**Breune Bottes**

Par Gerald O. Robillard

Abraham Colbec, not chier vaisaon, passit dans l’eternitai oprés aver marchi sus chute terre pus de nenâte-huit aëns. Poure Abraham avait tai hardi seul chest droine onnaïs. Toute chu qu’il avait dans l’maönde coum parent ch’tait aën cousin de Dillian qui d’meurait a St Sampsaons Alec Gibeaux. Il visitait l’viel häomme enne feis par an, le prumier jour de l’onnaie.

Coum vaison nous e’avair souognie l’viaer depis que sa faumme avait mourrit d’y’avai d’pui trente aëns. Tous les jours nous y pernait sen dinaiet et souvent nous y passait la séraie. Ch’tait aen viel haomme hardi ravinai, poli aux possible, charmant et oimablle.

Il tait bian d’affaire, il avait treis proprietais et des sous a la Savings Bank. I disait souvent, je n’feut pas faire m’n’idee sim on cousin Alec éra les sous ou les proprietaïs.pour viaer, I’n’avait jomais pardounnai Alec car il avait ‘tai a l’enterreemont d’sa faumme dauvedes breunes bottes.por viaer Abraham n’avait jomais vaeux aën Docteur dans toute sa vie. I fut prins d’enne serraese maladie d’tchoeur aën lundi matin et an saër il n’etait pus.

Aussi longtemps coum é’j’vivrai jomais j’n’rembill’rai pas l’enterrement du pour viaër Abraham. Ch’tait a daeux haeures à l’eglise de St Pierre. Quand j’arrivi à l’egilise son cousin Alec arrivait par taxi.j’jut chotchitquand j’le vit sorti de d’dans chu manifique taxi ichin. Il avait daonc des breunes bottes. J’me dit, et ti possible, des breune bottes à enne enterrement ! I marchi d’vant me avant le ch’min. j’en vit pas personne car j’pouvai pas halaïr ses iars de ses breunes bottes. Quand nou vint dans l’porche d’eglise, l’enterpernaoux nou prins la moin et nou était les morneurs et nou prins a not banc. L’enterpernaoux allait l’prumier amaont l’allaie justement bian apportagi, enne frock cotte, naer solers et haut boxe. Alec marchi d’vant mé mais j’en pouvais pas halair mes iaers de d’sus ses breunes bottes.

V’la service finï. Alec et mé marchi trantchillement souvente lé coffre, j’gardair au bas et j’veyair les breunes bottes q’allez et v’nez. Quand nos vint d’but aupres l’taombé nes iaers etaient sus les breunes bottes, en effet j’en vit pas le viaër Abraham disparaite dans l’toaombé j’me d’mandair qu’ai respet qu’il avait pour sens poure viaër cousin.

Quand j’vint a sortie du chaemtiere y’avait aen mouesieu qu’I m’tappit sus l’epoule. Il avait enne laongue envelope dans sa moin. I’m dit j’sei l’avocat d’Abraham Colbec et v’chin enne copie d’son testament qui dit “sim on cousin Alec Gibeaux viant à m’netterment vauve des naer bottes ou soleurs il herit’r mes treis proprietais, mais si A;ec Gibeaux parraits dauve des breunes bottes ou soleurs mes proprietais saont dounnaï a Amos Tourgi a perpetuitai.

Mes bouanne gens, quand vous allaiz à d’s enterrements, pensair au poure viaër Abraham et n’mettaiz pas vos breunes bottes.