Ode ons Saalond

O Saalond mei Heimad wie honn ich dich gär,

die Berje die Däla unn so vill mehr,

die Städd un dei Derfer die midde drin stehn.

Midd deinem Wald um dich rum wie bischde so scheen.

Vunn Juchend on als ma Donzgnobb gespield

honn ich mich in dir richdich wohl jo gefield.

Späda als ma donn älda unn egal wo ich wa

wa ich stolz uff mei Heimad dem Lond on da Saa.

Wa ich drauss in da Fremd grien ich doch nur die Flemm

unn finn ich dord mol e Mäde donn holl ichs midd hemm

das bleibd donn a sicha gäre bei mir

weil bei uns gebbts Liona unn saaländich Bier

unsa Mensche sinn freelich unn feire a gär

unn al Leid vunn auswärts die kumme gär her

bei uns hadd ma gudde Nachbar unn Freund um sich rum.

Unn wer vunn hie wegziehd iss doch bisje dumm.

Ich werre hie bleiwe biss fa imma ich gehn

o Saalond mei Heimad wie bischde so scheen.

Reiner Thielen