## GRAMMITICA

## 

## PROVNCLLAS DO PARA E AMAZOMAS.

POR

- Tadro Lliry Sfumpuon,

Hajor da Guarda Nacional, Caralheifo da Imperial Orden de Clrisilo,
Depulado á Assembleá Legistatira Provincial do Amazonas etc. e natural de Manáos.

## MLANLALS:

Impreso na Typographia do-Commercio bo Amazonas-propriedade de Gregorio José do Moraes.

1877

A grammatica é o primeiro degráu das letras e a porta de todas as sciencias.

Blauteau.

A S. M. 0 SENHOR

## II. PEDRO II

## 

OFFEREGE, DEDICA E CONSAGRA

O author.

Hoje que, como mémbro d'A-sembléa Le. gislativa Provincial do Amazonas, tenho a honra de fazer parte da commissão que veio especialmente saudar a V.M. Imperial e a Sua Augusta e virtuosa Consorte, aproveito o ensejo para offertar a V. M. a minha Grammatica e Diccionario da lingua Brazilica-Geral-- que acabo de compor e rogo a V. M. Imperial haja de patrocinar o seu acolhimento, como amante e protector da litteratura nacional.

Esta lingua vernacula que estava quasi morta e perdida e arcujo estudo me dediquei como verdadeiro patriota; afim de descobrir os seus: segredos, acha-se felizmente restabelecida por mim.

Nem os Anchietas, nem os Figueiras, Vegas, Martius, Spix, Seixas e Farias etc., estudarão a Lexicologia da lingua e penetrarão no genio d'ella para a reduzirem a um methodo grammatical analytico: pois bem, Senhor, desvane-ço-me em assegurar a V. M. Imperial que, a lingoa do meo paiz, com quanto ainda não esteja cultivada, não é pobre de vocabulos, é de facil comprehensão e digna de ser falladt por todos os brasileiros.

Amparado o meo debil trabalho pela protecção e nome de V. M., vou mandar publicar a Grammatica e Dicionario da lingua Brazilica geral, ou franca.

E' um tributo que pago a minha Patria n'es-
te dia de jubilo para commemorar a passagem de V. M. Imperial pela fôz do Rio-Mar da minha provincia o-Amazonas,- a qual não desfallece na esperança de um dia receber $V$. M. Imperial nas suas aguas.

Dignando-se V. M. Imperial aceitar esta humilde offerta, que deposito aos pés de V.M., dou-me por bem pago do serviço que presto por amor a minha Patria.

De V. M. Imperial

humilde subdito
PPedvo Luiy efympson:

Pará, 5 de Abril de 1876.

0 Augusto Imperador acolheu com indisitel satisfaçăo a offerta do illustre Sr. Sympson e pedio-The que enviasse os seus liyros a Philadelphia, on onde quer ques. M. estivesse, pois que ligava muita importancia ao assumpto. (*)
 77 de 6 de Abril de $\$ 876$.

## ADVERTENCIA

0 author repulará como falsos os exemplares deste OPESCULO, que não tiverem a sua àssifgnatura, abaixo deste avizo, não podendo ser elle reimpresso sem sta previa authorização.


## PRoLOCO.

Lidando desde menino entre os indigenas d\% minha provincia, acostumei-me a ouvir as palavras da lingua - brastlica-geral -- e assim aprendi a fallar praticamente.

Desejei estudal-a com perfeição, porque se me dizia que era uma lingua composta pelos Jezuitas, que a ensinarào aos indios do Brazil com a descoberta da America!

Procurei livros que tratassem d'este idioma e por mais diligencias que puz em pratica não pude conseguir um sé e resolvi-me, então, a calleccionar os vocabulos que sabia e hia aprendendo, e por fim lembrei-me de cumpôr um - opusculo gramratical -- - para rêr se a linguado Paiz, de que todos deviamos uzar, nào se perdia inteiramente e seeva susceptivel de perfeição phylologica.

Lutei por muito tempo com um grande obstaculo - a falta de habilitações - que me tolheo as passos, e vacilei na composiçi.io da obra, mas, nãodesanimei; antes de tudo sobra-va-me força de vontade e esta fer com que temerariamente principiasse o trabalho sem calcular os embaraços, escudando-me n'aquella

## X

maxima de Labruyere: «é das difficuldades que nascem os milagres d.

Recordei portanto o pouco que aprendi e com o correr de muitos dias de aturada meditação e trabalho, penso ter conseguido, como humilde operario, realizar a minha idéa, compondo este livrinho somente por dever de patriota e por amor a utilidade social; o qual acommodei theoricamente á lingua portugueza, por ser a que fallamos, sem comtudo desprezar a sua naturalidade pratica. Omnia vincit labor ímprobus.
. Algumas vozes reduzi ao estyllo phonetico, assim como estabeleci os dithongos, thrithongos, prolações e as particulas rerbaes, que têem a lingua, para mais facilmente ser comprehendida.

Possa este serviço, agora, ser util ácatechese demilhares de selvagens, que ficarei satisfeito por ter carregado a minha pedrinha para o edificio do progresso nacional.

Depois de escripto este opusculo, veio-me ás mãos o Glossarialinguarumbrasiliensis por Martius, que, a verdademanda dizer, não escreveo o que ouvio pronunciar; eatretanto para quem sabe a lingua, não deixa de ter alguma utilidade curioza.

O illustre e distincto Sr. Coronel Farias em-prestou-me por alguns dias um compendio seo,

## XI

bem cumo a grammatica do Padre Luiz Fi. gueira, jesuita missionario, escripta e publicada no anno de 1685, de cuja obra, hoje, quasi nada se aproveita, porque, confundio de tal sorte a lingua, ora latinizando-a, dando-lhe dezinencias que não tem, ora formąndo uma especie de geringonça, porque reunio diversas palavras de differentes girias em uma e em muitissimas outras pollyssilabicas para formar phrazes que na lingua geral não teem a significação que entretante elle dá.

Li tambem um vecabulario do Rivdm. Padre Seixas, que pode ser aproveitado, embora muito resumido; assim como tambem o Diccionario por Gonȩalves Dias, depois de conivenientes retoques, porque, pecca por excressencias, ao: meo ver, desnecessarias.

Tenho firmado a minha opinião de que esta lingua não foi inventada e ensinada pelos jezuitas!. .. aos que ainda creem n'essa imfundada tradiçção digo-lhes que não pensem mais em tal.

A origem da lingua brasilica, bem como a de todas as mais do universo, quer cultas, quer incultas, pertence aos arcanos da Diviadade, os quaes não nos é dado prescrutar.

Não é esta lingua filha artificiad da Tupy, como disse Martius, mais sim a legitima.

## XII

Nem tambem é pıopriamente d'aglutinação para emprestar-se-lhe escassez de palavras capazes de flexõ̃es graduadas e qualificar-se por isso de pobrissima em vocabulos e de grosseiro movimento! quem isto asseveron não conhecia a lingua.

Deparei ainda com um trecho, referindo-se ao prologo do Diccionario Portuguez Brasiliano em que se notta, entre outras faltas, as de não possuir a lingua os verbos auxiliares, a voz passiva, accidentes do nome etc., entretanto assim não é, como melhor se certificaráo leitor. do nosso livrinho, quando chegar a conjugação dos verbos.

Julgo apropriado o qualificativo -geralque se addiciona á lingua, porque, falla-se ella em quasi todo este continente.

No estado Oriental, Argentino e no Paraguay, onde militei de 1865 á 1867 , reconheci, que, ali, não somente entre os indigenas, como entre muitas familias civilisadas, falla-se este mesmo idioma, com o nome porem de-guara-ny--, com alguma differença é verdade, como talvez na proporção em que está o hes̃panhol para o portuguez: eu, ali, entendia-me perfeitamente com os naturaes, com elles conversava sem o menor embaraço.

Haja mais um pouco de exforço da parte dos

## XIII

que se interessão pelo progresso dos conhecimentos humanos e anninhão sentimentos verdadeiramente patrioticos que a lingua ficará cultivada, completa e vulgarisada ao menos na America meridional.

Devotado de coraȩão ao meo Paiz, dessejo que a lingua natural delle, seja aperfeiçoada e diffundida, e não sobrepujada por uma outra á forȩa naturalisada.

Bem sei que não será tão cêdo que se ha de realisar este pensamento, mas, quem sabe?!... alimento a esperança de que a semente lançada na terra de Santa Cruz, ha de germinar, crescer e produzir bons fructos.

A posteridade o dirá.
Devo aqui confessar que não tenho a tola vaidade de ter escrin to uma obra perfeita, não; por tanto, como arte theorica, os mestres corrigirão as lacunas e defficiencias que tiver; o que porem, em consciencia posso garantir é que, nella, ficão gravados os elementos fundamentaes e verdadeiros de uma lingua suave, facil, delicada e elegante, reduzidos a um systema analytico e que se finava, máo grado meu o digo, devido ao indifferentismo nacional!

A Assembléa Legislativa Provincial que, em sua quazi unanimidade e muito expontaneamente dignou-se votar unia verba para a im-

## XIV

pressão da minha-Grammatica e Dicciona-rio-, dando por esta forma um subido apreço a este trabalho, o que é já uma distincta honra para mim, consigno aqui o meo agradecimento.

Este acto patriotico, prova ja o interesse que os illustrados Deputados tomam pela cultura da lingua nacional, que caminhava a passos largos para a sua total degradação e destruição.

Mas, como tudo n'este mundo é contingente, a lei votada n'este sentido, foi em acto successivo anniquilada!...

Dentre os deputados houve um o Sr. MajorGabriel Antonio Ribeiro Guimarães, que assımindo, poucos dias depois de encerrada a Assembléa, á administração da Provincia, como seo 2. ${ }^{\circ}$ Vice-Presidente e querendo dar uma prova senão do seo patriotismo, mas do seo amar, as letras, condemnou a obra ao auto de fé e á fogueira - não sanccionando a lei sob o frivolo: pretexto de ser uma mercê o acto da Assembléa e que, como tal, só o poder executivo geral podia conceder !

Nada teria a dizer do Sr. Vice-Presidente se,, o seo interesse em guardar a constituição, fosse igual para todos; mas, ao passo que negava sancção ao projecto que auxiliava a impressão da minha Grammatica, outros sanccionava a-posentando a empregados demittid is, ha mui-

## XV

tos annos, com os ordenados actuaes, e sem terem o tempo de exercicio marcado na lei, e não achou que isso era contrario á constituição, como aliás o tem declarado o Governo Imperial!

Deste procedimento, devo inferir que a justiça de S. Exc. ${ }^{\text {a }}$, quando tem de se pôr ao lado da constituição e das leis, examina, nãi; só as pessoas, como as cousas e decide, não seg'undo o direito, mas conforme o merecimento que lhe inspira uma e outra cousa.

Máo grado porem, a este acto de S. Exc., a minha Grammatica será impressa, com sacrificios que não posso fazer actualmente, e S.Exc. ficará com a triste gloria de ter negado um justo obulo a uma obra, que, pelo menos, fornece elementos para o estudo phylologico, quando outro merecimento não possa ter; maxime subvencionando a provincia tão largamente emprezas de toda ordem.

Finalizando cumpro - dever de agradecer a imprensa o favor, que fez, de annunciar o meo livro para o qual, peço a correcção dos doutoc, aceitando gostozo a critica judiciosa da opinião publica.

Manáos, 29 de Julho de 1876.

> Pedio Luiv SOympion.

## 

## CAPITLD 1.

## DO ALPHABETO.

O Alphabeto da lingua brazilica compûe-se de dezenove letras que são as seguintes:

$$
\begin{gathered}
a, b, c, d, e, g, h, i, m, n, o ; p, q, r, s \\
t, u, x, y .
\end{gathered}
$$

Os sons d'estas letras são os mesmos que em portuguez, a excepção do-r-que é sempre brando, quer esteja no principio, quer no meio das palavras.

## oo valor das vogaes.

O-a-tern quatro sons.
a-simples, como na palavra portugueza-ama;; ex: ma-ri-ca, que significa-barriga.
â -como na palavra apé-yáu-â, homem.
à -como na palavra tà -uâ, villa.
á -como na palavra tá-tá, fogo.

O-e-tem dous sons unicamente.
e-fraco, como o da palavra portugueza - cear; ex: pe-te-ma, tabaco; em que se pronuncia as syllabas pe-te, com o som unicamente das letras p-e-t.
é-aberto, como o da palarra i-pé-ca, pato ou pata.

O-i-tem o mesmo som que em portuguez.
O -o-tem dois sons:
o-fechado, como na palavra portugueza - avô, ex: xi-pô, sipó; $\hat{0}-c a$, caza.
ó-aberto, como o da palavra portugueza -avó, ex: pó-ró-ró-ca, borbotào d'agua; só-có, passaro d'este nome; mo-ro-to-tó, madeira fraca.
$\mathrm{O}-\mathrm{u}$-tem tres sons:
u -simples, como na palavra portugueza-tumulo; ex: $p u$, mão.
u-que sem o auxilio de mestre se nào pode pronunciar e que escreveremos sempre em caracter normando, especie de $u$ francez, que se pronuncia entre $u$ e $i$ ex: $S a n-t a-m$ II-ca, direito, su-m【-ca, roixo.
$\hat{\mathrm{u}}$ - gutural, que escreveremos sempre com acento circumflexo, como no ex: $\hat{u}$, agua; que sem o auxilio de mestre tambem se nào póde pronunciar.
$y$-soa como dois ii sempre que estiver entre duas vogaes, ou no fim d'alguma palavra, ex: $\ddot{u}-y$ ui$j a$, pescoç; tu-hy, sangue; $i a-p u-m y$, mergulhar.

## Bos dithoncos.

Temos dezeseis dithongos:
ae-como na palavra portugueza cáe; ex: ca-ráe; arranhar.
ai- " " pai, ex: caii, queimar; mu-çrai, brincar.
a0-" " " páo, ex: qui-ri-múo, forcoso.
pauta; ex: su-pa-páu, 5. ${ }^{\text {a }}$ feira.
lei, ex: iu-céi, dezejar.
céo, ex: sa-èo-ua, queixo.
eu, ex: meu-é, devagar.
ia-pó-na,forno; ia-pu-cui, remar.
ie-uй, terra.

1u- " " * iu-qua-cú, $6 .{ }^{3}$ feira.
oi- " " " roi,ex:poi-té, mentira; oi-t $\dot{a}$, nadar.
ои- " " * *i-tit-ou; domingo.
ua- " " " qua-á, este ou esta.
ue- " " " ué-ê-na, vomitar; que-té-ca, ralar; ué-re, boiar; ué-ra, mundo: ui- « " "fui, ex: pui-tá, ficar.

## Ljos trithongos.

Temos quatro trithongos:
a ia-como nas palavras so-áia, rabo; púia, pai.
uau- " " " quáu, saber.
vei- " " " se-quei, puchar.
ueu- " " queu-êra, irmaัo.

## da prolaçes.

A lingua Brazilica tem como em portuguez as pro lações, ch, nh; ex: cha-putare, eu quero; nê, má-nha, tua mai; rà-nha, dente; nhe- $\dot{e}$, alguidar.

## Das tiguras da dicção.

Aphereze-ex: ui-rá pá-ra, por mui-rápára, arco; (!) tá-nha por ra-nha, dente, etc.
Syncope-ex: ia-ua-raeté por ia-ua-rareté, onça; tá-iacú por ta-nhaua-çú, porco.
Apocope- -ex: a-cán por a-cán-ga, cabeça.
Synalepha-ex: r'ire por re-ire, de mais; cu-ntiam-bû-ra por cu-nhá am-bù-ra, mulher morta.
Metátheze-ex: mu-ru-pe-cé-ca por mu-rú-pe-té-ca, formigão; en-dé por e-né, tu, etc.
Protheze - ex: a-ca-iuito-ba por a-ca-iúó-ba, cajueiro, arvore de cajú; a-ca-iúte-ua, por $a-c a-i u ́ c-u a$, cajueiral, abundancia de cajueiros.
Anthitheze-ex: cu-hy-r'ána, por cu-hy-re ána, aborrecido.

## CAPITLLO II.

## DAS PALAVRAS.

As palavras da lingua brasilica dividem-se em substantivo, adjectivo, verbo, preposição, adverbio, conjunção e sinaes.

## 

Substantivo é uma palavra que por si só dá idéa de uma pessoa, ou couza, ou seja real, ou ficticia,
(1) Muirá páu;pára torto.
corporal, ou espiritual; ex: $a-p e-g a ́ u-a$, homem; $c u-n h a \tilde{a}$, mulher; án-ga alma; tu-p $\tilde{a}$, Deus; iu-ru-pa$r y$, diabo.

O substantivo divide-se em proprio, commum, collectivo e verbal, ou composto; ex: Tu-cu-na-ré; o peixe tucunaré; Mun-du-ru-cú, a tribo Mundurucú; muirá, páu se-can-tá, breu; pa-ra-uá, pagagaio; pe-ca-cú, pomba, ou pombo; ta-hy-na, crianca, pu-te-ra, flor; se-lá porção; my-ra, gente, povo.

O substantivo verbal, ou composto forma-se do infínito dos verbos com as particulas, cá-ua, que exprime lugar, onde a significação do verbo exerce a sua influencia, acção e instrumento; uá-ra, que exprime, o objecto, ou paciente; çá-ra, que segnifica a acção, ou acto e o sugeito que a pratica; assim como o pronome relativo $u$-aú, que sempre denota o sugeito que exerce a acção; ex: Mo-ce-rô-ca, é o verbo que significa baptizar; delle comporemos os seguintes substantivos verbaes:

Mo-ce-ró-ca-cú-ua, Baptisterio, lugar onde se baptisa, ou onde está a pia.

Mo-ce-ro-ca-cá-ra, Baptismo, funccão, baptisante.
Mo-ce-ro-ca-uá-ra, Baptisado.
Mo-ce-ro-ca-u-áa, Baptisante, o que baptisa.
A particula-oéra-posposta aos substantivos primittivos os adjectiva; ex:

Su-é-rum, ciume, ou desconfiança;
Suérum-oèra, ciumento, desconfiado.
E quando é posposta aos adjectivos os substantiva ou forma novos adjectivos; ex:

Pu-xi, máo; pu-xi-oèra, o feio, o perverso; depravado, etc.

Os substantivos da lingua brasilica, nunca mudào de terminaçào e por isso nào tem plural, nem genero; ex: pi-xá-na; gato, ou gatos, gata, ou gatas, ia-uá-ra, cão, ou cadella, ou caens; as vezes acrescen-ta-se ao substantivo o signal do plural-itá-, que dá aos nomes um tom determinative; ex: ia-uá-ra-itú, os caens; pa-hy-itá, os padres; pi-つá-ilá, os peixes; mi-ru-á-ilá, os espelhos etc.

Ha muitos substantivos que só servem para o masculino e muitos para o femenino; ex: mú, irmão, ouz irmăos; re-né-ra, irmà, ou irmans; a-pe-gáu-a, homem; cunhà, mulher; me-mära, filha; ra-hy-ral
filho.

## 

Os augmentativos e diminuitivos tambem se formào por meio de signaes, sendo-uacu' e reté para o. augmentativo; ex: cu-ru-my-uacu', rapagào; ia-qua-hy-ma-retè, toleirão.

Miry, para o diminuitivo; ex: pa-ra-ná me-ry, rio pequeno; pi-rá me-ry, peixinho.

O -i-posto no fim d'algumas palavras tambem é signal de diminuitivo, ex: commandá, fava, com-man-dá-i, favinha; pi-rá, peixe, pi-rá-i, peixinho; mui-rá, páu, mui-rá-i, varinha etc.

As diccooes cára e uára, pospostas ao infinito dos verbos umas vezes formão substantivos compostos, outras vezes formão adjectivos de dois generos; ex; Iu-cá-cá-ra, mortifero; iu-cá-uda-ra, morto.

## CAPITLLO III.

## DO ADJECTIVO.

O adjectivo é uma palavra que qualifica o substantivo a que se ajunta.

Os adjectivos não teem plural, nem genero porque nào mudão de terminação; ex: pi-tú-a, mofino, ou mofina; cu-ru-my pi-tut-a, menino mafino; cu-ru-my i-t $\dot{e} p i-t \dot{u}-a$, os meninos mofinos; cu-nhá-taem itća pi-tu-a, as meninas vadias; ma-ri-ca pú-ra, barriga cheia; ca-mu-ty pu-ra, pote cheio; ca-ri-ua pu-rín-ga homem branco bonito; cu-nhã pu-rán-ça, mulher bonita; cu-nhà ca-ri-ua pu-ran-ga, mulher branca bo-. nita. (!)

Uza-se do signal ima depois do adjectivo pura para exprimir que uma vazilha, ou outro qualquer objecto está vazio; ex: ̂̂-ca pu-ra ima, casa vazia, desabitada; ca-mu-ly pu-ra ima, pote vazio, etc.

A palavra ima corresponde a preposicão portugue-za-sem; indica a falta, a ausencia, etc.

## DOS gratos de qualifucacto.

Como os adjectivos nào mudão de terminação, for-ma-se o comparativo e superlativo por meio de sig--
(!) A palavra cariua é indicativa de gente branca; carua por si só quer dizer o branco, isto é, o hamem branco. Para o femerno é preciso antepor a palavra-cunhã.
naes. O signal peu-re para o comparativo; ex: tu-ru-çu peu-ve; maior e o signal reté para o superlativo; ex: catù reté, muito bom.

O positivo exprime-se sem signal, ex: ca-tu, bom;: pi-ran-ga, vermelho; mu-ru-lin-ga, branco; pi-xú-na, preto; sui-qui-re, azul; su-mú-ca, roixo; ia-que-ra, rerde; etc.

Querendo-se comparar as qualidades dos objectos entre si diz-se por ex: esta flor é melhor que aquella, qua-à pu-te-ra ca-ıù peu-re nha-á; cuja traduccaào litteral é: esta flor é melhor aquella; ficando sem. equivalente o que cupulativo.

## Dos a aljectivos possensivos.

Sé-meu, minha; meus, minhas; o meu, a minha;; os meos, as minhas.

Né-teu, tua; teus, tuas; o teo, a tua; os teus, as tuas.

Re e $i-$ seu, sua; seus, suas; o seo, a sua; os seus, as suas; d'elle, ou d'ella; d'elles, ou d'ellas.

Iané-nosso, nossa;nossos, nossas; o nosso, a nossa; os nossos, as mossas.

Penhé ou $P_{e}$-vosso, ou vossa; vossos, ou vossas; - vosso, a vossa; os vossos, as vossas.

Aitá ou entá-seu, sua; seus, suas; o seu, a sua; os seus, as suas; d'elle, ou d'ella; d'elles, ou d'ellas.

O pronome $i$ é possessivo relativo, refere-se sempre a pessoa de quem já se fallou, ex:

A criança cujo pai morreo, é orfâ.
Tay'-na i páia hu-manú, i páia ima.

## Abecrivos demongtrativos, oc relativos.

Quáá-: este, esta, isto.
Quaá itá-: estes, estas, estas couzas.
Nhaci-: aquelle, aquella, aquillo.
Nhaá itá-: aquelles, aquellas.
Suhy, ou Chihy -: tambem é signal de possessivo, mas só se applica ás 3 . $^{\text {as }}$ pessoas; ex: -Quaé $\cdot$ suhy, ou chihy-: deste, desta, destes, ou destas, destas couzas.

Nháa suhy, ou ciithy,-: d'aquelle, d'aquella, d'aquelles, d'aquellas, d'aquellas couzas.

Recé-: d'elle, ou della, d'elles, ou d'ellas.
Secê-: de si, ou para si etc.

## Aljectivos ou fpronomes relativos.

Uaú-: o que, a que, os que, as que, o qual a qual, $\cos$ quaes, as quaes.

Este relativo sempre se pospõe aos verbos 20 contrario do que se uza em Portuguez; ex:-aquella senhora que dansou commigo-: nhad̉ cunhá hupuracê uaả sê irumo;-viste aquella dama que commigo conversava?

Re mahá será, nhad cunhá hu purunguetá uada se isumo:

O homem que eu amo.
Apegáua cha saicu uáa.

## Demonetrativos comjunctivos.

Auć-: quem, qual, que couza?

Ghamão-se frazes conjunctivas quando consta de mais de uma palavra; ex:-aúá-táá-? quem, ou oual, delle, ou della, delles ou dellas?

Mad́-? que, qual? ou qual couza?
Maú-táa-? a que? o qual? o qual couza ?; ex:-0 que queres negro?

Maí-taì reputare tapaiuna?

## Adljectivos, ou pronomes pessoaes

Ichè, ou chá-: eu, me, mi, migo.
Iné-, ou re-: tu, te, ti, tigo.
Ahe ou hu-: elle, on ella, 0 , a, the, se sigo.
Yanê, ou yá-: nós, nos, nosco.
Penhê ou pe-: vós, vos, vosco.
Aitá (!) ou entá ou hu-: elles, ou ellas, os, as,. thes, se, si, sizo.

NB.-Ahé nunca se uza sem $h u$ que éantes um signal da $3 .{ }^{2}$ pessoa; entretanto que $h u$ uza-se frequentemente sem ahé, mas depois de ter-se fallado de proximo da pessoa de quem se trata. Ex:

Que é de Manuel?-Mamé taá Mandû?
Foi-se embora.-Hu-su'-ana.

## CAPITLLO IV.

## DOS VERBOS.

Verbe é uma palavra que exprimindo afirmação.

[^0]serve para atar o atributo da proposição ao sugeite - debaixo de todas as suas relacões.

Os verbos da lingua brazilica nunca mudão de terminação. Os seus diversos modos e tempos, a excepção do presente do indicativo e imperativo se exprimem por signaes, que são os seguintes:

HU-signal do infinito.
YEPE-signal do imperfeito do indicativo e do fucturo condiccional.

ÁNA - signal do preterito perfeito e tambem da voz passiva.

CURY-signal do fucturo.
CUÔRE-signal do presente do conjunctivo.
RAMÉ-signal para o preterito perfeito e imperfeito. MAIPAME-signal para o fucturo conjuctivo. RAMA-signal do participio do fucturo.
TEN-signal do fucturo coñdicional reunido a par-ticula-yepé-e algumas vezes do imperativo, quando o verbo é conjugado negativamente.

Os gerundios, supino e participios da lingua brazilica forma-se com os verbos quer auxiliares quer regulares, ou irregulares e por meio dos signaes ramé, uára, ráma.

## Das verbos auxiliares.

Conjugação elo verbo zicú ser ou estar.

## MODO INFINITO

Presente impessoal.
Ser, ou estar.
hú-icú

Presente pessoal.
Ser eu, ou estar eu. hu icú ichè:
Participio presente ou gerundio. Sendo, ou estando. hu icú ramé.

Participio do preterito, ou supino.
Sido, ou estado hu icú uára.
Participio do fucturo.
Para ser, ou estar hu icú rámas.

```
MODO INDICATIVO.
```

Tempo presente.
S. Eu sou, ou estou-cha icú, ou iché cha icu' Tu es, ou estás-re icû, ou iné re icú. Elle, ou ella é, ou está-hu icu ou ahé hu icu.
P. Nos somos, ou estamos-ya icu ou yanéyaicu. Vos sois, ou estais-pe icu ou penhé pe icu' Elles, ou ellas são, ou estão-hu icu, ou aitá ou entá hu icu

Preterito imperfeito.
S. Eu era, ou estava-cha icu yepé, ou iché cha icu' yере́.
Tu eras, ou estavas-re icu' yepé, ou iné re icu' уере́
Elle era, ou estava-hu icu yepé, ou ahe his icu. уере́.
P. Nos eramos, ou estavamos-ya icu yepé ou yanè ya iси yepé
Elles erào, ou estavão-hu icu yepé, ou aitó ou: entí hu icu yepé.

## Preterito perfeito.

S. Eu fui, ou estive-cha icu ána, ou iché cha icu àna
Elle foi, ou esteve-lu icu ána, ou ahe 'hu icu' ána.
P. Nós fomos ou estivemos-yaicu ána ou yané yaicu’ ána.
Vos fostes, ou estivestes-pe icu ána, ou penhê pé icu' àna
Elles forăo, ou estiverão-huicu ána ou aitá ou. entá hu icu'ána.

## Fucturo.

S. Eu serei, ou estarei, heide-chaicu cury, ou iché cha icu' cury.
Ser, ou estar.
Tu serás, ou estarás etc-re icu cury ou iné re icu' cury
Elle será ou estará etc.-hu icu cury ou ahẻ hu icu' cury.
P. Nos seremos, ou estaremos etc.-yaicu cury, ou yané ya icu' cury
Vós sercis, ou estareis-pé icu cury ou penhé pe icù cury.
Elles serão, ou estarão-hu icủ cury, ou aitá, ou entá hu icu cury.

## Condicional.

S. Eu seria, ou estaria, teria sido ou estado-re icù ten yepé, ou iné re icù len yepé Tu serias, ou estarias, etc.-re icù ten yepé. Elle seria, ou estaria, etç.-hu icú len yepe, ou ahé hu icì ten yepé.
P. Nós seriamos, ou |estariamos, etc.-ya ich ten yepé, ou yané ya icù ten yepé.
Vós serieis, ou estarieis-pe icú ten yepé, ou penhê pe icù ten yepé.
Elles seriào, ou estarião-hu icú ten y epé, ou aitá, ou entá hu icú ten yepé.

## Modo imperativo.

S. Sê tu, ou está, seja elle, ou esteja-icúiné, icú a-hé
P. Sede vos, ou estais, sejão elles, ou estejão-pe icú, aitu̇ hu icú,
Na segunda e terceira pessoa do singular do imperativo, uza-se o verbo com o signal de pessoa depois, na segunda e terceira do plural uza-se do signal pe que é uma especie de elizão de penhé, e dos pronomes aitá-hu,

## MODO CONJUNTIVO.

Tempo presente.
S. Que eu seja, ou esteja-cha icú cuôre, ou iché cha icú cuôre.
Que tu sejas, ou estejas-re icû euôre, ou iné re icù caôre.

Que elle seja, ou esteja-hu icù cuôre, ou ahe" hu-icu cuôre.
P. Que nos sejamos, ou estejamos-yä̈củ cuôre, ou yané ya icú cuôre.
Que vos sejais, ou estejais-pe iciu cuôre, ou penhé pe icú cuôre.
Que cilles sejão, ou estejão-hu icu cuôre, ou ailà, ou entá hu icu cuôre.

Preterito imperfeito e perfeito. .
S. Que eu fosse, ou estivesse, que tenha sido, ou estado-cha icu ramé, ou ichê cha icu ramé.
Que tu fosses, ou estivesses, tenhas sido ou es-tado-re icu ramé, ou iné re icu ramé.
Que elle fosse, on estivesse, que tenha sido, ou estado-hu icu ramé, ou ahé hu icu ramé.
P. Que nos fossemos, ou estivessemos, tenhamos sido, ou estado-ya icu ramé, ou yané ya icu ramé.
Que vos fosseis, ou estivesseis, tenhais sido, ou estado-pe icu ramé, ou penhé pe icu ramé.
Que elles fossem, ou estivessem, que tenham sido, ou estado-hu icu ramé, ou aitú, ou entá hu ? эс ramé.

## Futuro imperfeito.

S. Quando eu for, ou estiver-cha icu' mairamé, ou iché cha icu' mairamé.
Quando tu fores, ou estiveres-re icu mairame', ou iné re icu: mairumé
Quando elle for, ou estiver-hu icu mairamé, ou ahé hu icu' mairamé
P. Quando nos formos, ou estivermos-ya icu mairamé, ou yané ya icu' mairamé
Quando vos fordes, ou estiverdes-pé icu' mairamé, ou penhé pé icu' mairamé
Quando elles forem, ou estiverem-hu icu mairamé ou aitá, ou entá hu icu' mairamé

Futuro composto.
S. Quando eu tiver sido, ou tiver estado-mairame cha icu', ou mairamé iché cha icu Quando tu tiveres sido, ou estado-mairame re icu, ou marramé iné re icu Quando elle tiver sido, ou estado-mairamé hu icu' ou mairamé ahé hu icu'
P. Quando nos tivermos sido, ou estado-mairamé ya icu', ou mairamé yané ya icu'
Quando vos tiverdes sido, ou estado-mairamé pé icu', ou mairamé penhé po icu'
Quando elles tiverem sido, ou estado-mairamé lu icu', ou mairamé aitá ou entá hu icu'
Conjugação do verbo-ricu'-ter, ou haver.

MODO INFINITO.
Presente impessoal.
Ter, ou haver-Hu-ricu'
Presente pessoal.
Ter eu, ou haver eu.-Hu-ricu'-iché.

Participio presente, ou Gerundio. 'Tendo, ou havendo.-hu-ricu'-ramé.

Participio do preterito, ou supine. Tido, ou havido.-hu ricu'-uára

Participio do futuro.
Para ter, ou haver.-hu ricu'-rama.
MODO INDICATIVO.

Tempo presente.
S. Eu tenho, ou hei-cha ricu', ou ichécha rica' Tu tens, ou haz-re ricu', ou iné re ricu Elle tem, ou ha-he ricu' ou ahé he rici
?. Nos temos, ou havemos-ya rich ou yané yaricu Vos tendes, ou haveis-pe ricu' ou penhé pe riси' Elles teem, ou hào-hu ricu', ou àitá ou entá
hu ricu'

## Preterito imperfeito.

 ou yepéTu tinhas, ou havias-re ricu' yepé, ou inéreriси' уере́
Elle tinha, ou havia-hu ricú yepé, ou ahe hat ricù yepé
P. Nos tinhanaos, ou haviamos-ya ricù yepé, ou
yané ya ricú yepé

Vos tinheis, ou havieis-pe ricù yepê, ou penhe pe rici yepê
Elles tinham, ou haviam-hú ricú yepé, ou artí ou entá hu ricu' yepé

Preterito perfeito.
S. Eu tive, ou houve-cha ricù ana, ou ichè cha ricu ána
Tu tiveste, ou houveste-re ricu' ána, ou inè re ricú úna
Elle teve, ou houve-hu ricú ana, ou ahé hu ricù ana
P. Nos tivemos, ou houvemos-ya ricú ana, ou yané ya ricú ana
Vos tivesteis, ou houvesteis-pe ricu ana'ou penhe pe ricu' ana
Elles tiveram, ou houveram-hu ricu' ana, ou aitá ou entá hu ricu' ana

## Fucturo.

S. Eu terei, ou haverei-cha ricu' cury, ou iché cha ricu' cury
Tít terás, ou haverás-re rıcu cury, ou iné re ricu cury
Elle terá, ou haverá- hu ricu' cury, ou ahé hu ricu' cury
P. Nos teremos, ou haveremos-ya ricí cury, ou yané ya ricu' cury
Vos tereis, ou havereis-pe ricu' cury ou penhé pe ricu'cury
Elles terão, ou haverão-hu ricu' cury, ou aitá ou entá huricu' cury.

## Condicional.

S. Eu teria, ou haveria - cha ricu' (ten) yepé, ou iché charicu' (ten) yepé
Tu terias, ou haverias-re ricu' (ten) yepé, ou iné re ricu' (ten) yepé Elle teria ou haveria-hu ricu' (ten) yepé,ou ahé hu ricu' (ten) yepé

## Condicional.

P. Nos terianzos, ou haveriamos-ya ricu' yepé, ou yané ya ricu' yepé
Vos terieis, ou haverieis-pe ricu' yepé ou penhé ре ricu' уере́
Elles terião, ou haverião-hu ricu yepé, ou aitúa ou entá hu ricu' yepé
mode imperativg.
S. Tem tu, ou hatu-ricu' ine
P. Tende vos, ou havei vos-pe ricu'

## Hodlo conjunctivo.

## Tempo Presente.

S. Que eu tenha, ou que eu haja - cha ricu' cuôre, ou iché cha ricu cuôre
Que tu tenhas, ọ que tu hajas-re ricu' cuôre, ou inẻ re ricu' cuôre
Que elle tenha, ou que elle haja-hu rieu' cuôre, ou ahé hu ricu' cuôre
P. Que nos tenhamos, ou hajamos-ya ricu' cuôre, ou yané ya ricu cuôre

Que vos tenhais, ou hajais-pe ricu' cuôre, ous: penhé pe ricu' cuòre Que elles tenhào, ou hajão-hu ricu' cuôre, ou: aitć ou entȧ hu ricú cuôre

Preterito imperfeito.
S. Que eu tivesse, ou houvesse-cha ricu' ramé ous iché cha ricu' ramé
Que tu tivesses, ouhouvesses-rericu ramé, ou? iné re ricu' ramé
Que elle tivesse, ou houvesse-huriru' ramé, ouaké hu ricu' ramé:
P. Que nos tivessemos, ou houvessemos-ya ricu' ramé, ou yanê ya ricu' ramé
Que vos tivesseis, au houvesseis-pe ricu' ramé.. ou penhé pe ricu' ramé
Que elles tivessem, ou houvessem-hu ricu' ramé, ou aitá ou entá hu ricu' ramé

Preterito perfeito composto.
S. Que eu tenha tido, ou havido-cha ricu ramé, ou iché cha ricu' ramé
-Este tempo éigual ao preterito imperfeito.
Fucturo imperfeito.
S. Se eu tiver, ou houver-cha ricu mairamé, ou: iché cha ricu' mairamé
Se tu tiveres, ouhouveres-rericu' mairamé, on . iné re ricu' mairamé Se elle tiver, ou houyer-hu ricu' mairamé out ahe hu ricu mairame
P. Se nós tivermos, ou houvermos-ya ricu mairamé, ou yane ya ricú mairamé.
Se vós tiverdes, ou houverdes-pe ricí mairamé, ou penhé pe ricù mairamé.
Se elles tiverem, ou houverem-hu ricù mairamé, ou aitá ou entá hu ricù mairamé.

## Futuro composto.

S. Se eu tiver tido, ou havido-mairamé cha ricú, ou mairamé iché cha ricú.
Se tu tiveres tido, ou havido-mairamé re ricú, ou mairamé iné re ricú.
Se elle tiver tido, ou havido-mairamé hu ricü, ou marramé ahe hu ricu.
P. Se nós tivermos tido, ou havido-mairamê ya ricú, ou mairamé yané ya ricu.
Se vós tiverdes tido, ou havido-mairamé pe ricu, ou mairamé penhé pe rici.
Se elles tiverem tido, ou havido-mairamé hu vieú, ou mairamé vitá, ou entá hu ricù.
Além d'estes verbos auxiliares, tem a lingua Brazilica verbos regulares e defectivos, de que adiante trataremos.

Os verbos d'esta lingua quer auxiliares, quer regulares, carecem todos elles no infinito - de preterito perfeito composto impessoal, pessoal, futuro composto impessoal e pessoal, não teem gerundio composto do preterito, nem do futuro, nem participio passivo, como no portuguez. No indicativo não se conhece por hora, o preterito perfeito composto, mais que perfeito, mais que perfeito composto, futuro imperfeito composto, futuro perieito composio, e no con-
junctivo-preterito mais que perfeito composto e futuro imperfeito composto.

Podemos entretanto muito bem prescindir delles.

## CAPITLLO V.

## dOS VERBOS REGULARES.

A conjugação dos verbos regulares é identica a dos verbos auxiliares, como se vë dos exemplos seguintes:

MODO INFINITO.
Presente impessoal
Querer Hи putare.
Presente pessoal.
Querer eu
Putare iché.
Participio presente, ou gerundio. Querendo

Putare ramé
Participio do preterito, ou supino.
Querido
Putare uára.
Participio do futuro
Para ser querido Putare ráma.
MOD 3 INDICATIVO.
Tempo presente.
S. Eu queno-cha putare, ou ichécha putare. Tu queres-re putare, ou iné re putare. Elle quer-hupuare, ou ahê hu putare,
P. Nós queremos-ya putare, ou yané ya putare. Vós quereis-pe putare, ou penhé pe putare. Elles querem--hu putare, ou aitả ou entá, hu putare

Preterito imperfeito.
S. Eu queria-cha putare yepé, ou iché cha putare yоре
Tu querias-re puiare yepé, ou iné re putare yepé
Elle queria-hu putare yepé ou ahé hu putare yepé
P. Nos queriamos-ya putare yepé, ou yané ya putare yepé.
Vos querieis-pe putare yepé, ou penhé pe putare yepé
Elles queriam-hu putare yepé ou aitá ou entá hu putare yepé

Preterito perfeito.
S. Eu quiz-cha putare ána, ou iché cha putare ana

- Tu quizeste - re putare ana, ou iné re putare ana
Elle quiz-hu putare ana, ou ahé hu putare ana
P. Nos quizemos-ya putare ana, ou yané ya putare ana
Vos quizestes- pe putare ana, ou pentié pe putare ana
Elles quizeram-hu putare ana, ou aitá ou entá hu putare ana


## Fucturo.

S. Eu quererei-eha putare cury, ou icheccha putare cury

Tu quererás-re putare cury, ou ine re putare cury
Elle quererá-hu putare, cury, ou ahé hu putare cury
P. Nos quereremos-ya putare cury, ou yanê ya putare cury
Vos querereis-pe putare cury, ou penhê pe puıare cury
Elles quereraõ-hu putare cury, ou aitá ou entá bu putare cury

## Condicional.

S. Eu quereria -cha putare (ten) yepé, ou iché cha putare (ten) yepé Tu quererias-re putare (ten) yepé, ou ynê re putare (ten) yepé
Elle quereria-hu putare (ten) yepé, ou ahe thu putare (ten) yepé
P. Nos quereriamos-ya putare (ten) yepé, ou yane ya putare (ten) yepé
Vos quererieis-pe putare (ten) yepè, ou penhé pe putare (ten) yepè
Elles quereriam-hu putare (ten) yepé ou aitì̀ ou entá hu putare (ten) yepé

Modo imperativo.

## Futuro,

S. Queiras tu, queira elle-putare int. etc.
P. Queirais vos, queirão elles-pe putare, etc.

## -25-

## MODO CONJUNTIVO.

Tempo presente.
S. Que eu queira-cha putare cuôre, ou iché cha putare cuôre
Que tu queiras-re putare cuóre, ou iné re putare cuôre
Que elle queira-hu putare cuòre, ou ahe hu putare cuôre
P. Que nos queiramos-ya putare cuòre, ou yané ya putare cuòre
Que vos queirais-pe putare cuòre, ou penhé pe putare cuòre
Que elles queirão-hu putare cuòre ou aita ou enta hu putare cuobre

## Preterito imperfeito e perfeito.

S. Que eu quizesse, ou tivesse querido-cha putare ramé, ou ichécha putare ramé
Que tu quizesses, ou tivesses querido-re putare ramé, ou inê re pulare ramé
Que elle quizesse, ou tivesse querido - hu putare ramé, ou ahé hu putare ramé
P. Que nos quizessemos, ou tivessemos querido -ya putare ramé, ou yané ya putare ramé Que vos quizesseis, ou tivesseis querido-pe putare ramé, ou penhé pe putare ramé Que elles quizessem, ou tivessem queridohu putare ramé, ou aitá ou entá hu putare ramé.

## -26 -

Futuro imperfeito.
S. Quando, ou se eu quizer-cha putare mairamé, ou iché cha putare mairamé
Quando, ou se tu quizeres-re putare mairame ou iné re putare mairamé
Quando, ou se elle quizer-huputare mairamè, ou alé hu putare mairamé
P. Quando, ousenos quizermos-ya putare mairamé, ou yané ya putare mairamé
Quando, ou se vos quizerdes-pe putare mairamé ou penhé pe putare mairamé
Quando, ou se elles quizerem-hu putare mairamé, ou ailá ou entá hu putare mairamé

Futuro composto.
S. Quando, ou se eu tiver querido-mairamé cha putare, ou mairamé iché cha putare
Quando, ou se tu tiveres querido-mairamé re putare, ou mairamé iné re putare
Quando, ou se elle tiver querido-mairamẻ hu putare, ou mairamé ahé ku putare
P. Quando, ou se nos tivermos querido-mairamé ya putare, ou mairamé yané ya putare Quando, ou se vos tiverdes querido-mairamé pe putare, ou mairamé penhé pe putare Quando, ou se elles tiverem querido-mairamé hu putare, ou mairamé aitá ou entá hu putare
Para conjugar os verbos negativamente umas vezes se antepõe, e outras se pospõe aos pronomes, ou ás pessôas dos verbos os signaes: ti, ou enti que signifi-cão-não. A segunda forma é mais expressiva e
imperiosa; ex: do verbo-Putare-conjugado negativamente:

## MODO INPINITO

Presente impessoal.
Nào querer
Enti, ou ti hu putare
Presente pessoal.
Não querer eu Enti, ou tihuputare iché
Participto presente ou gerundio.
Nào querendo
Enti, ou ti hu putare ramé
Participio do preterito, ou supino.
Não querido
Enti, ou ti hu putare uabra
Participio do futuro.
Paranão ser querido Enti, ou ti hu putare ráma.

> MODO INDICATIVO.
> Tempo presente.
S. Eu nào quero-enti, ou ti cha putare, ou iche enti ou ti cha putare
Tu não queres-enti, ou ti re putare, ou ine enti, ou ti re putare
Elle nào quer-enti ou ti hu putare, ou ahe enti, ou ti hu putare
P. Nos não queremos-enti, ou ti huputare, ou yane enti, ou tiya putare

Vos não quereis-enti, ou ti pe putare, ou penhê enti, ou ti pe putare Elles não querem-enti, ou ti hu putare, ou ailá, ou entá enti, ou ti hu putare

Preterito imperfeito.
S. Eu não queria-enti, ou ti chaputare yepe, ou iche enti, ou ti cha putare yepe.
Tu nào querias-enti, ou ti re putare yepe, ọu ine enti, ou ti re putare yepe,
Elle não queria-enti, ou ti hu putare yepe, ou ahe enti, ou ti hu pulare yepe.
P. Nos não queriamos-cnti, ou ti ya putare yepé, ou yané enti, ou di ya putare yepé. Vos nào querieis-cnti, ou ti pé putare yepe, ou penhè enti, ou ti pe putare yepe. Elles não queriăo-enti, ou ti hu putare yepé, ou ailá, ou entá enti, ou ti hu putare yepé.

Preterito perfeito.
S. Eu não quiz-enti, ou ti ána cha putare, ou ichéenti, ou ti cha putare àna.
Tu nào quizestes-enti, ou ti àna re putare, ou iné enti, ou ti re putare àna,
Elle nào quiz -enti, ou ti àna hu putare, ou ahé enti, out liu putare àna.
? Nos não quizemos-enti, ou li c̀na ya putare, ou yamé enti, ou ti ya putare ána. Vos náo quizestes-enti, ou ti ána pe putare, oa penhé enti, ou ti pe putare ána.
Elles nào quizerão-enti, ou ti ána hu putare, ou aitá, ou enta enti, ou ti hu putare éna,

## Futuro.

3. Eu nào quererei-cnti, ou ti cury cha putare, ou iche enti, ou ti cha putare cury.
Tu nào quererás-enti, ou ti cury re putare, ou ine enti, ou tî re putare cury.
Elle não quererá-enti, ou ti cury hu putare, ou ahe enti, ou ti hu putare cury.
P. Nos nào quereremos-enti, ou ti cury ya putare ou yané enti, ou ti ya putare cury. Vos năo querereis-enti, ou ti cury pe putare, ou pentié enti, ou ti pe putare cury. Elles nào quererào-enti, ou ti cury hau putare, ou aitá, ou entá enti, ou ti hu putare cury.

Condicional.
S. Eu não quereria-enti, ou ti cha putare ten yepé, ou iché enti, ou ti cha putare ten yepé.
Tu não quererias-enti, ou ti reputare ten yepé, ou iné enti, ou li re putare ten yepé. Elle não quereria-enti, ou ti hu putare ten yepé, eu ahe enti, ou ti hu putare ten yepé.
? Nos nào quereriamos-enti, ou ti ya putare ten yepé, ou yané enti, ou ti ya putare ten yepé. Vos nào quererieis-enti, ou ti pe putare ten yepé, ou penhé enti, ou ti pe putare ten yepé. Elles não quereriam-enti, ou ti hu putare ten yepé, ou yané enti, ou ti hu putare ten yepé.
MCDO IMPERATIVO.
S. Não queiras tu, ou não queira elle-tem re putare (1).
(1) Uza-se tanabem do signal tenluê, mas somente quando a fraze tem um tum de supplica e não de mando, ou quando quando a verbo é
conjugado interrogativamente.
P. Não queiras vos, ou não queiram elles-tem pe putare.

MODO CONJUNGTIVO -
Tempo presente.
S. Que eu não queira-enti, ou ti cha putare cuôre ou iche enti, ou ti cha putare cuôre.
Que tu não queiras-enti, ou tire putare cuôre, ou iné enti, ou tire putare cuôre.
Que elle não queira -enti, ou ti hu putare cuôre, ou ahé enti, ou ti hu putare cuôre.
P. Que nós não queiramos-enti, ou ti ya putare cuôre, ou yane enti, ou ti ya putáre cuôre. Que vós não queirais-enti, ou ti pe putare cuôre, ou penhê enti, eu ti pe putare cuôre. Que elles não queiram-enti, ou ti hu putare cuôre, ou aitá, ou entá enti, ou tihu putare cuôre.

Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eu não quizesse, ou não tivesse queridoenti, ou ti cha putare ramè, ou iche enti, ou ti cha putare ramé.
Que tu não quizesses, ou não tivesses querido -enti, ou li re putare ramé, ou iné enti, ou ti re putare ramé.
Que elle não quizesse, ou não tivesse querido -enti, ou ti hu putare ramé, ou ahé enti, ou ti hu putare ramé.
P. Que nos não quizessemos, ou não tivessemos querido-enti, ou ti ya putare ramê, ou yané enti, ơ ti ya putare ramé.

Que vos não quizesseis, ou não tivesseis queri-do-enti, ou ti pe putare ramé, ou penhé enti, ou li pe putare ramé.
Que elles não quizessem, ou năo tivessem que-rido-enti, ou ii hu putare ramé, ou aitú, ou entá enti, ou ti hu patare ramé.

Futuro imperfeito.
S. Quando, ou se eu nào quizer-enti, ou ti cha putare mairamé, ou iché enti, ou ti cha putare mairamé.
Quando, ou se tu não quizeres-enti, ou ti re putare mairamé, ou iné enti, ou ti re pútare mairamè.
Quando, ou se elle nào quizer-enti, ou ti hu putare mairamé, ou ahe enti, ou ti hu putare mairame.
P. Quando, ou se nos nào quizermos-enti, ou $t i$ ya putare mairamé, ou yané enti, ou ti ya putare mairamé.
Quando, ou se vos nào quizerdes-enti, ou $1 i$ pe putare mairamé, ou penté enti, ou ti pe putare mairame.
Quando, ou se elles nào quizerem-enti, ou $1 i$ hu putare mairamé, ou aitú, ou entá enti, ou ti hu putare mairamé.

## Futuro perfeito composto.

S. Quando, ou se eu não tiver querido-mai ramé enti ou ticha putare, ou mairamé iché enti, ou ti cha putare.
Quando, ou se tu não tiveres querido-maira-
mé enti, ou ti re putare, ou mairamé iné enti, ou tire putare.
Quando, ou se elle não tiver querido-mairamé enti, ou ti hu putare, ou mairamé ahe enti, ou ti hu putare.
P. Quando, ou se nós não tivermos querido-mairamé enti, ou tiya putare, ou mairume yanê enti, ou ti ya putare.
Quando, ou se vos não tiverdes querido-mairamé enti, ou ti pe putare, ou mairamé penhê enti, ou ti pe putare.
Quando, ou se elles não tiverem querido-mairamé enti, ou ti hu putare, ou mairamé aitá, ou entá enti, ou ti hu putare.
Para conjugar os verbos com interrogação se uz da particula - será - para as segundas e terceira pessoas somente; exemplo:

De um verbo conjugado interrogativamente:

## Do verbo comer- Wahà.

MODO INFINTO.
Presente impessoal
Comer ?
Hu mahì?
Presente pessoal.

Comer eu?
Comendo?
Gerundio.
Hu mahú iche?

Supino.
Comido?
Hu mahús ramê?
Humahú uära?
Participio do futuro.
Parà ser comido? Hu mahú rama?

## MODO INDICATIVO.

Temro presente.
S. Eu cómo? Chamahu? ou iche cha mahu?

Tu comes? Re mahu será? ou iné re mahu serú? Elle cóme? Hu mahu será? ou ahe hu mahu será?
P. Nós comemos? Ya mahu? ou yané ya mahu?

Vós comeis? Te mahu será? ou penhê pe maku serả?
Elles cómem? Hu mahu será? ou aitá ou entá hu mahu será?

Preterito imperfeito
S. Eu comia? Cha mahu yepê? ou iche cha mahu yepe?
Tu comias? Re mahu yepe será? ou ine re mahu yepe será?
Elle comia? Hu mahu yepe? ${ }^{\text {? }}$ será? ou ahe humahu yepe será?
P. Nós comiamos? Ya mahu yepe? ou yane ya mahu yepe?
Vós comieis? Pe mahu yepé serå'? ou penhê pe maku yepe será?
Elles comiam? Hu mahu yepe será? ou aitá, ou entá hu mahu yepe será?

Preterito perfeito.
S. Eu comi? Cha mahu-ána? ou iche cha mahuäna.
Tu comeste? Re mahu-ána será? ou iné re ma-hu-ána será?

Elle comeo? Hu mahu-ána será? ou ahe lu ma-hu-ína serí?
P. Nós comemos? Ya malu-âna? ou yané ya ma-lut-ana?
Vós comestes? Pe mahu-ína será? ou penhê pe mahu-ána será?
Elles comerào? Hu mahu-ána será. ${ }^{3}$ ou aitć, ou ıntả hu malu-ána será?

Futuro.
S. Eu comerei? Cha mahu-cury? ${ }^{?}$ ou iche cha ma-hu-cury?
Tu comerás? Re malu-cury será? ou iné remalu cury será.?
Elle comerá? Hu mahu cury será? ou ahe hu mahu cury será?
P. Nós comeremos? Ya mahu cury? ou yané ya mahu cury?
Vós comereis? Pe mahu cury será? ou penhê pe mahu cury será?
Elles comerào? Hu mahu cury será.? ou aitá, ou entá hu mahu cury será.?

## Condicional.

8. Eu comeria? Cha mahu len yepe? ou iche cha mahu ten yepe
Tu comerias? Re mahu ten yepe será? ou iné re mahu ten yepe será?
Elle comeria? Hu maku ten yepe será? où ahe tu mahu ten yepe será?
P. Nós comeriamos?. Ya mahu ten yepe? ou yane ya mahu ten yepe?

Vós comerieis? Pe mahu ten yepe serả? ou penhe pe mahu ten yepe será?
Elles comeriam? Humahu ten yepe serà? ou aitá, ou entá hu mahu ton yepe serí?

## MODO IMPERATIVO.

Futuro.
S. Come tu?
P. Comei vós?

Mahu tenhe?
Pe mahu tenhé?

## MODO CONJUNCTIVO.

Tempo presente.
S. Que ell coma? Cha mahu cuôre? ou ichê cha mahu cuôre?
Que tu comas? Re mahu cuôre serà? ou ine re mahu cuóre será?
Que elle coma? Hu mahu cuôre será? ou ahe hu mahu cuôre serà?
P. Que nós comamos? Ya mahu cuôre, ou yane ya mahu cuôre?
Que vos comais? Pe mahut cuôre serda, ou peWho ze mahí cuôre seráa?
Que elles comam? Humahd́ cuôre, ou aitá, on entú hu makú cuôre serà?

Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eu comesse, ou tivesse comido? Cha mahì ramè, ou iché cha mahù ramé?
Qme tú comesses, ou tivesses comido?. Remahú ramés serás ou inè re mahú ramé serà?

Que elle comesse, ou tivesse comido? Hu mahú ramé será, ou ahé hu mahù ramé será?
P. Que nos comessemos, ou tivessemos comido? Ya mahú ramé, ou yané ya mahù ramé?
Que vos comesseis, ou tivesses comido? Pe mahù ramé serä, ou penhê pe mahú ramé serả? Que elles comessem, ou tivessem comido? Hu mahú ramè será, ou aitá, ou entá hu mahú ramé será?

Futuro imperfeito.
S. Quando, ou se eu comer? Cha mahù mairamé, ou iché cha malux mairamé? Quando, ou se tu comeres? Re mahù mairamé serä, ou inë re mahù mairamé serä? Quando, ou se elle comer? Hu mahù mairamé será, ou ahé hu mahú mairamé será?
P. Quando, ou se nós comermos? Ya mahû mairamé, ou yanè ya mahú mairamè?
Quando, ou se vos comerdes? Pe mahù mairamé será, ou penhè pe mahú mairamé será?
Quando, ou se elles comerem? Hu mahúmairamé será, ou aitá, ou entả hu mahú mairamé será?

## Futuro composto.

S. Quando, ou se eu tiver comido? Mairamè chat kahủ, ou mairamé iché cha mahu?
Quando, ou se tu tiveres comido? Mairamé re mahù sera, ou mairamé iné re mahú sern?
Quando, ou se elle tiver comido? Mairame hu mahu sera, ou mairamé ahe hu mahú sera?
P. Quando, ou se nos tivermos comido? Mairame ya mahu, ou mairamé yané ya mahu? Quando, ou se vos tiverdes comido? Mairamé pe mahu sera, ou mairamé pentie pe mahu sera? Quando, ou se elles tiverem comido? Mairamé hu mahu sera, ou mairamé aita, ou enta hu mahu sera?

## Conjugação de verbo Monúca-Cortar.

## MODO INFINITO

Presente impessoal.
Cortar
Hи monuca.
Presente pessoal.
Cortar eu
Monuca ichè. Gerundio.
Cortando
Supino.
Monuca ramé.
Cortado
Monuca uảra.
Participio do futuro.
Para ser cortado
Monuca ráma.

## MODO INDICATIVO. <br> Tempo presente.

S. Eu corto-Cha monuca, ou iché cha momuca.

Tu cortas-Re monuca. ou iné re monuca.
Elle corta-Hu monuca, ou ahe hu monuca.
P. Nos cortamos-Ya monuca, ou yané ya monuca. Vos cortais-Pe monnca, ou penhé pe monuca. Elles cortam-Hu monuca, ou citá, ou entá hu monиса.

Preterito imperfeito.
S. Eu cortava-Cha monuca yepé, ou iché cha monuca yepé.
Tu cortavas-Re monuca yepé, ou iné re monuса yepé.
Elle cortava - Hu monuca yepé, ou ahe hu monuca yepé.
P. Nos cortavamos-Ya monuca yepé, ou yané ya monuca yepé.
Vos cortaveis-Pe monuea yepé, ou penhé pe monuca yepé.
Elles cortavam-ITu monuca yepé, ou aitá, ou entá hu monuca yepé.

## Preterito perfeito.

S. Eu cortei-Cha monuca àna, ou iché cha nonuca ána.
Tu cortaste-Re momuc'ana, ou iné re monuciana.
Elle cortou-Hu monuciana, ou ahe hu monuc'ana.
P. Nos cortamos-Ya monuciana, ou yané ya monuciana.
Vos cortastes-Pe monuciana, ou penhé pe monuG'ana.
Elles cortavam-ITu moruciana, ou aitú, ou entá, hu monuc'ana.

## Futuro.

S. Eu cortarei-Cha monuca cury, ou iché cha monuca cury.

Tu cortarás-Re monuca cury, ou iné re monuca cury.
Elle cortará- Hu monucacury, ou ahe hu monuca cury.
P, Nos cortaremos-Ya monuca cury, ou yané ya monuca cury.
Vos cortareis-Pe monuca cury, ou penhe pe monuca cury.
Elles cortaram-Hu monuca cury, ou aitá, ou entú, hu monuca cury.

Condicional.
S. Eu cortaria-Cha monuca ten yepe, ou iché cha monuca ten yepe.
Tu cortarias-Re monuca ten yepe, ou ine re monuca ten yepé.
Elle cortaria-Hu monuca ten yepe, ou ahe hu monuca len yepé.
P. Nos cortariamos-Ya monuca ten yepé, ou yané ya monaca len yepé.
Vos cortarieis-Ye monuca ten yepé, ou pentê pe monuca ten yepé.
Elles cortariam - Hu monuca ten yepé, ou aitá, ou entá hu monuca ten yepé.
medu imperativo.

| S. Corta tu | Monuca iné. |
| :--- | :--- |
| P. Cortai vos | Pe monuca. |

MODO CONJUNTIVO.
Tempo presente.
S. Que eu corte-Cha monuca cuôre, ou ictié cha monuca cuôre.

Que tu cortes-Re monucacuôre, ou inê remonuca cuôre.
Que elle corte-Hu monuca cuôre, ou ahe hu monuca cuôre.
P. Que nos cortemos-Ya monuca cuôre, ou yané ya monuca cuôre.
Que vos corteis-Pe monuca cuôre, ou penhé pe monuca cuôre.
Que elles cortem-Hu monuca cuôre, ou aita, ou enta, hu monuca cuòre.

Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eu cortasse, ou tivesse cortado-Cha monuca ramé, ou iché cha monuca ramê.
Que tu cortasses, ou tivesses cortado-Re monuca ramé, ou iné re monuca ramé.
Que elle cortasse, ou tivesse cortado-Hu monuca ramé, ou ahe hu monuca ramé.
P. Que nos cortassemos, ou tivessemos cratadoYa monuca ramé, ou yané ya monsca ramé. Que vos cortasseis, ou tivesseis cortado- $P e$ monuca ramé, ou penhé pe monuca ramé. Que elles cortassem, ou tivessem cortado -Hu monuca ramé, ou aita, ou enta, hu monuca ramé.

Futuro imperfeito.
S. Se eu contar-Cha monuca mairamé, ou iché cha monuca mairamé.
Se tu cortares-Re monuca mairamè, ou iné re monuca mairamé.
Se elle cortar-Hu monuca mairamé, ou ahe hu monuca mairamé.

## - 41 -

P. Se nós cortarmos. - Ya monuca mairamẻ, ou yané ya monuca mairamé.
Se vós cortardes.- Pe monuca mairamé, ou penhe pe monuca mairamé.
Se elles cortarem.-Hu monuca mairamé, ou aitá, ou entá hu monuca mairamé.

Futuro composto perfeito.
3. Se eu tiver cortado.-Mairamé cha monuca, ou mairamé ichê cha monuca.
Se tu tiveres cortado. - Mairamé re monuca, ou uairamé iné re monuca.
Se elle tiver cortado.-Mairamé ku monuca, ou mairamé ahé hu munuca.
P. Se nós tivermos cortado.-Mairamé ya monuca, ou mairamé yané ya monuca.
Se vós tiverdes cortado.-Mairamé pe monuca, ou mairamé penhê pe monuca.
Se elles tiverem cortado.-Mairaméhu monuca, ou mairamé aitá, ou entá hu monuca.

Conjugaçãe do verbo-saiçù.-Amar.
MODO INFINITO.
Presente impessoal
Amar.
$H u$-saiçú.
Presente pessoal.
Amar eu.
Gerundio.
Amando.
Supino. Hu saiçu-ichê.

Hu saiçú-ramé.
Amado.
Hu saiģì-uára.

## Participio do futuro.

> Para ser amado. Ifu zaşí-rüma.

## MODO INDCATIFO.

Tempo presente.
S. Eu amm.-Cha-saigu ou ichê cha suicu'.

Tu amas.--Re saizu' ou iné re saigu'. Elle ama.-Hu sairu' ou ahe hu saicu.
P. Nós amamos.- $Y a$ saiçú ou yané ya saiçul. Vós amais. -Pe saïcu' ou penhê pe saigu. Elles amam.-Hu saiçu' ou aitá, ou entú hu saicu'.

## Preterito imperfeito.

S. Eu amava.-Cha saiçu' yepé ou ichê cha saiçù-yepê. Tu amavas.-Re saicu'-уерê ou iné re saicu'-yepé. Elle amava.-Hu saiçu-yepe.ou ahe hu saiçu-ycpe..
P. Nós amavamos.-Ya saiçu'-yepê, ou yane ya sai-си'-уере́.
Vós amaveis. - Pe saisu'-yf pé, ou perthe pe saiси'уереи.
Elles amavào.-Hu saigu-yepé; ou aitú, ou enté lue saicu'-уере:

## Preterito perféitos

5. Eu amei.-Cha saiçu'-ana, ou iché cha saiçu'-ána. Tu amastes.- Re saçu'-ana, ou inère saiçu'-ana. Elle amou.-His saigut-ana; ou ahé hu saisu'-ana:
P. Nós amamos.- Ya saiçuana, ou yané y a saiçíana. Vósamastes - Pe saiçui-ana ou penhé pe saiçu’ana. Elles amaram:-Hu saiçu-ana, ou aitá, ou entio bu saçù-ána:

## Futuro.

S. Eu amarei.-Cha saiçu-cury, ou iche cha saicucury.
Tu amarás.- Re saiçú-cury, ou ine re saiciu-cury. Elle amará.-Hu saiçù cury, ou ahe hu saiçu-cury.

1. Nòs amaremos. - Ya saicú-cury, ou yane ya sai-cu-cury.
Vós amareis.-Pe sàiçu-cury ou penhê pe saiciucury.
Elles amaram.-Hu saicú-cury, ou aitủ, ou entá hu saicá cury.

Condicional.
S. Eu amaria etc:-Cha saicu ten yepe, ou uche saicú ten yeye etc.
E' o mesmo que o preterito imperfeito, pospon-do-se ao verbo a particula-ten.

## MODO IMPERATYVO

S. Ama tu.

Saicú inê
P. Amai vós

Pe saicú penké()

## MODO CONJUNCTIVO <br> Tempo Presente

\$. Que eu ame.-Cha soicú-cuôre, ou iche cha sai-su-cuôre.
(') A segunda pessoa do plural do imperativo differenca-se da segunda pessoa do presente do indicativo, em todos os verbos, por se the acrescentar uzualmente a particula= penhê.

Vire iu amu-Re saicu-cuôre, ou iné re saicucuôre.
Que elle ame.-Hu sairu-cuôre, on ahe hu sqi-ç-cuôre.
P. Que nos amemos.-Ya saicu-cuôré, ou yane ya saçu-сиöre.
Que vos ameis.-Pe saçu-cuôre, ou penhe pe saicu-cuore.
Que elles amem.- Hu saicu-cuôre, ou aitá, ou enti hu saiçu-cuôre.

Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eu amasse, ou tivesse amado.-Cha saicuramé, ou iche cha saicu-ramé.
Que tu amasses, ou tivesses amado.-Ré saiçuramé, ou ine re saçu-ramé.
Que elle amasse, ou tivesse amado.-Hu saicuramé, ou ahe hu saiçu-ramé.
P. Que nos amassemos, ou tivessemos amado. - Yis saicu-ramé, ou yane ya saiç-ramé.
Que vos amasseis, ou tivesseis amado.-Pe sai-su-rame, ou penhe pe saicu-ramé,

Futaro imperfeito.
S. Se eu amar.-Cha saiçu mairamé, ou ithe cha saiçu mairamé.
Se tu amares.-Re saıç mairamé, ou ine re saicu mairamé.
Se elle amar.-Hu saiçu mairamé, ou ahe hu saiçu mairamé.
P. Se nos amarmos. - Ya iaiçu mairamé, ou yane ya saiçu mairamé.

Se vos amardes.-Pe saigu mairamé, ou penhe pee saisu mairamé.
Se elles amarem.-Hu saiçu mairamé, ou aita ou enta hu saiçu mairamé.

## Futuro perfeito composto

S. Se eu tivesse amado.-Mairamé cha saigu, ou mairamé iche cha saicu.
Se tu tiveres amado.-Mairamé re saicu, ou mairaré ine re saiç.
Se elle tiver amado.--Mairainé hu saiçu, ou mairamé ahe hu saiçu
P. Se nos tivermos amado.-Mairamé ya saiçu, ou mairamé yane ya saicu.
Se vós tiverdes amado.-Mairamé pe saigu, ou mairamé penhê pe suçu.
Se elles tiverem amado.-Mairamé hu saicu, ou maré aité, ou entá hu saiçu.

Comyugaço do verbo linpira-Snbifo
MODO INFINITO
Presente impessoal.
Ha iupire.
Presente pessoal.
Hu iupire iché.
Gerundio.
Subindo
Subido
Hu iupire ramé.
Supino.
Participio do futuro.
Para ser subido
Hu iupire rama.

## MODO INDICATIVO.

Tempo presente.
S. Eu sube.-Cha iupire, ou iché cha iupire.
'Tu sobes.-Re iupire, ou iné re iupire.
Elle sobe.-Hu iupire, ou ahé lu iupire.
P. Nos subimos.-Ya iupire, ou yané ya íupire.

Vos subis-Pe iupire, ou penke pe iupire.
Elles sobem.-Hu iupire, ou ditá, ou entá hu iupire.

## Preterito imperfeito

8. Eu subia.-Cha iupire yepé, ou iché cha iupire yepé.
Tu subias.-Re iupire yepé, ou iné re rupire yерс́.
Elle subia.-Hu iupire yepé, ou ahe ha iupire yере́.
P. Nos subiamos.-Ya iupire yepé, ou yané ya iupire yepe.
Vos subieis.-Pe iupire, ou penhè pe iupire уере́,
Elles subiam.-Hu iupire yepé, ou aitá, ou entá ku iupire yepé.

## Preterito perfeito.

S. Eu subi.-Cha iupire ána, ou iché cha iupire àna.
Tu subiste.- Re icupire ána, ou iné re iupire ána.
Elle subio.-Hu iupire ana, ou ahe hee irpire ána.

## - 47

P. Nos subimos. - Ya iupire ana, ou yané ya iupiie áma.
Vos subistes.-Pe iupire ana, ou penthé pe iupire ana.
Elles subiram.-Hu iupire ana, ou aitu, ou enıá hu iupire àna.

Futuro.
S. Eu subirei.-Cha iupire-cury, ou iché cha iu-pire-cury.
Tu subiás.- Re iupire-cury, ou iné re iupirecur\%.
Elle subirá--IIl iupire-cury, ou ahe heu iupi-re-сиг
P. Nos subiremos.-Ya iupire-cury, ou yané ya iupire-cury.
Vos subireis.-Pe iupire-cury, ou penhê pe iu-pire-cury.
Elles subliram.- Hu iupire-cury; ou aitú, ou. cmà hu iupire-cury.

## Condicional.

S. Eu subiris, etc.-Cha iupire len yepe, ou iche cha iupire ben yepè, etc.
E' igual ao preterito imperfeito, ligando-se a particula len a yepe.
MODO MPERATIYO.
S. Sobe tú.
P. Subi vốs.

Iupire-iné.
Pe inpire-penhé.

## modo conjunctivo.

Tempo presente.
S. Que eu suba.-Cha iupire cuôre, ou iché chaiupire cuôre.
Que tu subas.-Re iupire cuôre, ou iné re illpire cuôre.
Que elle suba.-Hu iupire cuôre, ou ahe hiu iupire cuôre.
P. Que nós subamos.-Ya iupire cuôre, ou yane ya iupire cuôre.
Que vós subais.-Pe iupire cuôre, ou penhé pe iupire cuore.
Que elles subam. - Hu iupire cuore, ou aitá, ou entio hu iupire cuore.

Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eu subisse, ou tivesse subido.-Cha iupire ramê, ou ichè cha iupire ramé.
Que tu subisses, ou tivesses subido.-Re iupire ramé, ou inè re iupire ramè.
Que elle subisse, ou tivesse subido.-Hu iupire ramé, ou ahe hu iupire ramé.
P. Que nos subissemos, ou tivessemos subido.-ya iupire ramé, ou yané ya iupire ramê.
Que vos subisseis, ou tivesseis subido.-Pe iupire ramé, ou penhé pe iupire ramé.
Que elles subissem, ou tivessem subido.- $H$ u iupire ramé, ou aitú, ou cntá hu iupire ramé.

Futuro imperfeito.
S. Se eu subir.-Cha iupire mairamé, ou iché cha iupire mairamé.
se tu subires.-Re iupire mairamè, ou ine re iupire mairamé.
Se elle subir.-ITu iupire mairame, ou ahe hu iupire mavramé.
P. Se nós subirmos.-Ya iupire mairamé, ou zyané ya iupire mairamé.
Se vós subirdes_-Pe iupire mairamé, ou pentié pe iupire mairame.
Se elles subirem-Hu iupire mairamé, on aitá, ou entá hu iupise maivamé.

Futuro perfeito composto.
S. Se eu tiver subido.-Mairamé cha iupirc, ou mairame iché cha iupire.
Se tu tiveres subido.-Mairamé roe iupire, ou mairame ine re iupire.
Se elle tiver subido.-Mairame hu iupire, ou mairame ahe hu iupure.
P. Se nós tivermos subido.-Mairamè ya iupire, ou mairané yané ya iupire.
Se vós tiverdes subido.-Mairamé pe iupire, ou mairamé penhé pe iupire.
Se elles tiverem subido.-Mairamé hu iupire, ou mairamé aitá, ou entá hu iupire.


## MODO INFINITO.

Presente impessoal
Pör
Hu munêo.
() Este verbo não se deve confundir com 0 verbo mundéo que significa vestir.

## Presente pessoal.

## Pòr eu:

Pondo: Gerundio.

Hu ménéo ramè Supino.

Hи типёo uára.
Participio do futuro.
Para ser posto
Hи murio raima.

## MODO INDICATIVO. <br> Temipo presente.

S. Eu ponho.-Cha munéo, ou iché cha munëo: Til poens.- Re munéo, ou ine re munéo. Elle pòe.- Hı munéo, ou ale lu munéo.
P. Nós pomos.-Ya munèo, ou yané ya muнéo. Fós pondes. - Pe munéo, ou penhé pe munéo. Elles poem.- Hu munéo, au aitá, ou entá hu тиине́о.

## Preterito imperfeito.

8. Eu punha.-Cha munéo yepé, ou iclié cha munéo yepé.
Tu-punhas.- Re munêo yepê, ou iné re manéo. yере́.
Elle punha.-Hй muncio yepé, ou ahé hu munèo yepé.
P. Nós punhamos.-Ya munéo yepé, ou yané ya. митиео уере́.
Vós punheis.-Pe munèo yepé, ou penhé pe muне́ yepé.
Elles punham.- Hu muréo yepé, ou aitá, ou enta hu munio yepé.

Preterito perfeito.
5. Eu puz.-Cha munéo-ána, ou iché cha munéoàna.
Tu puzeste.- Re munéo-ḋna, ou iné re munéo-. ama.
Elle pôz.-Hu.muneo-ána, ou ahe îru munéoйяа.
P. Nós puzemos.- Ya munèo-ána, ou yané ya mu-néo-ána.
Vós puzestes.-Pe munéo-ána, ou penhé pe mu-пе̇о-їда.
Elles puzeram.- IU munéo-ỉna, ou aitá, upl entí hu munéo-áma,

Future.
S. Eu porei.-Cha munóo corry, ou iche cha munéo cury.
Tu porás.-Re munéo cury, ou ò né re munéo cury.
Elle porá.-- Hu mumáa cury, au ahe tou munèo cury.
iP. Nòs poremos.-Ya munéo cury, ou yane ya munéo curery.
Vós poreis.-Pe munéo cury, ou pentié pe munéo cury.
Elles porão.- Hu manéo cury. ou aricí, ou entib hu mйnéo cury.

> Condicionsi.
S. Eu poria.-Gha munéo ten wepé, on iché cha mume tex yepe.

Tuporias.- Re munéo ten ypé, ou iné rè munío ten yepé.
Elle poria.- Ifu munio ten yepé, ou ahe hil mi:néo ten yepé.
P. Nós poriamos.-Ya mumio ten yepé, on yome ya munéo ten yepé.
los poricis.-Pe muneo ien ģepe, ou yenhé pe muméo len yepé.
Elles posiam. - Hu muméo ten yepé, ou aiti, ouz entiz hu munêo ten yepê.

## MCDO LMPERATITS.

| G. Pöolte | Munêo iné. |
| :--- | :--- |
| Pondésós. | Pe muméo penhê. |

## MODO CONJEXIVO.

Tempo presente.
S. Puc eu ponha-Cha mineso cuôse, vit ithé cha mumêo cuôre.
Que tu ponhas.-Re wonte cuôre, ou iné re muméo cuôre,
Que dlle ponha.-Hu munéo cuotre, ou ahe hw munéo cuôre.
P. Que nós ponhamos.-Ya munêo cuôrc, ou yanê y̧a munêo cuôre.
Que vós ponhais. - Pe maméo cuôre, ou penhé pe тниnéo chôre.
Que elles ponham.- Iru munêo cuöre, ou ailá, ou entá hu munćo cuôre.

Preicrio imperfeito e perfeito.
S. Que eu pozesse, ou tivesse posto:-Cha muneo ranié, ou iché cha munêo ramé.
Que tu pozesses, on tivesses posto.-Re munéo ramé, ou inć re munéo ramé.
Que elle pozesse, ou tiresse pasto.- Hu munéo ramé, on ahe hu munéo camé.
P. Que nós pozessemos, on tivessemos posto.--Ya munco ravé, ou youe ya munio famé.
Que rós pozesseis, on tivesses posto.-Pe murieo rame, on penhé pe muncóo ramê. Ona ellos pozessem, ou tivessem posto.-I/k muréo ramé, ou cilú, ou entà hu munéo ramé.

Futuro imperfeilo.
S. Se cu pozer.-Cha munéo mairamé, ou ichè cha munéo mairame.
Se tu pozeres.- Re munéo mairamê, ou iné re mumes mairame.
Se elle pozer.- Hic mameo mariramé, ou ahe hu munio mair amé.
P. Se nós pozermos. - Ta munéo mairame, ou yane ya munico mairamé. Se vós pozerdes,-Pe munés mairamé, ou pentié pe munéo mairamé.
Se elles pezerem.-Hu munéo mairamé, ou ailit ou entá tu muneo mairame.

## Futuro perfeito composto

S. Se eutiver posto.-Mairamé chamunéo, ou mairamé iché cha munćo.

## - 5 5-

Se tu tiveres posto.-Mairamé re muneo, ou mairamé inè re munéo.
Se elle tiver posto.-Mairame hut muneo, ou mairame ahe hu muneo.
P. Se nós tivermes posto.-Mairame ya muneo, ou mairame yane ya muneo.
Se vós tiverdes posto.-Mairame pe muneo, ou mairame penhe pe munco.
Se elles tiverem posto.-Mairame hu muneo, ou mairame ailḱ, pu entá hu muneo.

Conjugacão do rerto Empuny-tachar.
MODO INEIKITO.
Presente impessoal.

Rachar.
Rachar eu.
Rachando.
Rachado.

Hи embuhy. Presente pessoal.

Hu embuly iche.
Gerundie.
Hu embuhy rame. Supino.

Hu cmbuhy uára. Particjupio do futuro.
Para ser rachado. Hu cmbuhy rama.
Este verbo conjuga-se da mesma forma que os anteriores regulares e por isso deiano a intelligencia do leitor fazer a sua variacão por modos, tempos, numeros e pessoas.

Cinco são pois os exemplos das conjugações dos verbos regulares, acabando o primeiro em $a$, como monüca, cortar; 0 segundo em $e$, como putare, querer; o terceiro em 0 , como muneo, pôr; o quarto em
$\dot{u}$, comosaicu, amar; e o quinto em y, como embuhy, rachar; pelos quaes se podem conjugar todos os demais regulares e seos compostos.

Ha outros muitos verbos regulares cujas dezinencias em fraco alterào o som em é aberto como embué, rezar; mukie, apagar; e em è nazal como nheên, fallar; muhêm, ensinas, etc.

## CIPITLLO V.

## dos verbos irregulares.

Chamamos assim todos os verbos que se afastame das regras geraes dos verbos regulares na formaçào dos seos respectivos tempos.

Na lingua brazilica nào ha muitos verbos irregulares, porque a maior parte destes tambem são regulares; daremos entretanto alguns exemplos.

0 verbo da primeira conjugacào reflexo calína, perder-se; como irregular, é impessoal, exemplo:

Cahima, que significa: Ferde-se, perdia-se, perdeose, etc.

O vorbo irregular sacuena, cheirar, ter bom cheiro, ot ser cheiroso; conjuga-se igualmente e diverge do verbo setina; cheirar aspirando, que é regular.

Como estes muitos outros ha que só a pratica poderá ensinar, como sacê, doer; pupùre, ferver; irurü, estar molhado, ou tomar agua, etc.

## worbo chover.

Este verbo defectivo, na lingua brazilica, amána
hu quire, cuja tradução literal é-a chuva dorme, uzase somente em alguns tempos e pessoas, exemplo:

Amana hu quire. Chove, chovia, choveo, choverá, hade chover, ete., acerescentando-se aos tempos os seos signaes respectivos.

Ha outros verbos que, em alguns tempos mudào completamente de origem, como o verbo su. ir; no futuro do imperativo; por isso o conjugaremos por inteire.

## 

## MODO INFINITO

Presente impessoal.
Ir.
Hu sú.
Presente pessoal.
Ir eu.
Gerundio.
Indo.
Hit sid iche.

Supine.
Ido.
Hu sil ramé.
bu su uara.
Nào tem participio do futuro.
MODO INDICATIVO

Presente.
S. Eu vou ctc.-Cha su, ou iché cha su, ctc.

Preterito imperfeito.
S. Eu ia, etc.-Cha su yepe, ctc.

Preterito perfeito.
S. Eu fui, etc.-Cha su ána, etc.
-57-
Futuro .
S. Eu irei: etc.-Cha sü cury. etc.

Condicional.
S. Eu iria, etc.-Cha sù ten yepé etc.
modo imperativo.
Futuro.
S. Vae tu, etc.-Icuien.
P. Ide vós, etc.-Pe icúen penhê.
MODO CONJUNCTITO

Presente.
S. Que eu va, etc.-Cha sú cuôre. etč.

Preterito imperfeito e mais que perfeito.
S. Que cu fosse, ou tivesse ido, etc.-Cha sit ramé,

> Futuro imperfeito.
S. Se eu for, etc.-Chas̀̀ mairamé, ou mairamê chasu', etc.

Futuro perfeito composto.
S. Se eu tiver ido, etc.-Mairamé cha súramé, ctc.

Conjugaçáo do verbo irregular Nheê.
O verbo nheï, dizer, unicamente é irregular no preterito perfeito e futuro do indicativo em cajos tempos muda de origem, exemplo:
$-58-$
MODO INFINITO,
Presente.
Dizer.
Hu nhee
Presente pessoal.
Dizer eu.
Hu nhêe iché.
Dizendo.
Gerundio.
Supino.
Dito.
Hr nheè ramé.
Hu nheé uára. Participio do futuro.
Para ser dito. Hu nheé rama.
nodO indicativo.
Presente.
S. Eu digo, etc.-Cha nheè, ou iché cha nhèe, etc.

Preterito imperfeito.
S. Eu dizia, etc.-Cha nheé yepé, ou iché cha nheed yepé, ctc.

Preterito perfeito.
S. Eu disse.-Cha in, ou ichè cha in-ána.

Tu disseste.-Re in, ou ine re in-ina. Elle disse. - Ahe in, ou ahe tu nheî-ina.
P. Nós dissemos. - Yané ya in-ána. I

Vós dissestes. - Penhé pe in-ána.
Elles disseram. - Aitá liu ì-ána.
-hodr varmene Futuro. ob oasposabuos
S. Eu direi.-Cha in cury. wasib whatharor

Tu dirás,-Re in cury. Elle dirá.-Ahe hu in cury. ob choma cocmot
P. Nòs diremos.-Yane in cury.

Vós direis.-Penhé pe in cury.
Elles diram.-Aî́á in, ou hu nheè cury.
Condicional.
S. Eu diria, etc.-.Cha nheê len yepé, etc.

## MODO IMPERATIVO.

Futuro .
S. Dize tu.-Nheê inè.
P. Dizei vós.-Pe nheê penliê.

## MODO CONJUNCTIVO.

Tempo presente.
S. Que eu diga, etc.-Cha nheêcuôre, ou iche cha nheĉ cừre.

Preterito imperfeito e mais que perfeito.
S. Que eu dizesse, ou tivesse dito, etc.-Cha nhect ramé, ou iche cha nheê ramé, ctc.

## Futuro imperfeito.

S. Se eu disser, etc.-Cha nheê maramé, ou ichề cha nhed mairamé, ou mairamé cha nheê.

Futuro perfeito composto.
S. Se eu tiver dito, etc.-Mairamé cha nheè ramé, ou mairame iché cha nheè ramé.

## CAPITULO VII.

## DO VERBO PASSIVO .

Verbo passivo é aquelle que denota á acção recebida pelo sugeito, exemplo:

Eu estou cansado-Iche, ou xe maraúre cha icú. Joào está dormindo-Iū̆o hu quire icú.
A voz passiva conjuga-se accrescentando-se aos verbos activos as vozes dos verbos substantivos, ex:

Eu sou amado-Cha saicù icú.
Tu es bom-Ine catú icú.
A accão passiva tambem exprime-se pospondo-se ao verbo activo a particula ána, exemplo:
A caza de Thion queimou-se-Thion rócah du cái ána.

> Conjugaçăo dilo verlo passivo
> MODO infinito.
> Presente impessoal.

Ser amado.
Hu saiçú icú.
Presente pessoal.
Ser eu amado
Hu saiçù icảiche.
Gerundio.
Sendo amado
Hu saiçu icú ramé.
Supino.
Tenḍo sido amado
Hu saicù icú uára. Participio do futuro.
Para ser amado.
Hu saiçúicúráma.
S. Eu sou amado. - Cha saiçù icú, etc.

Tu es amado.-Re saiçù icù.
Elle é amado.-Hu saicú icù.
P. Nós somos amadtos.- Y̌ a saiçù icú.

Vós sois amados.-Pe saiçú icu'.
Elles são amados.-Aitá hu saiçu' icu'.
Preterito imperfeito.
S. Eu era amado, etc.- Cha saiçú icủ yepè, ete:

Preterito perfeito.
S. Eu fui amado, ete.-Cha saictu iczi-ana.

## Futuro.

S. Eu serei amado, etc.-Cha saiçu' icu'-cury.

Condicional.
S. Eu seria amado, etc.-Cha saiçu icu' lèn yepé.
MODO CONJUNCTIVO.

Tempo presente.
S. Que eu seja amado, etc.-Cha saieere cha réul cuôre, étc.

Preterito imperfeito e perfélto.
S. Que ea fosse, ou tenha sido amado, etc. Cha saiçu' cha icu' ramé, etc.

Futuro imperfeito.
S. Quando eu for amado, ete.-Mairamécha soricu cha icu', etc.

## Futuro composto.

S. Quando eu tiver sido amado, etc.-Mairamé cha saicu' ramé cha icu', etc.
Desta forma se conjugarào todos os verbos na voz passiva, advertindo que, quando houverem de ser conjugados negativamente, a frase principiará sempre pela particula enti, ou ti.

## Comitucirciero da veribo recciproco

O verbo reciproco conjuga-se geralmente unindose a todas as pessoas dos tempos o pronome xé ou sê e accrescentando as rozes dos verbos as suas respectivas pessoas, excepto no futuro imperfeito e contposto que principia pelo signal seguindo-se depois o pronome, o verbo e a pessoa, etc.

MODO NEINITO
Presente impessoal.
Xê, ou sê hu iupueca.
Presente pessoal.
Vingar-me eu
Se hu iupuêca iche.
Gerundio.
Vingando-me se hu iupuéca-rame.

Supino.
Vingrado-se Se let iupuéca-uára.
Participio do futuro.
Para kingar-se
Se hu iupuéca-ráma.

## MODO INDICATIVO

## Presente.

S. Eu me vingo, otc.-- Xé, ou sé ixpuéca iché.

Se re iupuéca iné.
Se ha iupuéca ahé.
Se ya iupuéca yané,
Se pe iupueca penhé.
se hu iupuèca alda.
Preterito imperfeito.
S. Eu me vingava, ctc.-Se iupuëca yepé iche. Se reiupuéca yepé iné. Se hu iupuéca yєpé ahé.
So ya iирие́са уере́ yапь:.
Se pe iupuéca yepé penhé.
Se hu iupuéca yepé ailá.
Preterito perfeito.
S. Eume vinguei, etc.-Se iupuêca-ána iche.

Se re iupuésa-áná iné.
Se hu "upuéca-ámá ahê.
Se ya іириеса-aná yané.
Se pe impueca-áná penho.
Se hu кирие́ca-áná itá.

Futuro.
S. Eu me vingarei, etc.-Se ithpuéca cury iché, etc.

Condicional.
S. Eu me vingaria, etc.-Se iupuéca ten yepé iché. modo imperativo.

Vinga-te tu
Vingai-vos vós

Se re iupuêca iné.
Se pe iupuéca penhé.

## MODO CONJUNCTIVO.

Presente.
S. Que eume vingue, etc- Se íupuéca cuôre iché. Se re iupuéca cuôre iné. Se hu iupuéca cuore ahé.
P. Se ya iupuéca cuôre yané. Se pe iupuéca cuôre penhé Se hu iupuéca cuôre aitá.
Preterito imperfeito e perfeito.
S. Que eume vingasse, ou
tivesse vingado, etc.-Se iupluéca ramé iché. Se re iupuéca ramé iné. Se hu iupuéca ramé ahé.
P. Se ya iupuéca ramé yané. Se pe iupuéca ramé penhé. Se hu iupuéca ramé aita.
Future imperfeito.
S. Quando, ou si eu ine vingar, etc.-Mairamése iupuéca iché, etc.

## Futuro composto.

S. Quando, ou si eu tiver-me vingado.--Mairamé se iupuéca iché ramé, etc.
Assim se conjugarão todos os verbos reciprocos, de que em seguida daremos alguns exemplos para facilitar o seo conhecimento, exemplo:

| Queriry | Calar, ou calar-se. |
| :---: | :---: |
| Mahic | Ver, ou ver-se, olhar. |
| Mehe | Dar, ou entregar. |
| Prȧma | Levantar. |
| Iaxay | Espremer. |
| Iacuica | L.avar, ou banhar-se. |
| Popúca | Apalpar. |
| Inu | Deitar. |
| Iucei | Limpar, |
| Iumimé | Esconder, ou oceultar-se. |
| Iumucurnuacé | Benzer-se. |
| Murzeru | Molhar-se. |
| Mucacú | Aquentar-se. |
| Iиририса | Alagar-se. |
| Püquàra | Amarpar. |
| Itráu | Desmanchar. |
| Monùca | Cortar. |
| Muhiamab | Armar-se. |
| Sequeié | Amedrontar. |
| мисніле | Aborrecer. |
| Mieáre | Encostar. |
| Muiaticu' | Pendurar. |
| Mupereua | Ferir. |
| Muterica | Arredar. |
| Petéca | Bater. |

$\qquad$

| Puci | Rir, ou rir-se.. |
| :--- | :--- |
| Oéca | Afogar. |
| Piry | Arripiar. |
| Puére | Mexer. |
| Puçanu | Curar. |
| Sohui | Morder. |
| Sequenáu | Fechar. |
| Sertua | Lamber. |
| Tuci | Bater-se. |

## CAPRTLO VII.

## DAS PREPOSICOES.

Preposição é uma palavra invariavel e liga-se aos nomes para firmar relaçòes de complemento entre si; exemplo:

Caza de pasto.
Trad. literal
Rede de Manuel.
Trad. literal.

Timiú $r^{\prime}$ ôca.
Comida de casa.
Quiçáua Mandu' recé.
Rede Manuel de


Aderpe-Sobre, acima, de cima, por cima, além; exemplo-Frechou por cima do passaro:

Hи iumù-ána virá árpe recé
Frechou passaro porcima do.
Depois da composição daremos a traducção literal para melhor comprehensào dos vocabulos e sua significaçào.

A íma-A, para. Eua quero para minha mulher:
Cha putareahe sè chemiricu' arima.
Eu quero ellaminha mulher para.
Axihy-Apoz, depois, desde. Depois que a chuva passar me hirei.

Mairamé amána hu saccio, aramé, cha-sul cury axihy.
Quandoachuva passar então eu hireidepois.
Cecé. ou Recê-De, do, da, por, por causa, em, no, na, em favor, etc. Dido matou-se por causa de Eneas.

Dido sé hu-iuc'-ána Encias recê.
Dido se matou Eneas por causa.
Por sua causa perdeo-se.
Sè hu-caiém'-ana cecé
Se perdeo porsuacausa.
Ima-Sem. Mulher sem marido.
Cunhà i ména ima.
Mulher delle marido sem.
Irômo-Com, a respeito, entre, para, por. Vou com meo irmào pescar.

Chasu sè mui irómo yáhu-penatica.
Euvoumeo irmào com nos pescar.
Opé-Em, no, na. Em casa de João.

> Iuao ò ca opé.

João casa em.
Púpé-Dentro, em, no, na. Ficou dentro de casa. Mu-puitá ôca pupe.
Ficou casa dentro.
Qutí-Para, lugar para onde, ete. You para roca.

> Cha su' cupixiur quité.
> Eu vou roça para.

Rupy-Por causa, por, pelo, etc. Arrastou-se pelo chão, ou rua.

Se mucereric'-dna ocára rupy
Se arrastou rua pela.
Ruaquy-Ante, junto, ao pé, muito perto. Ante yos, Senhor Deus, nada somos.

Pe ruaquy, iára Tupä, nè máa ya icu’.
Vos ante, Senhor Deus, nada cousa nós somos.
Suhy-De, da, do, entre, ou dentro, no numero de. Vim da cidade.

Cha iure mairy suhy.
Eu vim cidade da.
Supé-A, por, ou para si, ou elle, contra, de, do, etc. Vai buscar agua para elle beber.

Icuim hu-ipiáma u supé hu-hu' aráma.
Vai buscar agoa para elle beber para.
Regâla a elle esse peixe.
Mehé ahe supe nhaá pird. Offerta elle para esse peixe.
Uerpe - Sob, abaixo, etc. Morreu debaixo do trabalho.

Hu-manu' murauque-cíua uerpe.
Morreo trabalho debaixo.
$R$ ', re-de, do, da; cujo exemplo dei acima.
As mais palavras são nomes, ou adverbios, ou frases adverbiaes de que adiante trataremos.

## dOS ADVERBIOS.

Adverbio é uma palavra que se junta ao nome, ou yerbo para exprimir o modo, ou a circunstancia da sua significação.

Os adverbios são os seguintes:

## 

Mamé-Onde, em que lugar, em o quallugar; ex: Onde é tua terra?

Mamé-táa (icù) ne retáma.? Pará ope, ou quité. Onde é tua terra? Pará no, ou parao.
Maçuhy-Donde, ex: Donde trouxeste este pavão? Maçcuhy-táa re rure quaá iuquiry? Caí suhy. Donde tu trouxeste este pavão? Matto do.
Mááquité-Para onde. Para onde corre o rio. Para sua foz.
Maáquité paraná hu inhána? Tumaçảua quité. Para onde o rio elle corre? Fóz para.
Mátrupy-Por onde. Por onde morre o peixe? Pela boca.

Maírupy pirá hu iucá? Iuru' rupy. Por onde opeixe elle morre? Boca pela.
Miquité-Alem, daquella parte, ou da outra par-te contraria. Alem avisto um navio de guerra.

Miquilé cha matiá yepé marácaty.
Alem eu avisto um navio de guerra.
Alem existe o rio Branco.
Miquité aicue paraná Tinga. (contrac. de murutinga) Alem existe o rio Branco.
Quiquité-Aquem, deste lado, desta parte para ca, antes, atraz d'algum objecto. A quem daquella praia alagou-se uma canóa.
Quiquiténhaá icuhy, yepéigára hu su' paraná pupe.
Aquem daquella praia uma canôa ella for rio dentro.
A quęm do Rio Negro está o Solimões.

- Quiquilé paraná-pixuna suhy aicue Soriman. Aquem Rio negro do existe o Solimões.

Mixihy-D'ali, d'acolá, daquella parte. D'ali nasce o sol.

$$
\begin{aligned}
& \text { Mixihy curace ucéma. } \\
& \text { D'ali o sol nasce. }
\end{aligned}
$$ ta-se.

Quixihy-D'aqui, deste lugar. D'aqui o sol occul-

> Quixihy curace se ucaiema.
> D'aqui o sol se esconde.

Deste lado do monte vê-se perfeitamente o mar. Quixily atera sumy se mahácatu retéparaná-uacu'. Destelado monte do se vê muitoberno rio grandè, Ocárpe-Fora em a parte exterior. De fora eu te vi rezando.

Ocarpe cha chipià iné re-iumbué-ramé.
Defora eu vi te rezando.
Iqué- Aqui, neste lugar, ca. Aqui é a nossa terra. Iqué yané retáma (icu').
Aqui nossa terra é.
Aipé- Ahi, nesse lugar, lá. Ahi ouvi os lindos cantos de Simá.
dipe cha semi-ana Simà engareçiua ita puranga. Ahi eu ouvi Simá os cantos lindos.
Mime-Ali, naquelle lugar, lá aculá. Ali está a memoria da abertura do Amazonas.
Aicue mime iapeturma Amazonas pirarecaua recé. Existe ali a memoria Amazonas abertura do.

A'pe-Arriba, encima, de cima, no lugar acima. Subio encima da casa.

Ни iupire òcá árpe.
Elle subio caza encima.
Uerpe-Abaixo, debaixo, por baixo, na parte inferior. O piloto margulhou por baixo da canôa.

Iacumaiua iapumy-ána igára uèrpe.
O piloto mergulhou canôa por baixo.
Renuné-Adiante, de fronte, a respeito, a cerca, em torno, junto, perto, em breve. Adiante de ti veio meu pai.

Ne (contrac. de iné) renuns se páa licere,
Deti adiante meo pai veio.

Pupé, ocaipe ou ocíra-Dentro, e n a parte inde. rior; fora, em a parte exterior, Por dentro e por fora das muralhas da cidade. Troia era dafendita por soldados.

Caiçara-itá papé y ocira rupy maisy, Troia
Asmumalhas dentro e fora por cidade, Troia, iси'-yepé mucaturu'-(ira soráa seya reç.
era defendida soldadosmuitos por.
Sacaquéra-Traz, atraz, em a parte posterior, detraz. O velho de medo escondeo-se atraz da porta.

Tuiué sequeié-oéra recê se lu-iumime ioquena
O velho atemorisado de se elle escondeo porta sacaquéra.
traz.
Apecatu-Longe, em muita distancia. Eu moro longe da villa. Apecatu' cha icu' táua suhy. Longe eu existo villa da.
Iquente - Perto, em pouca distancia. Chega-te perto do fogo, que logo terás calor.

Re sica tatá iquente, curutem-uára iné sa-cu'-cur'y
Techega fogo perto, de pressa tu calor re-ricu.
terás.

Apecalu'-reté-Muito longe, ou longe de mais. Re-tira-te para muito longe de mim.

Icuen apecatu-reté se suhy.
Vai mim muito longe de.
Enti-apecatu' - Nào longe. Nào longe está o Capitolio da Rocha Torpêa.

Enti-apecatu' icu' Capitolio Ita Tarpèa suhy. Não longe está o Capitolio Rocha Tarpeia da,

## Averibios de temipo.

Mairamé- Quando, em que tempo, no tempo que.
Ara-pucu-zaua-Sempre, em todo tempo, todos as dias, todas as vezes que.

Curumu'-Afim de que não.
Ni-amû-ara-Nunca, em nem um dia, em nem um tempo, de nem um modo.

Coité- Então, neste, naquelle tempo, n'esta, naquella occasiào, para esse tempo, para essa occasiăo.

Aramó- Então, nesse tempo, nessa occasiào, nesse caso.

Cuôre-Agora, já, n’este tempo, n'esta occasiào, n'este instante.

Amó-ára-Avante, para o futuro.
Quicé-Hontem, em o dia antecedente ao em que estamos.

Quicenté-De pouco tempe, recentemente.
Amò-quice--Ante-hentem.
Uihy-Hoje, no presente dia.
Aha-Logo, já, em o mesmo instante, n'este instante.

Inti-ána-Nào ainda, ainda, até esta ora, até agora. Inti-ranhé-Ainda nào.

Cuité- Contracção de cuemaité; cedo, de manhă cedo, ou de madrugada.

Ranhé-Ainda, até o presente, mais, ainda quando, no caso que, quando.

Curutèm-De pressa, sem demora.
Ariry-Depois, depois disto.
Cury-Alguma vez.
Cury-mery-Logo, mais tarde.
Teipó-Finalmente.

## Adverlions de atrantidiade.

Päu е pauué- Tào, tanto, em tanta quantidade.
Muôre-Quão, quanto, em quanta quantidade.
Uelépe-Mui, muito, em muita quantidade, bastante.

Amó-ire-Mais, outra vez, era maior quantidade.
Xinga-Menos, apenas.
Reté-Demais, demasiado.
Upaém-Assaz, em abastança.
Mirenti-Quazi.
Nhúm-Sò.
Nhünca-Somente; nhonte, somente.
Nhum-ira-Sozinho, do menos.
Tem-Sempre, não muito.
Riré-Mais, depois que.

Heêm-Sim.
Inti, intio, intimad, ou ti-Nào, nada.
Iauè-Como assim, assim como.
Mahy-Como.
Axihy - D"ali, daquelle lado.

## $-74-$

Empoó--Pois nào, talvez.
Heèm-empó-Assim talvez.
Ruaquy-Ao pé, em presença, avista, junto.
Teénte-Debalde inutilmente.
Iupû̀unǵáua-Primeiramente, de novo, no. prinсіріо.

Catuente-Bom, bem, soffrivelmente.
Tenhe--Tambem, mesmo, mas; tambem significa prohibição, ex: tenhê remunhí, nào faças.

Xóara, ou uára-Esta dicçào denota continuaçào, ex; Curumy nȩç̀ cunhī uírc, ou xóara; rapaz que anda atraz de mulher; voluptuoso.

## 

Supy-rete-Verdadeiramente.
Poité-reté-Falsamente.
Sepeltiu-reté-Excessivamente.
O signal reté junto aos adjectivos serve para formar delles nomes adverbiados, como acabamos de vêr.

São ainda expressôes adverbiaes as seguintes:
Uauй́ca-A roda, ao redor.
Rupy-Alem.
Racaquera- Atraz.
Suachara-De fronte, fronteiro, acarào.
Ruachara-Ao lado, de parelha.
Tenume-Diante.
Suaquy-Junto de si.
Apecatú-Longe.
Iquente-Perto.
Ropitá-Atraz, de traz.
Ranhe-Ainda.
Puitérpe-Entre, meio.

Iaué-tenhé-Assim tambem.
Меиuê-meué-Assim, assim.
Meuué-rupy-Per accidens, perfunctoriamente, de vagar.

Hehem-racue- Issim é, deste modo, desta maneira, é verdade.

E muitas outras que a pratica ensinará.

## Dan canjex

Conjuncẹăo é uma particula que serve para ligar as palairas e as proposiçòes entre si.

As conjuncecues sào :
Máa-Que, qual; copulativa.
$U$-Ou; dijunctiva.
$Y-\mathrm{E}$, tambem; copulativa.
Mahy-Como, por quanto, porque; causal.
Acuhy-Pois, logo, por tanto; de conclusào.
Ni-Nem, nào, se não; disjunctiva,
Aramé-Pois, entào, logo, por tanto; de conclusào.
Xé. ou sê-Se, si; condicionaes.
Arery-Mas, porém, com quanto, todavia; adversativa.

## Whas fintergeiçacs.

Latergeição é uma palavra invariavel que serve para exprimir rapidamente os transportes da nossa alma; exemplo:

A!-De admiracào.
An!-O mesmo que: o que!
Cin!-De dôr.
Eré!-Eia! de animação; vamos!
Apé!-De grandeza.

Hoho!-Para chamar.
Cáca!-Deixa! de suspensão; quieta!
Araún!- De profunda tristeza, de saudade.
Heém!-De approvaçào;sim, bom.
Erecatú!-Venhão! vamos!
Soco!-Ora! ora, ora! ora bolas!
Athié!-Signal de reprovação.
Achy!-Signal de nojo, asco, desprezo.
Íi!-Signal de duvida.
Teité! -Signal de compaixão; auá teité! quem! coitado!

Será!-Signal de interrogação para as segundas e terceiras pessoas.

Cuéra!-Signal de surpresa, espanto e covardia, que foi; pospoem-se sempre aos nomes proprios, ou substantivos para exprimir que já nào são o que forào. Athiuncà!-Signal de lastima.
Hehe!!-Signal de duvida.
Heeè!-Signal de terror panico.
Pa!-Va elle!
Atimbora!--Signal de enfido; mude-se! não me: consuma!

## CAPITLIO IX.

## DA SYNTAXE.

Syntaxe é a parte da grammatica que, coordenando as palavras, conforme as relaçōes que existem entre si, ensina a compôr a oraçào com acerto.

Oraçào, ou proposicão é um juizo enunciado por meio de palavras combinadas.

Juizo é o acto do entendimento que julga da utilidade de duas idéas; exemplo: T'upà páia icú, Deos épai.

Compoem-se a oração simples ou logica de tres membros essenciaes: sugeito, verbo e altributo, como demonstra o exemplo acima. Estes membros ex-primem-se, ou por tres, ou por duas palayras, ficando ordinariamente occulto, por ellipse, o attributo, se o verbo é adjectivo; e o verbo, se este é substantivo; exemplo: Cha sequé, eu vivo; cujo attributo está incluido no verbo sequé; ou cha sequé-oéra, cu vivente; occultando-se o verbo: ou finalmente completando a oraçào: Cha sequé-oêra icú, eu sou vivente.

Nào se pode, como no portuguez exprimir a oracào por úma só palavra porque os verbos nào variào de terminaçào e os seos diversos modos, tempos e pessoas sào conhecidos pelos pronomes e particulas que se lhes ajunta.

A oraçào composta ou grammatícal consta de muitos sugeitos e attributos, ou de tantas palavras de que ella se compoem; exemplo: Herodes y Nero aild hu-icà-i̇na Tupixaua sacateyma pauê humuni recê, maôre i mira suhy puxi-oéra y iucá-çara itú, Herodes e Nero forào reis tão ambiciosos de governar, quào tyranos e assassinos de seo poro.

Herorles y Nero aitá hu-icit-ina Tupixána saca-
Hẹrodes e Nero elles forào Reis ambiteyma paué hu-muná recé, muôre i mira suhy ciosos tăo governar de, quào seo povo de puxi-oєra y iucá-cara itá.
malvados e assassinos.
Consta esta oração de dois sugeitos Mororles e Ne-
ro, ou tres incluindo o pronome pessoal aiki, que os representa; e de dois attributos Tupixaua e sacatey-ma-reté, ou de quatro accrescentando puxi-oêra e iucá-cära-itá, porque se subentende o mesmo verbo para a segunda oraçào, e ambas se reduzem a seis juizos expressados pelo mesmo verbo que os liga;
exemplo:

Herodes foi rei tào ambicioso de governar; quanto foi tyrano; e foi assassino de seo povo; Nero foi rei tào ambicioso de governar; quanto foi tyrano; e fui assassino de seo povn.

Herodes hu-icib-ána Tıpixiua sacateyma paué hu-
Herodes foi rei ambicioso tào gomumú recé; muôre hu-icī-ána i mira suhy puxi-oèra vernar de; quanto foi seoporo de tyrano; y hu-icui-äna $i$ mira suhy iucà-cára. etc. e foi seoporo de assassino, ete.

## Analyse.

Herodes, sub, prop. sing, mase. sugeito de hu-icik-ána.

Hu-icú-àma, terceira pessoa do sing. do pret. imp. do verbo subs. cié.

Tupixcuua, subs commum, sing. masc. attributo de hu-icu-äna.

Sacateyma, adj. qualificativo, comparat. concordado com Tupixaur e attributo de hu-icì-ana.

Paué, adv. de quantidade modificativo de sacateyma.

Hu-munù, verbo activo no infinito complemento terminativo da preposiçào recé.

Recé, prep. cujo complemento é hu-munú.

Muôre, adv. de quantidade, comparativo, modificativo de puxioćra e iucu-cara.

1, pron. possessivo relativo, cujo complemento é misa.

Mira, subs. collectivo concordado com o adjectivo possessivo $i$ e complemento da prep. suky.

Suhty, prep. cujo complemento é i-mira.
Puxi-oérce, adj. qualificativo, concordado com Herorles, Tupixaua e attributo de hu-icú-ártc. .

Y, conjuncão copulaiva, que liga puxi-oéra a iucá-cara.

Iuca-cara, adj. qualificativo concordado com puxioérg e attributo de hu-icù-ína.

O sugeito da oração é sempre, ou um nome proprio, como Mariacunhantáein icù, Maria é menina; ou um appellativo, como cunhantaem puranga îcù, a menina é bonita; ou qualquer parte da oraçào substantivada peloartigo, como o verbo no infinito; $i$ hu-hú, o beber; no finito $i$ xé hu-store (") o praz-me; ou o adjectivo, i túráma, o justo;, i quau-ara, o sabio; ou uma preposiçào icecê, isupé, o pro, o contra; ou um adverbio $i$ mahy ! mairamé, o como e quando; ou finalmente uma conjuncção, como i mad́, o que.

O verbo é sempre o verbo substantivo $i c u ̀$, ser, ou só, como: cha quirimáu cha icit, eu sou valente; ou incluido no mesmo adjectivo, como: cha saiciu, eu amo; o que equivale a dizer cha saicú-otra cha icí, eu sou amante.

O attriburo é, ou um adjectivo, ou um appellativo adjectivado pela falta do artigo, como cunhat pi-

[^1]tha icu, a mulher é fragil; Tupã xè muntiana apegáua. Deos se fez homem.

Tanto os sugeitos, como os attributos podem ser modificados por diversos accessorios, como umsubstantivo com sua preposiçào: apégúuare tim, homem de brio; ou com um adverbio, porunguetí catuente, fallou bem; ou com umadjectivo, apeg'iua catú homem bom; ou finalmente com uma oraçào incidente, onde se manifesta qualquer dos pronomes relativos, i cunhü, auâ, catui ranhé hu-icu'. A mu'her, que é pura.

Estas oraçòes chamào se conjunctivas.
O sugeito e o attributo, alem de serem, ou simples, ou compostos, săo incomplexos quando não teem complemento; excmplo: xémànha emoéle-uàra hu-icu', minha mãe érespeitada; e complexos quando teem qualquer complemento: cunhã, auà, purangra icu', hu-iucéi icu upriem rupy, a mulher que é formosa, é por todos apetecida.

A oraçào é plent quando traz claros os seos principaes termos; exemplo: Os Anchietas são dignos de nossa recordaçào; Anchiela ità hu-icu' cati yàne maité-ràua recê..

Elliptica quando the falta uma das tres partes; exemplo: de quem é esta arma? Auà iáa quà̀ mucàua? (de quem esta arma?) subentendendo-se o verbo icu', é; surára. Soldado. Ficando occultos o verbo e a preposiçào, os quaes, tirada a figura, expres-sar-se-hão assim: suràra recê icu', cuja traduçã̃o literal é: soldado de é.

Implicita é quando a conjuncẹão equivale a uma oração e por consequencia não exprime nem um dos
seos termos; exemplo: araìn! isto é, eu tenho saudade! Tu me queres bem? Re pulare catu sera ichê? Heém; isto é, Cha putare inê catu' retê: eu quero-te muito bem.

## SD periodio.

O periodo consta, ou de uma phrase, formando sentido completo, ou de muitas orações reunidas, sendo uma dellas sempre a principal e que logo se conhece porque exprime-se pelos modos indicativo, condicional ou imperativo sem conjunção alguma; exemplo: Eu quero, que me oucas para aconselhar-te a tempo de te não perderes. Cha putare, re-senúichê maá cha hu mumuilıá aráma iné mairahá ope entire hu-caiyémarecê. E as demais subordinadas, assim chamadas porque não fazem por si só sentido completo; exemplo: Se queres comer trabalha: Se re mahú putare, re murauqué.

As orações subôrdinadas, que dependem da prineipal, ou a ella se referem, se estão ligadas por alguma das conjunçōes, chamão-se copulativas, disjunctivas, explicativas e circunstanciaes; se fazem parte de outras e por isso chamadas parciaes, podem ser de tres classes:

Integrantes, quando servem de complemento a significação relativa do attributo; exemplo: Quero ver-le: Cha hu makí petare iné; dezejo horar a Deos para elle me fortalecer o espirito; Cha iucei, huiumbué Tupà supé arama, ahé, hu-moperantáse ánga.

Incidentes, explicativas, quando explicam a significação do sugeito, do attributo ou do complemento da outra oração e podem-se omittir, exemplo: A
imenina ajuda a sua màe, que é velha: Cunhantarm hu-petému' imanhia supé, auá uaimy recé icu'.

Incidentes restrictivas, quando restringem aquellas partes da oração a que se ligão e não se podem dispensar; exemplo: O cão, que é bravo; iauára, uáa nhamru' icu'.

Correlativas ou comparativas, quando principião por uma palavra igual, ou que tem relação com a da oraçào antecedente, fazendo com ella comparação; exemplo: A mulher é tào boa, como o homem, Cunhen icu catí pave, miavè apegíua.

## CAPITLLO X.

## DIVISÃO DA SYNTAXE.

A syntaxe divide-se em analytica e idiomatica.
Analytica, é a que segue a ordemnatural e grammatical das palavras; exemplo: Deos fez o céo e a terra. Tupā hu munhá icuáca y ieuû irômo.

Idiomatica, é a inversa da syntaxe analytica, isto é, a que explica o modo de expressar particularmente de uma lirgua, como esta que a sua construçào pratica compôe-se ordinariamente da syntaxe figurada de que adiante trataremos; exemplo: A terra e o céo Deos fez, ieuû y iеиäca Tupähu-munháa.

A syntaxe natural divide-se em syntaxe de regencia, concordancia e de construcão.

## Da regencia

A regencia ensina a estabelecer as relações de de-
pendencia que as palavras teem na oração umas das ouiras.

Como na lingua brazilica as palavras não mudão de terminação para mostrar os casos que tem no latim e outras linguas, pelos quaes se conhece o emprego que devem ter na oração, é, entrctanto, de seo uzo particular preceder as palavras complementares dos seos respectivos regentes-verbos, preposiçnes, etc.; exemplos: João frechou a lontra: Ioão iauacáca hu iumú-àna; Arma de Adào, mucáua Adĩo recê; coração de màe, peá manha recê; pelos quaes exemplos se vè que o verbo hu-iumú-ána e a preposição recê regem os substantivos iauacȧca, Adào e mánha, os quaes se referem aos substantivos Ioc̃o, тиса́uа е реа́, com quem tem immediata relação.

Qualificão-se estes complementos de objectivo, terminativo, circunstancial e restrictivo.

O complemento objectivo, sem excepção de nome algum, é aquelle que sem o concurso da preposiçào, conclue a significação do verbo transitixo; exemplo: O gato comeo o rato: pixána uairu' hu-mahu'-ína.

O terminativo, é a palavra, ou são palavras que terminão a relação estabelecida pelo verbo; exemplo: 0 menino deo um beijo em sua mãe: cưャmy hu-mehé-ána yepé petere i manha rccé; a menina trouxe uma flor para sua mãe: cunhantaem hu-rórê-ána yepé putêrrı i mánha supé.

Circunstancial é aquelle que, regido de qualequer preposição, se liga aos verbos, ou adjectivos para dar a entender alguma circunstancia da sua significação; exemplo: Nado no rio com muito medo: cha-oitá paraná opé sequeié-cara irómo.

Restrictivo, é aquelle que restringe a significaçào do nome que o precede; exemplo: Corôa d'espinhos. Sairé jú recè.

## Da concorrdanciat.

A syntaxe de concordancia é a que ensina a concordar os adjectivos com os substantivos e os verbos com os seos sugeitos, collocando-os nas terminacòes estabelecidas por meio das particulas já conhecidas e relativas a seo genero, numero e pessoas.

Os adjectivos concordào com os substantivos em genero e numero singular sem alterar as suas respectivas terminaçòes, e no plural accrescentando as dicçòes ita', reté, pau ou paué, seêia, etc.; exemplo: cunhan puranga, mulher formosa; reis sabios: lupixana qua' uara-ita', etc.

O verbo com o seo sugeitu concorda em numero c pessoa; exemplo: Parintim fugio: Parintim hu-iauao-ana.

Differe d'esta regra o verbo haver que na signifificação de existir, fica sempre no singular, embora o verbo esteja no plural; exemplo: Mulheres houve que forào heroinas no combate; aigué cunhá ita, auả hu-icu'-ana quirimao maramunha'-uara opé.

Havendo na oraçào dois sugeitos, sendo um da primeira pessea, outro da segunda, ou da terceira pessoa, devemos pôr a verbo na primeira pessoa do plural; exemplo: Eu e meo sogro estamos bons: iche y sé ratéua ya icù catù; se todos porém, forem da terceira pessoa, o verbo deve ir tambem para a terceira pessoa, ou do singular, ou do plural; exemplo: A filha, màe e avó forào mulheres virtuosas: memüra, manka y aria-itá hu-icù cunhà paué calu-çaua.

## - 85 -

## 

A construccào, que pode ser directa ou inversa, é a ordenaçào das palavras na oraçào sem se afastar das regras da syntaxe.

A directa determina que se colloque em primeiro lugar o sugeito, depois o verbo e em seguida o attributo, ou o complemento objectivo, terminativo, circunstancial e as demais palavras que concluem o sentido da oração, se as houver; exemplo: O Brazil descoberto por um Pedro, foi no mappa das nações collocado por outro Pedro: Brazil mopirare-oera yepé Pedio rupy, hu-icù-àna papêra opé mirapaué recê munéo-oéra amu Pedro rupy.

A inversa é a que requer que o verbo esteja antes do sugeito, o substantivo depois do adjectivo, etc. exemplo: Fui eu para a guerra no Paraguay só por amor da patria minha: maramunhá aráma cha-sí-ína Paraguaya opé sê Retáma nhúnca saicu̇-cáua rupy.

## 

A syntaxe figurada é a que uzamos, ou como especialidade da lingua, como acontece com a brazilica, ou por elegancia, occultando, accrescentando ou transpondo palavras na oração por meio das seguintes figuras:

Ellipse, quando na oração se omitte uma ou mais palavras rue se subentendem facilmente; exemplo: De quem é esta arma? Pariquy. Auá mucảua tad́ quad? ficando occulto o verbo icù. Pariquy; isto é Pariquy recé, on quaà mucáua Pariquy recé icú; t $\mathrm{rad}_{\mathrm{a}}$ a ellipse.

Sillepse quando concordamos o verbo, ou o adjectivo com um substantivo imaginario e nào com os expressos; exemplo: Eu e tu somos ricos: iché y ine ya icù itúiuba-uára; ficando occulto o substantivo apegáua, homem; com quem concorda o adjectivo.

Plconasmo, quando, estando a oraçào perfeita accrescentamos algumas palavras desnecessarias com o fim de a tornar mass expressiva: cha mahá xé reçá irômo: eu vi com os meos olhos; eu ouvi com os meas ouvidos: cha sendú sè apų̧a-çáua irómo.

Hyperbato, quando se altera a ordem grammatical, resultando um sentido obscuro; exemplo: Eu penso que, do salio rei liberal. The será cada vassalo um defensor.

Cha mailé maú, quáu'ara Tupyxaua recê calu-reté, Eu penso que sabio rei do generoso ahe hu-ricu-cury yepé yepé miaça yepé maramunha'the será cada vassalo um defenvara.
sor.

## Bat orthograploiat.

A orthographia é a parte da grammatiea que ensina a escrever correctamente, ou mais propriamente conforme o uzo dos escriptores contemporaneos.

As letras dividem-se em maiusculas e minusculas.
No principio de qualquer escripta, ou ponto final uzaremos sempre começar o nome por letra grande, assim como depois do ponto interrogativo, admirativo, e de dois pontos se houver de citar-se alguma sentença; exemplo: Cha mopinima rame quai
munhaçaua, cha sacema yepé maäiyère: Iqué taiaçù hu pumumbuca suaya: Escrevendo esta obra esclamei algumas vezes: Aqui é que o porco torce o rabo.

No principio dos nomes proprios, ou de titulos honorificos, ete,

Fora d'estes cazos todas as mais palarras se escrevem com letras pequenas.

Quando o nome acabar em rogal e seguir-se outra, suprimir-se-ha por meio do apostropho, a primeira e uma ou duas, se houverem tres iguaes.

Algumas palavras escrevem-se com ch chiante e mude; exemplo cha, ou iché eu; chirùra, calça; chupáná, cazebre; chuirery passaro-Bem te vi; chepiacáua, côr; raichó, sogra; tuxaua, capitào; muruchaua presidente ou governador; tupichaua, rei; outras com wh uzual forte: exemplo: nhaé, panella; nhaém, prato; nhee alguidar ou bacia de barro; nheem, fallar, ou dizer; munhà, fazer; samùnha ('), avô; samatić partes genitaes da mulher; sacunha, thembro viril.

O u especial e o $\hat{u}$ gutural, de que já fallei, servem de signaes orthographicos phoneticos.

Quando a palavra contiver duas vogaes seguidas e for verbo, uzaremos de permeio a letra ou signal d'aspiração $h$ para differençar do substantivo, ou adjectivo; exemplo: maá, cousa, maha', ver; caí matto e cahá descomer etc.

Muitas palavras desta lingua escrevem-se priacipiando por $X$, cujo chrio, embora semi-vogal, confun-

[^2]de-se com o da prolação ch; exemplo: xiriry, espuma; xibé, sopa de farinha e agua fria; xié, tripa; xué, ridiculo.

As palavras acabadas em $i$, escreveremos com $y$ e bem assim no meio das palarras, entre vogaes, quando tiver de representar dois $i$.

Uzaremos da letra $s$ em vez do $\&$ para principio de palavra, como por exemplo: Sapocaia em lugar de Capocaia, etc.

Finalmente como no portuguez uzaremos tambem escrever antes de $b$, $p$ e $m$, sempre $m$ e não $n$.

## 

O hyphem, ou risco de uniào será imprescindivel, nào somente para acostumar a conhecer os dithongos, como para dividir as syllabas convenientemente; exemplo:

Tu-pä y xé mu-raù-qué-çàua
Deos e os meos esforcos.

FIM.

## APPENDICE

## itos adjectivos quantitativos.

Os adjeetivos quantitativos são os que exprimem numero, ou quantidade, quer sejào elles univer'saes como upáem, que significa todo, a, os, as, tudo; nemać, nenhum, a, nenhuns, as; niauí, ningem; ni, nada; ma'uá, quem quer, qualquer; yереиаá ou yepeyepe, cada; quer sejão partitivos como: yepe, um, a, uns, as; yepemaí, algum, a, alguns, as; setú, muito, a. os, as; mirayra, pouco, a, os, as; amú, outro, a, os, as; muòre, quanto, a, os, as; iyére, o mais, a mais, os mais, as mais; auá-ipó, alguem, outrem; ou numeraes que se dividem em cardinaes e ordinaes.

Os cardinàes que exprimem simplesmente o numero sào:

| Yepé | Um |
| :--- | :--- |
| Mucuem | Dois |
| Mucapeire | Tres |
| Herumdy | Quatro |
| Uaxiny | Cinco |
| Mocuny | Seis |
| Seyé | Sete |
| Oicé | Oito |
| Oicepé | Nove |
| Peyé | Dez |
| Peyé-yepé | Onze, etc. |

E assim por diante até chegar a vinte, que dir-seha: mucuem peyé, vinte; muçapeire peyé, trinta, etc.;
yepe papacaua, cem; mucuem papacaua, duzentos, etc.; реуé рарасаua, mil; mucuem реуé papacaua, dois mil; e assim progressivamente.

Os ordinaes exprimem os numeros por ordem, e estes formào-se accrescentando sempre aos cardinaes a particula uára que tambem é indicativa bestes adjectivos; exemplo:

$$
\begin{array}{ll}
\text { Yeperum-uára } & \text { Primeiro } \\
\text { Muchem-uara } & \text { Segundo } \\
\text { Mucapeire-uaira } & \text { Terceiro } \\
\text { Herundy-uara } & \text { Quarto } \\
\text { Vaxiny-uara } & \text { Quinto } \\
\text { Morumy-uara } & \text { Sexto } \\
\text { Seyé-uara } & \text { Setimo } \\
\text { Oice-uara } & \text { Oitavo } \\
\text { Oicepé-uara } & \text { Nono } \\
\text { Peyé-uara } & \text { Decimo } \\
\text { Peyé-uara-yepé } & \text { Vm decimo, cte. }
\end{array}
$$

E assim successivamente.


[^0]:    (11) A palavra-aitú-quando é precedida de vogal perde por Aohereze a primeira letra e se escreve então otá somente.

[^1]:    ()) Antepoem-se em lugar do art. o pron. $i$.
    (") Suté, Verbo neutro agradar, estả na significação de aprazer.

[^2]:    (') Alguns substantivos como estes quer comecem por $s$, quer por $x$ a udão esta letra em $r$ quando se ajuntão aos pronomes possessivos; exem;lo: Meo avò, se-ramunia; tua mulher, ne riméricú; sendo o substantivo ximericu.

