1. **Nome da Entidade:** ASSOCIAÇÃO PAIS E ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA-APACMC

**Nome do Contato:** Bruno Ribas

**Contato:** (041)3266-6236

**Município:** Curitiba

**Estado:** Paraná

**Data**: 08/11/2010

**Depoimento:**

*“Sei de muitos casos, mas não posso relatar.”*

1. **Nome da Entidade:** CECOVI- CENTRO DE COMBATE A VIOLÊNCIA INFANTIL

**Nome do Contato:** Maria Leolina Couto

**E-mail:** info@cecovi.org.br

**Município:** Curitiba

**Estado:** Paraná

**Data**: 08/11/2010

**Depoimento:**

*“Conheço muitas histórias, pois aqui é um centro de atendimento, mas não posso contar nenhuma.”*

1. **Nome da Entidade:** ESCOLA ESTADUAL ALINE PICHETH ENSINO DE 1º GRAU

**Nome do Contato:** Patricia Sade

**E-mail:** alpicheth@yahoo.com.br

**Município:** Curitiba

**Estado:** Paraná

**Data**: 09/11/2010

**Depoimento:**

*“Sei de alguns casos que aconteceram na escola, mas não conheço os detalhes.”*

1. **Nome da Entidade:** NOSSA SENHORA DA LUZ

**Nome do Contato:** Jociele Alves

**Contato:** não informado

**Município:** Foz do Iguaçú

**Estado:** Paraná

**Data**: 09/11/2010

**Depoimento:**

*“A pessoa teria que me autorizar para contar.”*

1. **Nome da Entidade:** CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÉRICO VERÍSSIMO

**Nome do Contato:** Fátima Ramos

**Contato:** emeverissimo@sme.curitiba.pr.gov.br

**Município:** CURITIBA

**Estado:** Paraná

**Data**: 10/11/2010

**Depoimento:**

*“Não posso contar, mas existem casos na escola.”*

1. **Nome da Entidade:** CRISTO BOM PASTOR

**Nome do Contato:** Kely (sobrenome não informado)

**Contato:** parcristobpastor@sercomtel.com.br

**Município:** Londrina

**Estado:** Paraná

**Data**: 10/11/2010

**Depoimento:**

*“Eu conheci a minha vizinha, e nós denunciamos o padrasto dela. Parece que há uns 5 anos ele havia abusado dela. Um dia, a mãe dela foi trabalhar e voltou um pouco antes, em meia hora voltou e viu que a filha estava com o cabelo molhado, e a filha não tinha costume de tomar banho durante o dia. A mãe perguntou o que aconteceu, e ela não dizia nada. A mãe apertou o marido e não queria denunciar,mas nós ligamos para a polícia e denunciamos.”*