<table>
<thead>
<tr>
<th>DITERIMA TGL</th>
<th>6 SEPTEMBER 2000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SIFAT/HARGA</td>
<td>H</td>
</tr>
<tr>
<td>KOLEKSI</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NO. INVENTARIS</td>
<td>3544/M/2000/R:162</td>
</tr>
<tr>
<td>KLASIFIKASI</td>
<td>899, 223, 13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Haka
Rambun Pamenan

DIKARANG OLEH:
SUTAN MANGKUDUN
dan
ILJAS SUTAN PANGADUAN
PAKAN SINAJAN
BUKITTINGGI

HAK MILIK PENERBIT:
C. V. "TSAMARATULICHWAN"
BUKITTINGGI.
KABA

Rambun Pamenan

INILAH SATU KABA YANG SUDAH LAMA TERKENAL DI ALAM MINANGKABAU BANJAK TAMSI DAN NASEHAT KEPADA SEGALA PEMBAYA LAGI MENARIK HATI.

Dikarang oleh:
SUTAN MANGKUDUN
dan
ILJAS SUTAN PANGADUAN,
Pakan Sinejan — Bukittinggi

Disadur oleh: DJ. M. ST. PERPATIH.

---

ISI BUKU

Bab: 

I. Puri Linduang Bulan dilarikan.  
II. Alang Bangkeh mambawo pasan.  
III. Rambun Pamenan mantjati mandehujo.
IV. Rambun Pamenan mandapek
    Tangkeh Wasiat.
V. Rambun Pamenan manudju nagari
    Tamin Tamin.
VI. Bujuang Rimbo mambunubah Radio
    Hengak Garang.
VII. Rambun Pamenan baramu djo
     manjeh kanduangjo.
VIII. Rambun Pamenan babaliak pulang
     kanagari Kampuang Bulam.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Isinja:</th>
<th>Halaman:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Puri Linduang Bulan dilarikan.</td>
<td>1 — 7</td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Alang Bangkeh mambawo pasan.</td>
<td>8 — 22</td>
</tr>
<tr>
<td>III.</td>
<td>Rambun Pamenan mantjati mandehujo,</td>
<td>23 — 28</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| IV. | Rambun Pamenan mandapek
    Tangkeh Wasiat. | 29 — 35 |
| V.  | Rambun Pamenan manudju nagari
    Tamin Tamin. | 36 — 43 |
| VI. | Bujuang Rimbo mambunubah Radio
    Hengak Garang. | 44 — 53 |
| VII.| Rambun Pamenan baramu djo
     manjeh kanduangjo. | 54 — 61 |
| VIII.| Rambun Pamenan babaliak pulang
     kanagari Kampuang Bulam. | 62 — 72 |
I. PUTI LINDUANG BULAN DILARIKAN.

Kait bakait rotan sago
takait di aka baba,
Tibo dilangit tabarito
djarush ka bumi djadi kaba.

Tambilang dirumpun langsek
 tasisik diruang fantai,
Dibilang sado nan dapec
nan tingga untuak nan pandai.

Banda urang hambo bandakan
 padi barapak dipamatang
disawok diho daun djarami.
Kaba dabulu kami kabakan
antah talabiah antah takurang
bakaba pa rintang2 hati.

Si Abu bakabau banjak
gubalo di Tandjuang Medan,
Barilah maat banjak2
trjuro lamo kami umikan.

Tatakalo maso dahulanjo siapokoh urang nan tasabuik
nan tatjelak tampak djauah tabarombong tampak
hampia nan batuwah kaluaran urang kajo sako dimakan
muluij manih kutjindan murah baso eloek rupopun baisak
awak nan Radjo dalam nagari nan diranah di Kampuang
Dalam dibilalang nan liuak2 disikaduak nan baselo
disanan malah kampuangnojo ijolah angku Datuak
Tumangguang duo djo Puti Linduang Bulan. Anaknojo

RAMBUN PAMENAN

Mandjawab Puri Linduung Bulan kapado anak kanduunngajo nan banamyo si Rono Pinang : “Anak kamari den kartau : dhibimau sadang bapantun :
Sakiu ketek pandabiah pikau pikau masuak kadalam buluh,
Gadib ketek libek bapak kau
panjakit bak raso ka mambunusah.

Kumuniah si Rono Pinang baru mandanga kato mandeuh sangaih takadjuik dalam hari alah dibampiri bapak kanduung alah tahu urang sanagari banjakab du-kun nan mautek nan didalam kampuang nantu namun sakit barambah dujo.

Dek hatta Takdir Allah djandji sampai adjal bapulang alah mangkat. Datuak Tumangguang bapulang ka-rahmatullah biru biru ditangah rumah manangih si Lin-duung Bulan bunjì ratok ba buah2 bunjì rangih ma isake. ”O tuan Datuak Tumangguang anak kito kan
ketek baru tagamang injo nan tingga nantikan ba'a
injo gading sampai hati tuan maninggakan". Banduang-
lah ratok maso itu tagampa urang dalam nagari babon-
dong urang kasan an ijo mandjanguak Radjo nantun.

Urang lai rapek kasadonjo dikali malah pakuburan
dimakamkan Dautuk Tumangguang kadirek bagamba
urang dibilalang nan liuak2 alah sudah kubah eskali
djenazah dihosong banjo lai kadirek bagamba urang di-
makamkan Dautuk Tumangguang alah lakek sitrai langit2
manuik adat Radjo mati tidaklah tingga sado itu
urang babaliak banjo lai. Alah sabari duo hari alah
jukui rudiub hari ijo baliau dimakamkan urang babali-
lik banjo lai dibantai kabau sikua dipanggiria Imam de-
gen Cheetb halek lah badir tongah rumah. Alah sudah
minum dengan makan lau mando' a banjo lai urang ma-
ngamikan samuanjo alah sudah pulo sado itu urang
mamintak pulang banjo lai ijo karumah masiang2 kiro
sapakan antonerjo ajia mata balumlah kariang sadang
ba rusuah2 hati duduak ta manuang2 sadjo.

Kaba baratalah banjo lai songguah baratalah sanan
djuo ijolah pado suatu nagari banamo nagari Tjamia
Taruih Radjo banamo Hangek Garang bagala Radjo An-
niajo mantjantjaang tidak mamampeh mambunudah tidak
mambangun babutang pantang mambaja salah saketer
 dibukum pantjuang. Sadang dek Radjo Aniajo sadjak
ketek balun babini injo mantjari urang nan santjak ti-
daklah ado ka djuduoj o alah sabulan lamo bapikia ta-
kana didalam hati adolah urang nan tasabuik santjak-
njo bukan alang2 tidaklah ado ka tandinganjo anak
rang ranah Kampusang Dalam banamo Puri Linduang
Bulan hambo alah mandapek' kaba babaso suaminjo alah

Rambun Pamenan
Anak rante Kotab Halangan
handak lalu ka Tigo Baledh.
Lakehlah bu’ta bujuang gadang
munuikan djuo malu mandeh.

Alah sudah anak disusukan lalu turun kabulaman
sama mangganan si Rono Pinang alah naik si Linduang
Bulan samo djo Radjo Aniajo ijo ka ateh huruang Bo-
rauk alah tabang ino batigo tabang ma njisi2 awan
habih hari babilang pakan habih pakan babilang bulan
alah sabulan lamonjo tabang alah tibo dikampuag nan-
ter ijo nagari Tjahan Tarnih dirurukan si Linduang
bukan dibawonjo naik ka ateh andjuang dilatakan ka-
dalam karando katjo dipudjuak siang djo malam ino-
nan tidak namuah kawin habih hari bagansi hari habih
pakan baganti bulan habih bulan baganti tabah alah
sirao tabah lamo mambudjuak ino tidak namuah kawin
djuo alah bangih Radjo Aniajo bakato sambia mamba-
ngihi: "Manolah Puti Linduang Bulan kok tidak na-
muah djuo adak kawin dimasuakkan ka dalam pandjaro
rangguangkan azab salamunjo”.

Sadang dek Radjo Aniajo dinagari Tjahan Tarnih
gilo mambudjuak Linduang Bulan ino nan tidak namuah
kawin alah bangih Radjo Aniajo dhibimau Palimo Ta-
duang dipanggig Palimo Badjau baru tibo ino mangha-
dap samaa manitah Radjo Aniajo: "Manolah Palimo Ta-
duang djo djo Palimo Badjau masuakkan ka pandjaro
Puti manguko”.

Kumunlah Palimo Taduang dhibik Puti Linduang
Bulan dimasuakkan ino kapasahan sama bakato Lin-
duang bulan: "O angku Palimo Taduang baranti ba’a
ku laru tahantu". Mandjawab Palimo Taduang: "Kalu ka-
itu karo atjiak batanti malah kito dahulu". Padu sabante itu djuo dipabuwek surek sapurjaak takdiallah pandjang pakabarac dikirim kapado anak kanduang nan gadang si Rono Pinang nan ketek Rambun Pamenan kok lai sampai gadang anak kanduang lihek djuo mandeh kamari badan mandeh masuak pandjaro dilibia rantei bakaluang ditangan patanggu lakek dipinggang batantei pulo makan sadaun dengen babi sabab tak namuah dikawiniojo".

Alah sudah surek dibuwek diisikan tjiurujin duo bantuak dek urang si Liadvuang Bulan dibarikan surek ka si alang bangkeh sambia bakato maso itu: "Tolonglah antakan surek nangko karannah ka Kampuang Dalam ka bakeh anak kanduang hambo nan gadang si Rono Pinang nan ketek Rambun Pamenan".

Dek buruang si alang bangkeh lalu diambiak malah surek digungguang dibowo tabang tabang man njisii2 awan dimano patang disanan hamalam alah tigo hari lamonjo tabang tidak tabu dibari panch tidak tabu dihari hujan nanun tabang takdaknjo lalai baiatu satianjo alang nantun.

* * *

RAMBUN PAMENAN
Kabz baralah banjo lai sungguah baralah sanan 
djoo ijo kapa di Rono Pinang salamo paningga man-
deh kanduang nasi dimakan bak reso sakam ajia dimi-
nun sambilan maneh kanduang takana djoo di rin-
tanja'2 djoo hati diambiak kain pandukuang didukuang 
Rambun Pamenan dibawanjo turun kahalaman. „Adiak 
den Rambun Pamenan adiak lakeh mahal gadang kito 
nangko bak anak balam sikua djantaq sikua batino ba-
niniak bama makridak banjolah adiak nan den harokkan".

Dek lamo bakalamoan siang djo malam dirintang 
djoo alah gadang Rambun Pamenan alah pandai batu-
rupa2 kito baumna tudjuah tahun bakaro Rambun Pa-
menan kapado atjiak kanduangnjo: „Banjo hambo pa-
do atjiak lai djuokoh kito babapak lai djuokoh kito 
bamandeh kok lai banakan mahal karano baru takana 
dek hambo kini".

Mandjawab si Rono Pinang: „Adiak den Rambun 
Pamenan kalau itu adiak tanjakan babapak bama 
deh kito ridak kan kito anak jarim babap kito kan Rado 
dalam nagari bagala Datuak Tumangguang mandeh ba-
namu Linduang Bulan alah samo hilang kadoonjo kito 
baduo banjo tingga adiak kanduang lakehlab gadang 
ang surang nan diharokkan”. Sadang dek Rambun Pa-
menan halukjo diateh andjuang sadjo mandi baturab 
ajia hungo diiko diudji ka ranjaknjo rambuik nan karua 
dikaniang dikuduak kadja bakadja pipi nan bak pawuah

8
dilajang bula mato habantuak tadji tjaik mamurah rangkaia hari dari luruih bak duru landak mutuik manih kurjindan murah.

Kuounlah dek Puri Rono Pinang adiak barambah gadang djuo dari sahara ka sahara balain djuo dipandangi. Lorong kapado Rambun Pamenan sadang tidu diateh andjuang hari nan rosah tidak manantu alah djago Rambun Pamenan dibukak kulambu kawadjabno lahu turun katangah rumah sambia bakato maso itu:

"Atjiak den si Rono Pinang atjiak kamari malah ba'a den nak barang dikatoken kok lai sampai saiang atjiak kok lai bibo dibadan deoai den ka pai manikek ka ateh bukit gunuang Lenggo nan dibawah kaju manant saiang kan dek atjiak balam karumah Puri Dajang Sudah balam timbago tigo gojo".


Rambun Pamenan
"Atjaik den Puti Rono Pinang atjaik naik malah karumah itu tijiuak basuahlah kaki".


Diganti djo pich den tak suko diganti djo ameh takden den nanuah ka gantinjo Rambun Pamenan kalau tembuah balam den lapeh patunangken den dengan si Rambun Pamenan kok lai suko nan bak itu bawolah
bala m nangko". Sadang dek si Rono Pinang asa pintak lai ka bulah kahandak lai ka bulak diruruk tjintjin didjari dilatakkan rando rimba balik diparumangkan malah adiak kanduang dengan Puti Dajang Sudah alah sudah hatimbang rando nasi tabedang dek si Kambang alah sudah minum djo makan sudah marekok makan siriah mamintak izin ka badjalan. Mandjawab Puti Dajang Sudah : "Kalau atjiak ka badjalan kini barulang djuo malah kamari".

Alah turun si Rono Pinang sarato mambåwo balam dalam sangka dihilakan labuah nan pandjang dek lamo lambek didjalan alah tiho malah dirumah ijo diranah Kampuang Dalam alah naik tjando karumah dilibek adiak tidak ado disangkuikkan balam timbago dilibek ka ate h andjuang dibukakkan kulambu suto tabukak kulambu katudjuahnjo tampaklah adiak sadang tida bagaluang bak Kurjjang lalok ajia maro ba daraiz alah baah banta dek manangih sanan mahimbau si Rono Pinang : "Adiak kanduang djagolah bala' kok balam alah den salangka djan adiak banutuh baridjuo", takadjuik Rambun Pamenan lalu duduak injo sakali alah didagukkan malah balam hari baransua paseang djuo patang badjawek dengan malem.

Nanun malam samalam nanun mato nan tidak namuah lalok dipudejuak djuo adiak kanduang; "Kok dabek bana balam nangko usahlah adiak badjalan djawuah usahlah adiak djawuah pai mamikek badan ang kecek baru". Mandjawab Rambun Pamenan; "Kok pai bana den mamikek tidak ka djawuah den badjalan". Hari basarang laruik djuo bampia ka siang hanjo lai kin2 pukua anam pagi alah sudah minum djo makan mamintak izin Ram-
bun Pamenan ka pai mamikuk hanjo lai. Lalu turun ka halaman mambawo bala m timbago alah tibo injo dihalaman bakato si Rono Pinang: "Adjak kanduawng Rambun Pamenan kana adiak pai badjalan tidak den sukko malayenhakan badan ang kan ketek baru tjiubolob pikia adiak kanduawng kito nangko bak arak balam sikua djantau sikua hatino kok tabang injo nan djantau bata nan hatino tingga adiak bapikia malah dabulo".

Dek lamo lu tangka2 badjalan dujo nan djadi bakato Rambun Pamenan: "Arjiak tingga malah dirumah tidak lamo den badjalan". Sapaningga si Rambun Pamenan manangi si Rono Pinang ma latjuk2kan tangan ma hampeh2kan diri ajia mato bak maniak putuah djatuh tijek djatuaah duo tidua bakalumun dalam kulambu. Sadang dek Rambun Pamenan alah sarantang padjalanan maktek karimbo gadang lapeh dipadang tibo2 manam-puah padang bhek kandji alah mandaki pulo injo ijo kabokit rimbo rajo alah tibo digunuang Lenggo hari nan sadang tanga hari sadangno bunta bajang2 sadang rani urang dipakaan sadang langang urang dikamuang. Laman barasti Rambun Pamenan alah disangkuuikkan balam manuun basana kabania kaju paruik alah taraso li-tak bawuhi nan taraso pulo tidak tabado bibo hari ajia mato la barastu2 ijo malah bak karo arjiak deo.

Sadang ba rusuah2 hati bakulik si alang bangkeh mandjwah Rambun Pamenan: "Adjak deo si alang bangkeh bakulik malah sakali lai paubek paruik nan batak". Alah bakulik si alang bangkeh didjatuaahkan su-rek supurupak diamniak surek dek si Rambun lato dibukak surek moton barisi tjintjin duo bantuak.

Lalu dihatis hanjo lai: "Kapado anak kanduawng
hambo diranah di Kampuang Dalam nan gadang si Rono Pinang nan kerek si Rambun Pamenaan kok lai gadang injo kini mandehsio antah dimano sangaih manangguangkan parasialan dilibii rantai bakaluang, ditangg an patanggu lakek dipinggang barantai pulo injo diranah Tjamia Taruih kok makan sakandang dengan babi sabab dek tidak namuah dinikabi Radjo Aniajio lah limo tabun dalam pandjaru antah lai djuo biduik kini".

Sadang dek Rambun Pamenaan alah sudah surek dibatjo di latjuik2kan bidan di hampe2kan diri' ajia ma to djatuah badarai manangih ba buwah2: "Atjiaj den Pu ti Rono Pinang dahulu lai den taujokau katoratjiaj tidak bamandeh apo sabab atjiaj sambunjikan".

Alah sudah injo manangih alah takana dinana bana diambik balam timbago babatik pulang hanjo lai manunun njando kabawah dek laho lambek didjalal alah ribo di Kampuang Dalam alah ribo dirangah balaman lahu naik ka ateh rumah taruih sakali ka ateh andjuang lahu disangkuikkan malah balam dibukak kulambu rumin tidua bagaluang hanjo lai alah basah banta sabuwah dek manangih takana dimandeh kandumah antah pabilo ka busuo kamano injo ka dituruik dinunokoh nagari nan tun kamano hambo ka badjalan sadang ma nangih2 djuo mandanguih balam timbago takadjuik si Rono Pi nang mandanga buni balam timbago alah pulang malah adiak den dilihek ka ateh andjuang dibukak kulambu rumin tabukak kulambu katudjuahnjo alah tampak Ramb un Pamenaan sadang manangih ma isak2 bakato si Rono Pinang: "Apo sababujo adiak manangih bantu dimano nan mangadjuik sadjak dahulu den katokan adiak nan tidak parajjo djuo kini banakaan malah ka bambo
banakan malah pado denai”

Mandjawab Rambun Pamenan: "Atjiak den Puti Kono Pinang bukan takadjuik badan bambo tidak adu bambo baru jakak dangakan malah, dekatjak bambo kan ijo pai mimike ijo ka akeh gunuang Lenggo dibawah kaju maranti alah tibo adjak disanan lahu disangkuik-
kan malah balam. Hari nan sadang rangah hari alah tara
uso dipatuik litak maranti bambo disanan basanda di buni kaju sadang ba rusah2 hari bakulik si alang bangkeh mandjawab badan nau malang iko adjak kand-
duang si alang bangkeh bakulik malah sakali lai. Ma-
mandah injo kabawah injo hinggok dikaju nantun didja-
rangkanju surek sapurjuak alah den buvak surek nantun barisi tjintin duo bantuak iko suponjo tjintin nantun lahu dibatjo malah surek taruntuak ka anak den nau bado urang dirana di Kampuang Dalam nan sadang si Kono Pinang nan ketek Rambun Pamenan kok lai djuo hiduk kini badan bambo dalam senglata nau bana-
mano Puti Linduang Bulan lakok sarampok dengan bachi dilihia rantai bakahuang dipinggang palangga lakek lab limo tahun kalamanjo bairu bana dalam surek.

"Atjiak den si Kono Pinang, banakan malah pado de-
nai apo sababonjo mandeh kasanun siapo nau mandja-
puik mandeh dahulu lai den tanjokan karo atjiak tidak bumanjel kini lai didalam surek kalau atjiak bunjikan bana tidak ka pia den kini dimano bana kampuang nantun tarangkan malah dek atjiak supajo nak sanang taruman usah malah mambunjih djuo”.

Mandjawab si Kono Pinang: "Kok itu adjak tanjo-
dan dangakan malah elok2 tarakalo mese dahuluonjo takalo mandeh kasion bapak kito ijolah Radjo bagala
Daruak Tumangguang alah sampai mangkat bapak kito alah sudah pulo maudo'a kiro sabulau tanorangjo darang-lah Radjo mandjapuk mandeh dibawanjo mandeh djo Borak mandeh pan tidak namuah kawin dimasukkan-jono badjalan pandjaro.

Kini bairu malah dek adiak kok bairu bana isi su-rek usahlah adiak pai kakijan nagari nantun djawuah bana badjalan dakek tidak tacleo badjalan lwuih tidak buliah sariklah kapa pai kijan antah batau tabu mang-ko ka sampai kok lai sampai budjang gadaa buliah adiak pai kakijan lai ka sanang den malapeh tapi kok kini ang badjalen tidak suko den malapeh".

Mandjawab Rambun Pamenan: "Atjiak den si Rono Pinang kok bairu bana karo atjiak irulah kato sabana-jono tapi samantang pun bairu kok ijo bana karo atjiak tjabolah pikia malah diacjik kok Sutan bana den dinag-gari kok Puti bana atjiak dikampuang kok tumbuhh elok djo buruk barjakak atjiak samo gadaa anupun dengan urang lain mandjadi tjejek pado kito bakato injo pado atjiak mandeh kau dimann kini bairu karo urang nan banjak kamaro badan disruukkan tidak malu samalu itu arang tatjoreng pado kaniang".

Mandanga kato nan bak kijan manangih si Rono Pinang nara bana dalam bati bakato sadang manangih "Adiak kanjuang Rambun Pamenan den tagah tidak rata-tagah den suruikan adiak tidak namuah bahan iko djuo nan malang djo siapo ka baijo kok tumbuh malang djo susah apo ka tenggang badan bana bumbu kok bifo sikir djo paniang sialah ka maminghakan ubek". Manangih mangguang pandjang apo ka tenggang badan nan malang bari batambah laruik djuo malam badjawek dengan siang
kilo2 pukul enam pagi alah sudah minum djo makan bakaro Rambun Pamenan : "Adjak kanduang si Rono Pinang adjak tingga malah dirumah rilahkan djariah pajah adjak bambo badjalan banjo lai kok lai unuang pambari Allah salamat sadjo padjalanan".

Mandanga kato nan bak kisa manangih si Rono Pinang ma bampah2kan disi ma latjuik2kan tangan : "Adjak kanduang Rambun Pamenan tidak suko den malapah kok tumubah sakit bedan adjak siapo urang ka manolong kok mari dirantau urang ka sansea malah badan adjak bawo hapikia malah adjak tidak suko den malapah". Sabagai pulo adjak kanduang adjak alah baturangan ijo djo Purı Dajang Sudah tidaklah adjak mamtari rahu kok tumubah buruak djo baik mandanga injo kanudian banjak sansaro pado adjak kito pai malah dahulu ijo karumah Dajang Sudah mamintak izin ka-pidanjo. Katokan malah elo2 nak sanang pulo bariojo malapah lagi nak tanu injo diadik".

Maniljawab Rambun Pamenan : "Kalau baihu kato adjak buliah den pai kakium". Badjalan Rambun Pamenan dibihikan labuh nan pandjang labuh pandjang ba liku2 dek lamo lambek didjalan djawuah basaran dakek djo dho alah tibo tando dibalaman ijo dibalaman Purı Dajang Sudah babonji bunjisan mandariang salindik djantun mantjoretjeh tupai djandjang malanguah bantiang dipawuran takadjuik Purı Dajang Sudah mali-tek urang datang sambia bakato ka si Kambang : "Adjak kanduang si Kambang Manih adjak liheck malah ka balamin". Bakato si Kambang Manih :

Yihbadak tangah balaman
diljilusak djo ampu kakei.
Djan lamo tagak dihalaman
itu njibuk basuahlah kaki.

Mandjawab Rambun Pamenan
Bukan ka nari2 sadjo
kanari tumubah di pamanang
disaok djo daun tapak leman,
Bukan den ka nari2 sadjo
gadang mukasui nan didja-lang
Rambun Pamenan nau dihalaman.

Mandanga kato nan bak kian bakato Puti Dajang
Sudah : "Tuan kanduанг Rambun Pamenan tuan naik
malah karumah salah rupu dipandang urang". Mandang-
nga kato damikijan alah naik Rambun Pamenan duduak
dikusua Manggalo basanda dibantu gadang kipeh bas-
buang kiri kanan siriah talatak dek si Kambang alah
dimakan siriah sakapua digiliang rokok sabrang tidak
lama antaronjo talatak nasi dek si Kambang sambah
tibo hanjo lai: "O tuan makanlah makan kamari sakali
angkan". Mandjawab Rambun Pamenan : "Adik kan-
duang si Kambang Manih ijo bana bak pantun urang :
Padi sidjurak dijoro dijintan
padi sipuluik dari ladang;
Nasi basanduak balatakkan
awak bapantang makan surang.

Mandjawab Puti Dajang Sudah : "Tuan kandu gangbang
Rambun Pamenan dangkaan nalah dek tuan :
Padi sidjurak dijoro dijintan
sipuluik nan lenduang daun,
Nasi basanduak balatakkan
djo sia tuan ka sadaun.
„Tuan makan malah daba lu kok umua lai samo pandjang kudian kito makan sadaun". Mandanga kato nan bak kian galak tananum Rambun Pamenan nasi disanduak banjo lai alah sudah injo makan alah sudah mambasuah tangan lalu marokok makan siriah tidak lamo antaronjo dimintak izin'ka badjalan: „Adiak bari maaf banjuk2 hambo badjalan banjo lai kok lai umua samo pandjang kudian kito baramu djuo". Takadjuik Puti Dajang Sudah. „Tuan kanduarg Rambun Pamenan kamano tuan ka badjalan apo bana nan tuan tusuhakan ameh perak banjak dikito sabagai pulo tuan kanduarg kito kan baru batunangan". Manangih Puti Dajang Sudah manangih sambia bapantun:

Parahlah sumbu di Singgalang
Tadajuak rando balai2,
Umarang hambo djuo nan malang
Baro bagantuarg taguradja.

Nak duo pantun sairiang:
Simantuarg di Parit Putuih
Djaradjak diranah taban
Kamano ka mandjulai lai,
Bakeh bagantuarg naolah putuih
Tampek hapidjak naolah taban
Kamano ka mangabai lai.

„Bapak tidak mandekpun tidak awak surang tungga babetang sakit kamano dibimaukan sabagai pulo tuan kanduarg:
Kain putiah djolong bapakai
Diamdjak palantiang pawuah
Djatushnu kadalam padi,"
Kasiah sajang djolong bamlak
ihan bawo badjalan djawaah
itu nan marusuh dalam hati.

Nak duo pantun sairlang:

Radio Tulih Radjo Tjigan
tigo djo Radjo Pariaman
ampek djo Radjo di Limbukan
timo djo Radjo Pagarujuang
anam djo Radjo Bangkahu
rintang mambilang kuntji sadjo.
Hati nan tulbih bakeh'tuan
sadang kasiah tuan tinggakan
sadang sajang tuan gadjaih'an
bak tulang dalam rakungan
nan bak luko kanai sambihu
lamo lambek marusuh djuo.

Kok ajadi tuan badjalan samo hilang kito buah
bambo nan djiangan tuan tinggakan". Mandjawah Rambun Pamenan: "Adiak deu Puki Djang Sudah adiak
tjubo mahal bapikin itu djawuahnjio kampuung urang
antah sarabun duo tahun padjalanam antah babaliak an-
tah tidak adiak tingga mahal dirumah usahlah adiak
barusuh hari tjo bana bak pantun urang:
Sikudjua baladang kapeh
balanak makan ikan,
Kok mudjua adiak malapeh
bak ajam pulang kapawutan

Nak duo pantun sairlang:
Bapich sambilan pitih
barek sambilan djamba,

19 RAMBUN PAMENAN
O adiak nan rantjak manih
salamat sadjo malah tingga.

Dangakan sabuwhah lai:
Mamuriab ombak disubarang
mahalan ombak di Kampusang Dalam
ketek riakno Padang Alai
bakadja riak nan kabilia
latakan pandajuang dalam parahu
djalo nasrak athen karang,
Marilah adiak marilah sajang
mari kito badjawek salam
dagang badjalan hanjo lai
antah djawuah antahno hampia
gurak Allah siapo nan tabu
kok mari dirantau urang.

Lapeh nan dari Pasa Sampan
haujak mandjalang Pungguang Ladiang,
Rilahkan sadjo nan tamakan
kok lai mandjadi darah dagiang.

Alah badjalan Rambun Pamenan alah saraorang pad-
djalanan manangih Puti Dajang Sudah: "Tuan babaliak
malah dabulu". Alah tagak Rambun Pamenan lalu ba-
karo naro nu: "Adiak kanduang si Dajang Sudah da-
gakan malah den karokan:

Sueran Amat Palito Amat
bongo malua kambang sakali,
Hialah lbubek asa salamat
dalam ratau mak den nanti.

Mandjawah Puti Dajang Sudah dangakan pulo den
karokan:
Batjintjin parmato intan
patah tatimpo ateh katjo.
Sadang kasiah tuan tinggakan
babati saba malah bambo.
Anak buajo dibalanci
mamakan djuro palandjungan,
Barapo lamo kami mananti
baruneh batang pangabungan.


Alah badjalan Rambun Pamenan alah sarantang padjalahan mahimbau si Rono Pinang : "Adiak kanduang babaliak malah tidak suko den malapeh rauncau djawaub nan ka didjalang sabagai pulo adiak kanduang kok tumbuah malang djo maro kok njampang sakit badan adiak sakit kamano mintak ubek litak kamano mintak nasi kok sancto sakit dirumah buliah den mintakkan ubek".

Babaliak Rambun Pamenan alah tibo ditangah balaman lalu bakato maso itu : "O atjiak si Rono Pinang kini bairu malah dek atjiak atjiak tagah den pai djuo itu ruponjo pasasian mandeh kanduang dalam pandjaro djiro salorang badan bambo nak hambo bari malah batando". Sadang dek Rambun Pamenan diambilawu sabatang ditunamkan dipalambahan bakato injo sakali : "Atjiak tingga malah dirumah kok njampang lajua awua ngaekko alah sakit malah badan adiak atjiak do'akan
padu Allah kini tingga atjihk dahulu". Lalu badjalan Rambun Pamenan manangih si Rono Pinang malatjuik2 kan bidan ma hampah2kan diri manangih sambia bapantun adik kanduang Rambun Pamenan :

Apokoh nan marao - rao
sia gadang di Palupuah,
Apolah iko nan mam bawo2
hari sanang diparusuah.

Alah naik malah karumah si Rono Pinang lalu tidua bagaluang dalam kulambu.

* * *
III. RAMBUN PAMENAN MANTJARI MANDEHNJO.

Alah badjalan si Rambun Pamenan dihilahkan bahwa nan pandjang hari basarang tinggi djuo. Dek lampek didjalan lapeh dipadang ribu manampuah padang lapeh kadji mandaki ka rimbo gadang kamano kareh dibawo untuang. Hari hadarok patang djuo patang badjawek dengan malam talok didalam rimbo padang namun sa malam2 nantun sapinjang tidak talalok-kan dek dijin tidak ratangguangkan ajiamato dja cuah badarai. Hari lah siang pulo lai badjalan Rambun Pamenan habih hari babilang pakan habih pakan babilang bulan habih bulan babilang tabun lah duo tabun didalam rimbo tak tahu negari ka dituruik badan lah gadang dalam rimbo. Basuwo bukit alah didaki basuwo luruh dituruini dimano patang sana baranci malam basalinimnik ambun siang ditimo paecel alah tigo tabun kalamonjo ijo bana bak pantun urang:

Mungkareh dipuntjak gunuang
dibilak barang nalo nuli,
Kamano kareh dibawo untuang
kaburang tampek mahnjo pai.

Adolah pada suatu malam sadanggojo larui tengah malam ijo didalam rimbo rajo nantun Allahu Rabbi rosuah huti budja labek tidak tabado sana manangih Rambun Pamenan takana dikate arjik dahulu sakatuk tidak nan barubah ijo moh sarik pai marantau.

23 RANBUN PAMENAN
Hari badarok siang duuo alah hakukuak ajam rimbo
alah siang ruponjo hari sadang dek Rambun Pamenan
rasoonjo badan hampia sakir basanda dikaju gadaang ka
badjalan tidak rakawo badan sakit kapalo panjang sa-
nan manangiah ba hibo2 bapantun ba buwah2:

Kudo malompek baru balah
tibo dilurah pandakian,
Tidak diduo kahandak Allah
untuung lah sudah djo bagian,

Matilah urang dalam samak
mati mamakan uruk kaju,
Dagang nan tidak badunsanak
sakit basanda dibania kaju.

Bunji pantun ba buwah2 ajia mato djaraah badarai:

Pindjabic Tjino didjahirkan
pandjabit kain salah basang,
Kini lah baru den ijakan
pitarub atjiak den Rono Pinaang:

Marijam ditapi lauwik
babuni pukua sambilan,
Anak dagang mati tarungkuik
budjan dilangit mamandikan.

Dilandai madang ambalau
rijangi ka dilandaikan
dilandai didaun kaju,
Kok mati budjang dirantau
budjan dilangit mamandikan
didjanguak si langau bidjan.

Stickdjuu rijuang djo pipit
tabang djo anak rijuang lampai.
Kok rantuah rabiang djo hukit panimbun maik dagang sansai.
Bapantun sambia manangih sakit barambah ladjaik djuo rasukan putuih njawo badan.
Kaha bataliah hanjo lai aliahnjo kapado si Rono Pinang dek lamo lambek nan bak kian alahnujo tabu di nan bana manangih sadang dipintu sabab malihek awua las lajua: "Manuruiik sapondjang pitaruih adiak alah sakit malah adiak kanduang dimanokob rimbo nan laj busuak hurah dimano nan laj kanjang", adiak dабulu den karoken adiak kanduang tidak patjajo:
Hilangkan djuolah banda den disakah padi tigo tangkai,
Tidakkan djuolah kato den kok tidak mati badan marasai.
Kok santano sakit dirumah badan den ubek den cawuri den tjarikan dukun paadai ubek hilang adiak siapo ka mantjari luluhi siapo ka manjilam kito baduo badunsanak ba huwah2 bunji ratok:
Dani subaliak ka subalag dikili lai tapi kain
badjalic tantang kapalonjo,
Sudahlah untuug Takir Allah
dicintang bana djo nan lain
adiak kanduang takana djuo.
Paranglah urang di Lampisang
urang marasang dari lawuik,
Sajang diadiak djolong gadang
habih dagiang tulang diruruik.
Koto Sariak balai Rabatu
djatuah salodang silaronjo,
Kata adiak tidak ka ba'a
dato ranueng mularai djuo.

Alah sudah injo manangib bapikia si Rono Pinang
ekok sakit bana adiak kanduung siapo den surauh ka mantjari lalu diambil malah balam bakato Puri Rono Pinang: "Adiak den balam Timbago pai malah kini djuo tuan ang alah sakit bana antah dimano injo kini kok lai basuwo tuan ang kok sakit ubek malah bawo-lah injo babaliak pulang katoron pasand dari acjak uhahlah hari dipatumikkan".

Alah dibungkubkan malah ubek sarato nasi nan sakapu langtek djo talua nan sabuah: "Kalau batamu Rambun Pamenan surauh makan nasi djo talua tigo rahum tahinda lapa", alah digungguang malah bungkusan rahun,lah balam Timbago tabang ma njisi2 awan pu-weh malajang injo malajok banjaklah lurah radjalani banjaklah bukit nan talihek tidak basuwo nan ditjari alah salulan lamonjo tabang banjaklah rimbo nan tataam-puah tidak basuwo Rambun Pamenan tigo bulan lamo mantjari alah radjalani rimbo kasadonjo.

Adolah pido suatu hari alah panek balam Timbago hingga injo dikaju gadang ijo dibatang kaju baringin mananguung silangau bidjau malihbek balam kabawah apulab garan nan madi dibawah antah harimau nan lab madi dilihbek kabawah njaro2 sanan lan tampak Rambun Pamenan silanguung pingsan maso itu sangai sakti malah kuranjo tidak ado batutua lai basanda sadjo dibanja kau bangkokno lai man dateh2 djuo. Lalu dilakekkan malah ubek disintuah djo lidih gilo diminunkan ajia sangaih tukadjaik Rambun Pamenan alah pandai injo mangetikan wato malihbek injo hitia mudiah tidak ado
Surang nan tampak sualai dari balam Timbago mana-ngih Rambun Pamenan: „Adak kanduang badan diri apo sabab dari kamar djo sia atjak ditenggakan hila-lang surang hilang badun kini baitu malah didiadiak ba-baliak pulang malah atjak“.

Mandjawab balam Timbago: „Tuan karjiak djanjo mambo makantah nasi nan sakapa sararo talua nan sabuah nak kuat tuan badjalan kok sampai tamakan ba-bih rigo taluhan tahinda lapa“. Alah dimakan nasi nan-tun sararo talua nan sabuah alah sebat Rambun Pame-nan adapun pitaruab atjak kanduang kok sampai tuan karjiak sebat kito babaliak malah pulang“.

Mandjawab Rambun Pamenan: „Adak kanduang badan diri banakata malah pado atjak namun mambo ka pulang balun kok tidak tabawo mandeh kanduang tidak deu namu-zh babaliak pulang“, maangih Rambun Pamenan manangih sambia bapantun:

Patjah tjawao ditimpo tjawao
patjah ditimpo rano2,
Hilang njawo baganti badan
mandeh kanduang ditjari djuo.

Djiko bak manguko djinih pandan
rumbuslah bambun dalam samak,
Djiko bak manguko djinih parassian
cadjadjak kampuang lai tidak.

Kamitah pakan Pasa Sampai
rami dek anak Kuraie Tadji,
Djiko bak manguko parassian
tabuwang badan dari nagari.
Batalek urang ateh biduak
anak Radjo makan didulang.

27 RAMBUN PAMENAN
Kamu bak nangko sakit hiduak
lakeliha badan dirantau urang.

Sera Sekok duo Sajo
kampuang badjorok djo tepijan,
Kok cikok bana kahandak kito
untuung lah sudah djo bagian.

"Adik kanduung balam Timbago adaik babaliak mal-
lah pulang tagamang atjik lamo tingga". Alah panci
nangka batanga tabanglah balam Timbago babaliak pu-
lang hanjo lai tabang ma njisi2 awan alah sabulan la-
mujo tabang alah cibo malah di Kampuang Dalam
hinggok injo dinteh andjuang batamu dengan si Rono
Pinang dibanakan parasai an tuan katjik: "Ijo sakit injo
dabalu tepi kini alah sehat lai bapasan pado atjik
mintaikan sadjo dora salamat supajo lakeh babaliak pu-
lang", dilihek awaa dipalambahan alah tampak daunnjo
mudu samang saketek pararian.

Lerong kapado Dajang Sudah salamo Rambun Pa-
menan badjalan makan tidak minumpun tidak rimang
menang siang malam tingga djangok pamaluik tulang
islok beyaluung dalam kulambu.
IV. RAMBUN PAMENAN MAN DAPEK TUNGKEK WASIAT.

"Dialah kaba tantang itu aliabnojo kapado Rambun Pamenan sadang didalam rimbo gadang alah sehat bana hadan injo latu batjalan hanjo lai. Alah sabari duo hari sampai sapaka du pakan kok siang basalinduang peneh kok malam basalimuik ambun darang hudjan ka-hudjanan darang peneh kapanehan dimano patang sa-nan bamilam habih bula babiulang tabun alab duo ta-tun pulo kalamanjo nagari tak tantu ka dituruik ma-njarah sadjo pado Allah hari malam hanjo lai malam budjawek dengan siang tadanga ajam bakokukak malibek ejundo kabawah alah tampak api tajelak dituruik pulo kakian kironjo pondok urang palatang bakato Rambun Pamenan: "O ninia urang paladang bawolah tompong dagang sansai bambo nangko dagang mularai dusan nagari tidak tantu."

Takadjuik niniai rang paladang lalu malibek kaha-laman injo lah tampak anak budjang mandjawab urang paladang: "Bujuang nai malah karumah". Alah naik Rambun Pamenan ado sabanta injo duhak nasi lah masak hanjo lai sana bakato niniai rang paladang: "O bujuang nan djolong darang disabuir naino tidak tantu dihimbau gala balun tarang bujuang kamari malah makan barang nan ado kito makan alah njato kito didalam rimbo makan djo gulai nan bababuih". Alah makan Rambun Pamenan makan sasuwook duo suwok
pakuih katigu injo lah kanjang bakato niniak rang paladang: „O bajuang nan djolong datang dimano bana dusun nagari kamano bana ka badjalan nagari manoka dicunuk katukan malah pada hambo banakan malah dijalek2".

Mandjawaw Rambun Pamenan: „O niniak urang paladang dangakan malah dek niniak hambo uraikan nukeuih hambo bandak kanagati Tjamin Taruih paretah Radjo Hangek Gurang nan bagala Radjo Aniajo kulan nukeuih hambo kok dusun hambo niniak tanjo-
kan tidak tanu lai dhhambo badan lah gadang dalam rumbo". Alah panek injo ba hintjang2 dintang ma ngene
ke2 djuo hari lah siang hanjo lai dimintak izio pada
niniak lalu bakato hanjo lai: „Manolab niniak kan-
tiwan: hambo manintak hambo pado niniak rilahkan
nasi nan sakapa rilahkan ajia nan sataguk hambo ba-
djalan hanjo lai niniak lapeh djo hari sutji ijo bana
bik pantun urang:

Anak rang dari Banguampu
kapakan lalu ka Surian,
Badan kito sarik batamu
rilahkan sadjo nan tamakan.

Mandlung pantun si Rambun manangih niniak rang paladang: „Kito disiko malah dijam batah nan dapek
kita menaken nan tidak samo kita tjari ribo bana den
dihadan ang, awak lai mudo kerek baru ranau djaawah
ka djiadalang". Mandjawaw Rambun Pamenan: „Bari ma-
ti hambo hanjaka?", lahu didjawek malah salam. „Kok
talama batar hambo mak hambo tjari niniak kudian", nan
buat Rambun Pamenan.

Ano sarantung paljalanam mahimbau niniak rang
palua ng: "Bujuang babaliak malah dahulu bujuang ka
ka badjalan djawaah kalau dilapeh bana djo pitih pitih
tidak ado dalam puro kini baitu malah dek ang tando
alamiik putih hari hambo hari tungkek sabuah tung-
kek hanamo Manau Sonsang. Kamano bujuang ka badja-
lan bawo dijo tungkek nangko mak den katokan ma-
lah chasiarnjo:

"Kok basuo musuah dirimbo atau Djin dengan ma-
numia walaupun gadjah djo hatimau tjukuik djo ula de-
angan raduang. Tuhan Allah kok lai manolong kanaj
bajang2nojo mati djuo. Badjalanlah bujuang kini nangko
sukolah hari nisik malapeh".

Badjalan Rambun Pamenan habih hari babilang pa-
kan habih pakan babilang bulan basuwo bukit alah di-
deki basuwo furah alah dituruni dek lamolambek didja-
lan satahun pula kalamonjo tak tantu nagari ka diur-
ruik adolah pado suatu hari alah tibo digunang gadaang
tibo dibukit nan barapi disuwook dikida bukit djalan sa-
buah tampek latu alah ditampaah djalan nantua alah ti-
bo di tangaah2 disangko bulab lalu kironjo kaju mam-
batintang dibihiek bana hampia2 ijo lah tampak nago ga-
dang bukanono kaju malah kironjo tidak taleso kasuba-
tang. Baranti Rambun Pamenan lah sabanta injo dudnuk
ditampaun kaju ajia mate girisang gomiriang: "Kalan
hak nangko parasaian tidak barama mandh kekuang
ah tue badan dirimbo basakit bana reso latu".

Sadang ma nangk2 dijo alah takana dinan bana
takana tungkek ditangan tajinta inik rang palاعدang
alah takana chasiarnjo lalu diambiak malah tungkek di-
latuk malah nago nantua kanai dek bajang2 tungkek
alah djatauh nago gadang. Melhek Rambun Pamenan
ditantang kapalo nago anak garudo nan diateh kaju bampia dimakan nago gadjang.

Dilibek nago alah mati didaki malah nago gadjang tijok didaki djaruh djuo tidaklah sampai kasubaliak, babalak Rambun Pamenan basanda kaban kaju sadang kan diateh kaju nantun anak garudo sadang manangib lomo sabanta antaronjo hari lah badatok patang djuo.

Alah polang bapak garudo sarato dengan mandeh kanduangnio didapaci anak sadang manangib ijo manangib kaduonjo bakato anak garudo: „O bapak kanduang bampia kito tidak basuo njomiah dimakan nago gadjang libek dek bapak itu bangkuinjo taguliang sadjo dibawah ijo dibawah tampek kito nangko. Kini baiu malah dek bapak untuang kami balun ka mati alah datang manusia mambawo tungkek sabab. Rantjak tu-bubuhnio bakan kapalang badanajo mudo kereb baru di- lat,uniknio nago nantun alah djaruh nago kabawhi didakino bangku nago tijok didaki djaruh djuo tidak dpadi injo badijan kok buliah pintak pado bapak baleh duolob guno urang nantun kaban tampek injo pai tidong, ba'a bapak hantarkan dek maneh baiu pulo hambo tampaku injo dunsanak tidak tabaleh doh gunonjo”.

Mandawab garudo gadjang: „Kalau bairu kato anak dimanu anak urang nantun man dek libek bana ruponjo”. Bakato anak garudo: „O bapak kanduang dek hambo kok itu bapak tanjakan injo dibawah tampek kito sadang; lalok injo kini sadang ba rusuh2 hati”. Alah tabang garudo gadjang lalu hinggok injo dibawah didapati, i Rambun sadang lalok bakato garudo gadjang: „lu mung dagolah ba'a”. Takadjuik Rambun Pamenan leb diwitakan malah mato malibek injo kahadapan
lah sampai garudo gadang lalu bakato maso itu: "O ninjak garudo gadang ninjak makanlah badan hambo ka pui djalan tak tantu ka suraih djalan lah kalam du-
sun nagari tidak tantu makan djuolah hambo dek nin-
jak", aja niro djaruh badarai.

Mandjawab garudo gadang: "Tidak rang mudo ka
tamakan guwo baik tabaleh balun kini baitu malah dek
rang mudo hari ba'a tanjo ninjak kamano bana bu-
djang marantau kamano budjang ka badjalan nak tantu
ninjak mamikiri".

Mandjawab Rambun Pamenan: "Kok itu ninjak ra-
njokan mukasuk hambo handak badjalan kanagari Tja-
min Turuhi parentah Radjo Hangek Garang bagala Ra-
djo Aniajo kakiham mukasuk hambo antah pabilo lai
ka sampai". Bakato garudo gadang: "Kalau baitu mu-
kasuk Bujuang djawuah bana nagari nantun sapandjang
pikiran ninjak kalau babini Bujuang kini bini anak ba-
ranak sudah baranak injo batjutju sudah batjutju injo
bopijoik balun ka sampai budjang kakiham badjalan da-
rek tidak radeso balajia ditawuik tidak buliah sariklah
kapa man ka sampai kakiham". Sadang dek Rambun Pame-
nan manik nga kato garudo ga tang manangih mua isak:
"Kalau baito kato ninjak makan djuolah badan hambo".
Bakato garudo gadang: "Kalau baito kato budjang ka-
buang anam nago nangko mak den bantarkan budjang
birisuak ubah barusuah hari djuo".

Agaklah dek Rambun Pamenan lalu diambil ma-
lah tungkek alah dikabuang uia gadang alah mandjadi
anam kabuang hari lah malum hanjo lai malam ba-
djawek dengan siang lah kiro pukua anam pagi baka-
to garudo gadang: "O Bujuang anak kanduang den

33 RAMBUN PAMENAN
ambialah rotan dalam nimbo kabekkan malah nago nanun kito badjalan kini mangko". Alah diamiak rotan karimbo dikabekkan nago anam kabuang ditantang ka-
pak garudo du. Bakato garudo gadang: "Dangakan dek
anak kanduung kito ijo badjalan djawuah kabekkan pulo
badan ang usah djatuah budjang didjalan". Alah diani-
ambiak matoh rotan dikabekkan pulo badan diri".
Garudo tabang hanjo lai tabang ma njisi awan
puweh malajang injo malajok puweh malajok injo ma-
ninggi alah tabang injo tabang dibarikan nago sapotong
alah duo hari garudo tabang duo kabuang nago nan usak
alah nigo hari garudo tabang tigo kabuang nago nan
habih tabangno batambah tinggi djuo.
Anam hari lamonjo tabang anam kabuang nago nan
habih tabang alai mangko sampai kadam nagari Tjamin
Tjuin anam marandah tabangno garudo mamia tak
nakan garudo itu tamanuah Rambun Pamenan lalu
bakato hanjo lai: Manolah niniak kanduung hambo
kek itu niniak ranjokan kito badjalan anam hari nago
tan yo anam potong babati saba mala nan niniak". Hari
balak patang djuo alah ribo dikampuang nantun injo
nianggo dikangah pase lalu bakato hanjo lai: "Dang-
akan malan anak kanduung iko pase kampuang nantun
balanggo iko anak den hantakan kok sampai bana kana-
pun iku takadjuik urang kasadonjo anak turun malah
alikno".

Mintahaw Rambun Pamenan: "O niniak garudo
pedang kalau buju kam niniak hambo urak malah tali
mangko". Alah turun Rambun Pamenan dari areh gar-
udo pedang lalu bakato mase inu: "Kini bairu malah
le niniak niniak ijo ka babatik pulang kok ratjinto
hambo isuak djo apolah hambo ka bapasan".

Mandjawab garudo gading: "Kok itu anak rusuh-kan umbiak buku denai tudjuah halai pabilo anak handak pulang panggang malah buku nangko kok sampai asoknjo ka areh tangit alah darang denai kamari anak tingga malah dahulu hambo babalisk hanjo lai".

Alah rabang garudo gading rabang ma nji?awan tudjuah hari lamonjo rabang alah sampai dirimbo gading. ditampek anaknja tingga alah binggok injo disapan alah batamu dengan anaknjo.

* * *
V. RAMBUN PAMENAN MANUDJU
NAGARI TJAMIN TARUHI.

Kaha baralah hanjo lai sungguah baralah sanan
djun aliahnoi kapado Rambun Pamenan
badjalan injo
dari Pasu hari alah badarak patang djalan tak tantu ka
khatulik alah masuak kadalum kampuang batamu lapau
nabuah alah deduak injo dipalanta alah taraso patuik
linak bakato Rambun Pamenan: "O mandeh urang ba-
apau baralah ba'ambo nasii", urang manjanduak nasii
hanjo lai alah sudah makan djo minum djoalah hutang
ka dibajia bakato Rambun Pamenan; "O mandeh urang
balapau ijo bana bak kato urang :
Dari subaliak ka Subarang
sampai karumah djuru tulib,
Hutang lah dapek ampek gading
kaisek dapek miorak djondji.

Mandjawab urang balapau mano ang Boujuang nan
djwong datang :
Ambiaklah pelang kambanglah lajia
urang turun ka sikotji,
Asa hutang lai ka babajia
ingeeklah nadar rang lapau nasi.

Alah turun Rambun Pamenan badjalan hilia djo mu-
diak ha'i rumah bukan kapalang hari lah hampia ba-
darak patang bajumum Rambun Pamenan :
Mandaki bukit sang Suliki
manurum Lu Tandjuang Alam,
Hari patang sawai babunji
kamano dagang ka bama lam.

Lamo sabanta antaronjo hari lah malam banjo lai
babaliak karumah induak samang: "O mandeh urang
Balapau bawolah tompong dagang sansai dusun nagari
tidaklah tantuad. "O Bujuang nan djolong datang kalau
baitu kato ang disiko malah Bujuang bama lamad.

Namun malam samalam nantun sapitjjang tidak di-
lalokkan sakalok tidak ditiduakan rintang ba pikia2
djuo tak tantu djalan ka dituruik bapitih sagadang ti-
dak djoalab butang ka ditajja butang lah sudah dipa-
buwek pado rang Japu mandjua rasi hilanglah akal ma-
mikaakan dimano karadjo ka ditjari pangatahuan saket-
rek tidak kaangganah bapokok tidak. Alah siang
tjandonjo hari alah budjala Rambun Pamenan kan ijo
manjari karadjo alah badjala hilia djo mutik ditjando-
kan malah karadjo tapi tidak ado nana pek lah patang
puto tjandonjo hari babaliak pulang Rambun Pamenan
kapado mandeh rang balapau.

Alah sabari duu hari tjuikuik sapakan kiro2 lamonjo
bakato urang balapau: "O Bujuang nan djolong datang
butang Bujuang lah banjak bana alah patuik kini ang
bajjaan. Mandanga kato nan baka kiai tamanuang Ram-
bin Pamenan: "Kalau baitu kato mandeh taotangan
butang hambo nantun mamotak hambo pado mandeh
butilah djandji hambo dhabulu malakik patang hari baik
nak pai hambo manjatikan.

Mandjawab mandeh rang balapau: "Kalau baitu ka-
to Bujuang sukolah mandeh mamahri djandji tapi utang
muri ditajja malakik patang hari baik" ingeklah Bu-
djang rantang itu alah sapakan Bujuang disiko.

3'

RAMBUN PAMENAN
Kemarnah Rambun Pamenan alah badjalan banjo lai ahlihiseh djuo malah Pasa alah tampak pondok sabuah alah masuak kadali pondok ino duduak didalam pondok manangih Rambun Pamenan djo apolah hutang ka dibajia pitih tidak kainpun kurang sadang tamuunang ditam pondok tibo rang tuo nan punjo ladang masuak ino kadali pondok tampak urang duduak didalamnojo.

Balato urang punjo ladang: "O Bujuang nan du-

duak mongko apo sabab Bujuang kamari siapolah genan nmo Bumang dinamo dunsun djo nagari". Mandjawab Rambun Pamenan: "O ninjak nan punjo ladang hambo

mongko jagang mularaik dunsun nagari tidak rantu lai".

Balato urang nan baladang: "Kamano bana mukasuk

Budjang apo bana nan diriari". Mandjawab Rambun

Pamenan: "Kini baiju malah dek ninjak kok itu ninjak

rupikan mukasuk hambo datang kamari ijo nak pai ka

nagari Tjamin Tariuh parentah Radjo Aniyo batanjo

hambo pado ninjak djuawahkoh djuo nagari nantun".

Mandjawab ninjak rang paladang: "Kok itu Budjang

tajikan saratang nagari Tjamin Tariuh. tidaklah ba-

sarini dju awahanjo agak sabari padjalanan alah sampai

balang dusan tibo dipasa Tjamin Tariuh pasanjo ra-
uju wito, mula kampauangnoi rapek timba baliak".

Mandjawab Rambun Pamenan hatinjo sadang rusuah

djuo. "Kini baiju katso ninjak hambo badjalan malah

dakathun niahkan padjarianh ninjak". Alah badjalan Ra-

bum Pamenan hari bah badarok parang djuo babaliak ka,

duak samang djo apolah hutang ka dibajia alah
duna Hobo dipalanta dek paruik sangaih litak dimin-

narta pico bisa kapado mandeh rang balapau: "O man-

jawab: Lolaun sanduukkan nasi agak sapiriang litak
mana rasonjo badan koradjo ditjari tidaklah dapek". Mandjauwab mandeh rang balapau:

Badju putiah sarawa putiah
babanduak kasumbo pulo,
Kapatang sudah kami baringiah
butang nai laho tingga djou.

Tidak namuah sang balapau manjenduakkan mana-
gih Rambun Pamenan ajia maro ba darai2 lalu bapan-
tun baribarat:

Kabau gadaang di Subarang
pamutang sawah tidak tadaki,
Apo katenggang anak dagang
butang tak buliah mintak djandji.

Alah dibukak malah pakaian dibukak kain dengen
badju dibarikan pada sang balapau barang sado butang
ka tabajia tingga sarawa geonggang sadjo alah babadju
ponteng langan bari lah malam hanjo lai namun ma-
lam samilam nantun bunji tangih ba buah ijo bana
bak pantun urang:

Masaklah padi ladang rimbo
rarantang tali djuwek2,
Tampun batulak dagang disiko
butang lah banjak dipabuwek,

Pipit diho bondo lah mambubuang
rabang diho anak tijang tampa,
Misikin lah panek nambo tangguang
ragah dek adjal balun sampai.

Ka diambak marjo sakuduang
dibuangkan ikua kapalanjo,
Kok manjasa awak pada untuag
suturan sudah labulanjo.
Lalu badjalan hanjo lai hari nan sadang barabuik sandjo ajia maro ba daral2 Allahu Rabbi rusaah hati paranik liik marso djuo alah sarantang padjalanan tam-paklih lapau rahuab dituruik tjando kalian baranti tantang pirow lapau bakuto injo maro itu :
Lai parimbo rang disiko
mammi djuolah bidjo djarak
siwang djuo malah pandan,
Lai pahlbo rang disiko
barith hambo siso karak
unurak pauleh njawo badan.

Takadjuik mandeh rang balapau dilihek kapintu lapau tampaklih urang mudo matah basarawa pontong sahj0 djuuah tahibo dalam hari lau dihimbau hanjo lai:
"O bujuang nan djalong datang anak makan malah kini karo makan ba wam02". Alah makan Rambun Pamenan makan vasuwok du0 suwok tjukuik karigo injo manjuwok aih karanti injo makan alah sudah mambasah tangan tampaklih Rambun Pamenan diambilak pitih nan saga-dang asapolah hurang hambo mandeh pitih hambo ngadaing sabj0 hambo nangko dagang mularai. Mandang ka Rambun Pamenan manangih mandeh rang bujuba : "O bujuang nan baru datang usah disabuik naik kanduak pitih pambaja bali nisi".

Mandek hak namuah masarimo esa lai namuah anak dwo0. Inju sabuak du0 buhan sampai bana sapuluah "tu0" su0i na0i nan tidok ka mambali tidakkoh anak ba-ta-3. Mandong, mandeh balapau nangko bukan mantjari pidih sajjo gami pa sintang2 hati dek karano tidok ba-mank anak surang tungga babeleng kini kok namuah ng dwo0. Mandu ka saranggojo bari hambo anak surang
Mandanga kato nan bak kian mandjawab Rambun Pamenan: "Kalsu baiitu kato mandeh punjuak ditjinto ulam ribo mukasui hambo kamari nangko mantjarikan paruik tidak makan lai suko mandeh mambawo tompang bijalah mantjuri2 piriang atau ma miph2 lado pandjapnik2 ajia asal lai mandeh mambawo tompang".

Mandjawab mandeh rang balapau: "Kalsu baiitu kato anak diam malah disiko' kok diam bana anak disiko bijalah tidak bakaradio kini baiitu malah dek ang bari luruih hambo batarjo siapo bana nako anak dimana dusun nagari ang apo sabab datang kamari anak karo kau malah elok2".

Mandanga tanjo mandeh nantun mandjawab Rambun Pamenan: "Mandeh kanduang dangan malah dusun nagari mandeh tanjukan nako hambo si Bujuang Rimbo mukasui hambo mandeh tanjukan njo kanagari Tjamin Tariuh parentah Radio Aniajo".

Tadanga kato nan baiitu mandjawab mandeh rang balapau: "Kok itu anak karo kau nan bana nako nagari Tjamin Tariuh ikolah injo kampuang nantun Radio Aniajo Radio kami disiko malah anak diam".

"Anak kanduang si Bujuang Rimbo apo sabab da-mikian bukvin babadju tidak kol ditantung bana tubuh ang ranjok nan bukan alang2 salah dek tidak upakain". Mandjawab Rambun Pamenan: "Njo bana bak kato mandeh nan bak puntun urang djuu:

Flang bana nmu udmang genai akah basurin di parumad
Tampak nan dari Partian
mutilakan lumal Sungai Kuto
buramk tanjang Sungai Sirah"
Tabal ak rang Pakandangan, 
barin bana banaik kini 
kun barangkak mangko duduk 
Iklak basampa badan makan 
nasi diulua djo ajla mato 
dimintak tambuak sabalah 
sakaik kamano di kadukan.

Dangakan djuo malah, dek mandeh:
Dita bang baruang duo tigo
tabaong ambiak ka sasa,
Kamanolah unaong ka dibawo
urang kampung tulak barulak.

Dangang hapantun bara-bararac;
Balajia kapa ka Balirnuang
balabush unraong pulau Tjino,
Barang nan soko ka manolong
Dangang tabuawang dek nan panjo.

Dangakan djuo malah dek mandeh, nak ampek pan-
tun sahirang:
Bari panceh manuho tiram
saribo di katuaong mari,
Unaong bambo bak tareh tabana
Iku tulak mungkin ka baik lai.

Mandang karo nan bak kian manangih mandeh rang
hampau urang manggaleh baitu pulo.

Bakari mandeh tang balapan: "Kalau bainu kato
anak desekolah anak salamonjo", lalu dihimbau Suran
Mudo: "Anak kanduung Suran Mudo bawolah pakaian
rang karon, hatikan malah ampek pasalin kapado si
Buyuang Nembera". Sadang kapado Suran Mudo diambiak
malah pakaian dibarikan ampek pasalin dibukak pakaian
nan huruak lalu diganti djo nan elok sanan bakato
Rambun Pamenan hempun batibarat:
Lai parimo urang disiko
lai paruntun aka katjang,
Lai pahibo rang disiko
lai panjantun dianak dagang.

Namun malam samalam nantun banjaklah kerjek djo
rundingan dek urang si Bujuang Rimbo manjawanak di
hilia2 bakato di bawah2 muluik manih kutjindan mutha
awak elok baso katudju urang sajang kasadojjo harilah,
siang banjo lai kiro2 pukuh sambilan urang manggaleh
habih minum urang mambowo si Rambun minum.

Mandjawah si Bujuang Rimbo: "Mamak manak ma-
lah dabolu kudian bambo sakerek", alah minum urang
manggaleh bakato urang kasadojjo: "O mandeh urang
nan balapau harilah kami anak mandeh nak kami adja
injo manggaleh nan banamo si Bujuang Rimbo kasiah
bana kami mulibek". Mandjawah mandeh rang balapau:
"Kalau baihu kato tnan usahlah disabuih banjak2 kok
banjo si Bujuang Rimbo tikad namuah bambo mamba-
ikan antab kok mawi badau bambo".

Alah saharni injo diaman sampai sapakan duo pakan
alah sampai habilang bulan.

***

MILIK PERPUSTAKAAN
BILAI BAHASA PADANG
VI. BUVUANG RIMBO MAMBUNUAH RADJO HANGEK GARANG.

Buvai o buai kanduang buai buai nak lohok rang
harukan sahomo ino disanan lapeu batambah rami djuou
bujon banjuk urang kampuang banjar makan injo kaki-
un sahono Rambon disanan djuwa bali ba tambah2
sturan radjawa duo puluah kini lab ampek puluah rang
kampuang sapang kasadonjo alah tigo bulan injo disanan
akish pada suatu hari Tuhan Allah sadang manggarak-
ken tetapak si Rambun handak ba djalan2 handak ma
bahke kampuang nantun dimintak izin pada mandeh:
"Rambun tetapak ba djalan2".

Mandjawah mandeh nag balapau: "Anak kanduang
ni Buvuang Rimbo usahlah anak badjalan surang djago-
kan wakah Sultan Mudo anak pasang malah bendi". Alah
badjalan injo maso itu namun hari nan sabari nantun
banjaklah luca radjalan alah banjak lurah ditampuah sa-
rang sadang pamandangan tidak tabado gadang hari
hari urang babaluk puluah hari Kamih sabari nantun
lahu raha injo dirumah barisuak hari ka balai dimalama
wanan batuhan nantun namak gulai didapua kiro2 pukua
lapunah malah alah djago Rambun Pamenan: "O man-
den derekaken malah muho hambo tak namuah lokok
lanho kawan mandeh mamasak". Duduaklah injo dida-
pun kake mandeh rang balapau: "Anak den si Buv-
uang Rimbo anak kanduang lakenah lokok barisuak
nen ka kalai laja anak lab rahu djuou urang kok banjak
malihek ang saimo anak disiko langganan banjak bar-tambah djuo bia sabenggo injo bapitih naik djuo kalapau kiro mukasuk malibek anak sadjo labianjo injo minum kopipi bathinnjo malihek anak kanduang".

Mandjawab Rambun Pamenan: "Baiko malah hambo lalok taragak hambo handak ba tutoa2 usah sasek ham-bo disiko bari luruih hambo baranjo dimano rumah Radjo Ariaajo nao bagala Radjo Hangek Garaog mandeh tandjuakkan elok2 usah sasek hambo kakiian". Mandanga kato si Bujuang Rimbo mandjawab mandeh rang balapau kok itu nao anak tanjakan nan kampuang Ra-djo Hangek Garaog djalan nan luruih dari pasa tidak djalan ba simbang2 kiro2 saronggak dari siko kok bul-uh pintak ka badan ang usah sasek anak kakiian Radjo nantun garang bana injo tak siko dirantjak urang salah saketeke dibukum pantjuang".

Bakato Rambun Pamenan: "Mandeh karokan elok2 bana bana kabagakannjo". Mandjawab mandeh rang balapau kok itu anak tanjakan kaburuakkan Radjo kami disiko tanakalo usalo dahulanjo adotah pulo suraug Puti banamo Puti Linduag Bulan anak rang ranah Kampusang Dalam didjapuiknjo kakiian djo borak dibawonjo malah kanari alah tibo injo disiko ranjek nan buatan alange adotah kiro2 rigo bulan djam injo didah an-djuang tidaknaus dinikabinjo dimasukkanjo ka pandjaro banamuah Dobalang nan mandjago pandjaro Puti nantun. Diliha rantai bagahuang dirangan palang-ru lahek pinggang baranju pulo labiah kurang sipu-luah sahu sahu lai djuo hiduik kini antahujo lah ma-ri buito bana parasalossa".

Mandanga kato mandeh nantun manang ih Rambun
Pamenan tapi tidak dipalibekkanjo dihapuihnjo sadjo aja matonjo: "O mandeh dangakan malah salah mandeh mambali kaju kaju barasok mandeh bali padiah matoh ambu kenai sosokno kabarkan dijoo malah dek mandeh nan ne ek ambu kaki kia, dimano kataknjo pandjaro tu".


"Anak lalok malah kini barisauk hari ka balai". Alah lain Rambun Pamenan namun malah samalam nantun sopriyung tidak dilalokkkan aja mato ba darai2 taka sah mandeb kanduung, antah hiduik antahnujo mati aja matoh hakuukan hari siing alah kiro2 pukua anam pugi alah diaminak malah tungtek nan banamo Manau Sonsang minimak izin ka badjalan: "Mandeh tingga malah dabi-tu ka djalan' ambu sabanta". Mandjawab mandeh rang balapau: "Djaku anak ka pai badjalan djagokan malah bunan\(\text{d}h\)i". Mandjawab Rambun Pamenan: "Bijalah rumah utang sadho tidak ka lamo ambu badjalan hibo rumahjo mandejokan adik kanduung sedang lalok".

Balokan Rambun Pamenan alah sarantang padjalan-\(\text{d}\)e\(\text{h}\)e\(\text{m}\) nan lambek didijalan alah tibo injo di Pasa di-
ennak djalan nan kakida labush pandjung bakaalalan pad\(\text{d}\)\(\text{h}\)ang nan toa tampun2 dek lamo lambek didijalan alah uno nane duwak dishan dibampiri rumah pandjaro ma-
\(\text{h}\)at\(\text{h}\) ka amal ka tawab alah tibo dirumah pandjaro ba-
\(\text{h}\)yab utang nan manjugo nan tuo Palimo Taduung\(\text{d}\)\(\text{h}\)ang nan bagak dari katudjauhujo.

Nakato Rambun Pamenan: "O angku utang nan manjugo bari lucrak ambu batahno ambu rangko"
Mandjawab Palimo Taduang: "O bujuang nan djo. long datang usahlah banjak2 kato dji ko santano salain ang sakali lai injo batanjo den pantjuang djo padang djanawi kini baitu malah dek ang hibo bana kami dek ung dek matihck rupo rantjak ang elok babaliak sadjo tidak ung danga baritonjo banao kami urang bagak ikolah injo Palimo Taduang nan tidak lajua kanai panch nan tidak mamandang lawan".

Mandjawab Rambun Pamenan: "Kok baitu bana kato angku tolong djuu angku kabarkan siapo bana urang didalam mangko sangaiik didjago bana". Galak wasengeng Palimo Taduang mandanga tanjo anak namun ka dilampang injo kok nati ka didjantiak injo kok sakit dek urang Palimo Taduang djujawab dengan sabunanjo: "O bujuang nan rantjak mangko dangakaahab dek ang Bujuang mangko kami djago bana mantjabeuk padang sabalai surang mandjago Pati Linduang Bulan anak rang ranah Kampuang Dalaw dahuluu tunangan Radjo kami injo nan tidak namuh kawin dengan Radjo kami disiko dimasukanji ko dalam pandjero alah sapuluh tabun kic2 lamonjo".

Mandanga karo nan bak kian manangiah Rambun Pamenan: "Kalau baitu kato angku tolonglah buak pandjero mangko hibo bana hambo mandangakan baa bana rupe urang namun". Menteuk Palimo Taduang mambalalang rupe matonjo sampo ula ka mantjero sa- zo hariak suaronjo: "Djiko itu nan ang katokan pantjangan hapal den unang sabuik tidak ang danga baritonjo kok sakali lai ang baritonjo makan pantjuang hambo lai"

Bakato Rambun Pamenan: "Djiko angku sakurasangko tidak guno makan gadji elok angku pai bala-dang babihken kaju gadang ketek itu nan banjak ka-unangan". Mambangiah pulo Palimo Taduang dihim-baunjo kawan nan batanaam: "Gaduak bana anak rang iko marilah kito patindjukan nakojo tahu dimas spermam nakojo tahu dipadeh lado". Alah dipatindjukan ba samoe satangah mamantjuang djuo satangah malatjuik djo batu. Lipah dika ki nan surang didjawek pulo dek nan lae alah tampeli mahamphekkan alah ba tikamn dek lemo raso banjakak alah paja Rambun Pamenan bangok lab seruk2 sampai tidak tahu dibadan lai dek urang nan batudjuan malihek si Rambun alah pangsan galoqاح han samuanjo.

Sadang, dek Rambun Pamenan datanglah mimpi waka tuu jatsogah minak rang paladang bakaro injo kapa ko ni lambun: "Bujuang karang lai batuagkek karado ditangan ang latjuik malah djo tungkek nan-tun". Mimpi bakaro awak taai intak alah duduak Rambun Pamenan satang rasonjo pamandangan lau badizi baujo lai kununleh urang nan batudjuah malihek lawan alah batiri dipatindjukan sakali lai.
Sanan bakato Rambun Pamenan: "Kini bairu malah diangku dangakan malah demai keterak kok latratjato pado dunia kok lai rujang dianak hini kok lai lamak djuo nasi eloklah angku habaliak pulang suruikan hari ka nan bana ka baih bualah angku djiro solorang badan tambo solangkah turun dari djan-djang sadjak sarampok dari tanah sak mantjari bau tuang nan buto".

Mandanga karo nan baih kian bangihlah urang ka-tudjuahnhjo diambiak baru dilatjuikkkan bakato Rambun Pamenan: "Kini bairu malah dek angku dangakan malab pantun sahuwah:

Ramilah pasa ranga Pitahah
rami nan sadang ranguh hari,
Alah panek dagang dek baih
kini mambaleh hanjo lai.

Pantun sampai tungkek diambiak dilatjuikkkan kapado Palimo Taduang alah kanai Palimo Taduang tungkek tibo injo tagolek alah darumbu2i sarupu ajam ka-kanai tokok sarupu tajtjang kanai pangkua sadang dek urang nan banaan dilihek Palimo Taduang alah mati bakato Maruntun Manau kapado Ampang Basi: "elok-lah kito lar pandjang tidaklah mungkin ka talawan".

Alah lari urang nan banaan alah tajrambok injo lari biduang tasangkuik lari djuo dek kantjang injo bai- lari tidak tampak urang ka tabumpuh tibo disumah Radjo Hangek sarato tibo injo manjambah: "Ampunlah Tuanku Radjo kami ampun haribu kali ampun kami kan maundjago pandjaro datanglah surang anak kerek rantjak nan bakan alang2 disuruhhojo bukak pemin pandjaro tu alah bangih Palimo Taduang sampai sakali duo..."
kali dek angku Palimo Taduang dibukakojo padang gadang dipansuanganjo anak rang namun padang ka tibo injo mabilak tibo dipondok rumah djago sampai runtah rumah nantun kami patindjukan ba samo2.

Alah sampai lunak badannjo sangko kami injo alah mati kironjo hiduik pulo babaliak alah tagak pulo injo dilatjuiknio Palimo Taduang kini lab mati guru kami itulah sahab kami kamari pulang maklum pado Turanuku”.


Dek lamo sampailah gatar dilihek ijo bana anak kerek padang duduak didakek mait bakato Radio Aniajo: “O bujuang nan djolong datang apo sababnjo urang dibunuah kini baiu malah dek ang hibo bana den matihek rantjak ang nan mati nangko tidak ka hiduik eloelah ang babaliak pulang sangaih ”sajang den di ang kok sampai makan padang nangko barambolah bangih mandeh ang”.

Mandjawab Rambun Pamenan: “Dangakan malah dek angku koi lai angku urang pahibo bukakkan malah pinta pandjaro nangko niat hambo bandak baramu dengan urang nan didalam pandjaro ko sarupu siapolah gatar utuunj”. 

Mambangih Radio Aniajo: “O bujuang nan rantjak nangko sah eng saboik due kali marangeb buku mandangakan itu pantangan ninjak mojang den tidak eng siha basimeku awak den Radio Aniajo banamo Radio Hangek Garang mambuunah tidak mambangun kini
baitu hanjo lai sajang den dirantjak ang elošiš ang babaliak pulang salorong Palimo Taduans kok mari ki-
ro kubuakan eloš badjalan ang dari siko".

Mandjawah Rambun Pamenan : "Kini baitu malah
dek angku singkockkan djuo pinta nangko sangai tak
tjintu handak batamu kok angku tak suko mambukak-
kkan namun hambo ka pulang balun", diragangojo djuo
kuntji nantu sanan mambangih Radjo Aniajo.

Alah ditjabuiknjo malah padang diasak langkah nan
kanan lalu dipantjuangowo Rambun Pamenan. Sadang dek
Rambun Pamenan padang ka tibo injo mahilak alah
tibo ditunggak rumah pandjaro alah ranthuah tunggak nantu.
Barata Rambun Pamenan : "Patiuk bana angku man-
djadi Radjo djiko angku sakunt nangko elošiš angku
baladang ubi nak banjak dapek kauntungan".

Mambangih Radjo Aniajo ditlarjuik sakali lai padang
ka tibo injo mahilak. "Kini baitu malah dek angku alah
panek hambo dek baralab tapi kok buliah pintak hambo
eloklah angku bapikia bana kok rakana djuo dianak bini
kok sajang djuo pado junto elošiš angku babaliak pu-
lang djiko salorong badan hambo ridak manantang ba-
baliak pulang", kateronjo Rambun Pamenan.

Mambangih Radjo Aniajo ditlarjuik djuo ba ulang2
bakato Rambun Pamenan : "Hambo mambalac hanjo lai
angku tilahkan njawo kini2". Diambiak malah tungkek
ditarjuiknjo Radjo nantu alah kanai badan balian tago-
lek Radjo Aniajo alah gabaji lamo sabanta antaronjo
lah mati Radjo Aniajo sadang Dubalang nan baranam
injo manjambah ka anamnjo : "Ampunlah kami tuan ka-
tjik kami manuruik kasamuanjo ridak baniat salah lai".
Hiru biru urang dikampuанг alah tabu urang suanagarinjo

51

RAMBUN PAMENAN
babaso Radjo Aniajo aha mati.

Bakato Rambun Pamenan : "O mamak urang nan baranam kini baiyuk malah dek mamak tolong buka-kan pince pandjaro taniat bana dalam bati bandak batamu diju urang nantun". Sadang dek urang nan baranam alah diambiak malah kuntji dibukakkan pinte pandjaro alah masuak Rambun Pamenan tudjuab lampih pintu kadalamjo alah tibo injo didalamujo lalu ditamunjo mandeh kanduangojo bakato Rambun Pamenan : "Tolong butak sahan nantun". Sadang Dubalang nan baranam dibukak rantai palanggu tangan manuruk dagiang kanai rantai melibek mandeh samatjam itu manangih Rambun Pamenan bakato injo maro itu : "Sampaikan bana sajang mamak tjerikan malab injo kurisi".

Kunolah urang nan baranam alah ditjari malah kunisi dibawo kapado tuan karjat dek aleh djo daun pisang diduduakkan ather kurisi dirasos badanmojo banyerk diplo tapi tidak tahu didiri lai mahimbaun Rambun Pamenan : "O mandeh dagolab bata". Sabuwab tidak baruhiri : "O mamak urang nan baranam sampaikan bana sajang mamak tolong bantakan urang nangko han-ikan kunuah mandeh rang balapau ijobab mandeh Su- tan Mudo".

Dunaplah urang nan baranam alah dibawonjo si Linduang Bulan didagang sadjo dikurisi dek lambo lam-tek ditjalan alah tibo injo dipisa alah naik malah ka- lapau takadpunk mandeh rang balapau anak kanduang n Bojuang Rimbo laho bana anak badjalan urang di- ina saur bawo mandjawab si Bojuang Rimbo : "O mandeh urang balapau ijobab iko urang nantun nan mandeh ketjakkan tahi malam nan banamo Puti Linduang
Bulan hambo djapuik kadalam pandjaro dek hibu hambo mandangakan". Bakaro mandeh rang balapau: "Anak kanduung si Bujuang Rimbo barani bana anak kakian tidakkoh tahu Radjo Hangek Garang sabab mangko buliah dibawo ba'a kato anak maambiaknjo tjubo tarang-kan pado mandeh kok tahu Radjo baiko kok darang injo kamari dipantjuangnjo kito kasadonjo Radjo nantun sangai garaang".

Mandanga karo nan bak kian mandjawab Dubalang nan baranam: "Kok itu mandeh tanjokan Radjo kito ijo lah mati dibunuh anak mandeh mangko barani bana anak mandeh". Sadang dek mandeh rang balapau duduak tamansuah mandangakan bapikia didalam hati la-mo sahanta antaronjo rapek Pangulu dalam nagari sararo Mantu djo Dubalang alah babumi hitugah Larangan: "Radjo kito ijo lah mati siapo diambaik ka gantinjo".

Mandjawab Pangulu sado nan rapec: "Djiko sasuai mupakat kito tantangan ganti Radjo kito kudian kito pakatokan baliau alun dikubuakan mupakat kito dahulu". Mupakat Mantu djo Dubalang mangubuakan Radjo Ani-sao alah ditjari tali gadang alah didjarek libia baliau lalu dibirik hanyo lai dibuwangkan ka Muaro urang lah banji kasadonjo mandanga baliau alah mati malapeh mat urang nan banjak babati gadang samuanjo. Sadang dek Radjo nan mati nantun tidak tamakan injo dek ikon bangkai batambah busuak djuo lalu baliau dikubuakan.

* * *
Mupakatlah urang dinagari mantjari urang nan ka djadi Radjo tidak lamo raso mupakat dapeklah kato nan susuai alah saukuz kasadonjo bulek lah buliah digolek-kan pitjak lah buliah dilajangkan antah kok injo tidak namuah didjadikan Radjo disiko. Alah putuhi malah mupakat urang badjalan kasadonjo 'karumah mandeh urang bata ruruk baru ribu urang disanan manjambah urang kasamuah manjambah Manti djo Pangulu: "Mamintak maafi kami nan banjak tuan katjak si Bujuang Rimbo Radjo kami lab tuan bunuah tidaklah dapek ka gantinjo kini baih tuan malah dek tuan. Samupakat kami kasadonjo tuan diangkek mandjadi Radjo kami tuan nan patuik ka gantinjo tidak dapek tuan mahilak".

Mandjawah Rambun Pamenan: "Mano sagalo Ningkat Mamak aluran bapak dengan mandeh aluran kaka dengan adik mamintak maafi hambo banjakz diiko itu mupakat angku sapandjang pikiran hambo surang hambo rangko urang djawuah". Bakato Manti djo Dambalang: "Mamintak kami kasadonjo djangan batangguah tuan katjak".

Alah fanek tangka batangka alah poweh ba hinnangz awak tak buliah barangguah lai suko djuo kasuduhanjo alah diangkek mandjadi Radjo bagala sahari su su bagala si Radjo Mudo alah saang urang nagari Radjo hilong alah baganti kini lah dapek Radjo baik.
ruponjo raintjak tidak tabado.

Alah sahari duo hari habihlab harti babelang pakan habih pakan babelang bulan didjalankan malah paretnah djawuah lainnojo pado nan sudah batoka bana dari nau dahulu nagari alah batambah tami djuo lorong kapado Radjo Mudo muluik manih baso katudju awak raintjak kalakuan eloek sangaiik katudju dek nagari sariklah rasonjo panukari djatanglah urang nan ka manjarjek.

Alah sabulan mandjadi Radjo sadang dek Radjo Mudo bakato pado mandeh rang balapau: „Kini baitu malah dek mandeh tolonglah ubek urang sangk’o ijolah Puri Linduang Bulan“. Sadang dek mandeh rang balapau alah dirjari malah dukun lahu diubek sado nau sakit.

Sabulan lamonjo barubek alah baransua sehat djuo disudukan djuo malah buba alah duo bulan kalamonjo alah pandai mangirahkan mato tigo bulan lamo barubek alah ramakan malah nasi tapi badan lunak djuo baru adolah kiro2 limo bulan alah sanang kironjo badan sanan bakato Puri Linduang Bulan: „O kakak urang balapau beranlah hambo mamikiakan hambo kan didalam pandjaro siapokoh urang nan mangatuwakan“.

Mandjawab mandeh rang balapau: „Djiko itu atjiak tanjokan nan mandjapuik atjiak ka pandjaro ijolah anak kanduang hambo nan banamo si Bujuang Rimbo kini injo alah djadi Radjo ijo didalam nagari pangko Radjo dahulu alah mati dibunuah dek anak kanduang“.

Mandanga karo nan bak’kian mandjawab Puri Linduang Bulan: „O kakak urang balapau tolonglah bim-bau anak kakak djo apolah gunonjo ka dibaleh“. bim-bau mandeh rang balapau: „Anak kanduang si Bujuang Rimbo anak kamari den batokan atjiak pangko
manjurah datang", alah datang si Bujuang Rimbo.

Bakato Puti Linduang Bulan : "Anak kanduang si Bujuang Rimbo apokoh sababujo anak kanduang mangko dikolong badan hambo iko hambo kan ijo didalam pandjaro djo alah guna ka dibaleh tidak hambo sangko ka hiduik lai manantikan mari sadjo lai".

Mandjawab si Bujuang Rimbo bakato sambia manangih : "Kalu itu mandeh tanjokan sabab mangko hambo djaruk mandanga mandeh dipandjaro sapuluh tabun kifo2 lamonjo karano hambo urang dagang mandehpun urang djawuah pulo". Bakato Puti Linduang Bulan : "Kalu bari anak kanduang dimano bana kampuang anak dimano dusun djo nagari tarangkan djuo pada mandeh".

Mandanga kato nan bak kian mandjawab si Bujuang Rimbo nan bagali Radjo Mudo : "Lorong kapado tanjok mandeh mananjonkan dusun djo nagari mananjonkan kampuang djo bakaman tidak takana lai doh mandeh sabab lah gidang dalam rimbo. Tapi kok buliah kandak hambo hari luruih hambo bанию dimano bana kampuang mandeh biken djuu mandeh banaak tjubo tarangkan pada hambo bana asonjo mandeh kamari".

Sadang dek Puti Linduang Bulan mandanga kato si Bujuang Rimbo manangih ta sadu2 takana di anak kanduang urang manangih injo bakato : "Dangakan maka anak kanduang lorong kapado dizi mandeh koko in anak tanjokan rantang nagari kampuang mandeh nu datenab Kampuang Dalam kok anak Bujuang tanjokan ino lai mandeu banaak nan gidang banamo Puti Kano Hinsang nu ketek banamo Rambun Pamenan. Tako kale rase dahulanjo mulo2njo badan ka masuak pan-
djaro kan samaso si Rambun kerek diinggakan sadang barek manjusu daranglah Radjo mandjapuik mandeh bagala Radjo Hangek Garang kanono tidak buliah ba tangguh2 dek takuik mandeh pado Radjo pai djuo hambo dibawonojo.

Bara tiho mandeh disiko dipasonjo mandeh kawin tapi mandeh tidak namah dimasukkanna mandeh ta pandjaro sabulan mandeh masuak pandjaro ado hambo mambuwek "surek pado anak nan baduo barisikan tjinijnun duo bantuak hambo kirinkan ka si Alang Bangkeh anrah lai sampai surek nantun" tidak hambo mandapek kaba sampai ka azar iko kini".

Dek urang Rambun Pamenan mandanga jiarito mandeh nantun ajia mato ba darai2 daruih tji pok daruih duo bak maniak puroi talinjo malibek si Rambun manangih bakato Puti Linduang Bulan; "Apo sabab anak manangih kabarkan malah pado mandeh". Mandjawab Rambun Pamenan: "Sabadujo hambo mungko manangih saketeck tidak ado halain satriak tidak barubah dangaikan malah dek mandeh: "Tarakalo mase dahulunju hambo kan pai mamikek ijo ka areh bukit Gunung Lenggo barai nan sadang rangah hari alah taraso puroik litak alah disangkuikkan puto halam bakulit si Alang Bangkeh mandjawab badan nan malang ko: "Adiak kanduangan si Alang Bangkeh bakulit malah sakati lai injo binggok dikaju nantun didjaruahkauno surek sapatjuak dek hambo badan nan malang diambil malah surek nantun latu dibakukan hanjo lai barisi tjinijnun duo bantuak surek dibarjo maso ita tidak ado pandjang pa-kaharan pendek sadjo isi surek nantun: "Kapado anak nan baduo nan gadang si Rono Penang nan ketek Ram-
bun Pamenan ijo diranah Kampuang Dalam.

Kok sampai hadan ang gadang tuntuikkan djun man-
deh mandeh rakuruang dalam pandjaro dikuruang
Radjo Amiajo dalam negari Tjummin Taruih sabab tak
namuah dinikanini. Alah sudah surek hambo barjo dja-
tuah hadarai nia mato manangih hambo dalam zimbo
sareto ma latjuik2kan tangah ma hampeh2kan diri alah
tau hambo dibadan hambo pai babaliak pulang.

"Kini bairut malah dek mandeh usah biyaro kito
pandjangkan kalau bairut rupozho lupo malah mandeh
dibambo kan hambo nan banamo Rambun Pamenan
ijalih hambo anak nan ketek dek sungar tarjino pada
mandeh itu rahabни hambo kamari".

Sadang dek Puti Linduang Bulan mandanga karo
nan bak kijan manangih Puti Linduang Bulan diambjak
nak dujum\i lalu dipaluak dipangkonjo dipaluak injo
ka haribaran ba gulik2 injo manangih buni ketok ka
bawah? buni tangih nan dujum bawuh pantun bai hibo2:
"Anak kanduang Rambun Pamenan tidak disangko ka
hiduruk lai ketek baru anak den tinggakan tigo bulan
baru didanja tidak disangko ka sampai kamari lai moh
hilang ka bajari lai moh lulusih ka basalam. Anak kand-
duang Rambun Pamenan lai sahawah nan den susahkan
bun kito alah baru nan arjiak ang dimana kini kok
lai dujum injo hiduruk kini baru lah koh injo gara ga
senai malan hadanpo injo kan sajang kapado ang ja
Aliha batuah injo kini".

Mandanga karo nan bak kijan mandjawab Rambun
Pamenan. "O mandeh dja den di mandeh mandeh kan-
duang djanu hambo talamo kuni mandeh tinggakan sa-
karaui totek babari samah rusaah sadjo sapandjang hari
ño bana bak pantun urang:
Salamo rumpuik tasia
babelok djalan rang kabali
samalam di Batang Hari,
Salamo hiduik aheh dunia
nan elok balun kami rasai
nan buruak sadjo sapandjang hari.
Dangakan djuo malah dek mandeh:
Sarojo raminjo pagi
rami dek anak kampuang Pisang:
Kabali rong kampuang Tisau
hari nan sadang rangah hari
pulang malakik pukua tigo,
Untuang hambo dimusin kini
tampan hiduik bagalak urang
adang2 minum ka lapau
kok duduak di tapi2
dimintak nasi sabalah sadjo.
Duduak djuo diareh pintu
mahadok djuo ka Munro,
Dalam saribu sariklah satu
djarang saburuak untuang hambo.
Karimbo atjak kok baujak
baraduh dilakek kandji,
Kok tidak ibu djo dunsanak
makan kalapau badan lai.
Mamukek urang tantang lorong
kamilah anak matjo adji,
Kok tidak garudo nan manolong
tidaklah sampai anak kamari.
Lorong kapado mandeh rang balapau mandanga urang

RAMBUN PAMENAN
manangih balarilah injo masuak rumah diliheh si Bu-
juang alah manangih sangatlah heran sang balapau apo-
koh sabab katanocio alah diliheh dipandangi alah tapa-
ham didalam hari iko agakojo urang nan alah batamu
ijo batamu dengan anak kanduangjo falu diusua dipa-
reso alah dapek malah katakangan manangih mandeh
rang balapau; "Dahulu tidak anak katokan' alah bar-
njak kali ditánjokan siapo namo mandeh anak tapi anak
mambuni djuo".

Marucoklah mandeh rang balapau dek lamo lambek
nan bak kiau baranti tangih maso itu: "Manolah anak
kanduang djanjo hambo kalau bairu kato anak sangai
sukonjo bati mandeh tapi samautang pun bairu sakete
sadjo hambo mamintak haraplah anak pakanakan su-
pajo sanang bati mandeh disikolah kito salamunjo Insja
Allah pambati Tuhan ameh djo perak banjak dikito
anak ratap malah disiko".

Mandanga karo mandeh nantun mandjawab Kambun
Pamenan: "Kok itu mandeh katokan itulah kato sa-
bacanjo ratapi mukasuik bati hambo barang sahari du
bati ka babaliak pulang kami dahulu matihuk kakak
kanduang hambo alah lamo bana hambo tinggakan an-
tah biduk antahnjo mati kok biduk batalan garaan ki-
ni bairu malah dek mandeh kami mamintak pada man-
deh dengan baribu kali mamintak rilahkan djariah pa-
jah mandeh iju bana bak pancun urang:

Bilah; kapa Sirantiah
kapa si Asuik bandak ka Djawo,
Rilah2 mandeh baragiah
kami mamompang biduk sadjo.

Mandanga karo Kambun Pamenan manangih mandeh
rang balapau: „Anak kanduang Rambun Pamenan usah disabuik tantang itu hibolah hari mandangakan kalau manuruik kahandak mandeh disikolah anak salamonjo tidak patuik kito batjarai ka susai malah mandeh tingga”. 

Manangih Puti Linduang Bulan mandanga kato mandeh rang balapau bakaro Puti Linduang Bulan: „Okakak urang nan balapau kalau baitukan baiknjo hilang-lah aka mamikiakan tumbo timbang malah dek kakak anak hambo bado urang nan surang ijo si Rambun nan surang tingga dikampuung banamo si Rono-Pinang. Dek lamo hambo tinggakan antah hiduik antahno mati bijalah kami pulang dahulu rilahkan djarah pajah kakak kok lai untuang pambari Allah salamat kami didjalah tidak manacah kakurangan”.

Mandjawab mandeh rang balapau: „Kalau baitu ka eloknjo ka ba’a pulo djanjo hambo tapi kok lai buliah kahandak hambo disiko djuo salamonjo”.

* * *
Bimawari Rambun Pamenan disuruh guguh tabuh Larangan disuruh sanan si Salamat urang nan rpakek kaki ringan rangan. Alah diguguh tabuh Larangan sahuik manjawuh tabuh nan banjak tabuh Djuma'at penujil takadjuik urang dinagari babondonglah urang kaitan sapek papak samuanjo surangpun tidak ado nan tingga hadirah Nioiak Mamak sarato Manti djo Dubalang babimpun urang gudang ketek nan dilurah datang mandaki dari bukit datang manurun.

Allahu Rabbi banjak urang sanan bakato Manti djolong pandai: "Ampun Tuanku Radjo kami djikodigan manang kami tinggi djiku dibuwang kami djawuah Tuanku djuo karugian kato bana disambabkan djuo. Apo bana salah salisah mangkonjo tabah alah babuni ragampe takjat kasadonjo apo nan salah durang kampuang lakoh Pangulu salah hukum dimano Dubalang tabuik sampah dimano randu dapek mulu tarangkan djuolah pudu kami teta kami mamikiakan".

Mandjawah Tuanku Radjo Mudo: "Manolah sagalo urang nan sapek unangko sarato Basa djo Pangulu dangaikan malah denai katokan bukanjo salah urang kampuang bukan Pangulu salah hukum tidaklah randu dapek mulu mangko tabuh babuni bana lir sabuwah mu bakamik bambu tuah bambu tarangk handak putang katunah ko Kampuang Dalam mandeh bambu nak lakeh
pulang sabah dek lamo kampuang tingga sangat raijinto dalam hati. Salarong tantangan pakaradjaan hambobo pulangkan paso mamak sarato urang sado nan rapek nangko".

Manjambah Basa djo Pangulu sarato Manti djo Dubalang : "Djiko itu titah Tuanku mupakai malah kami dabulu mamintak djandji duo bulan kalau lah sampai dun bulan kok ka pulang djo Tuanku kaba'a pulo djanjo kami salarong tantangan pakaradjaan mano nan suko hati Tuanku tidaklah kami mambantu manarimo suko kasamonjo". Mandanga kato damikian mandjawab Tuanku Radjo Mudo : "Kalau baitu ka baikjo hambobo tarimo djo hati suko".

Alah pulang urang kasadonjo pulang karumah mastiang2 sadang dek urang nagari ketjek mangetjek sapandjang djalan kapado kawan nan basamo : "Kalau di pikia2kan bana kok djadi Radjo kito pulang ijo karanaah Kampuang Dalam ka kusoik malah nagariko mangko baitu kato denai tidak ka dapek nan sarupo baliau nantun muluik manih kurtjinda marahi repo elok baso karudju. Samandjak baliau mamarectah balun paranah mahukum gantuang balun paranah bakasa muluik kapado kito urang nagari". "Parentah madju dek baliau nagari aman dan santoso".

Itulah pabiocjangan anak nagari. dek lamo bakalamoan babih pakan baganti bulan alah sampai pulo duo bulan mupakatlah urang dinagari manjadiokan djamba untuak ka malapeh Radjo ka badjalan. Alah basil sagalo nan paralu sanan manitah Radjo Mudo : "Mano sagalo Ninjak Mamak sarato Basa djo Pangulu sagalo Manti djo Dubalang sarato nan rapek kasadonjo namua

Mandanga titah damikian manambah rang Tjadiak Pandai “ijolah Ninjak dengan Mamak sarato Manti djo Dubalang: “Kaluai baitu djihih bitjaro didjundjuang ringgi dekapalo sukolah kami manarimo sananglah raso paratian alah patuik injo djadi Radjo Ninjakijo dabulu manarentah djuo santu kini manantun djuq”.

Uorang lah suko kasdonjo alah diangkek djadi Rad- jyo bagala si Radjo Mudo namun sa malam2 nantun sa- pitjjang tidak dilolokkan rintang ba suko2 bati barisuak baliau ka badjalan pulang kakampaung banjo lai.

Dek harra Takdir Allah bari pun siang banjo lai kiro2 pukua anam pagi dimintak iziu pado mandeh ijo lah mandeh rang balapau sarato Sutan Radjo Mudo ba- katu Rambun Pamenan: “Kini baitu malah dek mandeh barilah iziu hambo badjalan sarato dengan mandeh ham- bo kok lai muluik nan tadorong atau parangai kok nan salah sarato marutik kalakoan haraplah mandeh maafkan nihakan djarah pajah mandeh”.

Mandanga kato damikian manangih mandeh rang balapau: „Anak kanduang Rambun Pamenan sarato Puti Linduang Bulan seeing disabuih duo kali salorong tan- tang mandeh uangko tidaklah mandeh duo hari tidak bauka djo si Bijuang ijolah Sutan Radjo Mudo sarab
kok labiah pado anak".

Alah manangih urang samuanjo sadang dek urang nan rapek nantun dibaraknjo baliu bakuliliang nagari dikanan Rambun Pamenan dikida Sultan Radjo Mudo kā
tigo Puti Linduang Bulan ka ampek mandeh rang balapau mahiriang Dubalang dibalakang sarato dengan Niniak Mamak rapek papek anak nagari mahiriangkan baliu nantun. Alah sampai dirangah pasa duduaklah urang samuanjo sarato dengan Niniak Mamak tjuukuik-
lah Basa djo Pangulu.

Bakato Rambun Pamenan kapado Dubalang na Bar-
ampek : "Badjalan djuo malah kini2 djapuiiklah kabau
tudjauh ikua bawo kamari kini nangko ka baka kami
didjalan rantau djawuah ka kami suruii". Sadang dek
Dubalang nan Barampek didjapuiik malah kabau nantun
alah distambahkan pado baliu: "Potong dek tuan kabau
nangko djadikan ampek baleh potong". Alah sudah ka-
bau diportong bakato Rambun Pamenan: "Mano sagalo
Niniak Mamak sado nan rapek kini nangko mandoa
kito malah lai salamah handaknjo kami didjjalan".

Sadang dek urang nan rapek tu makaanlah urang ka
sadonjo alah sudah minum djo makan makaon siriah sa-
kapua surang urang mandoa banjo lai sudah salasai
samuanjo bakato Rambun Pamenan: "Mano sagalo Ni-
niak Mamak sado nan rapek dalam kampuang hambo-
kan ijo ka badjalan barilah maaf banjak2 kok ado urang
djo piutang walaupun kato sorong lompatan kok lai
pulo nan tasuruak walaupun keteck atuupun gadang sa-
gato bapak dengan mandeh aluran adiak dengan kakak
barilah djuo hambo maaf usah mandjadi buah tutua
usah mandjadi upek pudi karano kito ka batjarai".
Mandanga kato Rambun Pamenan manangih urang kasadunjo manangih urang gadang ketek badjawek salam samuanjo bibolab hatri ka basjarai ba rangih2an samuanjo alah pulang urang ka kampuengnjo pulanglah mandeh rang balapau pulangnjo babibo hatri baduo dengen Suran Mudo.

Alah badjalan Rambun Pamenan baduo dengen mandeh kanduangelu dek urang Rambun Pamenan alah disarunjo garudo gadang diambikak api djo kumajan alah diambukajo kumajan putiah lalu dibaka banjo lai asok mandutan koudaro alah dipanggang bulu garudo mamintak2 pado Allah lamoi sabanta antarunjo dek untuang takdir Allah pintak nan sadang ka balaku kahan-dak sadang ka buliah alah datang garudo gahang datanglah injo kaduangelu alah hinggok dipasa nantun: Ti-ranguk malah anak kanduangel tibo saruan pado hambo".

Mandjawab Rambun Pamenan: "Kok itu niniax ta-njukan sabahjo niniax hambo saru kito ka pulang han-jo lai ikolah mandeh kanduangel hambo danamo Puti Landuang Buian". Dek urang Rambun Pamenan alah diambikak malah tali dikabekkan dagiang kabau tudjual potong ka baka injo didjulan alah dikabekkan dagiang nantun naik malah mandeh kanduangel alah naik pulo Rambun Pamenan badan dikabekkan nak djan djaruah alah sipo puto kasadonjo bakato Rambun Pamenan: "O niniax garudo gahang kite badjalan hanjo lai".

Sadang dek garudo kadoangelu tabanglah injo maso nu tabang ma njisi2 awan alah sahari injo tabang di-barikan dagiang sapotong tigo hari injo tabang tidak tampak lai kabawali awan sadjo nan katihan bakato garudo gahang: "Anak kanduangel Rambun Pamenan
kamano anak ka dibowo djalan mano ka kito mmpuah.

Mandjawab Rambun Pamenan: "O niniak garudo gando kok itu niniak tanjokan mamintak hambo pado niniak hantakan hambo kakampuung ijo karanah Kampaung Dalam".

Dek lamo bakalamoan djawuah basarang dakek djuo alah tudjuah hari lamonojo tabang tibo dipadang riho2 dagiang lai habih samuanjo bakato garudo gando: "Anak kanduung Rambun Pamenan kini baiu malah dek anak sabinggo iko anak dihanhakan elo klah turun anak disiko kok sampai bana kito kakampuung banjak nan takuik urang kampuung anak turun malah disiko".

Dek urang Rambun Pamenan di pikia2 didalam hari raso kan ijo kato niniak laju mandjawab hanjo lai: "O niniak garudo gadoang kalau baiu kato niniak itu lai kato sabananto tapi lai pintak hambo kapado niniak nan buduo mintak rilahhkan djariah pajah niniak lai pajah manabangkan tidak tabaleh dek anak kanduung Tuhan sadjolah ka mambalach djariah niniak naa atah banjak bana".

Alah turun Rambun Pamenan djuo djo Puti Linduung Bulan lorong kapado garudo itu sanang rasonjo pandangaran alah tabang injo babaliak ijo kadalarnimbo gadoang alah tingga Rambun Pamenan badjalan ka, ki hanjo lai buduo djo mandeh kanduungjo manudju pulang kakampuungjo ijo karanah Kampaung Dalam. Dek lamo bakalamoan hampia kaiibo hanjo lai alah tibo ditangah balaman alah naik tjando karumah rumah gadoang dikanisik lawah sumpuih balaman sangaiik pandjangnojo bak rumah ditinggakan urang hibolah hari samandangi plaah dibimbai si Kono Pinang: "Acjak
den Puti Rono Pinang atjih dimano garan kini kami
lah datang kadaunjo ljoah mandeh kanduang kito alah
taragak bana pada atjih". Himbau nan tidak basahuti
dek urang Rambun Pamenan alah naik injo ka ateh an-
djuang lahu dibukak kulambu rumin dibukak kulambu
katudjusbinjo tampaklah Puti Rono Pinang sadang lalok
dalam kulambu ridua bagaluang bak kurjiaog didjago-
kan malah atjih kanduang takadjuik Puti Rono Pinang
alihek adiaknjo mandjagokan lahu duduak banjo lai.

Bakaro injo pada si Rambun : "Adiak kanduang
Rambun Pamenan ba'a lamo bana adiak badjalan sadjik
paningga adiak kanduang badan atjih bah sakit2 sakit
sadjo bakapandjangan nasi tak lahu atjih makan fatiah-
lah badan diri atjih bah kuruih atjih tidak makan".
Injo nan sadang manangih dijo dipatuankjo dijo adiak
kanduang njia moto mahilia dijo : "Sanang bana bati
adiak maninggakan".

Mandjawab Rambun Pamenan : "Kalau itu atjih
katokan usahlah hangih atjih kanduang mandeh kito
lah tabawo usah hambo diupec dijo alah mati Radjo
Anjajo adiak kanduang nan mambunuah. Pailah man-
manu mandeh kanduang mandeh kito taragak bana".

Mandanga kato damikian alah turun si Rono Pinang
alah riho dirangah rumah baramu dijo mandeh kanduang
ba rangihzina injo kadaunjo ba palaq2 maso itu buni
rangih man dajo2 tadanga sampai hahalam sadang
dek urang anak gubalo tadanga urang manangih diru-
mukjo njindo karumah kironjo si Rambuh alah pulang
duo dijo Puti Linduang Bulan halari anak gubalo nan ba-
nama si Amat Djuki karumah Puti Dajang Sudah baru
riho injo ditumah bakato injo ba guloik2: "Atjih den
Puti Dajang Sudah antu atjak lalok djuo djago malah dari lalok ambiak malah pakaa-an atjak cunang-an atjak alah ribo ijolah tuan katjaik Rambun Pamenan mandeh kanduang-jo tabawo pulo ijolah Puti Linduwaug Bulan".

Takadjui Puti Dajang Sudah: „Ikolah anak nan tijlako pandai bana injo batutu mandja-gokan urang sadang rau-lalok. Manggaduah sadjo karadjo-njo alah njato hati awak rusuah kini batambah pulo lai“. 

Bakato si Amat Djuki: „Atjak deo Puti Dajang Sudah dangakan malah denai katoka salorang tan-tan- an karo bambo kok tak basuo nan baiatu kok baduto bambo kato atjak dibuwang djawuah diganruang tinggi dijiko dipantjuang namuah mati karano bambo alah ma-lihek usahlah atjak lalai djuo pailah atjak kakian“.

Mandang karo Amat Djuki mandjawah si Dajang Sudah; „Kalau baiatu kato adiak itulah kato saban-anjo“. Manangih manggaruang pandjang mandanga tun-nangan alah pulang barjampua suko dengen rusuh suko ditunangan alah pulang badan nan sakit alah sebat si Kambang alah mamasak nasi alah sudah pulo injo bas-sanduak dihidangkan ditunangan rumah dek urang Puti Dajang Sudah alah makan be gageb2 saraso bataamu djo tunangan alah bak raso rampak2 Rambun Pamenan.

Alah sudah pulo injo makan tapi nasi tidak taluluu bakato Puti Dajang Sudah: „Kini baiatu kau Kambang eloklah bungkuhi nasi naungko sarato djamba djo djuadah badjalan kato kini naungko pai karumah mandeh kanduang ijolah Puti Linduwaug Bulan injo kan ijo baru darang“.

Dek urang si Kambang Manih alah siap injo baka-radjo badjalan turun banjo lai ijolah Puti Dajang Su-
dah babuni bunjilan mantjaretjeh tupai djandjang ma-
languah bantiang bapawuik alah dihilakan labuah nan
pandjang labuah pandjang liku baliku pudiang ameh
batimba djalan alah sarantang padjalanan tjukuik kaduo
rantang pandjang alah tibo garan disaalan ijo diranah
Kampuang Dalam alah tibo ditangab halaman babuni
halam timbago takadjuik Rambun Pamenan mandja-
nguah injo kahalaman tampaklah Puti Dajang Sudah
giriang gumitiang ajia mato malibek rupe kurnih badan
disonsong rjando kahalaman laiu bakato maso itu :

Sicjerek tumbuah djo kamumu
tumbuah sarumpun ditapian,
Sadjak kerek indak batamu
sabab dek untuag parassian.

Alah naik ka ateh rumah alah tampak si Rono Pi-
ngaeg sarato mandeh kanduangnjo sanan manangih Da-
jang Sudah : basalun ba buah2 :
Tidak den aso ka bakudo
batali djuo palanonojo,
Tidak den aso ka basuo
basuo djuo malah kironojo.

Banduanglah rangih maso itu takana untuag ma-
siang2 lamu sabansa antaronjo bakato mandeh Linduang
Bulan : "Manolah anak katigonjo makan malah kito ba
samo2". Makan sasuwoq duo suwok tjukuik katigo injo
alah sudah alah mato nek makan siriah bakato mandeh
Linduang Bulan : "Manolah anak katigonjo dangakan
malah elok2 marilah kito malaporhan ijo sabab kito
alah batamu mando'a malah kito lai malaporhan ijo
sazar kito kok lai untuag djo suratan nan baik kok-
njo lai djodoh ka batamu djuo ijobah sarato kanduri
halek kawin mangawinkan Rambun Pamenan dengan Puti Djang Suadah;
Eloklah andjalai ditampaikan sitiapo tumbuh babungo,
Eloklah bangkalai disudahkan pada nan lain ditjari gantinjo.
Kok dikili bana tapi kain
bagubah baukia pulo
kain tanunan Suran Palangai,
Kok diganti bana djo nan lain
saroman indak sarupo
sarupo indak sapatangai.
Alah dihimpunkan sanak sudoro korong kampuang
alah tjukuiik hadir samuanjo. Alah basiap urang dinagari
satangah pai karimbo pai mantjari pakajuan satangah
manangkok kabau djo bantiang untuak djuadah dibalek
djami habih mangakok karadjo masiang2. Alah hasil
sado nan paralu lahu dipasang marawa kabasaran sarato
bapajuang kuniang gadang 'tando alamat Radjo2.
Halek bamulai hanjo lai rami urang tidak tabado
tjkuuik parmaian sanak mudo2 ado djo sabuung dengan
pupua phado barabuaung sepak rago ado parmaianu si-
lejek djo sitaralak langklok djo rari pitiang dengan randai.
Kokno kalangkapan halek Radjo2 tidaklah ado nan
katinggalan babati gadang kasadonjo sabab nan bilang
alah babalai alah babunji rumah nan gadang alah pu-
lang sumarak kampuang: "Kok rusuah alah rapudjuak
kok tangih alah babantokkan".
Alah rapek Pangulu dalam kampuang sarato djo
Imam dengan Chatib tjukuiik djo Tjiadik Pandai dalam
nagari mantjari kato samupakat ijo bandak maisi nan

71  RAMBUN PAMENAN
satjaro 'adat manuruik aluran nan biaso:
Ramo2 sikumbang Djarti
bìnggok dirantang madang kalek,
Parah tumbuah; hilang baganti
pusako djawek badjawek.

Dapeklih kato samupakat Rambun Pamena diang-
kek mandjadi Radjo ijo ka ganti almarhum bapakujo
Datuak Tumangguang.

Tidak banda tabandakan lai
padi lah panuah dek sorok lumuik,
Tidaklih kaba takabakan lai
api padam puntuangpun hanjuik.

T A M M A T.

72