

**KELOMPOK VERNALTA**

**Nama Anggota Kelompok :**

**Kadek Restianingsih (ketua) 26**

**Kadek Ayu Darmiyati 25**

**Ni Wayan Lin Friska Oktavia 38**

**Ni Kadek Dinda Armayanti 30**

**I Made Juni Putra 15**

**I komang Dion Ari Suniarta 12**

**I Kadek Gery Priwana Nugraha 41**

**I Kadek Dika Indrayana Putra 07**

**Hati yang berbeda, satu tujuan**

**Di sebuah desa yg dihuni dari berbagai daerah, yang berbeda-beda. Di desa tersebut terdapat sebuah festival keberagaman. Festifal ini menjadi momen yang sangat dinanti oleh seluruh penduduk setempat untuk bersatu dalam perbedaan. Namun konflik muncul ketika sebuah kelompok mengejek atau menjelekan suku lain, suku lain tersebut tidak terima dan terjadilah perselisihan antar suku. Namun, melalui kerja sama dan komunikasi yang baik, para karakter tersebut berhasil menemukan cara untuk membangun jembatan antara perbedaan mereka dan memperjuangkan perdamaian dan toleransi.**

Pemeran :

Resti sebagai Desi : Asal Bali, Tokoh Pembully

Iin sebagai Maya : Asal “ “ “

Rangga sebagai Made : Asal “ “ “

Dion sebagaiKomang : Asal “ “ “

Dika sebagai Petrus : Asal Papua, Korban Bully

Dinda sebagai Ainun : Asal jawa “ “

Ayu sebagai neysa : Asal Sunda, Tokoh Penengah

Gery sebagai ejen : Asal “ “ “

**Adengan 1 : Di Taman**

**(Maya, Desi, Made, Komang sedang duduk bersama sambil mengerjakan tugas)**

**Desi : Maya kamu kerjakan hal 15 saja, Made dan Komang diskusi ini saja.**

**Maya,Made,Komang : oke.**

**(Neysa dan jejen menghampiri mereka ber4)**

**Jejen : Hai semua, kalian lagi apa?**

**Maya : Pakek nanyak kau liat kita lagi ngapain.**

**Jejen : HeHeHe.**

**Komang : Jejen ada perlu apa? tumben banget nyamperin kita.**

**Jejen : Ini besok kita menyelenggarakan festival keberagaman.**

**Made : Lokasi dimana?**

**Neysa : Deket, di lapangan yudistira.**

**Made : Oh.**

**Neysa : Kalian jangan lupa dateng ya!**

**Desi : Iya.**

**Adengan 2 : Di Lapangan**

**(Maya dan Desi sedang melihat persiapan festival)**

**Maya : Desi besok kita bareng ke festival yuk.**

**Desi : Tentu saja, jangan lupa bawak uang banyak ya traktir aku sekalian.**

**Made : ye.**

**(Ainun menghampiri Maya dan Desi)**

**Ainun : Aslamualikum teman-teman.**

**Maya : lah apasi.**

**(Maya dan Desi sambil jutek)**

**Ainin : Denger-denger besok kalian berangkat bareng ya? Aku ikut ya?**

**Desi : Dih sok tau jawir!**

**(Maya dan Desi tertawa sambil meninggalkan Ainun)**

**Adengan 3 : Festival Keberagaman**

**(Made dan Komang sedang menunggu Maya dan Desi)**

**Desi : Udah lama nunggu?**

**Komang : Pake nanya**

**Maya : Oh iya,**

**(Petrus tidak sengaja menabrak Made)**

**Made : Woi ireng, kalo jalan pakek mata bukan pakek hidung!**

**Petrus : Memang benar orang Bali itu bodoh-bodoh kalo jalan tuh pake kaki bukan mata.**

**Mde : Maksud ci engken ne? ngajak ribut**

**Petrus : Bela tak ada maksut tuk bertengkar disini Beta minta maaf to.**

**Komang : Maksud kau apa!**

**(Ainun menghampiri mereka)**

**Ainun : Heh ada apa ini ribut-ribut atuh.**

**Maya : Heh jawir kamu diam saja**

**Desi : Iya ih**

**Ainun : Maksud kalian apa ngehina seperti itu?**

**Desi : Lah memang kenyataannya kok**

**(Ainun tidak terima dan mendorong Maya dan Desi)**

**Maya : Heh ainun kamu jangan songong ya berani-berani ngedorong kita!**

**(Konflik memuncak, mereka saling dorong-mendorong)**

**Petrus melihat sapu dan ingin memukul Komang dengan sapu)**

**(Jejen datang mengambil sapu dari tangan Petrus)**

**Jejen : Kalian ngapain sih kayak anak kecil tau**

**(Neysa datang dan melerai pertengkaran)**

**Jejen : Masalah kecil diperbesarkan.**

**Neysa : Iya ih, kita bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan!**

**Jejen : Kalian tau semboya kita apa? Bhineka Tunggal Ika berarti berbeda beda tetapi tetap satu jua!**

**Made : Petrus duluan**

**Komang : Iya kalo gak ada dia pasti tidak ada masalah.**

**Neysa : Kalian semua diam tenangkan diri dulu jangan memperburuk masalah, kalian malu-maluin desa kita!**

**Desi : Maksud kau, kita malu-maluin?**

**Maya : Lah yang ada Ainun malu-maluin HAHA**

**Neysa : Diam!**

**Jejen : Kalian lihat ini!**

**(Jejen memberi 1 batang lidi ke Komang, sapu lidi ke petrus)**

**Jejen : Coba kalian patahkan lidi itu dan sapu lidi itu**

**(Jejen sambil menunjuk)**

**(komang dan petrus mematahkan lidi itu dan sapu lidi)**

**Jejen : Sudah jelaskan apa maksudnya?**

**Satu lidi itu patah karna sedirian tanpa ada bantuan orang lain, terus kenapa sapu lidi itu tak bisa patah? Karna mereka kuat, mereka kokoh mereka bersatu sama seperti kita, berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain kita tidak akan kuat dan kokoh, tapi jika kita bersama kita paling kuat, kita tidak akan terpatahkan oleh apapun itu artinya persatuan.**

**Neysa : Pada jaman penjajahan mereka tidak mengenal perbedaan mereka bersatu saling membantu, bekerja sama demi negara ini Indonesia.**

**Kita harus berjanji dalam meneruskan generasi bangsa Indonesia kita harus bersatu walaupun kita berbeda**

**(mereka pun bersatu tanpa menghina perbedaan)**

**----------------------------------------------------------------- THE END ---------------------------------------------------------------------**

**Drama ini tidak hanya menggambarkan konflik dan ketegangan, tetapi juga menghadirkan kebersamaan melalui perjalanan mereka, para tokoh menemukan meskipun hati mereka berbeda, tujuan mereka satu : Perdamaian persahabatan dan cinta di tengah keberagaman**

**“Hati yang berbeda, Satu Tujuan” adalah kisah tentang harapan pemulihan, yang dapat dihasilkan oleh persatuan dan perbedaan**