**Sati : Ois baya anggi, ngot ke le anggi aolongan.**

 **(Duma bergerak mendekati suara di dinding)**

 **(*hai dek, bangunlah engkau adikku sayang*)**

**Duma : Ise de i baya na manongai podomkon?**

 **(*Siapa itu yang membangunkanku?*)**

**Sati : Ayu goti anggi monis-monis, au mada anggi**

 **angkangmu Sati**

 ***(Kayu goti manis rasanya, aku lah dek***

 ***abangmu sati)***

**Duma :Olo,...baen mantong tando na, anggo na**

 **botul si Sati ho? (Duma meminta kode**

 **memastikan memang benar kekasih nya yang**

 **berada di luar.)**

 ***(Oalah, buatlah tandanya, benarnya kau si***

 ***sati?)***

**Sati . : (Membuat kode “Menggaruk sembilan X” sesuai jumlah huruf namanya, yang memang sudah diketahui Duma ,dua kali pertama waktu 5 detik satu kali selesai).**

**Duma. : Ois baya, gari modomko, Angkang! On ma**

 **ngali ni ari.*(Oalah, lebih baik tidur kau,***

 ***abang. Malam ini lagi dingin.)***

**Sati : Aha ma ngali ni ari. Bope ngali ni udan ambolas u bolus dei. Ngalian dope ulala ate-ate on dabo, Mongga.Lungun doma baya. Mur dipapitpit mata niba, mur rupo mu do na tarida*.***

 ***(Apapula malam ini dingin. Walaupun malam dingin ku terjang itu. Lebih dingin lagi hati ini menahan rindu.***

 ***Kalau sudah rindu. Makin kututup mata ini, makin teringat wajahmu.)***