**12- Sete Cidades**

Era o Reino das Sete Cidades

E havia uma princesa, grande beldade

De olhos verdes, cabelo doirado

Certo dia ela havia mirado

Um lindo pastor lá de uma aldeia

Pastando ovelhas sob a lua cheia

Uma linda música na flauta tocava

Enquanto a princesa se emocionava

Quando os seus olhos se cruzaram

Pastor e princesa se apaixonaram

**Sete Cidades, ó Sete Cidades**

**Terra de beleza infinita**

**Onde se conhece a história de amor**

**Mais pura e bonita**

Mas este amor mais que abençoado

Logo foi amaldiçoado

Por um rei muito, muito malvado

Que com a rainha havia casado

Pobre princesa que ficou presa

A um velho fidalgo do reino ao lado

E o pastor perdeu o seu grande amor

Fugiu para longe e tornou-se um monge

Até que de novo ambos se cruzaram

E bem abraçados os dois choraram

**Sete Cidades, ó Sete Cidades**

**Terra de beleza infinita**

**Onde se conhece a história de amor**

**Mais pura e bonita**

Pastor e princesa bem abraçados

Nos braços um do outro tanto choraram

E muitas lágrimas derramaram

Duas lagoas lá se formaram

Uma azul e a outra verde

Dos olhos dela e dos olhos dele

P’ra sempre ficou essa paisagem de amor

Sobre a linda princesa e o seu pastor

**Sete Cidades, ó Sete Cidades**

**Terra de beleza infinita**

**Onde se conhece a história de amor**

**Mais pura e bonita**

**Música- Mariana Rocha e Catarina Raposo, letra-Mariana Rocha**