**U cappidduzzu**

*Tenghiu nu cappidduzzu,*

*che duci e sapuritu,*

*ju me lo voglio mettiriri,*

*quannu mi fazzu zitu,*

*iu nun lavoro mai*

*che nobile mestiere,*

*basta ca mi salutano*

*“salutammo cavaliere”.*

La mia famiglia è nobile
nella famiglia tutti
avemmo li scarpi rrutti

e io che ci possa fa,
io tengo un bel ricordo

che mio nonno mi ha lasciato

e questo mi consola

per la mia nobiltà.

*Tenghiu nu cappidduzzu,*

*che duci e sapuritu,*

*ju me lo voglio mettiriri,*

*quannu mi fazzu zitu,*

*ju nun lavoro mai*

*che nobile mestiere,*

*basta ca mi salutano*

*“baciammu le mani cavaliere”.*

La mia famiglia è nobile
tant’anni che va avanti
ccù la panza vacanti
evviva la nobiltà
ju scinnu di li carciri
appiccio li banneri
però son cavalieri
e lo stesso mi fan pagà.

*Tenghiu nu cappidduzzu,*

*che duci e sapuritu,*

*iu me lo voglio mettiriri,*

*quannu mi fazzu zitu,*

*iu nun lavoro mai*

*che nobile mestiere,*

*basta ca mi salutano*

*“carissimo cavaliere”.*

Ju haiu i capiddi longhi
mai vado dal barbiere
perché ssò cavaliere
e lo stesso mi fa pagà
e allora mi ci metto
p’ammucciarimi i capiddi
ddu cappidduzzu beddu
ca mio nonno mi regalò.

*Tenghiu nu cappidduzzu,*

*che duci e sapuritu,*

*ju me lo mettiriri,*

*quannu mi fazzu zitu,*

*ju nun lavoro mai*

*che nobile mestiere,*

*basta ca mi salutano*

*“bongiorno cavaliere”.*