La dote

Parole e Musica di Giuseppe DE MARZI

Andante mosso

Dentro la casa del miledosento
un vecio alpino te gà sposà.
Co' la to' dote 'l gà fatto 'na balla;
desso te pianzi abbandonà:

"Ma! Gente pianzé come cà pianzo mi.
gente pianzé, gente pianzé."
Ti te dovevi fidar de to' mama
che i veci alpini li gà provà.

Sonava l'organo, cantava i tosi.
la man del prete te gà tocà.
Ma gera mejo restare morosi.
senza la dote, ma inamorà.

"Ma! Gente pianzé..."

Proprietà esclusiva per tutti i paesi delle EDIZIONI CURCI. Milano, Galleria del Corso, 4.
© Copyright 1970 by EDIZIONI CURCI. Milano.
I diritti di esecuzione, traduzione e trascrizione sono riservati per tutti i paesi.