**PARABOLE UZA**

**(canton de Castets)**

1. Un homi n’oué pas sounque dus hills. Lou mé youeun coué dit à soun pay : « Queus téms que si lou meuy meste et cayi aryén. Que caou que pusqui m’eun ana et que bedi pays. Partatyat lou bos bieun, et baillat me ço que dioui oueude. –Oui, lou meuy hill, disou lou pay ; coum tu bullis. Qués un machan et que seras punit. » Après c’oubri un tirouère, que partatya soun bieun et queun hadou duous portiouns égales.
2. Quoques yourns après, lou machan hill que seun ére anat dou bilatye eun hén lou fier, et chét dise adiou à peursoune. Coué troueussat hort de lanes, de boys, d’arrius, et canou deuns uoue gran bile, ou noué deuspeunsat tout lou soun aryén. Ou cap de quoques meus, coué diouût béne leus sous hardes eun uoue bieuille heumne et se louga peur eusta bayleut. Que l’ouén eumbiat ous cams peur y gouayta lous azous et lous buous.
3. Labeuts qu’eustou hort malurous. N’oué pas mé nat illeuyt peur droumi le nuyt, ni houoc peur se couha quén hadé reut. Coué coque cop tan de hami coureu bieun minyat aqueures houeuilles de couleut et aqueuts fruyts pourrits que minyeun lous porcs, mais peursoune nous bailléoue pas arreuy.
4. Un se, lou bénte buyt, que sére dichat toumba sus un escabeau, eun spians peur le feurneste lous aouzets qui bouléoun luouyéyremeun. Après coué bis pareuche deun lou céou le luoue et leus steules, et que sére dit eun plouran : Là bas le meysoun dou meuy pay queus pleuye de domeustiques qui an pan et bin, ôuous et roumatye, tan queun boleun. Peundén aqueut téms, you, que mori de hami aci. »
5. Eh bé, que baou me illuoua, qu’anirey trouba lou meuy pay et cou dire : Coui heyt un pecat, quén oûi boulut be quitta. Coui gran tort, et que caou queum puneuchit, cat sey bieun. Ne m’apérit pas mé lou bos hill, traitat me coum lou darré dous bos domeustiques. Qu’éri coupable, mais que languioui lugn de bous.
6. Lou pay qu’ére deun lou soun cazaou ; que finioue d’arrousa leus sous flous : que besitéoue lous poumés et lous arrezims. Quén oué bis bine sou camin lou soun hill tout coubert de chudou et de poussière eun trayan le came, cat credé à peune. Queus demandéoue si calé lou puni ou lou peurdouna. Enfin, ap leus larmes deun lous oueuils, qu’ou teundou lous bras, et se yitan ou soun cot qu’ou bailla un gros poutic.
7. Après coué heyt assède lou soun hill, coué apprat le sous yéns et lous besins : « Que buy l’ayma coum douan, lou praoube meynatge, cous disé quén éreun asseumblats. Queus eustat prou punit, que peursoune adare nous hessi pas nat reproche. Bineut lou beude ; pourtat lou biste uoue broye beste, meteut lou un anet ou dit, souliés naous ou spés. Que pourrat tabeuy preune hazans, guits, et mia un betet boun à tuoua : que bam buoue, minya eunseumble et ha uoue grane heste. »
8. Lous beuyleuts qu’obéin ou meste et que metoun uoue bère nappe sus le taoule. Ou même momén, lou hill ainat que rebiné de le casse ap lous souns cans : « Q’aou eus doun aqueut bruyt ? s’euscrida eut eun yuran. Que creuy que canteut aci ; eus pas trop léou que tourni. Est hooû, moun pay ? »
9. « Nenni, moun hill, neun suy pas, reuspounou lou bieuillart. Si hessi aco, queus que suy pleuy de joie. Que canteum et quém hurous, car cam bieun de que. Qu’at buillis ou nou, que carra que cantis tu tabeuy et queut réjouissis ap nous, pramoun que lou toun ray qui ère mort queus rebinut à le bite. Queus coum si biné de bade : ieuy qu’ère peurdut, oueuy lou voilà retroubat.

J.B. Baqué, instituteur.

La version de la parabole du fils prodigue est manquante pour la commune de Lévignacq. Cependant Uza n’était qu’un lieu-dit de Lévignacq jusqu’en 1875, date à laquelle la commune fut créée. Donc, le parler de Lévignacq doit être considéré comme identique à celui d’Uza. L’instituteur Baqué note les ***n*** dentaux avec un tréma.