**Tarantella di l’amuri**

Stasira granni festa di l’amuri

ccu tia sciatuzzu miu vogghiu ballari

stasira vogghiu ririri e cantari

pirchì tu mi facisti ‘nammurari

*Oh quantu è duci duci u tò parrari*

*parrò la vucca tò ca ma rubbò u cori*

*macari iu ccu tia vogghiu abballari*

*pirchì tu anchi a mia tu inchitititò.*

Abballamu sta tarantella

la tarantella di l’amuri

abballamu, aballamu abballamu

ca ccu stu ballu ‘na richiamu

Tarantella balla balla

chistu è ritmu d’amuri

friscalettu e marranzano

tictitoct tictità.

Cu ta vuliri beni e lu passatu

cu ha datu ha datu e avutu avutu

ora ca sugnu di tia ‘nammuratu

mi sentu l’omu nuddu arrinisciutu.

*Appena tu, ma tu mannasti amuri*

*pigghiu, e lu pigghiu assai saai*

*ntra l’occhi tringhiu tringhiu ti guardai*

*e cchu lu trizzu poi dissi di si*

Abballamu sta tarantella

la tarantella di l’amuri

abballamu, aballamu abballamu

ca ccu stu ballu ‘na richiamu

Tarantella balla balla

chistu è ritmu d’amuri

friscalettu e marranzano

tictitocti tictità.

E’ stuzzicusa chista tarantella

e tutti la viniti a savutari

ti stringiu e sentu ca u to cori abballa

se c’è l’amuri un si po’ stancari.

*Lu cori miu abballa ‘nsemi a tia*

*‘ntra li to vrazza mi… senza ballari*

*ccu ti nun mi stancu di ballari*

*pirchì mi stringi e vasi ad’accussì.*

Abballamu sta tarantella

la tarantella di l’amuri

abballamu, aballamu abballamu

ca ccu stu ballu ‘na richiamu

Tarantella balla balla

chistu è ritmu d’amuri

friscalettu e marranzano

tictitocti tictità.