A viddanedda

Mentri ca iu scinnia intra la chiana

ppì strata m’incuntrau na viddanedda

ppì strata m’incuntrau na viddanedda

all’acqua si n’annava da funtanedda.

E iu m’avvicinai tuttu trimanti

ci dissi gioia mia quantu si bedda

ci dissi gioia mia quantu si bedda

idda m’arrispunniu lassimi stari.

la la la la i la la la la la i la

la la la la i la la la la la i la. (2 volte)

Avia du occhi beddi comu a du stiddi

avia tra li capiddi un mazzu di scuri

in tanti notti e notti iu nun durmia

pinsava a viddanedda quantu era bedda.

Dopu dda vota sempre iu la ‘ncuntrava

si chiamava Maria era senza matri

e mi giurava amuri a da funtanedda

iu era u cchiù cuntentu i tuttu u munnu.

La la la la i la la la la la i la

La la la la i la la la la la i la (2 volte)

Un gnornu l’aspittai a da funtanedda

e idda nun vinia da viddanedda

e l’asppittaiu ppi tanti jorna e misi

nun la ‘ncuntraiu mai cchiu da du vadduneddu.

Ora ca su passati cchiù di vinti anni

nun la pozzu scurdare da viddanedda

nun la pozzu scurdare da viddanedda

all’acqua si n’annava funtanedda .