Nai fai makulun lia

Pada zaman

ina esa no tou esa dua sao

ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan

dua bongi la ana tou dua

keduanya dianugerahi dua orang anak laki-laki

ana makulu ka nade ulu

anak pertama bernama Ulu

ana makabui ka nade muli

anak terakhir bernama Muli

ana sila dua fai-fai sana nau

setiap hari, kedua anak itu mau

nau la kakao nakalo

nasi terus

fai esa boema ina ka nalo na tou ka de naen nae

pada suatu hari, sang istri berkata kepada sang suami katanya

ita anan ia la hi na la kakau lakalo

kedua anak kita ini hanya ingin makan nasi setiap hari

kalo makaneni ma leo lakalo sana

kalau seperti ini

ita akan ta tanu hata-hata esa boe

kita akan jadi miskin

ita sodan ta akan berubah fa

hidup kita pun tidak akan berubah

bama tou ka nae sana ita dua tao leo bea ana ia la

kalau begitu, bagaimana caranya?

bama nae

lalu sang istri berkata

sana dua tafuli heni sala

bagaimana kalau kita membuang mereka

bama tou ka nae mae leo lia sana balaha sana be foa balaha sana tao fe fafilu mai ho

lalu sang suami berkata "kalau begitu, besok pagi bangun untuk siapkan ketupat untuk kami bertiga

au ko leo nula lain ku kafuli heni

saya bawa mereka ke hutan untuk membuang mereka

bama balaha be balaha ana bama

keesokan paginya

ina ka foa de tao fafilu bama tou ka foa de fafola felan

sang ibu bangun dan membuat ketupat, lalu sang suami bangu dan mengasah parangnya

bama ana dua foa

lalu kedua anak itu bangun

bama

lalu

ana kala

anak-anak itu

foa de latane

bangun dan bertanya

papanga fafola fela ia tao neu da bee

bapak mengasah parang untuk pergi ke mana?

mu mamatini?

pergi berladang?

bama tou ka nae

lalu sang ayah berkata

taa, au fafola fela nana mamam na fada ho telun teu leo nula teo ho hila fen kai

tidak, saya mengasah parang karena mamamu meminta kita untuk pergi mencarikan kayu api di hutan

bama ana ka nae kalo leo lia sana ita dua teu ho foa kela fadinga

lalu anak pertama berkata "kalau begitu, kita berdua saja karena adik belum sanggung sampai hutan"