**Poeta trovador**

**(homenagem a Zeca Afonso)**

 I

Numa pátria amedrontada

Foste cravo, rebeldia…

E rompeste a madrugada

Com pétalas de poesia!

 II

Depois do medo medonho

Que dormia à cabeceira

Tornaste real o sonho

Cantando à tua maneira.

 Refrão

**Neste canto em teu louvor**

**E no grão da tua voz**

**Em abril colheste a flor**

**És o canto de todos nós**

**Ó poeta trovador.**

 III

O fado foi a semente

A balada o caminho!

Um andarilho docente

Que nunca cantou sozinho.

 IV

O teu refrão foi certeiro

Estrela d´alva revolução!

Foste amigo e companheiro

Numa terra sem condição.

 Refrão (modulação, fim)

 Letra: Victor Rui Dores

 Música: Filipe Fonseca