ANJO MEU DA GUARDA

**Anjo meu da guarda,**

**encharcadas já**

**de mil lágrimas tuas plumas**

**não te deixam mais voar;**

**dos meus pecados pelo peso**

**não consegues mais voar.**

Condenado estás comigo,

minha culpa vai pesar,

e por ela já não vás

a visão do teu Deus

poder gozar.

**Anjo meu da guarda,**

**encharcadas já**

**de mil lágrimas tuas plumas**

**não te deixam mais voar;**

**dos meus pecados pelo peso**

**não consegues mais voar.**

Um desejo osceno basta,

um insulto, um odiar,

caridade a alguém negar

para o véo da tua pureza

assim rasgar.

**Anjo meu da guarda,**

**encharcadas já**

**de mil lágrimas tuas plumas**

**não te deixam mais voar;**

**dos meus pecados pelo peso**

**não consegues mais voar.**

*La, la, la, la, la, la, la, la...*

**Anjo meu da guarda,**

**encharcadas já**

**de mil lágrimas tuas plumas**

**não te deixam mais voar;**

**dos meus pecados pelo peso**

**não consegues mais voar,**

**não consegues mais voar.**