KABA
SITI MARIAM

Kisah sebenarnya terjadi antara Bukittinggi-Medan.
Roman moderen dengan gaja klasik Minang.

DISUSUN OLEH:
A. ST. DIANDJUNG
dengan
A. D. ADJUNG

BAHACIAN KE SATU.

DITERBITKAN OLEH: CV. PENERBIT "INDAH"
1962
BUKITTINGGI 1962
MILIK PERPUSTAKAAN
BALAI BAHASA PADANG

[Stamp: Hibah]
DARI BAPAK LUKMAN ALI
UNTUK BALAI BAHASA PADANG

MILIK PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA PADANG

SERTIFIKAT TGL: 6 SEPTEMBER 2000
SNIKER/HARGA: H.
JLEKSI:
NO. INVENTARIS: 3442/14/2000/I5: 1(2)
KLASIFIKASI: 699.223.13
KABA

SITI MARIAM

Kisah sebenarnya terjadi antara Bukittinggi-Medan.
Roman modern dengan gaja klasik Minang.

DISEUSUN OLEH:

A. ST. DIANDJUNG
dengan
A. D. ADJUNG

BAHACIAN KESATU.

DITERBITKAN OLEH: C.V. PENERBIT "INDAH",
Cjarano sirah pinang!

AMPUNILAH kami ditang banaik banak panglulu sirah merah neupun ulama tjielak pendai atuupi urang mudo mudo ditekken kapalo nan satu disusun djauzen sepuluah ma njampeikan kanduango teko kati.

Kami mangerang tjurito lamo lamo nan tidak lamo bana salah mase pendjedjaben ma so Balendo tamerintah tetapi tukaranjo itu nan utamo banjo kato kan kami seluik kaba tjurito urang mudo mase kini nak djan tadorong salah sadjo tandonjo hiduik hapadoman. indokjo esse dikeu lan tanu lan ditunja kok, palau negari urang teneuk kabaka ateh duni dan nano santoso duni ehorat susuai pulo djo djaman kini djaman mørdeka djenjo urang.

Sabush lai nan takana tjurito urang mase kini dibao gaja Minangkabau babaso batalun kelasik lamo makaruik meneikk mpuuko urang tandonjo babaso kato kato kok pandai manjurun buliuh dibantuak reker cok hati manuruik gaja djaman baru namsah realis djo idealis djuan djuo dikato urang. Minanglah tingga dimi nangujo tapi samartang pun baihu kito tju do bagulambek dibao asa hamulanjo kito su sun tjarito lamo susuai sunu djo djangkonjo
djo tjaro biduik sabaanjo perubah-an djaman kato urang.

Ikolah repolusi sabaanjo sampai kabahaso kito enlo dibaranikan hati padek pangena ma-
ngakok karadjo surang-surang tapi sungguahpun bastu kok kato latu lalang sadjo ampun djo maeh kami mintak.

A. ST. DIANDJUNG
A. D. ADJUNG.

rukitinggi  Djeni 1960
padang
SITI MARIAM

Hari Kamiah pai kelerun,
Kakampuang urang Banuhampu,
bahelok djalan ka Durian.
Kahalah lamoe kena susun,
mananti tuan sadjak datuku,
kinilah huru dieampaikan.

Mandaki djalan ka Singgalang,
kakida djalan ka Ramatlan.
Danga dek tuan tarang-tarang,
buliah mandjadi puladjari.

Anak urang Padang Lua,
ba-ikolah di Bukittinggi.
Kok salah asek kenan bana,
kok rantjak samo dipaladjari.

Si Ali Sutan Diandjuang,
mandjua buku di Bukittinggi,
bakadoi di Simpang Tigo.
Kok duduak usah bebasnuang,
elok dibatjo dipahami,
ok tantu rugi dijo labo.

A. D. Adjuang anak urang Pejokumbudh
tingga di Padang karadjo kentua,
duduak baduo mangarang buku
Ganti paubeok-upek rusuah
kan djadi kawan samo batetua,
kaba ljurite urang dahulu.
S I A L A H urang kan djadi kaba io asurang par rampuan bauamo Siti Mariam kemanakan dek Muntjak Udin umua nan boro duh putuah sadang mudo gadih ta-laman rupe rantjak bana katudju bana kengilo nan mudo-mudo maklumleh bungo sadang kambang harumnujo sampai kalua kampuan kumbanglah panjang dek mantja-liak kandidake-k i kok tapanggang kan didjauhi rindu bapunut nan gaduh Siti Mariam bagai bungo kambang hu- tan rupe mandjilih tatjelak djauh manih djo rantjak sa-mo sasut bibia tipihi djo siruh pulo galak tananjamun marmanak bati tabajang tjando gigi putih gigi nan bagai mutiara sariklah sutan kadjudunjo anteh kok lai pagawat kantua angku kalerek djo karani atsu sudaga toke kake urang boaheh pitih bana diargagh gadih kan tan-dianganjo bana bak roman katudju akus panjapo dialek tamu tahu diereeng dengan sendeng tahu diadas-baso basi pandai hakaw-an samo gading atau sakorong djo sakam-puaug , indaklah gadih sageneng nanun.

Tesahuik pulo mamak kanduanganjo nun banamo Muntjak Udin indak tahu dielok burnak kemanakan bak njo kemanakan awak rintang babini rantjak kemanakan lah lupe sadjo sipandeng inaio bana baka pantum urang:

Luruih djalan ka Ulakan tempak urang pai mandi.
Kasia badan ka ditumpangkan, mandeh djo bapak alah mati,

Nak dua pantum sairang:

Buaktinggi tanahju tinggi,
suran sudaga babalaudio,
Kailia djalan nak ka Medan,
Sudjak madre bapak mati,
mamak lah malengah sadjo,
bahan djaarak parassian.
Takalo mase dahuunjo' mase 'bapak lai' iduik 'kandak bulih pintak balaku awak surang lengga babeleng indak ado kaseh babagi kaseh tattunggang kabadan surang apo dimintak apo dapek tiok ari bagadang ati indak tau djo labo rugi tattunggang mambantuak djo mamakai kunaunlab gadin Siti Mariam anak surang si djantruang ati hubungan jao bundo kanduang anak dimandjokan tiok ari bakundang patang djo pagi buah batu limpo bakuruang pautan hati ajah bundo tambatan larek ibu bapak kasa-jangan urang sakampaun indak urang sagemeng awak dalam ranah luhan Agam rangkai hati pangarang, djantruang Si Upiak Siti Mariam awak basutan dimato ba-radjo dihati surang.

Kini apo kan disahuik hubjan djo panah babatalan daulin ketek kini lah gading io djuo hak kato urang:

Singkarak mandado dalaung,
baliak bulimba kaju draiv;
Disangko panah sampai patang,
kironjo hubjan langah lari.

Malang djo mudjua indak batjarai uilako tibo sakadiap mato tibo malang dek Siti Mariam lai sampai djanjia mawina diatukan nasib malang mandeh bapak kaseh kan tjarai djo anak kanduang pati lah dua laki bini ka Padangpad- diang Bukit Surunang mukasuk mandjanguak kaum kirabat tibo lab gampo mase itu gampo rajo disahuik urang ma-
ti karonjo ditimpo batu djanjia lai sudah daulunjo.

Tingga Mariam djo mamak kanduang nan banamo Muntiak Udin dek pandai mamak mambidjuak lai takup bapak mandeh tapi songjualpun bai tu kaseh mamak batjando aie sakali gading sakali katek mukiumlah la-
dan nan manunyang noda sarupo kaseh dathu mase diasuh mandeh kanduang.
Badan batambah gadang djuo
godih hati ramuak hantjuh didalam kabatu
djatuah badarai karabangno urang:

Babueh batang mangkudu,
habib potjukal dek bindalu,
tahampai pandan kasubaranj;
Sakik kasia kan mangadu,
hapak mandeh lah dauluk,
habib tatumgang kataban surang.

Baitelah pulo hini mamasknjo, asuang pitanah masak
dak injo kasiah si mamak baih pulo lab pada bagai ra-
qi kain dibuekillah nan bukan-bukan asuang pitanah suok
kida dek lamak susunan kato io pulo pikiran mamak
sapaakik mamak djo biminko untuak malapeskan badan
diri baban barek nak njo ringan tangguang djawah
nak njo habib pada Siti Mariam si gadik djoktang.

Tabik pikiran mamak kanduung pikiran elok ranjjak
haka tapi sungguahpuns batu mukasuk ado dihalakang
nan bandang dihalak batu nan banasi dihalak karak di-
pahuekillah djundji maso itu kakek arek hukuliah madi ma-
saktih ketongan maso itu io mampalakikan Siti Mariam
etan djo Sutan Karunia rang mudo nan djolong gadang
rupo ranjjak tempun tabao bantuak zangk hatjando Dau-
mana lugak gontai baaturan geleng kapalo indak tingga
indak urang tabiah diawak itu kan djudu Siti Mariam.

Loreng pada Siti Mariam masanti hari, baik matun
rano kan deko hari sang malam indak takalokkan
habari rano sabulan gadang hati indak tabado raso
diolah tapi tjuwun kan lo Siti Mariam sadjak man
hapak kula pantun gilo babadak djo hatjamin gilo
mamaturik maluk diri Sutan Karunia tabajang, hajang
indak sasaat sakutiko ilang nan dari hati rindu djadi pamanan buah mimpi lepo nan sadang njenjak tdua sudah djago takana pulu indak tantang djo nan lain.

Baitu pulo Sutan Karunia hati sadang pikiran gabuak badan tjiak djadi baduo tabajang bantuk si Marjam bilo badan kabatamu lah lamo mukasuk dalam hati takanduax dalam samatan habih hari baganti hari hari basiliah djadi bulan kini mukasuk kok lai sampai jo djuo bak kato urang:

Barakik - rakin - badan kabulu,
baranang - ranang katapian;
Basakieh: manantu sadjak dahulu,
kini kok lai tasampaikan.

Hari basaran dakek djuo lah hampirie djandji nan ditakuak sibuaaklah Sutan Karunia dibuek badju setalan hidjaw tjukuik djo buah kimeja putiah dibali dari duo buah dikandakkan kupiah beka kupiah beka bilindu bitam buatan Hadji Sarbaini kupiah tampaalan tjar Kudo Amek dibuek sipatu kune kala kalesat tua warnonjo buatan Yap Yek di Bukittinggi Disiapkan baka satjukuuknio untuak karumah Siti Marjam dibali anduak duo tigo tjiak baragi sirah masek tjiak hidjaw daun teleh sarato djo sabun gunda gigi tjuukiik barak djo minjak arum buatan London nagari Inggrish kok baunnjo sampai kalekik baiut adait nan biaso.

Balapeh hati Sutan Karunia pitieh habih indak dipandang baiut pulo manderh bapakniko dunia bapan-
tang kalintasan kok batampuak tuliah didjindjiang kok balek buliah digulingkan indak kaju djandjang dikapiang indak ameh bungka diasah ana talawan dunia urang bia "tagadai" sawah didarek anak surang djolong sadang kok kandakiko sadang kan balaku pintak nan musti
diganahi murah maha indak dieteug asa ilapek foran kalaudju asa sampai kahandak hati. Panublah kopor duo buah dec pakaian Sultan Karunia tujuwak salimuik irah rahi merek taj Angas djano urang kain. Palaqat usah disabuik tujuwak dju tanun Samarinda Bugu Macakesar suto hitam dibali dipasa Ateh didis Galuung hak kato urang bantu pulo untuk Mariam kan dibao Sultan Karunia dibali kain pandjang duo halai hatik Dyodja tuih haluih dibali pulo kain badju suto goang maha dibali pulo salendang xareset buatan gadih Koto Gadang dibalikan selop tinggi tumeuk badak Paris djo minjak harum.

Tibo geleran dek mandehno dibalikan dengang sapuluh kilo tujuwak hati paruiu tandoana ikan gadang untuk dipangek lahi salasa mambali ikan didjamang pulo pandjua ajam dibali ajam sapuluh ikua untuk maajah Sultan Karunia etan karumah Siti Mariam lah kabarek-an mandeb Sultan Karunia panuah katidang duo tigo paruiu dibali lah dibali indak nan lopo lah tanonjo lah panuah pulo kamboik duo buah lah par kaparanxan bendi diborong bendi duo buah sabuh pamben pambehan sabuah untuk Sultan Karunia hatio djo hapak mandehno kudo batari mandoe - duo hangang girang - girangno monamah hanjuih paraan dek tanu lambek didjalun lah sampai katingan amin bakadja urang ateh rumah mandjawek pambehan mandeb kanduang.

Atek kalansuwan hanjo lai lah putuih mupaekit merek manak jo didhari nan Djumahat lah dyutang lahi salaman kurih kahie nan dakek - dakek indak ado utaik pan brown lah bakarakan kasanamu - patuiu digu- tier. Dju meri lahi masak mandang sakantiah gadoh nanu nantih taco kolo hubung luh masak pulo matjam panganan kok kaleran djo lai maruh koe saroban djo pinjaram xatan tanatilu djarah kempoe dianan rantjak sikolah etok
indak mas kan dipilih iko lamak etan katudju na-
monjo ntuak alek gadang bagandiang minantu djo mi-
nantu haedu santiang kapande'an indak tehu siang djo
malam sislapah djawah satjuknikno ataupun samba djo
gulafojo.

Baitu pule han laji-losi sibuaq hakaratado tengah
laman paga nan rumpang lab disisiek samak nan tinggi
alah ditabeh rumpuk nan pandjang lah dibuang pailuk
ditjat alah ditjat sananglah mato wamandangi sibuaq
indak ado nan kurang.

Baitu pule disteh rumah induak induak lah baka
meh pule dibarasiakan rumah djinieh-djinieh dibatang
ken lapiek paradani sarato kasua gadang tabla ta-
kambang tirai langik-langik takanak separai kain putieh
bereado baukie-ukie buetan gadah Banuhampu.

Sananglah hati mandeh djo bapak indak ado raso
nan kurang dori dapa lahu katungsh dori balaman
sampai kadjalann. Undangan alah pulu dilapeh karik kira-
bat kabia djo kawan ninik mamak basa hettah alim
ulama sarato tuankan imam katik indak nan lugo bai-
tu pulu Sultan Karunia diamann kawan same gadang
nan dakek dilapeh djo kato nan djsuah dilapeh djo un-
dangan makhumlah Sultan Karunia utang mudo asamo
gadang tiok kampuang ado kawunno indak raso ado
nan tingga.
NIAT SAMPAI, KAUA LAH LAPEH

LAH TIBO djangdi nan ditskuak tiho dipadan nan baukua jo dirubah Siti Mariam tatagak randjang kui basi hukan buatan Surabaja tapi buatan tanan Iggirih sangadjo bana pat membali ka Kampung Tjino di Bukittinggi lah dipasang kalambu kain ambun dipalui kulambu kain satin satiu barono hidjaw mudo sadjuak rasor padajalik-ai kulambu bahungo suok kida basulam djo bauanu suto haluih tabamba tjando bungo limbaunjung kaik bakaik bungo tjulan sudah bahungo baburungan pulu susuni sadjo sulamajo buatan tangan Siti Mariam. Tahakan pulo tjando sapeai saarono djo kain kalambu sadjuak di matu urang nan banjak pandai bana urang malukis bagai digamba diukiekan tapasang saruang banta kunjang susun basusun dalam randjang guliang malintang berenden-renden ditabba pulo djo bungo rampai bungo rampai nak rang Padang barum batjampue minjak wangi tabelak salero mantjalik-i sampai kadalum sum-sum tulang bek tjando sarugo hiduih-hiduih kok dempek mamampang lalok sinan namuahno karieng pitih dipinggang buimin bana kan rantjakanjo.

Bikia pandang katangah biliek talatak medja hunda talua medja djati tjoklat tuo ampok kurisi malingkungu kurisi bahari banta pulu kain biludi biru hidjaw baukie djo bungo tulipuk sarato djo bungo matoari aleh medja bai- tu pulu alehno banaang basulam banang Deemse djanja urang bategas bagai waronoro turun badjuntai katapi medja buatan tangan Siti Mariam ditengah medja talat- sak djambangan vaas bungo kato rang kini vaas bauisi djo bungo hiduih bungo dahlia merah mudo bau- tampan djo bungo mawar pandai bana urang manjusun edhek mato mamamungli.
Dilihek puto sudiik kasudnik bungo hakarang di karandjang disusun rantjak na atumtu manuh sadac ditjaliik mato karandjang rotan hapaluik kain. ado hapaluik karateh bungo manggilo budjang malihok sumbangan kawan samo gadang. Sabuah sumbangan kawan sikolah banamo Siti Nurlida nak rang Solok Pasir Talang Sungai Pau Muaro Labunah kawan kuriik maso dahulunjo sabuah puto sumbangan kawan kawan sikolah di Bukittinggi io kawan Siti Sjamsiar anak rang Talang Pasokumbuah io dibukak Limo Puluhah sabuah lai sumbangan kawan nan banamo gadih Longgang urang Padang Labunah Minturun kawan serumah dahulu, njo maso mangadji di Padang nugukh mato manu-dangi sabuah elok sabuah rantjak tak tuntu mano kan dipilieh samo rantjak kasadonjo djadi iberat putih hati tando awak urang bakawan dapek suami tampek hati Sutan Karunia djduu dahulunjo.

Banjak puto surek nan datang mangato kan indak dapek pai dibari sadjo doa salamat salamat manampuhah hiduih baru salamat sadjo pakawinan dapek nan taljin to kato hati dapek anak pamonan mato kan sambung-

au turunan didunia.

TIBOLAH maso katikanjo banulailah olek maso-
itu olek gadang pakawinan tata cik tiando salamatjo pintu bagaba daan anau bancie djo daun padiang ameh salo manjalo pakih rimbo, bahari puto merek sabuah "Salamat datang" djan o tesurek.

Uranglah tingkuik kasadonjo rami nar lookan ang
alang babadju rantjak, ha'agai raga m baik padasi
atau laki-laki pangamun asah kan tibo itu dimati
dek urang banjak. Aills sababata antaronjo talangi
rantak bunji bendi bunji mandaran tangah labun.
girong-girong tingkah batin'kah tapak culo hangi-
dno babunji puto suaro musik bunji biola djo karip
bunji gitar djo gandanganjo alek modern djambo urang antah ploh nan mudo mudo samo basorak kasdonjo rasa kan lubuh bumi Tuhan uranglab betoh maso itu tanjo pangantin nan lah datang tibolah hendi dibalaman urang manjonseng djo tjara selon tjukunik sirih salangkoknjo daitu adat maso itu.

Nan gombang Siti Mariam alah sudah injo mamakai takanak sanggau anak daro sanggau basuntiang buhno durian lakek dukuah, galang gadang balah roton salo manjale pakai badju biludu hidjau batabua djo banang ameh lakek kain sarang balapak kain balapak banang ameh buatan nak rang Pandai Sikek tjaro Minang dahulunjo dilehek ploh Sultan Karunia mamakai badju biludu sirah balilik djo bahan ameh basirawa balsampong sisampeng tanunan rang Silungkang saluak tatenggek dikapalo salanak basalui djo ameh umi hakilek tjandonjo kanai paneh batambah rantiak Sultan Karunia bagai sutan dahulunjo sarupu turunan radjo radio urang bangsawan titisan radjo maso baldulat Pagar Rujjang.

Duduaklah hasandiang dipalaminan surang bultan surang matoari samo rantiak kadunjo drapik pasuman-
dan ahok kura bagai bultan dipaga bintang silulah ma-
to mantialik-i turun nak kipeh Tjino mangipeh
nak djo djo marapat hujan kada urang mantijalek pa-
laminan kao dasabik palaminan urang maso saisauk
kapantik djo suto baluih ragi banke-unkie djo banang ameh
zalo madijo ulu mego balrik ruponjo aka tjino bal-
rik banak-taraj kasamambu pasoko lamo batihrai paradu
bakhitana palaminan urang kajo-kujo maso radjo dahulunjo.

Alo sabanta antaronjo musik babunji ploh lai
babura racam mutjam lagunjo djo rajo njanji nan mudo
mudo. Bunji puntun mala majoindie ditambah ploh
salak urunj r-e kan lubuh runak gadang.
Namun hari sahari nantun urang rami hadatangan nan djaah datang batlapak nan jalek datang begontai karik baik ipa djo bisa same lati nu dihibi nantun ti-
dak sorong nino hah nan yajak kassdonjo. Ba-
lapeh-lapeh alek Siti Mariam marasai urang didapua
apo dimasak apo tondeh hadaso bana pitih habih baitu
pulo urang datang bukan datang sumbarang datang datang
tlukuk djo pambawo untuak mandulang Siti Mariam ale
mambawo kean pandjang udu mambawo patah balah ba-
matjam barang pambawoan barang kado bak kato urang
lah balungguak dimuko biliak nen hatungkuih nan bakotak
ekok indak nau bagadang lai datang nau bakotek. Baitu
pulo urang djaah kawan mandiang bapak si Upia kau-
wan baliu masa hidnik dek bapak pandau bagaut urang
kajo pamura pulo dek banjak budi baid bapak urang
non tidak malupekai kini dapek mambaleng guwo dibaleh
kau bakesh anaknjo io nan gadih Siti Mariam.

Lorong kapado mandeh Sutan Karunia aleknjo sangat
rami pulo indak tabado urang datang kalampasingan
urang dapua paneh batenak djo mangguini saning bati
bapak mandeh lapeh mukasuk nan ditjinto indak taraso
pitih habih baitu pulo dialek datang diudah indak tata-
gan-tagun pangka sigap djo karadjo basanang bati alek
datang.

Tigo hari alek balanswang urang datang indak tempo-
njo nak biek turun tjiek hari kaampek alek usai lab
tingga Sutan Karunia djo bininjo Siti Mariam bati gadang
taragak lapeh jow bana bok pantun urang:

Silasiak majang dari Kuhu,
dibak nak urang dari bagau:
Kasiah sajang djojong batamu,
kinilah baru basampaikan.
Dimano djawi nan kakanjang
bagubalo dipagi hari
Dimano hati indak kasanang
lah dapek kahanacak hati

Anak urang Banuhampu
hari Rabaa pai kapakan.
Kandak bulieh, pintak halaku
bara kasanang raso badan-

Kok tuan pai ka Kurinji
singgah talu ka Painan
Kok muti sadang bak kini
indak rilah angok badjalan.

Gadangleh hati Sultan Karunia haitu pulo Siti Mariam
duduak baduo teak kaduo nan labieh bana Sultan Karunia hati gadang indak tabado dapek bini bak tjanjo bulan dipatuik pulo hadan diri suasai balian
din djulan kok maken indak ramuah surang makan baduo kandak hati suasai bana rieh djo buku same sapohn kudonjo iri hati urang malibeck satapak indak umauh batjarai pai surang, pai kudonjo bak tjanjo ana djo tabiang raso koi muti badan batjarai dek la-
mak rajaan Siti Mariam sarihat balamu djo Sultan Karunia labieh-labieh hapak mandehnjo kok nakt banaa djo Sultan Karunia karuniahojo mangko hasuo lab sa-
rih njo badjalan eurang. mantun pulo Siti Mariam kapa-
pasa indak ramuah surang kok indak baduo-duo bia ma-
kan indak kasamba kok pai sojo kapakan baduo djo Sut-
an Karunia badjalan bagandjeng-gandieng hati gadang pikiran eurang gata moto mamandangi labieh labieh nan nududulo hanjak urang nan babini tapi indak sajpu tu buga jolah mantjali laku parangsinjo sa-
tajo tin dengan njonja hanjaklah urang mampaketjek-
lan kok induk urang bagandjieng dek ulah laku Sut-
an Karunia.
Leh saberi duo hari lahtjakuik hakulan pahauran
tiok hari bagadang bati indak takana hari bisuak gilo
kapasa tiok hari rintang manonton humid gembar ba-
kodak tiok tjatjah labieh-labieh Siti Mariam, kok palang
lapang hari hapantang badjalan kaki babendi duduak
basandiang itu duduak basadang itu dihati nan katudju
mahangek kawan samo gadang bara gelenk kulatiak dja
ri dunia bak raso awak punjo indak urang sagagah
awak labieh bak katerek karani kantua.

Dek lamo bakalamoon hiduik bapoja tiok hari in-
dak ado mantjari pitih rintang malagak djo manalen la-
nik ditumbo lai kan kariaun indak sadang, dadak dek ku-
do hakoopoi pitih talatek kok bainu tjando balandjo
indak dob sadang minjak kau panggoreng.

Kulau dilieh mamak kanduang nan bagala si Mun-
tjak Udin rintang djo bini rantjak putu pahulan karad-
djo siang malam sabarai kaban djo padati lapeh ka-
sawah lalu kaparake sudah kaparake masuk katabek su-
dah tabek manjakiit puto. Komansakelah bak njo kamakan
sa-ja-k Mariam dipulakan ujo menjangko lab lapeh tang
kai indak ado mandjingok-djingok sapatah kato indak
bstanjo.

Lorong kanado Siti Mariam lai bessawah duo lum
pak nan surupak sawah sadang dibuek mamak untuk
binjjo nan ketek dek si Mariam tapi indak baurnihkan
kok sawah bak njo sawah kok padi bak njo padi mam-
bali baren Siti Mariam samiun indak tapikia dek
mamak si Muntjak Udin tapi su gennahren bainu sawang
sadjo hali si Mariam disngko laki hapehi djuo lai
banjak simpananjo.

Mantjaiek parangai mamak kanduang nan banamo
Muntjak Udin tabiak bu pikiun. Sutan Krumia Djiko
bak nangko tanah mananui umauh muntjak badeh diri
kok ditjaliak urang hamamak tabik salero mamandangi indak pitih tulang dipatjah aka djo hudi ditandjukkan diadja kamakan patang pagi sapajo pandai dalam hiduik diadja harumah tanggo.

Dek lamo bakalamoan hapikia-pikia Suten Karunia dek pitih boransua habih kadiwintak kamandeb hapak malolah raso mangatokan raso pletak indak kahalaku, dipikia sadjo samo surang indak patuik mamintak lai awak nudo batangguang djawah namono lah karmah urang barek ringer musti dipikua itu tandonjo laka laki indak bulih habati palah djauah hampia indak hapikia itu nasako rumah tanggo. Habihlah pikia maso itu elok badan pai marantau marantau mantjari pitih untuak balandjo rumah tanggo kan kasawah indak lulu awak biase diadja mandjo sawah hanjo satumpak ketek indak kan sampai hiduik haduo lah lamo mandanga barito urang banjaklah urang pai marantau nun ka Medan tanah Deli pitih sangaik murah disitu apo didjua apo lake indak saseark pitih dikampuseng lab tick hari tedanga djuo lab banjak urang nan pai etan ka Medan nagari pitih manggaleh kubatan-kaban djo leeng kureta angin pitih murah tak tjando sia kanto kaba nun didanga dipikia-pikia siang malam ditungkuik ditilantangan pikian padek maso itu indak dupek digandjua lai kate putiun hatelah padek hari nan samalam nantu mato nan untuak lukalokkan raso badan ditanah Deli pitih mantjara rambuk rako lab sirah badan si Mariam dek paramount ditanah Deli, Arilah tangan malam lah seka. Ajan bakukuak lab duc kali ajan bakukuak tjukulik ka lai lah siang taberanjang sadjar ditimua lah si-
ng. Leno nuna hari digolah Suten Karunia digandjua manjia kalimeun dibawo handauk djo sabah pai kaping-
ii Katha kajik vapor manolah Suten Karunia.
Hari batambah tinggi djo nasi tambang dek Mariamlah makan Sutan Karunia dek lamak gulai, si Mariam makan batambah Sutan Karunia makan nan haduo pule parnik kanjang araklah lapeh dipatiak rokok sabatang asok mandoniang kaudure sinan baru dikatokan.

Adiak kanduang Siti Mariam ado sabah studen sabuik kok lai bana samo dipakai mukasnik nek pai karumah mandeh ado kato kan dikatokan bia den pai surang sadjo buliah lakeh den babaliak.

Mandjawah Siti Mariam : Kok baiu lai to twan den lapen djo hati sutji lakeh lakeh twan babaliak nak sanang hati adiak tingga.

Mandanga kato Siti Mariam sanangiah hati Sutan Karunia dilakekkan pakalak maso itu, laiu turun kabalamah hadielan bagageh-gageh lah sabanta antaronjo slah tibo injo disinan io dirumah mandeh kanduang lang kah nan suok talangkabban kironjo mandeh lai dirumah djo djo bapak kanduang diri mandeh mungunjah-ngunjah siriah bapak rintang djo husatan sadang mampaelok-i kanduang ajam tadanga suaro anak kanduang karumah bapak bagageh-gageh ditjailek egak dipandangi tasunik darah didado anaklah lama tak datang-datang rintang bakubua dirumah bini tapiki bapak maso nonton apo garan nan tadjadi mako Karunia datang karumah kari nan baru pagi-pagi datangajo bagageh-gageh sabagai urang katjamasan. Mandeh beaugiro pule kaudum dibowo kawa tabuang kopi untawak minim anak kanduang salasai kopi dihiruik lah marokok sabatang surang sinan baka to Sutan Karunia:

Manolah bapak sarato mandeh lah auam bulun hammbo sumando karumah Siti Mariam bahbo nan indak baka

r-djo, mungaleh indak kasawah indak kok kasawah indak biaso binduk biaso kapat mandeh kok taruh butjambo lko alamat kan sanasi badan diiri, baiu pule
minantu mandeh nen banamo Siti Mariam sadjak kami
harumah tange. namakajo indak atjuah lai rintang ma
ruak d rumah buninjo indak dihana kamaikan antah lai
makan bitah lai dak kalau dipiki-piki bana elok hambo
pai maranau eton ka Medan tanah Deli kok etok untuang
djo bagian batuka nasib badan diri didanga pulo ketjek
urang murah bana pitih disinan indak sasurik pitih
dikampung.

Kok sapakat mandeh djo hapak malapeh hambo pai
maranto agiah hambo pokok badjaga hambo nak mang
galeh dirantau baaun sabah baiuto kato denai ambo
han djolong pai maranau kasia tampek kan manumpang
udak bakarik bakirabat tapi kok adu pitih disaku-bi
indak hambo kabahang aka itu mokasuij hambo kameri.

Mandangkato anak kanduang tapatjak patuah ba
pak mandeh kok ditahan anak dirumah alamat hapak
mandeh nan babini kok dilapeh hati taibo laho batjarai
djo nak kanduang anak surang djolong gading alun bi
ase pai maranau satapak indak yahah batjarai kini
kan djinah dirantau urang ka Medan ditanah Deli antah
pabilo kabahang lunik sari runtah batauh.

Tapi sungguh pun baiuto bapikia djuo hapak mandeh
la ditangkuk ditilantangkan dibao pangana ka nan baik
lalu mandjawab hapak kanduang. Kok baiuto djanjo nak
kanduang den lapeh ang pai maranau kok pokok usah
ang rumahkan indak geno pitih banjak dikami kalan
anak jumalah hati tantukan boio hari barangkek bulah
kuni mantjuri pitih.

T sinbalk moko Sutan Karunia mandangkato ba
pak kanduang sumua dihali sia datang putjuak ditjun
sam be melaka anak aka mandjulai mandjawab Suta
Karunia: Kalau baiuto bak kato tapak lah sio
Lik ranau indak ado tampek barusah lah de
bapak djo hati sutji dosakan selamaak pulang pae badan sibut rasakti murah nan keputusan hambo surang hari Rabaa hambo barangkek naik oto di Kampung Tjino.

Bakato pulo bapak kandungan: Pandai-pandai ang mangeljek ka si Upak Siti Mariam tjolak hatinjo sadang riang sinan baru disampaikan urah, baguluik hagalonsong urang padusi pao bo hati lahiah. Liahiah daj tjando injo badan tesserah bacak ang kok lai bao ma mak kandunganjo elok hamamak kahatang dadok bulah panggauik panggauik gata kalau dipikia-pikia bana sulik Mariam ditingg da sara wong ditxorokkanjo indak adu tan pek manga' bui sinan badjalan pulo badjalan karantau urang djo sin ino ditinggakan tapi kok pandai ang hatutua indak kaharck injo malasah tarangkan makusulh baik djan injo basueab hati inu sadjo pitiruh densai.

Lah tinggi tandonjo hari sinan bakato Sultan Karunia: Kalau baius nan katu bapak baiu pulo bakato mendo elo bobo pulang lai karumah Siti Mariam digendjour langkah dek Karunia. Lah wurnu tjende kahatamen manudjo rumah adiak kandungan sakanta sadjo antaronojo tivo Karunia disinan elan dirumah pada sinjo sanang hati Siti Mariam bakato injo masa inu:

Lah putiah mato dek mananli tuan alan djo pulo kamano tjako tuan pae mangko salamu udek Karunia pandai mitungkuin saketek indak lai mangasa waw dijaweb Sultan Karunia.

Adiak kandungan Siti Mariam dek amblo tambeuk disinan hukan ambo balalatulai bukan ade sausoro datang henjolah bapak mendo lah terapak indak baiuh hambo badjalan sabalan selasai mitum maken itu mak ho badan lambeuk.
Mandang a kala tuan kanduang sana nglah hati Siti Mariam lalu basugiro pai kudapun diambiakkan kuwe djo pengaban untuak paminum tuan kanduang lah pa
wek haurah badjalan djanah.

III.

SUTAN KARUNIA PAI MARANTAU

ALAH PATANG tjandumjo hari patang badjawek
dengan sadjo sadjo badjawek dengan malam lah
sambahjeng leja nasi ditatang dek Mariam tjokuik
samba ngkang-angkang untuak makan djo tuan kanduang
paruk nan sedang hitak bana. Lupo makan tengah hari
ulah maanesti tuan kanduange disangko injo babaliak lakah
kitonjo lah-patang injo poleng.

Sihunai makan dengan minum diambiak rokok sa-
batang rokok tjap Tambak hidjau tungkuih asok mandju-
lung kandaro sadah morokok maota-ota djo binih
Siti Mariam tapi nan buah rundingan dirumah mandeh
sapahah alun dikatokan takana pasan bapak kanduung
tjalek dahulu sia muconjo pasatikan katiko laiak baru
disampakan nu kanuk hati. Malam batambarh laruik djuo
lah takantuak Sutan Karunia lain hadjalan kabiliak dalam
alamuhaken kalambu satian digolokkan badan diatek ka-
sua tuainang pulo Siti Mariam sabanta Mariam manggo-
lekkah badan lah takalok tjandumjo mato babuai ka-
neh Siti Mariam hati sana ng pikiran sadjuak dek
pantei Karunia mambaokan, Balain pulo Sutan Karunia
lempok amuih laiok rintang bapikia pikia surang
puh kemeriong kok mumulantang parek maerang dibao du
duak takana badan kahitjarai antah pabilo kabasuo
buk katoj pantun urang djuo:

Batang salaisiah didjarami
sakah sabatang ratsiang pauah
ditimpo batang kawini.
Kasiah nan baru dimulci
dibawo badjalan marantau djaubah
alangkah hibonjo hati kami.

Anak rang di Batusangka
pai tapisa kabalandjo.
Tuan badjalan adak lak tingga
-takana malam tangikan sadjo

Dilihck jalu dipandangi adak kanduang Siti Mari-
iam sawang laok djanjak tidua bunji angok tjiak-tjiak
hibie tasirah bagai tasamujum baguntjung hati, mahuak su-
rang urang sarantjak soelok itu kan tingga surang hai-
bo hati sawaklah angok Sutan Karonia indak dapek kan di-
sabuik. Takana pulo nak membuka ketjek mukasuk hati
pai marantau takuik Mariam haiho hati awak lak biso
dimandjoken sagalo karadjo hawo baduo kini kan tingga
surang sadjo. Lah panek jopikia-pikia tadanga kukuak
ajam djantan sahuih manjaubik ajam nan laun alah
-laruik tjandenjo hari takalok Sutan Karonia jalu nan
-ndak lamak bana laok sakalok buraasian lah bana lam
antaronja tadanga pulo kukuak ajam tadanga kitiu
unggeh muri badantuang tabuah muradzik tandonjo
hari lah snah didjagokan Siti Mariam mukasuk nak
pai maudi sananglah hati Siti Mariam dek pandai Kar-
onia mandjagokan mandi takusuk sapорi itu tapi sung
guappun bariu badan Karonia taraso barak dek kurang
-lalek samalam tjako.

Lah tinggi t’andonjo hari lah masak nasi Siti Mari-
am sarato sambas duo tigo ditatlang nasi katangah
rumah lah makan Sutan Karunia makan sapirang dje Mariam punik kanjang pikiran tumbuah siran takato Sutan Karunia:

Adiak kanduang Siti Mariam danga dek adiak tarang tarang usah adiak takadjaik bana mukasuih elok kadi-sampaikan untuk iduil kito baduo. Lah salaruih salamo iko kito babana barumah tanggo saketek kito indak basalisisah lai noj utjok damai sadjo antaro muluik djo bijtjaro kok den pikia—pikia bana indak ado padosi nan bak kau sajang kau panuah kaden indak ado bahan nan back nan barek kau rugiangan nan djanh kau bampiakan asa denai basanang hati.

Tapi samantangpun baih. Lah lamo dimanung diinok kai aok lai bana nan saukua tidaklah rintang dek ka-radjo kasawab kaladang indak badan nan mandjo sadjak kecek kini baihulab jo diak kanduang:

Lah lamo den pikia—pikia bana den tungkuik den tilantangakan dikadji boroak djo bak dihetong labo djo rugi dek sajang kakau djuo tibolah pangana dibadan su rang in nak pai marantau. Sabia baih kato hambo idinur tid ka b. padoman ka manggaleh pabam tatum-buk nan suwah lalang tak kuat tapi kok dinantau urang pitih nan indak senik bana labiah—labiah dikota Medan djanjo urang Nagari Dolak kato urang pitih banjak bak tjando aie apo pidjua apo laku nagari rami indak tabado. Elek hambo tjubo pai kesinan buliah kau bisanang hati den kirim pitih flick bulan usah banjak kau bajiria izin djo rela hambo pintak lepeh djo hati uti sadatuk harobo indak lupo autah hatjara njao badan nanun adiak musti harobo jo bak kato mambang.
Barakik-rakik mudah kahulu
haranang-ranang kuta sp
Batjarai—tjari kito cahulu
kok lai kan sanang kamudian

Manduduik timbakan Padang
dimakan sedidih pinang
Bia den tjube marantau surang
asa adiak kok lai sanang

Mandanga kato nan bak kian tamanuang pandjang Siti Mariam hapisik-pibia kan pandjawab lalu bakato Siti Mariam: Kok hambo pikia-pikia bana sulik dihambo malapeh tuan tjubolah pikia bana badan surang tonggababeleng indak kasia kan mengadi kok njampaang su- kik ngilu paniang tuan djauh denispun djauh tabah2 bak sjando kini kok lai bana swak banuak kalih saropo mamak uring indak njo tabu dukanemasan ham njo dizintang bini sadjo badan basanda katuan surang iuduk mati ditangan tuan kalahah namuah unis pazi ka bokik sama mandaki tidaklah demai kan mailik pide iuduk badjauah—djauah barek ringan nak ditangguangkan sulik dihambo manjabuinkjo kan pni hambo djo tuan tuan kok tidak basadio kok tingga batu kok ramuak kini tanjara katuan surang saban baiju kata hambo barek rasonjo manjambugung ketjek kok ditjuboh mengetjek djua sia wato nan kabadarai ibo lasonjo han demai ambo biasco diadja mandjo kama pni kito badio indak pa nah batjarai badan kini kan hambo tuan tengakan rasokau tabang njo diladan tapi kok kutaah pintak djo pinto djauah sama kito djalang sulik sanang pakan hidulik tandunjo kito uring ba Tuhan.

Manggamang paluah Suton Karuni mandanga kato adiak kunduang ale wato ra-so kan raneh tjaino makan buah mangkudo kan dimukan ra-onjo penik kok dima'an badan bahak penak hapisik-pikia surum untul man-
tjari kan djawabnjo: Dijak kanduang Siti Mariam usah adiak bapikia bana denai pai indak kalamo kok elek unuang djo baglan den djapuil adiak lakeh-lakeh kok kini adiak hambo bawo rumah nan alun tantu ado dima no adiak kadisinggakan pasanang sadjolah hati adiak sungguah hati nan batjarai dihati nan tidak balupokan lapeh djo adiak djo hati sutji.

Mandanga kato tuan kanduang: (djanjo, Siti Mar-
am) hambo lapeh tuan djo hati sutji usah tuan bapa-
liang kato lakeh malah tuan babaliak kok dibadan diri denai usah tuan baduo hati adat hiduik siliah baganti salamo susah kok lai kasanang pabilo tuan barangkek buliah hambo basadio baka punangan kain badju nak buliah puto hambo hastakan kaporantian oto Kampaung Tjino tandonjo sutji hati mulapeh.

Sananglah hati Sultan Karunia mandanga kato adiak kanduang kato rontjak buaturan lamak didanga djo
talingo. Tapi sungguahpun binau ado djo a kana disa buik diak kanduang Siti Mariam danga' dek adiak
elok-elok kok siang djadikan tungkak kok malam
kan djadi kalang njatolah adiak lah saradait. Kok ba-
karik djo baipa djanjago adiak djan binaso kok bakawan
samo gadaang djanjago taratik dengan sopan kok badjalan
balambek lambak kok bakato dibawah-bawah djanjago ba-
dan elok-elok usah adiak bagaudang hati itu sadjo pintak
denai sakian hanjo pitaraub denai kan ganti djamat siang
malam salamo badan kito batjarai. Nan kan pandjawab
sunjo adiak denai pabilo hambo kabbarangkek jolah hari
Rabaa dimoko ko lah sudah izin mandeb bapak.

Lah tibo hari Sinajam basadio Siti Mariam ditja-
kan ajayu dikundang dipiliah nan gapuak-gapuak untuak
dirandang kadihio marantac untuak suam kandungan awak
io Sultan Karunia nan hari sahari mautua Mariam nan
induk mahantikan tangan lah masak pule pangek ikan sarato randang dendeng rahu sabari hismak hadan haban sudah tu kan djanah hanjo lai tuan kapi adiak kan tingga antah pabilo kan basuo.

Malam lah tibe hadan lah latiah ibo hati Sutan Karuna mantjaliak bini hapajah—pajah lintang manjambol dio manggolai hari batamnah larnik dijo sinan bakato Sutan Karuna; Diak kanduang Siti Mariam eloabaj kito la-lok lai bisusak karadjo disidahkan lah manggolok Sutan Karuna manjinta pule Siti Mariam dek sumo mato tajak nuin la'ok lamak katonjo indak tahu hari lai siang lah kuro kuro pukun salapen matoari lai tinggi atah langik tasintak pule katonjo dikusuk mato dek Mariam digan djua langkah kaapintu hililak lah tinggi tjandonjo han.

Dinan hari sabari nantun karib haid lah hadatangan samhia manoleng karadjo tingga urang lah tahu kasadonjo bahaso Sutan Karuna kamarantau jo ka Medan tanah Debi. Baitu pule Sutan Karuna dihari sabari nantun didjalan mandeh hapak kanduang ninik mamak suak suara min tak maaf dio karilahan kok lai taupuk tapudji nan manjangkuik duni akirat ditamun pule ssamho ganding man so badan kutiko mambudjang latjangang kawan katonjo mandanga Karuna ka marantau etan ka Medan tanah Debi.

Sanauglah hati Sutan Karuna hari patang karadjo salasai digandjua pulang karunah bini didjaliak Mariam sedang situak puleuk ditungkuih lah ditungkuih puleuk dikahok lah dikahok pai Karuna masuk biliak dimandi kopor katiek tiik lai di isidjo pakaih dimasukakan badiu dio tigo sarawa pantaih dio adju Tjine lah pauzah koper dek pakaih sinan bakato Siti Mariam; Elok makan kito dahulu sabah hari alah sandro ditat biang nasi dek Mariam nasi putah dio ikan gading tju kuik dio kua minum kopii salasai minum dio makan did sok rekok sabatang dilruwil dimanunangkan tabajang bujang
kota Medan barose kasarang hati Mariam kok elok sadjo pantjariah lakeh-lakeh babaliak pulang mandja-puik adiak kandumbad badan disimpan sadjo dalam hati.

Dek lamak ota-maeta baragiah kasiah samalam nan-tuo tapi galak baetalakkan djuo hati didalam hatijua lukuab urusak parintang adiak kandumbad kok di pikin bina-bina galak tak dapek digulaskken lamu sa-banta antaronjo lah lalok kadoonjo lalok djo adiak kandumbad badan salamam itu kan basapai isuak badan kan batjarai mate nan indak takalokkan mintang hapantun pantuo djuo:

Durian masak sabalaab
wan sabalaab dilaror kumbang
dibawo nak rang Lukuak Kapuang,
Kasiah sajeng indak barubah
biija djuuh nanpak dipandang
wan nan usul teguk hapaliang.

Djam gadang di Bukitinggi
nampak nan dari Padaang Lua
ka tantak djalan nak ka Padaang,
Sadang kasiah tua nan pae
babino hati adiak tingga
bilo maso tua nan kan pulang.

Kok kalurah bawo purian
usul lape mambawo niru
bawo lahu kakeka djulan,
usul lamu tua badjalan
indak ado tampek mengan
agamang hambo ditinggakkan

Ditambah sabun lain:

Kureta nan dari Pedangpandjang baranti tantang kelok djalang handak manudju Pajokumbuah. Usah lambek tuan badjalan tagaojai deat tuan tengokan indak ado kan pauhek muaah.

Mandjawab Sutan Karunia:

Bukittinggi tanah rang Kauri duo djo Koto rang Selayan kamudiak djalang Bukik Baratuh. Jo bana badan batjarai dihoi indak tetupokan anteb hapisah ajao djo lukasah.

Luruih djalang Pajokumbuah notang kapeh batimbug djalang kabilihi djalang ku Piladang. Usah bati diparuuwab kapeh djo eloek baden badjalan kok untuung babaliok pulang.

Batu Badjak Tarusan Kamang nampak nan dari Ikus Koto kasuok djalang rang kapakem.
Batjarai dayang dengan tulang namun adiak takuma djoan anteb kok adiak manggodjaikan.
Hari samalam—malam nantun balapeh kasiah Sultan Karunia, duo djo Siti Mariam raso badan hangek—hangek dingin kadang—kadang hati dingin kadang—kadang hati pun rusuah angek hati Sultan Karunia raso tabajang tanah Deli habih angek tibo dingin takana adiuk nan ka tingga pabilo maso basuo pulo suruik balai pikiran Sultan bak nontun pulo Siti Mariam kok pai tuan kanduang badan djo sia badan bajjo lai dilapeh hati kok ibo indek dilapeh hati nan buntjah. Kok dipikia bina—bana rela badan mati bak kini pado baljarai badan djo tuan baijang—baijang ibo hati sadang napikia—pikia nan bak nontun same takalck kaduonjo lalok dibawo mimpi ran takj raso badan ditanah Deli pai badoo djo Sultan Karunia tak nontun pulo Sultan Karunia babuali karua maso itu sarupu darum kureta apd dek lamo lalok Sultan Karunia baiju pulo Siti Mariam ampi pulo kasiangan didanga murna akih bakiuba djagolah Mariam maso itu dilengong pulo tuan kanduang sadang lamak injo lalok ibo hati meranggoka tapi sungguh nan bak kian takana tuan ka badjalan badjalan batahak Deli diandji lah sudah dipituk pukua duo ote karaungkek didjagokanlah tuan.
kanduang lalu baduo pai mandi takusuk djo sahun harum sabun harum maha balinjo lah sudah mandi takusuk lah pulang injo baduo Sutan Karunia dijan di muko Siti Mariam maiiang dibakang membawo handuak sabun harum batu batambah rasa djo.

Lah sudah makan djo minum lah basegeh Sutan Karunia bak muntun pule Siti Mariam dulakekkan banja nan rantjak badju suto gadang ragi tapasang kain hatik tulih pambalian Sutan Karunia dipatuik—patuik badan diri alah sudah mamatoek badan datanglah urang suok kida sarato karik dengan bad malapeh Sutan khabaja
lan dibawoiah kapor kahalaman sarato pambawoan haka didjulan bendi alah manantikan lah tinggi tjandi djo hari barangkek Sutan hanjo lai djo urang pai maantakan ti
go bendi kasadonjo bapak mondeh pai pule kuda man
duo—duo ketek lah tibo garau di Kampaunang Tjino lah turun Sutan Karunia diuruih karitjih kanaik leo lah sudah karitjih dibali dinaiakkan sado nan paralu ioah kapor djo barang—barang.

Basalaman Sutan Karunia salam bapisah djo Siti Mariam salam batjarai kasah sajang tingga adik tingat sajang bakato Sutan Karunia: Lapah dak adik kanduang hambo hambo hadjalan hanjo lai kok lah ribo hambo disiran dibuak surek tjapek—tjapek basalaman injo djo hati bibo baiar pule djo mandah bapak sarana
urang maantakan. Kok dikana—kana bana kok indak kato nan tadorong. Induk katalok badan batjarai lapu
sangguah pun damikian djanj ihi nan musti dicapok—sta
landonjo urang induk salam badjawek djk Karunia sawa
kan tidak tangga—tangga tji mala diurang hanjak di
simpen tangih dalam rangkungan bulak raso barang lihe
bakan auk runang raso pantjaliak-an bodun bok raso bajang
bajang manakua sadjo Siti Mariam takna banta aie mato
Ka Ngalan djalan ka Baso
kakida djalan ka Caluang
banelok-belok make ka tibo,
Ambilik pissa balah lab dado
nak sanang hati diak kanduang
buliah tahu hitam putuabno.

Rintang bapantun—pantun djuo halapen kasiah
samalam pantun—nan tak disabuih lah disabuih dibatjo
mano nan takana indak ado basimpan—simpan bisuak
kasiab kan dibagi dibawo oto lari kantjang kok dikana
kana bana sulieksah kate mangabakan.

Hari samalam—malam nantun halapen kasiah Sultan
Karunia duo dio Siti Mariam raso badan hangek—hangek
dingin kadang—kadang hati dingin kadang—kadang hati
pun rasuah ane kek hati Sultan Karunia raso tabajang ta-
nah Dell habih ane kek tibo dingin takana ahol man ka
tingga pabilo maso basuo pulo surunik baijik pikiran
Sultan bak nantun pulo Siti Mariam kok pai tuan kand-
duang badan djo sia badan baijo lai dilapen hati kok ibo
indek dilapen hati nan buntjah. Kok dipikia bana—bana
rela badan mati bak kini pado batjarai badan djo tuan
baibajang—baijang ibo hati sadang bapikia—pikia nan bak
nantun same takalck habuonjo lalok dibawo mimpi ran-
tjak raso badan ditanah Dell pai baduo djo Sultan Karu-
nia tak nantun pulo Sultan Karunia babuai karaun maso
itu sarupa darum kureta api dek lamo lalok Sultan Kar-
nia bai tu pulo Siti Mariam ampi pulo kasiangga
didanga nurai ulah bakitjan djagolah Mariam maso itu
dilengong pulo tuan kanduang sadang lamak injo lalok
ibo hati mendjagoken tapi sungguah nan bak kian takana
tuan ka hadjaian badjaian katanah Dell djendjo lah sudah
lipabuek pukua duo oto barangkek didjagekanlah tuan
kanduang lalu badun pai mandi bakusuak djo sabun harum sabun harum maha baliojo. lab sudah mandi bakusuak lah pulang injo baduo Sutan Karunia djulan di muko Siti Mariam mairiang dibalakang mambawo handuak sabun harum batu batambah rasa djo.

Lah sudah makan djo minum lab basegeh Sutan Karunia bak nantun pulo Siti Mariam dilakekkan banjir nan rantjak badju suto gadang lagi tapasang kaing batik tuliah pambalian Sutan Karunia dipatuik—patnik badan diri alah sudah mamatuik badan datanglah urang suok kita sarato karik dengen baid malapeh Sutan kabadjalan dibawolah kapor kahalaman sarato pamharapun baka didjulan bendi alah manantikan lab tinggi tjenonjo hari barongkak Sutan hanjo lai djo urang pai maantakan ti'go bendi kasadonjo bapak mandeh pai pulo kodo mono-nduo—nduo ketek lab tibo garan di Kampuang Tjino lab turun Sutan Karunia diuruih karitjih ka naik oto lab sudah karitjih dibali dinajukkan sado nang paralu jelah kapor djo barang—barang.

Basalaman Sutan Karunia salam bapesah djo Siti Mariam salam batjara kamlah sajang tingga adjak tingga sajang bakato Sutan Karunia: Lapeh daj adjak kanduang hambo hambo badjalan hanjo lai kok lab ndahe hambo disanan dibuek surek tjapek—tjapuk basalaman injo djo batu bibo bautu pulo djo mandah bapak sarito urang maantakan. Kok dikana—kana bana kok indak kato nan tadorong indak katalok badan batjarai tapi sunggahpun damikian djoa dijo nan musti ditapok—itu tandonjo urang iduik—salam badjawek djo karaam raso kan tidak tangga—tangga tapi matu dimang hanjak di simpan tangih dalam rangkungan balek raso barang bawak naun raso pantjalar-kan badan bak raso barang—barang manakua sadjo Siti Mariam takun harii ale mato.
Ka Ngalan djalan ka Baso
kakida djalan ka Galuang
banelok-belok mako ka tibo,
Ambiap pisau balah lah dado
nak samang hati diak kanduankang
buliah tantu hitam putihano.

Rintang bapantun—pantun djuo balapeh kasiah
samalam nantun nan tak disahuih lah disahuih dibatjo
mano nan takana indak ado basimpan—simpan bisuak
kasiah kan dibagi dibawo oto lari kantjang kok dikan
kana bana sulieklah kato mangabakan.

Hari samalam—malam nantun balapeh kasiah Sutan
Karunia djuo djo Siti Mariam rase badan hangek—hangek
dingin kadang—kadang hati dingin kadang—kadang hati
pun rasuah angek hati Sutan Karunia rase tabajang ta-
nal: Dell habih angek tibo dingin takana adik nan ka
tingga pabilo maso nasuo pule suruik baliak pikiran
Sutan bak nantun pule Siti Mariam kok pai tuan kand-
duang badan djo sia badan baijo lai dilapeh hati kok jbo
indak dilapeh hati nan buntah. Kok dipikia bana—bana
rela badan mati bak kint pedo baljaral badan djo tuan
bajaj—bajaj ito hati sadang rapikia—pikia nan bak
nantun samo takakc kadaonjo lalok dibawo mimpi ran
tjak rasa badan djanah Dell pai badno djo Sutan Karu-
nia tak nantun pule Sutan Karunia babuai karuah maso
itu saripo darum kureta api dek lamo lalok Sutan Karu-
nia baiju pule Siti Mariam ampia pule kasiangan
didanga muraiah bakitunjung djajolah Mariam maso itu
dilengong pule tuan kanduang sadang lamak injo lalok
ito hati mendjagoken tapi sungguh nan bak kian takana
tuan ka badjalan badjalan hatanah Dell djandji lah sudah
dipabuek pukun duo oto barangkak didjagokeniah tuan
kanduung lalu baduo pai mandi bakuukan djo sahan harum sabun harum maha balinjo tab sudah mandi bakuukan lah pulaang injo baduo Sutan Karunia djalal di muko Siti Mariam mariumang digulakang mambowo handuak sabun harum hati batambah rsaui djuo.

Lah sudah makan djo minum lah basegeh Sutan Karunia bak nantun pulo Siti Mariam diakekan badun nan rantjak badju suto gado ragi tapasang kain batik tulih pajaban Sutan Karunia dipuatik—putnik—badun diri abah sudah manantuk badun datanglah urang suok kida sarato karik dengan baid melapeh Sutan habadja- lan dibawolah kopor kahalaman sarato pajaban baka didjalan bendi abah manantikan lah tinggi tjandarjo hari karangkek Sutan hanjo lai djo urang pai maantakan tilgo bendi kasandonjo bapak mandeh pai pulo kuto man- duo—duo ketek lah tibo garan di Kampusang Tjoe lah turun Sutan Karunia diuruh karitjih ka naik oto lah sudah karitjih dibati diniajakan sado nan para lai jalah kopor djo barang—barang.

Basalaman Sutan Karunia salam bapisa djo Siti Mariam salam batjarai kasiah sajang tingga adik tingga sajang bakato Sutan Karunia: Lapeh dek adik kanduung hambo hambo badjalan hanjo lai kok lah hio hambo disaran dibuek surek tjapek—tjapek basalaman injo djo hati hibo baiu pulo djo mandah bapak sarato urang maantakan. Kok dikanja—kana bana kok indak kato nan tadorong indak katalok badan batjarai tapi sungguhpun damikian djanj i nan muthi ditapok—niu tandanjo urang iudik salam badjawek drik Karunia tuo kan tidak tangga—tangga, tni mala dimang hurjak di simpan tanggi dalain rangkongan bolek rasu barong hini bakunang kunang rasu pantjaktak-an badun bak rasu barang—barang manakua sadjo Siti Mariam takua batisi ale mato
Ka Ngalan djalan ka Boso
kakida djalan ka Caluang
banelok-belok mako ka tibo,
Ambiak pissa balah lah dado
nak sanang hati diak kanduang
buliah tantu hitam putiabno.

Rintang bapantun—pantun djuo halapeh kasiah
samalam nantun nan tak disabuik lah disabuik dibatjo
mano nan takana indak ado basimpan—simpan bisuak
kasiah ken dibagi dibowo oto lari kantjang kok dikana
kana bana sulieklah kate mangabakan.

Hari samalam—malam nantun halapeh kasiah Sutan
Karunia duo djo Siti Mariam rase badan hangek—hangek
dingin kadang—kadang hati dingin kadang—kadang hati
pun rasuah ungek hati Sutan Karunia rase tabajang ta-
nah Deli habih ungek tibo dingin takana adik nan ka
tingga pabilo maso basuo pulo suruik bajak pikiran
Sutan bak nantun pulo Siti Mariam kok pai tuan kan-
duang badan ajo sia badan baijo lai dilapeh hati kok ibo
indak dilapeh hati nan buntjah. Kok dipikia bana—bana
rela baadan mati bak kini pude batjarai badan djo tuan
babajang—bajang ibo hati sadang tepika—pikia nan bak
nantun samo takalok kadunonjo lalok dibowo mimpri ran-
tjak rase baadan ditang Delli pai baduo djo Sutan Kar-
nia tak nantun pulo Sutan Karunia babuai karuah maso
itu sarupdo darum kureta api dek lama lalok Sutan Kar-
nia bai tu pulo Siti Mariam ampia pulo kasiangan
didanga murai alah bakitianjajagolah Mariam maso itu
dilengong pulo tuan kanduang sadang lamak injo lalok
ibohati mandjagoken tapi sungguh nan bak kian takana
tuan ka badjalan badjalan batahang Deli djanji lah sudah
dipabusk pulu pulo oto barongkek didjagokanlah tuan
kanduang lalu baduo pai mandi bakusunak dju salam
harum sabun harum mahal baliho lab sudah manah bak-
kusunak lah pulang ino baduo Sutan Karunia djela
muko Siti Mariam mainiangan dibalakang mambawa han-
duak sabun harum batu batambah rasu djua.

Lah sudah makan djo minum lah basegen Sutan Ka-
runia bak nantun pulo Siti Mariam dibakakkan batu
an rantjak badju suto gadang ragi tapassang kain batik
tulih pambalian Sutan Karunia dipatuk—patuik—badan
diri alah sudah mamantuk badan datanglah urang sunk
kida sarato karik dengan baid malapeh Sutan kabadjal-
han dibawoiah kopor kahalaman sarato pambawan baka
didjalan bendi alah manantikan lah tingsi tjaendjo hari
barangkek Sutan hanjo lai djo urang pai maantakan ter-
go bendi kasedjon bapak mandeh pai pulo kudo man-
duo—duo ketek lah tibo gara di Kampuang Tjiao lah
torus Sutan Karunia diuruh karitjih ka nak oto lah
sudah karitjih dibali dinaiakkan sado nan paralu lab
kopor djo barang—barang.

Basalaman Sutan Karunia salam bapisa djo Siti
Mariam salam batjarai kaslah sajiang tingga adak ting
galah sajiang bakato Sutan Karunia: Lapelh djo nisec
kanduang hambo hambo badjalan hanjo lai kok lab tibo
hambo disuran dibuek serek tjapek—tjapek basalam
injo djo hati hibo bain pulo djo mandeh bapak sarato
urang maantakan. Kok dika kana hana kok ndak
dak iku nant darong ndak katalok badan batjarai tapi
sungguahpun damikian djiangi nan musti dirapek—itu
tandonjo urang ndak salam badjasek duk karun raso
kan tidak tingga—tingga tapi malu disuran hanjak di
simpon tangih dalam rangkungan bolek raso latang hki
bakunang kunang raso pantjalan—han badun bako raso bajang:
bajang manakua sadjo Siti Mariam takua batiri ale mato
Diteruik hapak djo wendah mintak moal gadaang-
gadaang tabak sedjo wendah Karnnia anak surang djo-
lang gadaang astapak tidak panah batjarai kini injo kan
pai djauah tapi sungguahun baiutu hakato djuo garam
Bapaknjo: Patjik pitaruah baik—baik pagang amanet
arek—arok elok—elok anak diratau pandai—pandai
mandjao hadan bapikin dahulu kan mambuck usah
digulaik digalesong jantun pada kawan kawan usah
wasang oko baru—uru awak djuah dirantau urang
indak ado tampek mamintak kasin hadan kaditumpengkan
kok bapiti urang mandakek kalabulah habih urang man-
djarak himaik—himaik ang djo pitih usah ang haro-
jal—rojal kok lai usah dimakan kok indak baru dima
kan baiutu idaij baru salasi labiah awak dirantau
urang pandai—pandai banthuk samang in djuo buk
kato urang:

Kok pandai hakain pandjang
labiah panako bakutin samang.

Kok pandai banthuk samang
labiah panako mandeh kanduaug

Singkatat dak jalan ka Solo
babetok jalan ka Salajo
Dek kajo urang tak harok
budi elok urang tadajo

Kok tibo di Medan tanah Deli usah ang lupo
dikami sjatelah kami tuo—tuo indak ado tampek baijo
wasang baru anak gadaang baiutu pulo habadat usah ang
lupo disumbajang mintak sjakus pada Thihan kok
ang balalai—lalai mularang badan isuak naks tak gunu
pitih ditjari kalau indak banagamo kok idukik mandapek
kutuak apo dikatja apo djadi lab banjak tjeunto
njo nan den khek
Dek rintang mangetjeb—ngetjek oto leh hampia
kabarangkek berasalam Sutan Karunia salami bapubah djo adak kanduang lah untak Sutan Karunia lah be-
djelam oto meso rentun te sawabai tengen Sutan Karunia mambaleh Mariam djo aia u to aia mata djeluh bawerai buah tengah bahibo-hitoe tuan pai adak lah tingga kasia badan mangapai lai

Uorang Atjehe pai lakapa
doju nun pindjane tige ruang
Tuan pai adak lah tingga
bite masonjo tuan ka pulang

Ramilah sese nak rang Talu
rami dek anak rang Kadjal
Sadang kasia tjerei sabu
indak ado tempek mangapai

Lah sirah mato Mariam tengih nan tindak tatahan-
ken mantjaliak urang kasadonjo kaka mendo Karu-
nia: Usah anak baibo djuo salato pai khi pulang
djuo sokik samang pakala hiduih usah dipikia-pikia
bana eloklah kito pulang lai bendi lah penekk na-
mantikan manurmak sadej Siti Mariam lah naik ka-
ateh bendi mendongkang lai kudo kentjeng lai nper-
garan dikampuung balaman lah naik kasia rumah tu-
mah rumah nan sadang nan lah langang tuan sorong
nan lah pai ejam sumerak nan lah lapah bandua in-
tak haluluak lai sunji rasonjo duaun nagari
IV.
SUTAN KARUNIA DI MEDAN

TASABUK Sutan Karunia oto badjalan lari kan tjang indak tahu djo kasiah sajjang lah tibo garan di Lu-buak Sikapiang turun pasisa kasadonjo mano nan hitak pai mukan mano nan hauih minum kopoi kononlah Sutan Karunia paruiik indak amuah makan hauih indak amuah minum dek takana di nan tingga paolah, sumbajang Sutan Karunia lah sutah sumbalong 'asar dibatjo doa doa pa-
lah mamintak kapado Tuhan salasai sadjo padjalanan indak ado arai malintang dek asiek Sutan Karunia indak
tahu oto ka badjalan tuter babunji ma'mbau—imbau la-
kadjuik Sutan Karunia dilihek urang alah bagageh na-
ik ka ateh oto nanun oto A de Lim maso itu digan-
djua tagak dek Sutan Karunia lalu balari tjapek—tjapek
naik bagageh ka ateh oto.

Oto lah badjalan pulo baljak turun mandaki rupo
djalan babieok babilin baliku—ijku bunji kalasen baibo
ibo' ditambah pulo bunji tuter dek pandai sopir bakal-
son tabier kantuak Sutan Karunia sana nan tabajang adjak
kanduang nan banano Siti Mariam raso mampak galak
manihono raso tabajang longgang dialannjo ka jipehei—ka
tjiipehiatangah rumah dalam manjadiokan barang lakinjo
kini lah dinuh dari mato antah pabilo kan basuo kok
indak mala kaurang oto kok indak sagen kaorang kampung
raso kan dipuha dijalan babailak indak djadi pai marantau
tapi takana awak laki—laki dinurik sadjo badju didado
bak pantun urang djuo.
Panto sudah tapakakan	
banjirang balaman panduk,
Kuto sudah takakakan	
banjirang babaliak suruk.

Sambia marinai-rinai ketek bapuatu Sutan Karunia:

Kok nak tahu djo lamak bala makan sadjo pangek udang,
Kok den kana hantuak Mariam
namaun sadjo babaliak pulang.

Bukan den takuik pail mandi takuik den kabasah—tasah
mandi dilubuk siang—siang,
Indak den takuik marantau kini
ibc hati bapisah—pisah
badan sadang bakasisah sajang.

Rasah duduak Sutan Karunia adiak konduang tukan
na djo sadang-manga inje kini antah tamanuak dalam
biliak duduak hamanuak batopang cagauak
dituk la
danuulu suto sirah orang panghunmujo alah diang la
pan kan lastuk surang sadjo takawan banta gubug sadjo
nan tuan lab mangirok sadang talang katuak bung. Tu
sentak Sutan Karunia dibapuh mato bagulamiak sok
sampo iko bana indak kan lao lastok marantau aho
sakalj duo kali balun badan bapisah djo kampung bo
tu pulo djo mandeh konduang tapi mao barek papisahan
islah den adiak Siti Mariam.

Dalam pado maso itu oto helari kantuak djo barek babaliak lerang bukiek kadam kadam marantuk kampung
urang antah koh apo garan namonjo tapi adiak sampd
djo kampuung awak djo kampuung Mariam diaubah sakali datelah Tapenuli djanjo urang. Oto nan badjalan siang malam lanjno tipek bukan kapalang ban-ju kalason baiho djuo balambah diaubah rasonjo hati nan tingga takana djuo, io nan djombang Siti Mariam oto lab sampai dikota Siboga lapeh nan dari kota Siboga dalam mandjalang kota Tarutung djalan mandaki babelok belok kelok Saribu djanjo urang rontjak alam bukan kapalang tamanuang pandjang Sutan Karunia bak rasa ado kan parintang dibanamkan pangana iho dek hatjarsi djo diak kanduang kok pangana sarupo iko djuo tampah indak kan salamat elok djanu ditjubu pai marantau kok tabaun djuo dapa mandeh negari urang djanu disabuik kok tajana pulo bini rontjak dja-ju ditjubo badjalan diauah elok tingga dikampuung sa-dju gilo babega dalam rumah ambik sabik digand-jua langkah ditjari rumpuik nan pandjang sabikan rumpuik tanaknjo takanan badju sagalo buruak awak si Sutan djanjo urang lah kanai pakesiah dek bininjo kakok karadjonjo sapandjang hari dari pagi lalu nan malam badan nan indak aegah lai io sarupo djo Muntjak Udin.

Dalam pado maso itu Espres Ade Lim balari djuo lah sampai dikota Tarutung oto baranti hanjo lai turun pasisia kasadonjo malapeh rangik-rangik duduak dioto kok kan makan buliah makan kok kan minum buliah minum turulah pulo Sutan Karunia paruik lah tarasa lilak bana lah lama diguntjang oto mani-ju ino kasabuah lapau lapau nan rontjak pakei merek nampak sambanjo susuo hasusno tabik salero muntjatiak sarupo masekan Siti Mariam. Alah diadjuan tjaradonjo langkah masuak lapau nan nuntun tapi tadanga sape urang io kawan duduak samo saoto: Manolah Sutan djanjo hambob kok lai Sutan namuah mandang-daung-ken tjarito dari ambo: Takadjuuk Sutan Karunia dleek kawan nan manjapo samo gadang djo awak bana dalam oto
indak basaapun mandjawak Sutan 'Katunia: Apokah garaen nan tekaa tjahun katoan tjapek—tjapek paruhi bombo lah litak bana elek bagasen kito makan nel djaa ditinggakan oto. Birri maaf ambo dek tuan bakja, to urang mudo tjao ambo hitet koremph tuan sa djak mulo kito neaok di bukittingi di Karung Tja bagai rang hamannang saejo hadan tuan nan badja, pangaen tjega dikampuang bombo paraken saadjak ka patang tuan mangalauh pandjang salauh tibo pangaen dibulan surang nes takamanam djo tuan iko basak, garaen djaa saejo tuan.

Gelak tasengerg Sutan Katunia diljaak iro ko wau runuun takabunjo urang taik—beik bukun barat uk manipu atau meuduo koto saejo baratukah hati Katunia mandjawek kowan samo badjaban tjandorjo urang awak pulo same sebajo kadoanik mandjawek Sutan Katunia tahu bana garaen Sutan lah takasajuk-un guradjainjo lahu lah takakok haiti nubari tuan iko hidjaksenku tuan ak eten dengan gendeng iho bana hak koto tuan hambakun baru sudah kawan alun wane keni batjampua kini kami lah batjarsiu nan surang tingga dikampuang wua surang pau marantau marantiu sekali bulun iko baru ditjubuo ranau sati lanik haun suher takado mandjadi kawan alah dapek tuan kau kawan barahh kasanang hati denai. Kini haunsah ann kau bauk iko oto bampia harangkek kito makan bawo—samo takadanjo sakawan kito baduo.

Tasajum gelak urang mudo tu, santri saejo pendepek kito bauh tibo lapalau datang nan kau makan kato baduo tapi djan disibko kito mako buku tuh bu baratiha sambanjo laamak basausun—tusun tibu sa lapu Nasaranu lauk haiti lan adjabunjo suhuh koi tuhku an urung Karisten silakan mako surang saejo hambu, manijani lapau lan Takoajunik Sutan Katunia inik dikuluhk merek lapau disempko sarupu di bukittingi, indak tahu alamiab barubah kapatang alau Mingakabu.
kini nagari tanah Batak, baina'nun adrit disiko indak sarupu djo kampung awak.

Diturui kkan kawan baru dapek ditjari sabuah lapau nan kin lapau urang Minangkabau merek tapantjang diatehnjo antah Sultan lah lengah sadjo pangina tabang tabang pui sarupu sadjo kasadorjo gulai bandiek takatokan kabau kok sampri makan disitu tampan tamakan di nan barai alangkah malu raso hati baru diadjak lah, tatanuagh alamat kan sansai badan dju.

Lah suah makan djo minum baduo kawan same godang naijak pulo kaateh oto oto badjalun sangaijik tjapek manudju Siantar, kota Medan kini lah dapek kawan mangetjek bati nan tidak resuah bana raso rindu lah talipua pangana ka adiak Siti Mariam baiut pulo alam tidjalan kian batambran rantjek djuo lah tampak danau sabuah alienjo buri sabagai tjamun laweh nan hukan alang nampak pulau ditagah daun parahu talajie bagai buruang diateh ai nan buri nantun batambaran saju raso njo bati hibo batjampa dangan rindu tabajang pulo adiak nan tingga nan djombang Siti Mariam kok baduo same diolo alangkah kan banjak tjartunjo mahibek rantjek nagari urang batagai tamaso nan dahihek tiok tjartunjo tiak bagantii tiok sabanta kok batuka indak sarupu nagari awak. Dalam pado oto badjalun Sultan Karunia mangetjek djuo djo kawan nan baru dapek katenjo injo urang Agam lah lamo urang di Medan duduk badjaga djo mangga'eh injo urang Guguk Randah baga'a Sultan Mantari lah satahun diam di Medan duduk bakadui toko kain kadang—kadang pai badjodjo dahuju injo pai marantau sarupu djo Sultan Karunia kain sahalar laken dipinggang pitih sahalai tidak tabawo hanjo nan ado tulang sadjo itu sadjo pokok karrantau tapi dek jakin kabandak hati naniu'ah manuukik karau baik batauhan mangkuuyik parintah Tahan lah barabah tjandunjio iduk batu ke roman dipendarangi turgguang tabakak lah barsek pitya takumpua komari saketek mulai sanang tjaro duiuk njo tamanuagh Sultan Karunia lah tabajang hari isamuk
mandanga kaba, harito kawan kau djadi padomain idak marantau.

Oto badjalan taruhi djou manudju Medan tanah Debru hijah mandalang kota Siantar batambah djouah tanah Minang batambah larcik rasonio hani adak kamau gake taka han djo indak kalipua dek pamanandangan indak talabar dek maota maatunlah badan baru batjarai kru ditawo djou galak manih bok mamak patuhi pangarang Siti Mariam tabahagain djou.

Sudah lamo lambek didjalan masuklah oto ka kota Medan hani saang barambang patang bernantulah oto S.S. Ade Lim dimoko hotel Sumatera di Sentral Pasar djanjo urang turunlah pasisi kasadenju Sultan Karunia lah runun pule surato djo barang kasadomo barang sa unggooak tipi labuah indak tanun kahituruk sautah kamano badan kapai marantau sakali nantun barang to patan balun batantu matihek saak kula nati han-gam maso itu. Dulihek hila djo mudiuk urang rumi bu kan sabagai matjam ansai2 ditokok surang adu bakareto, nehek amko ado batendi, naia oto bara padusi rantjak indak sarupu Siti Mariam hodeng2 bok kato nang ka ni tarasolah hodoh badan awak dekampuarg hanje nan geleng dirantau urang lah mati kutu njato tussihi badan surang. Sadang malaman-lamun nantun dalang mantekak surang urang iolah kawan samo saoto Sultan Mantari nak tan.

Agam urang kampuarg Gneak Anndah badan jupe Sultan Karunia: Tuan Sultan kuto hambo kamano Sultan kan manapek atah koh ado kan dituruk namurub kaubah atan kirabat atan kan dhotei Sultan umpga bulihan kru nang batjarai. Mandjawah sanah Sultan Karunia: Sultan Mantari djanjo hambo ka Medan akah manpeka atah tan tu nan ka dituruk karih baid indak adu kavua kirabat djaubah sakali dek kaehi batu nan marantau tipi tawing lab hambo dek tuan dimanebek lai kapau nasi kan bokhe hambo tampek manuampang mandjalan taru hapek diem.
Kok itu tan tanjakan mandjawah Sultan Mantari kok lai saukua djo satimbang kok lai susuai samupakot bahu lai batampat tingga bakawan samo gados sadjo same—samo urang manggaleh kami basamo manjeo rumah kok tuan lai satudjo disitu sadjo kito tingga mandjalaeng ranto tampak diam lai awak samo awak indak kon teamang doh rasonjo tapi putub bedjaro nang ko io dituan surang djoe.

Sananglah hati Karunia langkah elok nagingkakan sekali kawan maadjak sapuluh pulo tambahbunjo susuai sadjo patonton lah samo injo budjalan malaik kateh bendi Medan sado kato urang sman kaki tuadjuri ka balakang dimakkan pulo baron—barang. Arilah hatau bahu sandjo djoe mangalimantang tijonjo lampu lampu gas djoe lampu listirik ikolah bana kota Medan putub banjok dagang nun sanuai dek ranjek tuken kapaleng rami nun uah dikaloken mandeljeng dari kudo sado ma-

Dihari nun samalum nantun bahandai—bandai diuo awak sarumah samo gados lah katangah samba djo panganan buatan tangan Siti Mariam lah dimakan basamo-
samo badah tiapak, tjintuangs tangan makaan pambesan dan rumah samebam awha djo harunmojjo maalumuh buatan urang mucho bakeh tangan Siti Mariam dijo diuo tak kato urang:

Lai parimo urang disiko
lai paruntun aka katang.
Lai paiho urang disiko
lai panjauntun ka anak dagang.

Dek mudjua untuangs Sultan Karunia dapekelah tam-
pek samalum itu io dirumah Sultan Mantari dapek sa-

bana, hikan ketek alun lemput tinggakan kawan injoab

Sultan Karunia
ketek ado hadisvan, sesuai sedo djo rang ladjung sa-
nanglah hati Karunia. Dikambangkan kasna djo - erel
dibantengkan tapak pandan baluh diajak bas-riang
suarang putiah barondo - rendo buatan tangen Siti M ria
maliek tjando suara manga kanta taieak tesadu sadan taka-
na diuran nan tingga batjarai sakali balun ikolah ba-
ru kan ditjabo tegak tamuwang Sutan Karunia dipan.

Dang buatan adik kenduang reso ditjituajak buku hati
rese ditikam rangok bahan pangana lah djauah - djauah
pihiran lah hilang - hilang io takana diadik kenduang
antah mangapo injo gara lah dua hari bahan batjarai
tapi bak reso dua taun didangakan kawan samo sadang
lah babih lalok kasadonjo panek dek kasadjo siang harti
pat mangaleh djo hadiodjo tapi nan Sutan Karunia
mato nan indak takalompan pangana tabang - tabang ad-jo
etan kakampuang djo balaman kampuang balaman Siti
Marjam tabajang rupu adik kenduang taringek tjando
paranginjo bagan ditalingo gilak gunanjo katho sa-
dang bakasiah sajang sadang dibalun ijinte hati kin h-
danlah badjauahan antah bilonjo ken hatamu.

Dirabahkan budan ateh kasna tabun minjak ha-
runjo takana urang nan punjo Alahu Rabbi rasunjo
hati io hana kata pantun:

Nak tahu koto Maliko
singgahlah kakampuang Ompak Sarai
pandan lah raph kasanahang.
Kok tahu kan balko
hnu padehno badan batjarai
indak kan didjelang rantsu urang

Dimalam nan samalam nantun mata nan nek tapi-
ajnya kan urakan banta ditangisi indak teh selab
mamang urang

Taganang die diuteh talam
dirandung djagung diangusi,
Takana adiak tangan mala,
dipatuak baua dirangisi.

Dibwo manilantang imo takanang dibawo manung,
kuik imo takana dibawo mahereng imo tabajang indak
ado kan parantang lalu diuduk Karunia diambiak foto
dalam kopor masa mulo kawih saisua pai baduo ka-
tukang kodak batambah lauki hati nan lui batukuak
rihdu dio taringik lah manjasa pai marantau sakete
indak paubekojo.

Anak rang Gataing Padangpandjang
nak lalu ka Pandai Sikek,
Kalau dirantang banjo kan pandjang
clok dipinta nak bjo singkek.

Lah sampai sahari duo hari Sutan Karunia dikota
Medau lah banjak nagari nan dilihak pai ka Kasawan
kampuang Kaliang pai ka Kanton djalan Serdang panek
djo labah indak taraso dok runtak tjendo nagari urang
rami nan bukan alang—alang indak polo lupo mantjaliak
baa kuhidapan urang dirantau sambia bapikia—pikia djuo
mano nan lanteh den angan saranj untuak karadio mant-
tjari pitih kan baka pulang mandjalan kampuang pai
mamului adiak kanduag.

Alah sahari duo hari rindu dandam batambah kurang
dek banjak nan parantang kawan sarumah pandai polo
maipua—lipua hati rindu paidah Sutan Karunia kadja-
lan Kanton kato urang djalan nan rami bukan kapalang
Dibilakan labih nan pandjang rami nan bukan alang—alang hadaran nan oto rantjak badarangun lontjeng kureta adu mambontiing anak gadih raijang sadeh Sutan Karunia dikampuung awak indak baliu pandjang lab lamunan angan badan urang sadonjo rantjak—rantjak tak tantu ma-a kan dipilih tjeek rantjak, tjeek etok lengahlah Sutan mamandangi baranura djeo lengah hati hati tadagak kan nan tingga. Tibolah Sutan Karunia didjalan Kanton djanjo urang sadang nan rami bukan kapalang bioskop baliiriek ampek buah ganti bagandiang pilem rantjak takanalah dek sutan nak manonton didakek-i, lah joket kumidi gambar bendak mambali karitjih urang mambali basasak—sasak indak darek madju kamukko djan-an kan madju suruk nan lai angan klu paham
tatumuk indak tuntu baa tjeranjo tagakiah sadjo tapi djalan memandang urang basasak—sasak— mantjari aka mambali karitjih. Sadang pado mase itu maliek Sultan adok kakida tampaklah surang anak gadih tagak tamanawang bimbang roman maliek urang basasak takabhojo gadih nuk manontoa turupu mukuasuk djo Karunia. Tasirok da rah Karunia memandangi rupé anak gadih Bantuak badan la mah saman pai nuko bunte dana siras bibis siras, mamabantuak limh pip, bakilek kansi lampu babadak salajang sadjo ahuk badjalin kabalakang badjalin duu djoatuah dipungguang tandonjo gadih alam bapunj ahuk hitam sampai kupinggau sanin manjuda Sultan Karunia takana adak Siti Mariam gadih sarupo samoe sadang njo nan tingga dikampuang awak tapi kok hodeang kun disabuik tigo bulan ditunggasannjo tagak tarumuaq Sultan Karunia hatilah arak—arok tajem endnik mato dilapeh djuo kapado anak gadih nantnio. Sadang mala mun—lumun djuo basahuang tlando endnik mato tambah tasirok Sultan Karunia atah bantanjo gadih nantun—Manolah tuan djanjo hambo djaas salau hambo batahjo sadjak tjahe hambo tibek kun manonton pulo mukuasuk tuan urang nan rani sangaek bana basasak—sasak humplik nahimpik ruponjo pilom sangsek ranjuk. Sulienjo bagai bunji giter sadjuuk taraso ditalingo batahpu pulo djo galak sanjum turniklah bunt Sutan Karunia kok buh nangko bantuak urang relahab habh piin dipunggang asa dapex dduatuk baduo. Mandjawab Sultan Karunia; Taimok bana dek enik iku mukuasuk hat nuc manonton tapi urang basasak bana muku amne pandi karatuang manambali karitjih agak uruk hambo mun sami cabang disiko indak tanti lanaa dadeannjo

Galak tawenggang anak gadih sanjum manutoih tali djantunng baku injo mase nantun: Kok bunt kato Sutan sanun sajo bagai badhu ambo nak manonton nitro kami tjahe pah baduo djo anak aki—aki tapi injo alah iling sadjo asah alah puloah habuk kantun alan sadah dibak iko karitjih djo buna tawang santu bahan, ak
kek djuo pilen kan main hanjo lai. Kini baitulah nan ke baiax kog Sutan lai satudju kito manonton baduo bialah adik den pai pulang tampanjoo indak o kabahaliak nak djan ruji pilih sadjo.

Bak biduak dikajah hilia urang takantuak dia. Tengkan banta djalan baduo hanjo lai djalan barendeng tuan djø njonja urang nna tidak naampadulikan haitu tjaro hidnik dikota masnak k. delem pangguang kemidi duduak baduo badakek—dekk bagai lah lamo bakaraban gadih rantjak tampanjoo dj.isk sambis mengetjek—ngegetjek djuo mengetjek bagai babiisak nak djan taganggu urang nan lain tangen nan alah bapeganggan tja pek daepknjo baso basi dek bidjak Sutan Karunia pa do mase kutiko itu antah nan ma kaditjaliak antah pilen dilaia pulih antah pilen dikida awak anek gadih djohang bakatauan Halimah manontjo dikatokanjo baru dujuak dihangku sikola sikola Melo djuojo urang haitu parasea Sutan Karunia raso diambuang—ambuang tjiak indak nen bahiah dart awak dunia bako rase ditapak tangan lah lupe sadjo nan dikampusuah lah ka bua rupe Siti Marilam dihimpik roman Halimah gadih.

Alah sudah manonton pilen hari dakek pukua sam hitan urang kalua hanasak—sasek kalua Ppulo Sutan Karunia bapeganggan tangan djo Halimah lagak sarupu batutaman nan badan nan alun namush hatjarai badja. Nan sadjo lambe—lambe ditudju sababah kadai kopi kadi kopi punjo rang Tjino ditjari tampek nan kecok tampek hapundjuang babateh—bateh dibateh dek aha rim bun daun asuai bana dek urang batutaman indak sa. Puuh nan manggu dipasanlah minuman nan katudju saro to makanen salungkokoja puek salero mase itu salero mato pueh pulo maota tak kundjuang babih dart batat lah katusuai dari utero lah kassatus indak takanu na malam lah laruih hati hatambah dakek djoo tjiito batambah dakek pulo.
Baibo hati Sultan Karunia Halimah alah mamintak diri kok njo berang hapak mandeh palang lah tangan malam tapek minta izin djo galak manih nake palang karamah hanjo lai badjawek salam mase itu tangan nu lanak raso hilado mandanjuik kadaalam djantuang badantjjang rasonjo bati nubari. Djagiahlah pitih sewo sade dibuek pulu djandji desinan niat batemal malam bisuak kiro—kiro pukul tudjuah djandji sudah badan batjarai Sultan Karunia lah pulang pulo.

Dimalam nan samalam bantun mato nan indak takalokkan djantuang bak raso patiah balah raso tampek tabajang—tabajang bokan adiak Siti Mariam tapi si Halimah rantjak roman pabilo badan kan basuo Siti Mariam lah basisiah lah hilang dari ingatan baganti djo bantuak Siti Halimah anak gaduh kota Medan rupe rantjak bador pulo muluk manih kutjindan marah djarangleh gaduh kan tandjangajo kok njo Siti Mariam ditiggakanamjo sabulan padjalanan lah tariatang bati rindu lah banhek raso taragak.

Lah basuo bak kato pantun:

Kota Medan pasanjo rami raminjo siang—siang malam rami dek anak rang Brandan,

Kok lai tuan suko dikami mahuak botjinto rindu dandam harulah sangsai ajawo badan.

Masaklah buah marapalam dimakan sabuah tangan rumah,
Lah bliang bantuak si Mariam habich dilipua dek si Halimah.
Kaba alun baradiah lai disinan djoo nan disbuik tautang Sultan Karunia mukasuih nek pai manggaleh dibawo pitih paangiah bapak uahken galeh nan kadapok lah habih dek bafoja—foja djo si Halimah si djantuang hati gilo manonton tiok malam pai pahlir kian

kunari pai ka Bendjai djo Santar ka Tandjuong Boloi, Tabing tinggi nan elok pitundjuek dari setan djo ihilik nan bukan kawan lah atjok kali Sultan bamanal ma-

ningap dibhotel kato urang baduo djo Siti Halimah sum-

po urang laki bini pituah bapak ia lujo sadjo ama-

nah mandeh alah tabang hati nan rintang sadjo mukasuih pahilang taragak hati bache adik Siti Mariam

kironj; o lah sasek tjando djalan amal ibadat kan disbuuk

sumbajang lah atjok kali tingga urang sambajang dimas-

adjik Sultan sambajang dipangguang Orion baduo djo Siti Halimah.

Tasabuik pulo Sultan Mantari kawan saoto dah-

junjo kinilah djadi kawan karik lui ditundjuak di-

diari tandonjo awak urang bakawan Karunia galak

sanjum sadjo dikatokan baru baradja—radja malhuk

tjoro kahidunpun buliah tantu kan dibuek alah tiho

ukua djo djangkonjo langkah kawan kau dituruik

kok manggaleh djo mandjodjo lah sanang pule bati

kawan lah pitjajo sadjo bache Sultan rintang djo

buanur surang—surang Sultan Mantari pai baidjodjo

pai ka kabun kampaang urang sampai ka Bendjai ka

Tabing tinggi sampai ka Brandan, Lubuak Pakam ba-

itu pulo Sultan Karunia urang mandjodjo dapec pitih

awak mandjodjo batandeh ameh urang mambawo ba-

rang dagangan awak mambawo anak gadih.

Alah barapo pakam antaronjo banjak negari lai tatja

liak djo Sultan Karunia dibawo napapu setan sadjo pitih

batambah kurang djo lajik ditimbo lai kau karang mu-

kasuih untuak pokok manggaleh kinilah habih dek bafoja
baduo ãjo Siti Halimah: alun pulo pambali dek Halimah mambali kain badju rantjak pambali saja, minjak karun iduik sarupo laki bini atjok lah bamanah dilus rumah tingga dihotel djanjo urang apo bana nan tadjadi kok lah baduo sarupo itu Allah sadjo nan ka tahu.

Dalam pado maso itu lah sakiek Karunia sakiek nan balun panah ditjulo sakiek kadjambon huap ai tiok takantjiang tiok memakiak hubung bak reso kateh kangiak satitiak cantjiang lalu bak meso ditjutnek pan djahika danguh—danguh jmanahan sakiek cantjiang batjampea dangan namah tagaklah buko maso itu. Kan batanjo baka kawan sagan tito, malu lah datang awak alah mandanga—danga djuo panjakiek Malan kato urang sakiek parampuan djanjo urang sakiek druiper djo sipilis ubekno i nan sarik bukan kapalang kok talambek dapek, ubek saumua bidnik marso-i sasa dibawo kalia kubua.

bamatjam panjik dikandunganjo kok badan kurang hati-hati ampat kan sangsai dagang dirantau usah kan pitih nan kadapek ameh dibadan nan kan pai pulang kan dapek malu sadjo.

Sihanlah insap badan diri pituah bapak nan leh hilang amanah mandeh leh tatjampak tobatlah Sultan Karunia pia sumbajang ka musadik Radjo mamintak kapado Tuhan nan suto usah baulang djadjak lamo kok leh sasek salamo iko djalan luruih kan ditampus ba-a niat dari kampuang sadjak salangkah dari rumah.

Ampunlah kami baka tuan haranti kaha tau-tang nantun barantah kaba pulo kini kita djapok Siti Mariam injo leh lamo ditinggakan haranti kaba Sultan Karunia.
ISI TJURITO

I. SITI MARIAM 5.
II. NIAT SAMPAI, KAU LAH LAPEH 12.
III. SUTAN KARUNIA PAL MARANTAU 22.
IV. SUTAN KARUNIA DI MEDAN 34.

Sifat: tjurito siklit
artinjo:
kok batapatan djo
nan sabananjo, itu
hanjolah dek kaha-
lulan.