**TAJUK**: **Dosa di Sebalik Graduasi**  
**Durasi**: 5 minit

**Babak 1: Pelajar Terdesak**

*(Lokasi: Pejabat doktor. Zara, seorang pelajar universiti, mengetuk pintu dan masuk. Dr. Rahman sedang sibuk menanda kertas.)*

**Zara**: (Dengan nada teragak-agak) Assalamualaikum, Doktor.

**Dr. Rahman**: (Senyum kecil) Waalaikumussalam. Ada apa, Zara?

**Zara**: Doktor, saya ada masalah besar. Saya gagal lagi subjek ini. Kalau saya tak lulus, saya tak boleh graduate.

**Dr. Rahman**: (Merenung Zara) Awak tahu keputusan bergantung pada usaha. Kalau awak gagal, itu bermaksud awak kena cuba lagi.

**Zara**: (Menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkan sampul surat dari begnya) Doktor, saya tahu ini salah. Tapi saya terpaksa.

*(Zara meletakkan sampul itu di meja. Dr. Rahman memandangnya dengan terkejut.)*

**Dr. Rahman**: (Dengan nada tegas) Zara, awak tahu ini melanggar undang-undang.

**Zara**: (rakam zara)

**Babak 2: Kejatuhan Moral**

*(Lokasi: Rumah Dr. Rahman. Dia termenung di meja makan, wajah penuh tekanan. Adiknya masuk sambil membawa bil.)*

**Adik Dr. Rahman**: Abang, bil hospital mak dah tertunggak tiga bulan. Kita nak buat macam mana?

**Dr. Rahman**: (Mengeluh berat) Abang tak tahu lagi lah adik . Duit gaji memang tak cukup.

(flaskback scene zara nak bagi duit)

*(Dr. Rahman memandang kembali sampul surat yang telah diterimanya, teragak-agak tetapi akhirnya membuka sampul itu. Di dalamnya terdapat wang tunai.)*

**Dr. Rahman**: (Berbisik pada diri sendiri) Mungkin sekali ini saja...

**Babak 3: Kesan Buruk**

*(Lokasi: Universiti, beberapa minggu kemudian. Zara tersenyum puas selepas diumumkan lulus, tetapi bisikan mula tersebar dalam kalangan pelajar.)*

**Pelajar 1**: Eh, kau dengar tak? Zara tu lulus macam ajaib je. Semua orang tahu dia tak pernah datang kelas.

**Pelajar 2**: Aku dengar dia ada 'uruskan' dengan Dr. Rahman. Tapi tak pasti sahih ke tak.

*(Babak beralih ke pejabat Dr. Rahman. Pegawai SPRM masuk dengan beberapa dokumen di tangan.)*

**Pegawai SPRM**: Dr. Rahman, kami ada laporan tentang keputusan yang tak telus. Kami perlu siasat.

**Dr. Rahman**: (Tergamam, cuba menjawab) Saya... saya boleh jelaskan...

*(Pegawai SPRM mengeluarkan bukti mesej dan wang yang diterima oleh Dr. Rahman. Dia tidak dapat menafikan.)*

**Babak 4: Keinsafan**

*(Lokasi: Ruang seminar. Dr. Rahman, kini bekas pensyarah, memberi ceramah tentang bahaya rasuah.)*

**Dr. Rahman**: (Dengan nada penuh penyesalan) Rasuah tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ia menghancurkan integriti dan kepercayaan. Saya telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Jangan ulang kesilapan saya.

*(Zara berada di antara hadirin, kelihatan menyesal. Dia tunduk, mengelap air mata.)*

**Mesej Penutup**

**"Rasuah adalah pilihan yang salah, tidak kira apa alasan. Kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan yang sebenar.**