**SUJEITO: SUJEITO\_5**

**CURSO: PEDAGOGIA**

**SEXO: HOMEM**

**ANO: PRIMEIRO**

**CIDADE: OUTRA**

**Entrevistadora:** E o que que você acha do curso de Pedagogia?

**Entrevistado:** Bom, é uma ciência voltada pra área da[s] humana[∅s], que … eu tô… ah, como eu tenho dois filho[∅s] também, minha esposa também é pedagoga, eu acabei me interessa[n∅dʊ] pelo cu[h(n)]so, sabe? Faze[∅r(v)] outra faculda[dʒɪ] e eu acabei gosta[n∅dʊ]. Eu acho que tá completa[n∅dʊ] ainda mais o meu … o conhecimento que eu que eu preten[dʒɪ]a obte[∅r(v)] na área do[s] humano[∅s].

**Entrevistadora:** Perfeito. E quais são suas expectativas em relação ao curso?

**Entrevistado:** Então, eu prete[n∅dʊ] me fo[h(v)]ma[∅r(v)] e trabalha[∅r(v)] com a educação [dʒɪ] joven[s] adulto[∅s], né? Sou policial civil, inves[tʃɪ]gado[∅r(v)] [dʒɪ] polícia e à noi[tʃɪ] eu gostaria [dʒɪ] trabalha[∅r(v)] com joven[s] e adulto[∅s].

**Entrevistadora:** E por que você escolheu o curso de Pedagogia?

**Entrevistado:** Justamen[tʃɪ] po[h(n)] causa [dʒɪ]sso, po[h(n)] influência da minha esposa, po[h(n)] causa do[s] meu[∅s] filho[∅s] e passado[s] algun[∅s] ano[∅s] sem estuda[∅r(v)], eu deci[dʒɪ], optei po[h(n)] faze[∅r(v)] outra faculda[dʒɪ] e eu escolhi a pedagogia.

**Entrevistadora:** Além da, da sua esposa que você falou que influenciou na sua escolha, né? Você teve algum outro familiar que influenciou nessa decisão?

**Entrevistado:** Minha mãe foi professora na área da… [dʒɪ] humanas também na ela foi professo[∅r(n)] [dʒɪ] geografia [dʒɪ] história também.

**Entrevistadora:** Perfeito.

**Entrevistado:** Na ve[h(n)]da[dʒɪ] eu sempre quis atua[∅r(v)] na área da… se[h(v)] professo[∅r(n)], né? Mas aí po[h(n)] ci[h(n)]cunstância, né? Ah, pra presta[∅r(v)] concu[h(n)]so, não sei o que, acabei faze[n∅dʊ] [dʒɪ]reito, né? Aí eu prestei concu[h(n)]so, passei, me estabilizei e agora deci[dʒɪ] volta[∅r(v)] a estuda[∅r(v)] e realiza[∅r(v)] um sonho, né? Um desejo pessoal.

**Entrevistadora:** Perfeito. E há quanto tempo você mora aqui em Londrina?

**Entrevistado:** Vário[s] ano[∅s].

**Entrevistadora:** E aonde que você nasceu?

**Entrevistado:** Rio [dʒɪ] Janeiro.

**Entrevistadora:** Seus pais também são lá do Rio de Janeiro?

**Entrevistado:** Sim, sim.

**Entrevistadora:** E por que você escolheu morar em Londrina?

**Entrevistado:** Eu passei no concu[h(n)]so, fui aprovado no depa[h(n)]tamento da Polícia Civil do Paraná. An[tʃɪ]s eu fui aprovado no Ministério Público, né? Meu ca[h(n)]go de oficial de promotoria, aí agora eu passei como inves[tʃɪ]gado[h(n)] [dʒɪ] polícia e tô aqui des[dʒɪ] então.

**Entrevistadora:** Perfeito e você gosta de morar em Londrina?

**Entrevistado:** Adoro, nossa, é uma cida[dʒɪ] pe[h(n)]feita, acolhedora, pessoa[s] maravilhosa[∅s], um clima excepcional, gosto muito. Minha esposa é Londrinense, família toda daqui, meu[s] filho[∅s] são daqui, nasceram aqui.

**Entrevistadora:** Perfeito. E além de Londrina e do Rio de Janeiro, você já morou em alguma outra cidade?

**Entrevistado:** Não, não.

**Entrevistadora:** E você costuma viajar bastante?

**Entrevistado:** Ah, eu sempre vou pro Rio [dʒɪ] Janeiro, sempre volto pra casa…em cada dois ano[∅s] eu volto pra casa, Rio [dʒɪ] Janeiro.

**Entrevistadora:** Perfeito. E pensando hoje, né? Na sua vida, enfim, nos seus desejos, tem alguma outra cidade que você teria pretensão de morar ou você tem plano de permanecer em Londrina?

**Entrevistado:** Olha, eu tenho planos [dʒɪ] mora[∅r(v)] no litoral futuramente, assim que aposenta[∅r(v)] eu gostaria [dʒɪ] mora[∅r(v)] no litoral do Paraná ou Curi[tʃɪ]ba. É que eu fiquei um tempo mora[n∅dʊ] em Antonina, gostei muito daquela região. Então minha pretensão é essa.

**Entrevistadora:** Perfeito. E falando um pouco do curso, né? Você já passou dentro do curso alguma situação desconfortável, talvez que te marcou negativamente, tanto em relação de interação a colegas quanto à interação com professores?

**Entrevistado:** Ah com ce[h(n)]teza. [tʃɪ]vemo[s] uma, uma professora na área XXXXXX que ela foi ferrenha um pouco. Aplicava trabalho[s]… acho que foi um excessivo [dʒɪ], [dʒɪ] trabalho ainda mais pra nós que estamo[∅s] à noi[tʃɪ], que samo[s] estudan[tʃɪ][∅s] trabalhadore[s] também. Eu acre[dʒɪ]to que aquele semestre ma[h(v)]cou bastan[tʃɪ], acho que foi, acho que não sei, ela tá, ela tem vias [dʒɪ], [dʒɪ] se aposenta[h(v)], não sei se ela tava muito bem psicologicamen[tʃɪ], mas foi uma questão que ma[h(v)]cou, mesmo po[h(n)]que ela delegava bastan[tʃɪ] trabalho[s] também pra aluno[s] da própria graduação, sabe? Da área [dʒɪ] ciência[∅s] sociai[s], que é uma pessoa [dʒɪ] XXXXXXX. Então foi uma coisa que não me agradou muito.

**Entrevistadora:** Perfeito

**Entrevistado:** E também tem outra coisa também, que um… e também tem outra coisa que você não está me agrada[n∅dʊ] muito é a questão [dʒɪ] muito[s] professor[∅s] PSS na UEL.

**Entrevistadora:** Ah sim.

**Entrevistado:** E eu fiz, eu fiz graduação em [dʒɪ]reito na PUC e fiz um ano [dʒɪ] ciência[s] sociai[s] na UEL também. Então, uma coisa que não tá agrada[n∅dʊ] muito é esse[s] professor[∅s]. Assim, não, não [dʒɪ]smerece[n∅dʊ], né? Qualificação dele, mas eu acho que [dʒɪ]spres[tʃɪ]gia muito a unive[h(n)]sida[dʒɪ], né? Acho que [dʒɪ]via te[h(v)] professore[s] mais… contrata[∅r(v)] mais professore[s], né… realmen[tʃɪ] comprome[tʃɪ]do[∅s] ali com a ins[tʃɪ]tuição, né? Eu já passei por ali já e sei que quando o professo[h(v)] ali tá mais vinculado à ativida[dʒɪ] [dʒɪ] pesquisa, vinculado a projeto [dʒɪ] extensão da unive[h(n)]sida[dʒɪ], ele ren[dʒɪ] mais na[s] sala[∅s] [dʒɪ] aula, né? Ele tem mais a apresenta[∅r(v)].

**Entrevistadora:** E uma situação feliz que te marcou, né? Positivamente aí no curso. Cê tem alguma?

**Entrevistado:** Tudo, tudo, a amiza[dʒɪ], a[s] pessoa[∅s], a [dʒɪ]ve[h(n)]sida[dʒɪ] da nossa sala [dʒɪ] aula, su[h(n)]presa [dʒɪ] ve[h(v)] mais gen[tʃɪ] do público masculino na, na licenciatura. Tudo isso.

**Entrevistadora:** E agora a gente vai para uma outra parte da nossa conversa. Até você falou que no Brasil a gente fala, dá nome diferentes para as coisas. Então eu vou te dar um nome, de uma ação, coisa do cotidiano e você me dá um nome. Pode ser?

**Entrevistado:** Po[dʒɪ].

**Entrevistadora:** O objeto com que se corta o tecido.

**Entrevistado:** [tʃɪ]soura.

**Entrevistadora:** Aquilo que se recosta a cabeça pra dormir na cama.

**Entrevistado:** Travesseiro.

**Entrevistadora:** Aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos na pia.

**Entrevistado:** A to[h(n)]neira.

**Entrevistadora:** Para limpar o chão, o que que você precisa fazer?

**Entrevistado:** Varre[∅r(v)]

**Entrevistadora:** Perfeito. Sim. E uma refeição que se faz em geral às doze horas.

**Entrevistado:** Almoço.

**Entrevistadora:** A carne se come de garfo e faca. E a sopa se toma de...

**Entrevistado:** De colhe[h(n)]

**Entrevistadora:** Um aparelho que é usado pra fazer vitaminas, suco.

**Entrevistado:** Liqui[dʒɪ]ficado[∅r(n)].

**Entrevistadora:** Quando a água da panela está bem quente, cheia de bolinhas, como que se diz que ela está.

**Entrevistado:** Fe[h(n)]ve[n∅dʊ].

**Entrevistadora:** O que que tem na água do mar que a gente também usa pra temperar a carne?

**Entrevistado:** O sal.

**Entrevistadora:** Aquilo vermelho que vende na feira e se usa para preparar molho de

macarrão.

**Entrevistado:** O toma[tʃɪ]

**Entrevistadora:** O que que dá sombra nas ruas, no campo, que tem um tronco, é verde.

**Entrevistado:** Á[h(n)]vore.

**Entrevistadora:** O que que a abelha fabrica?

**Entrevistado:** O mel.

**Entrevistadora:** Um bichinho que voa e tem as asas bonitas, coloridas.

**Entrevistado:** Bo[h(n)]boleta.

**Entrevistadora:** Um animal grande que tem uma tromba enorme.

**Entrevistado:** Um elefan[tʃɪ]

**Entrevistadora:** Quando tudo fica escuro e as pessoas vão dormir essa é a?

**Entrevistado:** A noi[tʃɪ]

**Entrevistadora:** E o contrário de noite?

**Entrevistado:** O [dʒɪ]a.

**Entrevistadora:** E o que brilha no céu de dia.

**Entrevistado:** O sol.

**Entrevistadora:** No inverno faz frio. E no verão?

**Entrevistado:** Calo[h(n)]

**Entrevistadora:** Qual é o contrário de cedo?

**Entrevistado:** Ta[h(n)][dʒɪ]

**Entrevistadora:** E o que que vem depois do número treze.

**Entrevistado:** O quato[h(n)]ze.

**Entrevistadora:** Para ganhar dinheiro o que que você precisa fazer?

**Entrevistado:** Trabalha[∅r(v)].

**Entrevistadora:** Perfeito. Onde as crianças vão pra aprender a ler.

**Entrevistado:** Na escola.

**Entrevistadora:** Fazer assim em um papel. É o quê?

**Entrevistado:** É rasga[∅r(v)]

**Entrevistadora:** Isso. E qual é a cor do céu?

**Entrevistado:** Azul.

**Entrevistadora:** Qual o nome do nosso país?

**Entrevistado:** Brasil.

**Entrevistadora:** Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce em Pernambuco?

**Entrevistado:** Pe[h(n)]nambucano?

**Entrevistadora:** É isso mesmo. Quando alguém é acusado de alguma coisa mas ele não praticou aquela ação se diz que ele é o quê.

**Entrevistado:** Inocen[tʃɪ]

**Entrevistadora:** Qual o contrário de errado?

**Entrevistado:** Ce[h(n)]to.

**Entrevistadora:** Uma pessoa lhe conta um fato que você acha que não é verdade. Você diz que é uma?

**Entrevistado:** Uma men[tʃɪ]ra.

**Entrevistadora:** O que que a gente tem na boca que usa pra morder as coisas?

**Entrevistado:** Den[tʃɪ]

**Entrevistadora:** Quando a pessoa se sente mal, a vista fica turva, ela vai caindo no chão sem sentidos. O que que se diz que ela teve?

**Entrevistado:** Um [dʒɪ]smaio.

**Entrevistadora:** Eva foi a primeira...

**Entrevistado:** Mulhe[h(n)].

**Entrevistadora:** O que que o irmão do seu pai é seu?

**Entrevistado:** [tʃɪ]o.

**Entrevistadora:** O que se diz de uma pessoa que mede um metro e noventa, dois metros?

**Entrevistado:** Alta.

**Entrevistadora:** O que que se usa no dedo?

**Entrevistado:** Anel.

**Entrevistadora:** E o que que se coloca no corpo pra ficar cheiroso?

**Entrevistado:** Pe[h(n)]fume.

**Entrevistadora:** Quando a pessoa faz aniversário, o que que se costuma dar pra ela que vem embrulhado?

**Entrevistado:** Um presen[tʃɪ].

**Entrevistadora:** Dá um abraço é abraçar e fazer assim.

**Entrevistado:** Beija[∅r(v)]

**Entrevistadora:** A pessoa que não está acordada ela está...

**Entrevistado:** Dormi[n∅dʊ].

**Entrevistadora:** Quando você está na rua e você quer pedir uma informação pra pessoa, o

que que você tem que fazer?

**Entrevistado:** Pergunta[∅r(v)]

**Entrevistadora:** Qual que é o contrário de entrar.

**Entrevistado:** Sai[h(n)].

**Entrevistadora:** Este é o meu lado direito. E esse?

**Entrevistado:** O esque[h(n)]do.

**Entrevistadora:** Perfeito. E falou que já viajou um pouquinho, né? Você mudou, né? Do Rio de Janeiro pra Londrina. Quando você veio pra cá, as pessoas percebiam que você era do Rio de Janeiro?

**Entrevistado:** Ah, sim, pelo sotaque, né? Ainda não pe[h(v)][dʒɪ], ainda não, não pe[h(v)]demo[∅s] o sotaque, né?

**Entrevistadora:** E como você consegue identificar que uma pessoa é lá do Rio de Janeiro como você?

**Entrevistado:** Que não é do Rio [dʒɪ] Janeiro?

**Entrevistadora:** Que ela é do Rio de Janeiro.

**Entrevistado:** Aqui no Rio [dʒɪ] Janeiro? Geralmen[tʃɪ] pela camisa [dʒɪ] clubes [dʒɪ] fu[tʃɪ]bol. Eu [tʃɪ]ve frequen[tʃɪ]men[tʃɪ] aqui. Inclusive encontrei uma, uma rarida[dʒɪ] aqui em Londrina que é um vascaíno, aqui no me[h(n)]cado. Eu sou vascaíno também, né, e o sotaque, né?

**Entrevistadora:** Perfeito.

**Entrevistado:** Também, eu não sei, acho que eu, eu acre[dʒɪ]to pelo que eu pe[h(v)]cebo, a[s] pessoa[∅s] do Rio [dʒɪ] Janeiro são um pouco mais, sei lá, abe[h(n)]ta[s], né? [dʒɪ], [dʒɪ] chega[∅r(v)] assim e não sei. [dʒɪ] cumprimenta[∅r(v)], [dʒɪ] fazer já, já estabelece[∅r(v)] um [dʒɪ]álogo em qualque[h(n)] ambien[tʃɪ] que a gen[tʃɪ] frequen[tʃɪ], já. Lá no Rio [dʒɪ] Janeiro é muito fácil, se você fo[h(v)] num ba[h(n)] to[h(v)]ce[h(v)] você já ganha um amigo. Então é muito simples assim. Todo luga[∅r(v)] que você senta a pessoa que[h(v)] puxa[∅r(v)] a conve[h(n)]sa. E já aqui o pessoal daqui já é mais retraído né?

**Entrevistadora:** Entendi. E quando você conhece alguém você percebe se a pessoa não é de Londrina?

**Entrevistado:** Olha pra você fala[∅r(v)] [dʒɪ] aqui da região ou [dʒɪ] outro[s] estado[∅s] você fala?

**Entrevistadora:** Dos dois no geral.

**Entrevistado:** Do[s] dois caso[∅s]. Ah, às vezes pe[h(v)]cebe sim, né? Dá pra pe[h(v)]cebe[∅r(v)] sim. Às vezes dá pra pe[h(v)]cebe[∅r(v)] sim. Ah, inclusive aqui no trabalho, agora, nós temo[s] uma no[h(n)]des[tʃɪ]na aqui, uma, uma provável ví[tʃɪ]ma [dʒɪ] Maria da Penha aqui, acabou [dʒɪ] chega[∅r(v)]. Eu vou faze[∅r(v)] o trabalho aqui, vai faze[∅r(v)] bole[tʃɪ]m [dʒɪ] ocorrência e futuramen[tʃɪ] vai pe[dʒɪ][∅r(v)] me[dʒɪ]da[s] prote[tʃɪ]va[∅s], né? E ela veio do Ceará e tá passa[n∅dʊ] po[h(n)] um problema pessoal aqui com o marido que é daqui da cida[dʒɪ], com a mãe, com a sogra, né, que está inclusive… que manifestou a pouco[s] dia[∅s] atrás palavra[s] horrívei[s], ofensiva[s] contra ela, preconceituosa[s], inclusive em relação à origem dela, né?

**Entrevistadora:** Nossa que situação, né? Muito complicada… Então quando você ouve uma pessoa falando, por exemplo, você percebe que ela é de fora pelo sotaque né? Como esse exemplo que você deu… E quando você conversa com alguém você presta atenção no jeito que a pessoa fala?

**Entrevistado:** Bom, você… eu não… não, não, preocupação, mas fica[∅r(v)] atento que a[s] pessoa[∅s] falam, né? Estão fala[n∅dʊ] [dʒɪ]retamen[tʃɪ]… o goleiro pra você, ou né? Acho que é impo[h(n)]tan[tʃɪ] você presta[∅r(v)] atenção no que a[s] pessoa[∅s] falam, atenção na[s], na[s] palavra[∅s], né? Até po[h(n)]que você po[dʒɪ] se compromete[h(v)] também, né? Numa dete[h(n)]minada conve[h(n)]sa, dete[h(n)]minada… po[dʒɪ] se[h(v)] uma conve[h(n)]sa fo[h(n)]mal, uma conve[h(n)]sa info[h(n)]mal, né? Se eu [tʃɪ]nha… aqui no trabalho, a gen[tʃɪ] tem que toma[∅r(v)] cuidado, né?

**Entrevistadora:** Perfeito. E falando dos sotaques do Brasil, tem algum que você goste mais? Tem alguma preferência? Talvez ache mais bonito?

**Entrevistado:** Não. Não, não tem preferência não, eu respeito, acho que a [dʒɪ]ve[h(n)]sida[dʒɪ]… todo[s] são bonito[∅s], na sua maio[h(n)]… isso que é o bonito do nosso país, né, você anda algun[s] quilômetro[∅s] e você tem a opo[h(n)]tunida[dʒɪ] de ve[h(v)] uma cultura completamen[tʃɪ] [dʒɪ]feren[tʃɪ], né? Às vezes ela fica até… minha i[h(n)]mã lá na Barra, ali, né? A gen[tʃɪ] passea[n∅dʊ] no, pelo calçadão, teve um [dʒɪ]a que eu me su[h(n)]preen[dʒɪ] ouvi[n∅dʊ] uns três, quatro i[dʒɪ]oma[s] [dʒɪ]ferente[∅s] em menos [dʒɪ] três horas, sabe? Então, assim, passea[n∅dʊ]… e lá pe[h(n)]to [dʒɪ] casa também tem muito[s] turista[∅s] que vem [dʒɪ] outro país, né? Então daqui mesmo da América do Sul ou até [dʒɪ] fora, né? Da Europa, tal.

**Entrevistadora:** Interessante. Então tem algum que te irrite, que você não goste tanto, talvez você não ache tão bonito, estranho também não, então.

**Entrevistado:** Não. Nada me irrita não. Inclusive a gen[tʃɪ] tá acostumado com gíria[s] [dʒɪ] ban[dʒɪ]do, nem isso irrita a gente mais.

**Entrevistadora:** Entendi. E como é que as pessoas de Londrina falam? Você consegue identificar alguma coisa?

**Entrevistado:** Ah, mais o *porta*, o jeito paranaense mesmo, né, alguma[s], po[h(n)] exemplo, aqui é bolacha, lá é biscoito, né?

**Entrevistadora:** Entendi. E você já passou por alguma situação constrangedora, talvez um pouco desconfortável, né? Às vezes nem tão constrangedora, mas um pouco desconfortável, relacionada ao seu sotaque, ao seu modo de falar.

**Entrevistado:** Com ce[h(n)]teza, sem dúvida. Olha, eu vivo [dʒɪ]ariamen[tʃɪ] na minha instituição, na própria instituição [dʒɪ] Polícia Civil. Eu vim pra cá e eu fui primeiro colocado geral no concu[h(n)]so, né? E eu constato que po[h(n)] se[h(v)] do Rio [dʒɪ] Janeiro e outra[s] característica[∅s] também, a gen[tʃɪ] recebe, a gen[tʃɪ] é ví[tʃɪ]ma [dʒɪ] alvo [dʒɪ] bastan[tʃɪ] preconceito, a gen[tʃɪ] é preterido, po[h(n)] exemplo, na[s] promoções, na[s] a[tʃɪ]vida[dʒɪ][∅s] laborai[∅s], né, sem jus[tʃɪ]ficativa. Isso é [dʒɪ]ário no meu trabalho. E na unive[h(n)]sida[dʒɪ] também, sempre tem um professo[h(n)] que pe[dʒɪ] pra repe[tʃɪ][h(v)] o que eu falei em uma apresentação po[h(n)]que [dʒɪ]z que não entendeu. E quando eu morava no Rio isso não acontecia, então sei que é po[h(n)] conta do sotaque, o povo daqui não enten[dʒɪ] muito bem meu sotaque, tem [dʒɪ]ficulda[dʒɪ] [dʒɪ] entende[∅r(v)]. Eu também não enten[dʒɪ]a o sotaque dele[s] quando eu me mudei pra cá, mas eu não vou fica[∅r(v)] fala[n∅dʊ] mal também do[s] cara[∅s], sabe? Mas já tive problema[s] com isso, [dʒɪ] te[h(v)] nota baixa po[h(n)]que o professo[h(n)] falou que não enten[dʒɪ]a meu sotaque e ele também nem se deu ao trabalho. Então a gente vê que é preterido.

**Entrevistadora:** E em alguma situação, né? Você já modificou a sua forma de falar, talvez o seu sotaque, pra adaptar o modo de falar das pessoas do lugar onde você estava?

**Entrevistado:** Não. Pelo que é impossível faze[∅r(v)] isso, né, se[h(v)] construído historicamen[tʃɪ], muda[∅r(v)] de sotaque, muda[∅r(v)], num tem como, né?

**Entrevistadora:** Perfeito. E você sente orgulho ou vergonha do seu sotaque, da sua forma de falar? Ou isso pra você é irrelevante?

**Entrevistado:** É irrelevan[tʃɪ].

**Entrevistadora:** Por quê?

**Entrevistado:** Me sinto… eu não acre[dʒɪ]to que isso jus[tʃɪ]fique, defina a pessoa pelo sotaque, pela co[h(n)] da pele. Pra mim é in[dʒɪ]feren[tʃɪ] e vejo que quem se incomo[dʒɪ] com isso é que é o problema e não eu. O problema não tá em mim, tá em quem define isso como um problema. Quem que[h(v)] con[tʃɪ]nua[h(v)] na ignorância, não é problema meu.

**Entrevistadora:** Perfeito. Agora vou só pedir pra você ler esse texto em voz alta e eu te libero, okay? Isso, esse mesmo.

**Entrevistado:** Parábola dos se[tʃɪ] vime[s]. Era uma vez um pai que [tʃɪ]nha se[tʃɪ] filho[s]. Quando estava para morre[∅r(v)] chamou-os a todos e depois [dʒɪ] te[h(v)] olhado inquieto e tris[tʃɪ]men[tʃɪ] para o céu [dʒɪ]sse-lhes. Já não ten[dʒɪ]s mãe e eu sei que não posso dura[∅r(v)] muito. Mas an[tʃɪ]s [dʒɪ] morre[∅r(v)] desejo que cada um [dʒɪ] vós me vá busca[h(v)] no campo do moinho um vime seco. Eu também? Pe[h(v)]guntou o mais novo. O garoto esbelto de quatro anos que estava inocen[tʃɪ]men[tʃɪ] brinca[n∅dʊ] ao sol com duas moeda[s] num velho chapéu de feltro. Tu também, [tʃɪ]ago. Quando os filhos voltaram com o[s] vime[s], o pai pe[dʒɪ]u ao meno[h(n)] dele[s]. Quebra esse vime. Ao ouvi[∅r(v)] isto, o pequeno pa[h(v)][tʃɪ]u o vime sem nada lhe custa[∅r(v)]. Agora pa[h(v)][tʃɪ] o[s] outro[s], um a um. O menino obedeceu. Trazei-me todo[s] outro vime! To[h(v)]nou o pai logo que viu o menino pa[h(v)][tʃɪ][∅r(v)] o úl[tʃɪ]mo sem [dʒɪ]ficulda[dʒɪ] alguma. Quando o[s] rapaze[s] apareceram [dʒɪ] novo, enfeixou os se[tʃɪ] vime[s] solto[s], ata[n∅dʊ]-o[s] com o fio. Toma es[tʃɪ] feixe, Paulo, pa[h(v)][tʃɪ]-o. O[h(v)]denou o pai ao filho mais velho, o homem mais valen[tʃɪ] da cida[dʒɪ]. Ve[n∅dʊ] que já lhe doíam a[s] mão[s] [dʒɪ] tanto se esfo[h(v)]ça[∅r(v)] po[h(n)] pa[h(v)][tʃɪ][∅r(v)] o feixe acrescentou: não fos[tʃɪ] capaz, o osso é duro [dʒɪ] roe[h(v)]. Não, senho[h(n)], não fui, e já me doem a[s] mão[s], respondeu o moço. Todo[s] o[s] outro[s] tentaram em vão. Se fossem mil vime[s] em vez de se[tʃɪ], pio[h(n)] seria, exclamou o pai. Que[h(n)] sejam vime[s] ou coraçõe[s], lembrai-vos sempre que a união faz a força. Se es[tʃɪ]ve[h(v)][dʒɪ]s sempre unido[s] ninguém vos fará mal. Ao acaba[∅r(v)] [dʒɪ] [dʒɪ]zer isto morreu. Fiéi[s] ao bom conselho pate[h(n)]no até o fim da vida foram sempre felize[s] e fo[h(n)][tʃɪ][s] como leõe[s] o[s] se[tʃɪ] i[h(n)]mão[s] desta história.