**Nama : Janitra Rizqi Irawati  
No : 20  
Kelas : X MIPA 8  
Mapel : Bahasa Indonesia  
Tanggal : 29 Desember 2021**

**Hikayat Si Miskin**

Suatu ketika dahulu, di tengah-tengah entah dari mana, dipimpin oleh seorang raja bernama Maharaja Indra Dewa, di sana tinggal pasangan yang sangat miskin. Orang Miskin sebenarnya adalah raja yang dikutuk oleh Batara Indra sehingga tahap itu. Suatu hari, raja, menteri, penatua, dan rakyat menghadap raja. Orang Miskin juga mahu bersemuka. Sebelum bertemu raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparkan batu dan kayu ke arahnya sehingga tubuhnya berlumuran darah. Raja yang mendengarnya bertanya apa yang salah. Kemudian raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang mengantarnya ke pinggir hutan, di mana dia akhirnya bermalam. Pada siang hari, orang miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi ketika dia sampai di kampung, orang-orang mengejarnya dengan kayu. Orang miskin itu berlari ke pasar, tetapi di pasar, dia dilempari batu sehingga tubuhnya berlumuran darah. Sepanjang perjalanan orang miskin itu menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya dia sampai di tempat pembuangan sampah dan menjumpai sepotong berlian basi dan sebatang tebu. Pasangan suami isteri memakan berlian dan sebagai penghilang dahaga, minum segmen tebu.

Tidak lama kemudian, isteri lelaki miskin itu mengandung tiga bulan. Si isteri ingin sekali memakan buah tambalan (mangga) yang ditanam di kebun raja. Tidak lama kemudian lelaki miskin itu menolak dan isterinya menangis kerana menginginkan buah itu. Orang miskin itu berjanji akan membawa buah itu, dan isterinya berhenti menangis. Orang miskin itu pergi ke pasar dan pergi ke penjual buah, meminta sebiji buah busuk untuk isterinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengejarnya dan memukulnya merasa kasihan kepadanya. Mereka tidak hanya menyediakan buah tepelam, tetapi juga beras, pakaian, dan buah. Ketika sampai di rumah, dia memberitahu apa yang dia dapatkan dari pasar.Istrinya menangis, menolak semua hadiah. Isterinya hanya menginginkan buah yang ditanam di kebun raja. Kerana tidak tahan dengan isterinya, orang miskin itu putus asa untuk menghadapi Maharaja Indra Dewa yang sedang mengadakan pertemuan pada waktu itu. Orang miskin itu meminta buah yang telah jatuh untuk isterinya. Raja memberinya tangkai. Ketika sampai di rumah, isterinya sangat gembira. Tiga bulan kemudian, si isteri menginginkan nangka yang ditanam di kebun raja. Orang miskin itu pergi menghadap raja dan bersujud memohon nangka. Raja juga memberikannya. Hingga akhirnya isterinya melahirkan anak lelaki yang sangat kacak. Mereka memberinya nama Markaromah, yang berarti anak dalam kesulitan. Kemudian orang miskin itu mahu mendirikan rumah untuk mereka bertiga. Ketika dia menggali tanah untuk meletakkan tiang, dia menjumpai telaju yang berisi banyak emas.

**Nilai – Nilai dalam Cerita “Hikayat Si Miskin”**