BARBARA FURTUNA

*Stu cantu tradiziunale ci vene da i Corsi mandati, à u XIXmu seculu, in galera, à u bagnu, sia in Toulon, sia in Sardegna.
Partendu per l’infernu, cantavanu u dulore di l’esiliu.*

O Barbara Furtuna sorte ingrata

À tutti ci amolisci u core in pettu

Pensendu à quella libertà passata

È pò ghjunsi quel ghjornu dì funestu

Abbandunà piacè pè li turmenti

O Diu chì tristu ghjornu fù per me questu

Addiu Corsica mamma tanta amata

Nel separar di tè senza ritornu

More ne more l'alma scunsulata

O Barbara Furtuna sorte ingrata

À tutti ci amolisci u core in pettu

Pensendu à quella libertà passata

*Tradiziunale*