**Les Vacques**

Par Sadie De La Mare

Je terjous ôimaï les bête, grànde et p’tit. Sus mon ch’min d’ l’école a la maisaon générallement j’arrête pour crâtcher dauve les vacques qui d’meuré dans le courti oprés d’naon.

Y’a des gens qui saon vraiment éffraï des vacques mais je jomais comprendé chena. Pour mé y saon tchuriaeux mais tranchille et douce. Y’s’permaetté mé de égrimaï laeux fraont et faire poure a lai co. Mais chest qu’il écouté bian.

J’oimé chest vacque jonnes et viaer. Je plleuré quànd ieune à disparu de lé bêtail et je rejouir quànd enne nouvelle viaoux à s’mourti dauve sa mère.

J’pouvais pas jomais comprende pourtchi q’ ch’te juste qui les vacques fallait restaï dans laeux courti dans le fré et la pllié quànd j’a’ve aen maisaon q’te caoud et confortablle pour mé bailler d’abri. Il ete pas juste q’mes bottee fallait restaï déhors.

Aen jour qu’te vraiment mouilli ma mére ete a visitaï notte voisin. Je vit ma chance. Y’avait seulement daeux g’niche dans le courti quànd j’arriveï mais y’paraiseay triste. Y’il ete à bllintcher la pllié d’laeux ‘siaers qui sautcher laeux bael breun et blllànche cotte. Tchi y faout faire ? je n’pouver pas les lâtcher la dans la plleï, pas quànd j’avait à bian caud faeu dans la maisaon. J’les prins par laeux corde ieune a chaque moins et j’les rem’nit hors du courti et dans notte gardin et dans la maisaon lé travaer le huis de derrier et a la cuisaenne éiouque y’s’peuvait leux s’tcher devànt l’aga.

J’pensaie q’ch’te aen magnifique monière d’aiguier mes botti et j’ete bian fiaer dauve l’arrangement. Malhaeursement, mà mère le vaiyaè pas dans la meame moniere.

Quànd à r’viant a la maisaon et trouvi daeux g’niche dans sa cuisaenne à na pas fait la bian-vnu coum j’esperaïré!

À la fait bian du camas à laeux dis shoo, shoo, les pour vacques y’s comprenais pas le Guernesiai ! tout tchi chenna écànchi d’faire ch’te de les éffraï. La table ete tournaï l’faonds-en-haut et les tchaire eté houlaïr bas. Les vaisele tous manchi est la mangeri eté marchier d’sus. Y’avat du tripo dans la cuisaenne. Si seulement à l’avais étaï tranchille coum les vacques, l’affaire s’r’etaï bian.

Ma mére ete si éffraïr àveies des vacques dans sa cuisaunne q’à fallait d’mandaï à notte voisin de v’ni pour bougier les bêtes.

Quànd l’endret avait etai naettaï, alle m’fit à r’parait la cuisaenne du haut-au-bas. Y m’prins bian des jours à la r’parraï aux pllaisi de ma mére. P’tête ch’te pas si bouanne enne idée oprès tout!

Oprès chena nous à aeut à cat!