**Mandi vecjo Friûl**  
   
Cuant che a mont al va il soreli  
cuant che dut di colp al tâs  
si metevin su la strade  
par podê gjoldi chê pâs  
   
Si cantavin lis vilotis  
si disevin lis poesiis  
che la mame a insegnave  
ai frututs plui picinins  
   
Cuant che Pieri al cjol la sclope  
no si sa... però si cope  
Po al cjape su il curtis  
e cussì Pieri al vuarìs  
   
Ciante cjante barbe Blâs  
la plui brute no ti plâs  
la plui biele no ti ûl  
cjante cjante il rusignûl  
   
Rit.      Friûl, tu ti smenteis  
lis barzaletis di Jacun dai Geis  
Chel timp ‘l è ormai lontan  
vuê o vin pôre di cjantâ in furlan  
   
Si diseve: man man muarte  
prove pete su la puarte  
prove pete sul barcon  
pare ju chel macaron!  
   
Che altre e dîs: doman je fieste  
a si mangje la mignestre  
a si bêf un bon bocâl  
vive vive carneval!  
   
Rit.      Friûl, tu ti smenteis...