**4º CONCURSO - CANÇÃO À ESPERA DE PALAVRAS – Música de MARO**

Título da Canção: A natureza

|  |  |
| --- | --- |
| Texto/Música | Estrutura do poema5 estrofes (ou menos, se se decidir que há repetições) |
| Estrofe 1 |  |
| A | Quando o sol já anuncia em todo o seu fulgor |
|  | Que raiou um novo dia fresco e multicor |
|  | Pela mata a bicharada acorda e faz um escarcéu |
| E uma revoada encanta o céu. |
| Estrofe 2 |  |
| A | É assim que a natureza ao amanhecer |
|  | Veste tudo com beleza, brota em cada ser |
|  | Pinta a arara colorida, choca o ovo da perdiz  |
|  | E no campo borda a flor-de-lis. |
| Estrofe 3 |  |
| B | Lá no fundo do oceano, peixes a brincar |
|  | Descem, sobem n’outro plano; seu jardim é o mar |
|  | E no fundo da floresta, no ar e pelo chão |
|  | Voam, correm, fazem festa bichos de montão |
| Estrofe 4 |  |
| A’ | Pode ouvir-se uma orquestra feita de animais |
|  | Silvos, roncos e outros timbres mais |
| Estrofe 5 |  |
| A | Quando então no fim do dia vai descendo o sol |
|  | É uma nova melodia junto ao arrebol |
|  | Penso então que somos parte deste lindo manancial |
|  | Onde amar é muito natural. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura musical | Introd. | A | A | B | A’ | A  |
| Estrutura do poema |  | Estrofe 1 | Estrofe 2 | Estrofe 3 | Estrofe 4 | Estrofe 5  |

|  |  |
| --- | --- |
| A | Nossa casa é uma pepita linda e celestial |
|  | Tanta vida nela habita, nada é igual |
|  | A riqueza é infinita entre terra, água e ar |
| É uma grande orquestra  |
| Estrofe 2 |  |
| A | Lá no espaço, noite e dia, pinta um caracol |
|  | Quando a casa rodopia ao redor do sol |
|  | E a seguir a estrela-guia giram mar e terra  |
|  | Onde mora a arraia e o rouxinol |
| Estrofe 3 |  |
| B |  |
|  |  |
|  | Pulgas, grilos, elefantes, peixes a nadar |
|  |  |
| Estrofe 4 |  |
| A’ |  |
|  |   |
| Estrofe 5 |  |
| A | Tantos outros habitantes têm aqui seu lar |
|  | Há miúdos e gigantes, sós ou com seu par |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A | Nossa casa é uma pepita linda e celestial |
|  | Tanta vida nela habita, nada é igual |
|  | A riqueza é infinita entre terra, água e ar |
| É uma grande orquestra  |
| Estrofe 2 |  |
| A | Lá no espaço, noite e dia, pinta um caracol |
|  | Quando a casa rodopia ao redor do sol |
|  | E a seguir a estrela-guia giram mar e terra  |
|  | Onde mora a arraia e o rouxinol |
| Estrofe 3 |  |
| B |  |
|  |  |
|  | Pulgas, grilos, elefantes, peixes a nadar |
|  |  |
| Estrofe 4 |  |
| A’ |  |
|  |   |
| Estrofe 5 |  |
| A | Tantos outros habitantes têm aqui seu lar |
|  | Há miúdos e gigantes, sós ou com seu par |
|  |  |
|  |  |