ymit bi mui xwėnħaedžijam(ġ)a biĉam

I thought I’d never love or say goodbye again  
다신 사랑, 이별 따윈 없다고

ivwăno parjiašam ce  
When I truly believed that

절절했던 그 시간들이

ŝalhŭ xwespjäṅiăst ės, matrim  
Things started changing one by one  
하나 둘씩 비워져 가죠

k’varmi ȯhȯt haṅ ŝēi, łabaaw haṅ ŝēi

Only the traces of me trying, only the memories remain

애쓴 흔적, 기억 만이 남아서

aapîhta

So it hurts

아프다

et sähijä aapîhta  
Those times hurt

그 시간이 아프다

ătă čiṅnii łabaaw  
Memories of you

너라는 기억이

I try swallowing my tears and crying again

눈물을 머금고 또 울어봐도

But I can’t keep you out

떨쳐 낼 수 없잖아

But I can’t have you either

너 가질 수도 없잖아  
I can’t do anything

아무것도 할 수 없는 나

Only a finished love and goodbye remain

다 된 사랑, 이별만이 남아서

So it hurts

아프다  
Those words hurt

그 말들이 아프다  
When you said it was over

여기까지란 니 말

I call out your name and wander around

니 이름 부르고 나 헤매여도  
But I can’t see you

보이지가 않잖아  
I can’t find you

찾아 낼 수가 없잖아  
I guess you’re not here anymore

너란 사람이젠 없나 봐

My foolish love

못난 내 사랑이 여기까지

This is all that it is

이것밖에 안 돼서  
So it hurts

아프다

Tears are falling out again

흐른다 눈물이 또 새어 나와

I can’t stop it, I can’t wipe it away

막을 수가 없잖아 닦아 낼 수가 없잖아  
Because of the memories I can’t let go

놓지 못한 지난 기억이

I try erasing and emptying again

또 다시 지우고 또 비워내도  
But I can’t hide it

감출 수가 없잖아  
But I can’t have you either

너 담을 수도 없잖아  
I can’t do anything

아무 것도 할 수 없는 나 인걸