De Nasering

Om Weeschrond dudd mei Traumfraa stehn

se wa nidd hübch sondern wunnascheen.

Ihr Aue so blau ihr Mund so rot

do kummt mei Herz in grosi Not.

Doch als ich ihr voll ins Gesicht geschaut

do wa gleich de gonze Daa versaut

was do so iwwa da Libbe hing

das wa so e bleeda Nasering.

Ich hädd jo gär um die Braut geworb

doch der blöde Ring hadd gleich alles vadorb

wie e Kuh uff da Weid mid stierichem Blick

do ginge sofort mei Gefühle zerick.

Ei wär ich e Chef in irgend me Lade

unn die käm midd dem Ding on ei die würd ich schwade

unn würd zu ihr soon zu unserem Glick

gehschde jetzt bessa widda in de Urwald zurick.

Reiner Thielen