Der Schrank

E Saarland Hausfrau nett unn schlank

kaaft bei IKEA einen Schrank

als er geliefert saad se schnell

denne bau ich uff jetzt uff da Stell.

Unn no drei Stunne Uffbauzeit

wa es donn wirklich a soweit

stolz stond se vor dem scheene Stick

doch do verließ se schunn es Glick.

Es fuhr vorbei die Stroßebohn

do fongt de Schronk se zittre oon

unn schneller noch als se geschaut

hat sich de Schronk selbscht abgebaut

doch sollt ihr Monn ne so nidd sehn

schnell noch mol uffbau er musst stehn.

Sie hadd sich schunn zu früh gefreit,

es kam die Stroßebohn erneit

sofort gab es das gleiche Spiel

der Schronk in sich zesomme fiel.

Jetzt ruft se be IKEA oon

unn froot was ma do mche konn

ein Montör war do gleich kumm

hadd sich des Schronkes ongenomm.

Geschickt hadd der ne uffgebaut

do kam die Stroßebohn gonz laut

unn midd Getöse unn ganz schnell

baut er sich ab gleich uff da Stell.

De Bauplan schaut der Mann sich on

ob Fähler er entdegge konn

unn dobei redd der sich donn in

die Innestreeb die muss es sinn.

Soball der Schronk donn noch mol stehd

er zur Kontroll no inne geht.

Doch gleich als er im Schronk verschwunn

kummt ihr Monn hemm no drei Stunn

erblickt den Schronk unn ruft gonz laut

e neia Schronk unn uffgebaut.

Macht uff die Dier konns nidd vastehn

dass er im Schronk e Monn sidd stehn.

Was machscht du do frood er sofort

waad uff die Bohn donn binn ich fort

die Antwort dudd nidd richdich sinn

so sperrt der Monn im Schronk ne in.

Die Fraa klärt donn das Missgeschick

als der Montör draus midd vill Glick

kummt widder mol die Stroßebohn

unn alles fing vunn vorne oon.

Drum die Moral vunn der Geschicht

in fremde Schränke geht man nicht.

Reiner Thielen