Malin Kundang

Di sebuah desa nelayan bernama Air Manis yang terletak di Sumatera Barat, hiduplah sebuah keluarga nelayan. Sang ayah pergi merantau namun tidak pernah kembali, sang ibu bernama Mande Rubayah memiliki seorang putra bernama Malin. Malin sering dikundang-kundang (Dibawa kemana-mana) oleh ibunya sehingga dipanggil dengan nama Malin Kundang. Karena sang ayah tidak pernah kembali, Mande Rubayah harus bersusah payah membesarkan Malin seorang diri. Malin tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, pekerja keras dan pemberani namun sedikit nakal. Suatu hari Malin pernah mengejar ayam dan terjatuh, lengannya terbentur sebuah batu sehingga meninggalkan bekas yang cukup besar. **(Gambar 1. Malin terjatuh dan lengannya terbentur batu, ada ayam di depannya yang sedang berlari).**

Semakin beranjak dewasa, Malin merasa iba melihat ibunya yang semakin tua harus terus bekerja keras menghidupi keluarganya. Malin lalu melihat sebuah kapal dagang dari saudagar kaya. Malin berpikir mungkin jika dia merantau ke seberang dan bekerja keras mencari uang, dia bisa memiliki nasib yang sama seperti saudagar kaya tersebut. Malin pun pergi menemui ibunya dan meminta izin untuk ikut dengan rombongan kapal dan pergi merantau, namun sang ibu tidak mengizinkannya pergi karena takut Malin tidak kembali seperti sang ayah. Namun Malin bersikeras dan terus membujuk ibunya, pada akhirnya sang ibu mengizinkan dan berpesan agar dia jangan melupakan dirinya saat kembali menjadi orang yang sukses. **(Gambar 2. Malin berbicara dengan ibunya, membujuk agar diperbolehkan merantau)**. Keesokan harinya, Malin pamit dengan ibunya dan pergi bersama rombongan kapal untuk pergi ke seberang. **(Gambar 3. Kapal sedang berlayar.)**.

Karena dedikasi dan kerja keras Malin, bertahun-tahun kemudian, Malin menjadi seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak pekerja dan seorang istri yang sangat cantik. Malin pun pergi berlayar dengan istrinya untuk berlibur dan sampai pada sebuah pulau yang tanpa diduga adalah kampung halamannya. Orang-orang disana pun memberitahu ibu Malin mengenai kepulangannya dan ibu Malin bergegas menuju pantai tempat kapal Malin berada. Awalnya ibu Malin ragu namun setelah melihat bekas luka di lengannya, dia sangat yakin bahwa dia adalah Malin Kundang, anak kesayangannya. Sambil menangis terharu, ibu Malin menghampiri Malin Kundang dan memeluknya. Malin Kundang terkejut dan menyadari bahwa itu adalah ibunya. Namun Malin Kundang malu mengakuinya sebagai ibu di depan para pekerja dan istrinya karena ibu Malin terlihat tua dan berpenampilan lusuh. Malin Kundang pun mendorong ibunya hingga jatuh ke tanah sambil berteriak “Kau bukan ibuku!”. **(Gambar 4. Malin mendorong ibunya)**.

Ibu Malin yang terjatuh merasa tidak percaya bahwa anak kandung yang dikasihinya tidak mengakui dia sebagai ibu di hadapan banyak orang. Ibu Malin pun berdoa kepada Tuhan, “Ya Tuhan, jika dia benar adalah Malin Kundang anakku. Aku kutuk dia menjadi batu”. Sesaat kemudian, langit berubah gelap dan petir menggelegar dengan dahsyat. Tubuh Malin Kundang perlahan kaku dan berubah menjadi batu. Malin Kundang yang menyadari hal itu langsung bersujud ke tanah dan meminta ampun pada ibunya, namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Malin yang sedang bersujud memohon ampun telah berubah menjadi batu seutuhnya. **(Gambar 5. Tubuh Malin Kundang sujud berubah menjadi batu)**. Dari kisah ini, kita dapat menarik pesan moral bahwa kita harus tetap berbakti dan menghormati orang tua kita terlepas bagaimana pun nasib hidup kita.