**Himpunan Pantun Melayu (Pantun Dalam Maksud)**

Burung jelatik sarang kedidi,

Sarang tempua sarang berjuntai;

Sungguhpun cantik sutera dipuji,

Belacu juga tahan dipakai.

Berbaju batik bujang kelana,

Duduk bermadah di tilam pandak;

Usah dipetik si bunga sena,

Warnanya indah berbau tidak.

Budak-budak mendayung perahu,

Sambil berdayung sambil bermain;

Macam mana bunga tak layu,

Embun menitis di tempat lain.

Cahaya redup menyegar padi

Ayam berkokok mengirai tuah

Jikalau hidup tidak berbudi

Umpama pokok tidak berbuah.

Seri Andalas ke kota Ambon,

Hendak mencari asam paya;

Kasih ibarat setitis embun,

Ditiup angin berderai ia.

Mengapa bising di tepi laut,

Ombak menghempas berderai-derai;

Kusangka tuan beras pulut,

Bila ditanak nasi berderai.

Nasi dingin bersayur mumbang,

Sayur dimasak dalam belanga;

Kami tak ingin melihat kumbang,

Kalau kumbang merosak bunga.

Di sana merak di sini merak,

Merak mana hendak dikepung;

Di sana hendak di sini pun hendak,

Pusing belakang terajang punggung.

Tuan ketam padi pulut,

Saya ketam padi Jawi;

Tuan berkata sedap di mulut,

Saya mendengar sakit hati.

Dari Kuala Pahang ke Kuala Lipis,

Mari dibawa angin utara;

Berhadapan saja mulutnya manis,

Paling belakang lain bicara.

Berilah saya pisau raut,

Hendak meraut bingkai tudung;

Gila apakah ikan di laut,

Mengidam umpan di kaki gunung.

Buah cempedak buah nangka,

Ditanam orang dalam di dalam kebun;

Haram tidak disangka-sangka,

Buah delima menjadi racun.

Raja di gua jalan ke teluk,

Cantik halus rupa mukanya;

Ibarat buah busuk di pokok,

Hilang manis pahit rasanya.

Meninjau berpadi masak

Batang kapas bertimpal jalan

Hati risau dibawa gelak

Bagai panas mengandung hujan

Panjanglah rumput di permatang

Disabit orang Inderagiri

Disangka panas hingga ke petang

Rupanya hujan di tengah hari

Pergi ke hutan memotong nibung

Parangnya tumpul tidak diasah

Petir berdentum kilat bersabung

Hujan tak jadi bajuku basah

Riuh rendah di tepi telok

Lihat orang duduk bertenun

Tengah malam ayam berkokok

Serasa tuan datang membangun

Terang bulan di Pulau Pinang

Anak Belanda turun ke kapal

Tengah malam bangkit terkenang

Air mata turun ke bantal.