sidai, jaka’ luweqran, ake’ pambin pemanak pergi luweqran koq dale Muara Badak un pegita koqrabat ko ka. Sesampainya ko ka, ake’ pelapa berbaring uban lamanya pemasatan menuju koq ka. Kelakik tubuh ake’ begitu lelah, ngan sejenak ake’ hanya ingin menikmati koqtenangan lepa leko pemasatan panjang. Ayah ngan Uweq terlihat suweqk berbincang sanded koqrabat ame ya’q sudah menunggu ko amin. Koqesokan harinya, pemanak ake’ mengajak ake’ un pergi koq sebuah pantai ya’q tak jauh dari tempat tinggal koqrabat ame.

Ko ka, pantainya are jernih ngan memiliki pasir ya’q putih. Ake’ adung sejenak menikmati angin ya’q are sejuk dari pantai itu. Lepa leko ake’ merasa cukup puas, ake’ pun berlari menuju ombak ya’q datang ngan bermain pasir ko ka. Ake’ terus berenang koq tengah laut. Ombak ya’q tenang membuat ake’ merasa aman ngan rileks. Lalu, ake’ menyelam koq dasar laut un melihat ikan-ikan ya’q berenang ko antara karang-karang koqcil ya’q ada. Warna-warni ikan ya’q terlihat begitu jelas ko bawah air membuat ake’ terpesona.

Lepa leko puas menyelam, ake’ pun koqmbali koq pinggir pantai uban merasa la’u. Begitu sampai ko tepi, ake’ adung ko atas pasir ya’q hangat ngan mulai menikmati mie saga ya’q baru saja kosiapkan oleh Uweq. Kelakik are lezat, mie ya’q masih panas berpadu sempurna sanded suaka pantai ya’q tenang. Setiap suapan seakan menghilangkan rasa capek ya’q masih tersisa, ngan ake’ merasa are bersyukur encam berada ko tempat ya’q begitu damai.

Angin sepoi-sepoi ya’q berhembus, suara ombak ya’q tenang, ngan mie ya’q hangat membuat ake’ merasa nyaman ngan rileks,lepa leko puas pemanak ake’ ula koq amin koqrabat,koka ake’ beristirahat ngan lundog,besoknya ake’ berpamitan sanded koqrabat ame ngan ula koq amin.