,
milli stratuzzi mi tornanu a menti,
unni lassai i ricordi cchiù belli.

*Sicilia antica di lu me cori,
quanti ricchizzi ca teni tu.

Sicilia antica terra di sali,
comu l’amuri nun torni cchiù.*

La la la la la la la la la la,
la la la la la la la la la la,
la la la la la la la la la la,
la la la la.