**7 November 2015**

**St Andreas**

**Credo**

**ACT 1**

*Musik terdengar menyeramkan…*

*Bunyi dentuman – dentuman begitu keras terdengar…*

*Suara – suara teriakan pun demikian…*

*Nampak lah berseliweran para serdadu – serdadu yang membawa senjata…*

*Suasana sangat kacau…*

**LAGU 1**

**PERANG PERANG PERANG**

*Ketika suasana sudah sedikit mereda, terdengarlah anak – anak dan beberapa orang sedang berdoa…*

*Mereka mengucapkannya berulang – ulang berulang – ulang nampak seperti ketakutan yang teramat sangat… semua menggenggam Rosario di tangan…*

*Suasana sunyi sesaat…*

*Nampaklah A perlahan keluar dan mencari – cari melihat keadaan begitupun B…*

*Namun tiada apapun…*

*Mereka cukup lega…*

*Dan tiba – tiba B dikejutkan oleh pelukan dari D….*

**B**

“Dari mana saja kau…? Bukankah seharusnya kau berjaga dan memperingatkan kami…? Hampir saja…”

*D dan E hanya tertawa…*

**D**

“hanya mencari angin, sebentar…”

*Ia bergerak kembali hendak memeluk B…*

**B**

“jangan kurang ajar…!”

*Jeda…*

**B**

“Sebentar…? Mencari angin…? Bukankah sudah semalaman kau terkena angin…?”

**D**

“Udara segar maksudku… disini sumpek…!”

**B**

“Terserah…! Tapi kau melupakan tanggung jawabmu…!”

**D**

“tanggung jawab…? Ya mungkin… sedikit… dan bukankah seharusnya kau berikan aku sedikit kesenangan…?”

*B melengos pergi namun D menahannya…*

**D**

“Hei… aku hanya pergi sebentar, tidak sampai satu menit…!”

**B**

“Tidak sampai satu menit itu hampir saja menghilangkan nyawa semua orang disini…! Kau tahu peraturan bukan…?”

**D**

“Yang mana…?”

**B**

“Siapapun yang berjaga… hendaklah memberi tahu jika para pasukan pemerintah itu datang…! Dan mengingatkan semuannya…”

**D**

“Siapa yang bikin aturan seperti itu…? aku tidak ingat…!”

*D & E tertawa…*

**E**

“Aturan dibuat untuk dilanggar…!”

*Kembali mereka tertawa…*

**B**

“terserah…!”

**D**

“Hei, kau semakin cantik jika sedang marah…!”

*B hendak berlalu, namun D menahan…*

*D & E tertawa….*

**D**

“jangan lupa… kau belum jawab pertanyaanku…”

*Jeda…*

**B**

“Yang mana…?”

*D menyeringai…*

**B**

“Tidak perlu kujawab.. kau sudah tahu jawabannya…!”

*B dengan gusarpun pergi…*

**D**

“Menolak sesuatu dalam keadaan perang bukanlah sesuatu yang bijak sayang…”

**B**

“Tapi itu pantas dan layak ditolak…”

*Dengan memaksa D mencoba memeluk B…*

**B**

“Lepaskan tanganmu…! Tidak sudi….!”

*B berlalu, menuju ke anak – anak dan menghibur mereka…*

*D menatap E…*

**E**

“Kadang wanita seperti itu… pura – pura tidak mau… namun dalam hati mereka mau dan ingin… seharusnya kau paksa saja…!”

*Jeda…*

**D**

“kau akan kudapatkan suatu waktu…! Pasti…”

*Jeda…*

**D**

“Aku bosan…!! Setiap hari, berjaga… berjaga… berjaga… mencari makanan… mencari air… berpindah tempat…! Omong kosong…! Sampai kapan…? Sampai kiamat…?”

**E**

“mungkin sampai ini semua usai…”

**D**

“Sudah dua bulan…! Dua bulan…! Dua bulan bersembunyi…. Lari…! Dikejar – kejar pasukan pemerintah…! Dianggap pemberontak…!”

*Jeda…*

**D**

“Aku bosan…! Aku ingin gadis – gadis…! Aku ingin alcohol…! Aku ingin meja judi…! Tapi apa yang ada sekarang…? Makan, makanan mentah…! Buah – buahan, air…? Air putih…? Dasar banci…!”

*Tiba – tiba E mendengar sesuatu…*

**E**

“itu disana…”

**D**

“Kelici… atau babi…”

**E**

“Semoga keduanya…”

*Jeda…*

**D**

“Ayo kita kejar…”

*Mereka berdua pun mengejar….*

*Melihta itu A segera berkata….*

**A**

“Sudah…. Mereka sudah pergi…”

*B pun keluar…*

**B**

“Menyebalkan…! Semakin hari semakin tidak karuan kelakuannya…”

**A**

“sulit baginya menerima kenyataan… dia miskin sekarang… dulu semuanya bisa ia peroleh dengan mudah… rumah mewah… uang, wanita… teman – teman…”

**B**

“Jangan membelanya…! Kita semua pun punya situasi yang sama, dalam situasi yang serupa… tapi kita tetap bertahan dan tidak bertindak seenaknyakan…?”

*Jeda…*

**B**

“aku pun kehilangan semuanya… keluarga… tempat tinggal… juga kau…! Suami…. Anak…. Dan…”

*A menangis…*

*B menatapnya…*

**B**

“Maafkan aku… aku hanya terlampau kesal…”

*A terisak…*

**A**

“entah kapan ini akan berakhir…. Dan entah…. Apakah dunia kita akan kembali seperti sedia kala…?”

*B memeluk A*

**A**

“setiap kali aku melihat mereka… anak – anak itu, aku teringat anakku sendiri… ia persis seusia mereka… waktu bom itu jatuh didepan rumah…”

*Jeda….*

**A**

“dan menghabisi semuanya… membakar semuanya…”

*Jeda…*

**A**

“Entah apa sebabnya… tapi mengapa perang harus terjadi…?”

*B hanya terdiam…*

**A**

“Ah sudahlah… kita tetap harus bersyukur… kita masih bisa hidup… dan sekarang… aku punya banyak anak…”

*Anak – anak itupun berlari padanya…*

*Jeda…*

**B**

“Kau ibu yang baik…”

*A tersenyum…*

**A**

“Kau pun akan menjadi ibu yang baik…”

*Mereka tersenyum…*

*Lalu A mengajarkan sebuah lagu pada anak – anak…*

*Sebuah lagu pengharapan…*

**LAGU 2**

**HARAPAN**

*Lagu end…*

**ACT 2**

*Nampak dari kejauhan C dan F pulang…*

*Datang membawa beberapa makanan dan handuk serta pakaian…*

*B tersenyum…*

**C**

“Sebuah nyanyian yang indah…”

*Semua tersenyum menatap C…*

**C**

“Dan layak dihadiahi selimut dan pakaian baru…”

*F pun membagikannya…*

*Mereka semua tersenyum…*

*Lantas A berseru…*

**A**

“Sudah waktunya tidur anak – anak… ayo… ambil selimut baru kalian dan pergi tidur…”

*Semua pun menurut dan tidur…*

*F membantu A…*

*B dan C berdua…*

**C**

“Semakin tidak jelas… semakin kabur…!”

*Jeda…*

**C**

“Tujuan mereka berperang semakin absurd…”

*Jeda…*

**C**

“Untuk apa…? Berperang melawan apa…? Bangsa sendiri…? Kita semua satu bangsa… tapi kenapa pemerintah ini sekarang juga memandang kita sebagai musuh…? Yang harus dibantai… dan dibinasakan…?”

*B terkejut…*

**B**

“Apa… apa maksudmu…?”

**C**

“Ya, kau tidak salah dengar… itu yang kudengar sendiri, dari omongan sekutu kita di barat…”

**B**

“Dibantai…?”

**C**

“Dihabisi hingga ke akar – akarnya… warga sipil, bahkan wanita dan anak – anak… agar tidak ada pemberontakan… demikian ujarnya…!”

**B**

“Jendral Oliver…?”

**C**

“Dari mulutnya sendiri perintah itu tersiar…!”

**B**

“Jadi berperang melawan kejahatan itu hanya kedok…?”

**C**

“Berapa banyak yang melanggar…? Sekian puluh…? Tapi ia habisi puluhan ribu…”

**B**

“dan tidak akan berhenti sampai semua habis…?”

**C**

“kurasa sejatinya ia hanya ingin kekuasaan dan daerah…”

*Jeda…*

*Mereka terdiam sejenak…*

**C**

“Oleh karena itu kita dalam bahaya… kita harus sering berpindah tempat, tak lama lagi tempat ini pasti akan tercium dan kita akan dihabisi…”

*Jeda…*

**B**

“Bisa apa kita sekarang…?”

**C**

“berdoa… berharap… bergerak…”

*Jeda…*

*Mereka terdiam…*

*Saling berpadangan…*

*Saat itulah D & E masuk…*

**D**

“jadi komandan sudah pulang… dan selalu… membawa kabar tidak bagus…”

**E**

“buruk, banyak yang terbantai, banyak yang teraniaya… dan sebagainya… hahaha…”

*Mereka berdua tertawa…*

**C**

“diamlah kalian…! Dan mengapa kalian tidak ada ditempat berjaga ketika aku kembali tadi…?”

*Jeda…*

**C**

“bagaimana jika aku adalah pasukan pemerintah…? Apa yang akan terjadi…?”

*Mereka berdua menggeleng dan tertawa…*

**D**

“kami lapar…! Jika kau ingin kami berjaga, beri kami makan…!!”

*Mereka pun beranjak pergi…*

*C berteriak…*

**C**

“Perbaiki sikapmu…! Atau…!”

**D**

“Atau apa…? Atau apa…? Kau akan mengusirku…? Kau akan mengusir adik kandungmu sendiri…? Kejalanan…? Keluar dari tempat ini…? Ayolah… aku tahu kau tidak akan melakukan itu…”

*Merekapun berjalan dan tertawa – tawa…*

**D**

“Dan lihat apa yang kutemukan dijalanan…? Alcohol, beer… haha….”

*Jeda…*

**C**

“Dan jangan kau ambil itu lagi…! Kau ambil dari pasukan yang tewas bukan…? Itu berbahaya…!”

*Namun mereka tidak mendengarkan dan beranjak pergi…*

**C**

“tidak tahu diri…!”

*B mendekat…*

**B**

“mereka lewat tempat ini…”

**C**

“Siapa…?”

**B**

“bersenjata lengkap dan mencari di tiap rumah – rumah… aku mendengar banyak jeritan tadi…”

**C**

“Pasukan pemerintah…?”

**B**

“tanpa pandang bulu, mereka bunuh semua di tempat… disana… dirumah – rumah itu… ternyata masih banyak yang bersembunyi… dan sekarang… tiada lagi…”

**C**

“Mereka temukan tempat ini…”

*Jeda…*

**B**

“Tapi mereka belum tahu… berharaplah… mereka lupakan dan menganggap tiada apapun di gua ini…”

**C**

“Kita harus secepatnya pindah…”

*Tiba – tiba C nampak pusing dan terjatuh…*

*B menolongnya…*

**B**

“Kambuh lagi…?”

**C**

“sudah ketiga kalinya…”

**B**

“Hari ini…”

**C**

“Sejak pagi tadi…”

**B**

“Semakin sering… sudah lah… ayo berbaring… didalam… kumpulkan tenaga, esok kita bicarakan lagi…”

*C dan B masuk kedalam…*

*Dan D melihat kejadian itu…*

*Ia cukup kesal…*

**ACT 3**

*Lagu bermain…*

*Nampak beberapa pasukan lewat….*

**LAGU 3**

**PASUKAN…!!**

*Para pasukan kembali pamer kekuatan…*

*Mereka berbaris dan berbaris…*

*Nampak Pasukan 2 lemes…*

**Pasukan 1**

“heh…! Mau mati…? Tegak….!”

*Ia pun kembali tegak…*

*Jam berlalu namun tiada apapun…*

*Kembali pasukan 2 lemes…*

**Pasukan 1**

“Mau bau bangkai…? Tegak…!!!”

**Pasukan 2**

“Sudah satu jam…!”

**Pasukan 1**

“Diam…! Kalau Jendral tahu…! Habis kita…!”

*Mereka kembali tegak…*

*Jam kembali berlalu pasukan 2 pun kembali lemes…*

**Pasukan 2**

“Aku belum makan sejak semalam….!”

**Pasukan 1**

“Aku tahu sudah dua jam… tapi tegak…! Kita pasukan…!”

**Pasukan 2**

“Katanya jam delapan pagi ya jangan telat…! Mana…? Udah jam sepuluh lewat sepuluh…! Lagi pula apa lagi sih yang kita perangi…? Sepuluh orang penjahat itu sudah kita tangkap, bahkan sudah dieksekusi… tapi kenapa perang masih berlanjut…? Heran…!”

**Pasukan 1**

“Tutup mulut bisa ngak sih…? Aku masih mau hidup…!”

**Pasukan 2**

“Dalam perang…?”

**Pasukan 1**

“yang penting bisa nafas…”

*Tak lama masuklah sang Jendral…*

*Mereka berdua tegap berdiri….*

*Beberapa pasukan pun menggabungkan diri…*

**Jendral**

“semua tahu… perintah adalah perintah…!”

*Jeda…*

**Jendral**

“Disiplin adalah hal utama yang harus diperhatikan pasukan, jika pasukan tidak disiplin, itu artinya membangkang…! Paham…? Dan membangkang… artinya memberontak… dan memberontak artinya…!”

**Semua**

“eksekusi…”

**Jendral**

“Bukan…!”

*Semua tercengang…*

**Jendral**

“dikuliti, dipanggang, dibotakin, dicacah… keluarganya ditembak…! Puteri dan isterinya diperkosa… puteranya dipenggal… baru dieksekusi…! Paham…!”

*Semua terdiam…*

**Jendral**

“Paham…!”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

*Jendral membentak…*

**Jendral**

“omong kosong…!”

*Jeda…*

**Jendral**

“apa yang kalian pahami…? Kita harus jadi orang yang keras, kuat dan bertanggungjawab, selalu memegang kata – kata dan janji…!”

*Jeda…*

**Jendral**

“dan satu lagi…! Apapun yang atasan katakan selalu benar…! Tidak ada kesalahan sedikit pun…! Paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

**Jendral**

“Jika kukatakan apel jam 8 pagi maka semua harus sedia jam 8 pagi… tanpa terkecuali… paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…”

*Jeda…*

*Jendral bertanya pada pasukan2….*

**Jendral**

“jam berapa kamu bersiap apel…?”

**Pasukan 2**

“Jam 8 pagi jendral…!”

**Jendral**

“Jam berapa sekarang…?”

**Pasukan 2**

“jam 10 Jendral…”

**Jendral**

“Apa…?”

**Pasukan 2**

“Jam 10 Jendral…!”

**Jendral**

“Jam berapa…?”

**Pasukan 2**

“Jam 10 Jendral…!”

**Jendral**

“Maksudmu… aku telat begitu…?”

*Pasukan 2 terdiam…*

**Jendral**

“bilang sekali lagi…! Jam berapa sekarang…?”

**Pasukan 2**

“Jam 8 Jendral…”

**Jendral**

“Bagus….! Kalian yang kepagian dua jam…”

*Jeda…*

**Jendral**

“Jam berapa sekarang…?”

**Semua**

“Jam 8 Jendral…!”

**Jendral**

“Bagus…! Dan karena sekarang sudah jam 10 maka saatnya minum teh…”

*Semua melongo…*

**Jendral**

“Pasukan…! Baris berbaris…!”

**Semua**

“Siap Jendral…”

*Jendral keluar panggung…*

**LAGU 4**

**PASUKAN**

*Mereka kembali baris berbaris…*

*Dan lagu end…*

**ACT 4**

*Musik sedih mengalun…*

*Kembali terdengar suara doa anak – anak itu…*

*Namun kali ini mereka sedang bermain – main didepan halaman gua…*

*Dan tak lama… A, B, C dan F masuk dan meminta untuk semua berkumpul…*

**C**

“Dimana dua orang itu…?”

*Mereka semua berkumpul dan menanti D & E*

**C**

“Selalu saja membuat orang menunggu…”

*F pergi mencari mereka…*

**A**

“Sudah matangkah rencananya…?”

**C**

“Sedikit… tapi kita tak punya pilihan…”

**A**

“aku, kami percaya padamu…! Bawa kami kemanapun kau pergi…”

*Musik bermain…*

*Anak – anak duduk dipangkuan C…*

*B pun tersenyum…*

*Ketika musik end…*

**D**

“Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku dipadang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang… sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya…!” *(Sarkasme)*

*Jeda…*

**D**

“Dan itu masih kuingat…! Sampai sekarang…! Ah dimana kudengar…? Oh Gereja… saat Misa… dulu lama sekali… hahahaha….”

*Jeda…*

**B**

“maka diam dan dengarkanlah…!”

**D**

“Itu Tuhan…!! Dan yang ada didepan mataku…? Siapa…? Saudara tuaku…? Dewa penyelamatku…? Hahaha… tidak…!”

**B**

“Dengarkan...! ini penting untuk kita semua…!”

**D**

“Disini sudah enak…! Makanan dan buruan ada dimana – mana… aku benci berpindah – pindah lagi…! Untuk apa…? Mereka tidak akan temukan kita…!”

**C**

“Mereka akan temukan kita…! Itu sudah pasti…!”

**D**

“Kata siapa…?”

*Jeda…*

*C terdiam…*

**D**

“Ramalan…? Kata Tuhan…? Kata dirimu sendiri…?”

*Jeda…*

**D**

“Kalau kalian mau pergi…! Silahkan…! Aku tetap disini…”

**C**

“kita butuh semua kekuatan yang kita punya…! Semua punya tugas masing – masing…! Jangan lalai…”

**D**

“tugas masing – masing…? Tugas apa…? Tugasku berjaga – berjaga dan berjaga…. Mencari makan dan mencari makan…! Sedangkan kau…? Selalu kelayapan…”

**C**

“Aku mencari dukungan dan celah…!”

**D**

“Dari siapa…? Celah dimana…? Kita sudah terkepung…! Mau jalan kemana…? Utara…? Dermaga…? Selalu ada pasukan dimana – mana… bahkan dilubang airpun… hahahaha… Kita sudah habis… yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersenang – senang…! Kau dengar…? Habis…! Tiada lagi celah…”

**C**

“selalu ada celah, Selalu ada harapan…!”

*D tertawa terbahak – bahak…*

*Dan ia memaksa E untuk tertawa juga…*

**B**

“Kenapa kau selalu bersikap layaknya bajingan…?”

**D**

“aku bajingan…? Mungkin iya… tapi aku tahu apa yang kumau…! Kalian… rencanakan sendiri… aku tidak ikut… ayo…!”

*D & E pun pergi…*

*Semua menatapnya dengan sendu…*

**C**

“Rencananya kita akan melewati jalan tikus disebelah utara…”

**A**

“Menuju ke Biara…?”

**C**

“Ya… menurut perkiraanku, mereka sudah menyisir daerah itu, jadi kita punya cukup waktu untuk tinggal sementara… sementara berharap dukungan…”

**A**

“Dari siapa…?”

*Semua terdiam…*

**A**

“setidaknya kita berjuang… untuk hidup… bukankah untuk itu kita ada…?”

*Semua tersenyum….*

**A**

“Kapan…?”

**C**

“Esok dini hari adalah yang terbaik… ketika para pasukan belum sepenuhnya terjaga… malam ini kami berdua akan menyusuri rute tersebut dan melihat apakah ada bahaya yang mengancam…? Semoga tidak ada apa – apa….”

*Jeda…*

**A**

“anak – anak… kita akan pindah dan bersenang – senang… ayo berkemas…”

*Mereka semua tersenyum…*

*Semua kembali ke dalam…*

*Meninggalkan B & C…*

**B**

“Bagaimana dengan mereka…?”

**C**

“Entahlah…”

**B**

“akan sulit menjaga anak – anak ini…”

**C**

“Adiku memang keras kepala… selalu seenaknya sendiri…!”

*Mereka bertatapan…*

*Lalu berpelukan…*

**B**

“hati – hati…”

**C**

“Nantikan aku…”

*Musik bermain…*

*Mereka tak sadar F datang…*

**C**

“Oh… sudah siap…?”

*F mengangguk…*

**C**

“kami pergi… sebelum tengah malam kami kembali… bersiaplah…”

*B mengangguk…*

*Ia tersenyum…*

*C & F pergi…*

**LAGU 5**

**KUMENANTIKANMU**

*Tak lama setelah lagu usai…*

*D masuk menyeringai…*

**D**

“Mau tidur…?”

*Jeda…*

**D**

“Bersamaku…?”

**B**

“Lepaskan tanganmu…”

**D**

“Semua sudah tidur… ada yang pergi pula… sudahlah pasrahkan saja…!”

*B menampar D…*

**B**

“Seharusnya kau sadar posisimu…!”

**D**

“Apa posisiku…?”

**B**

“Semua berharap dan bersatu untuk satu tujuan…”

**D**

“Sudah kubilang sudah tiada tujuan…!”

**B**

“Masih ada bagi mereka yang berpengharapan…!”

**D**

“Apa kebebasan…? Kedamaian…?”

**B**

“kemenangan…!”

**D**

“Atas apa….? Kuberi tahu satu hal… kita sudah habis…! Mereka akan menghabisi kita…!”

**B**

“Saudaramu berjuang untuk melepaskan kita, teganya kau berkata demikian…!”

**D**

“Saudara tuaku…? Saudara tuaku…! Dan karena itu ia dihormati…? Disanjung…? Hahaha….!”

**B**

“kau bukan siapa – siapa…”

*D menampar B…*

**D**

“Jangan banding – bandingkan…!”

*B balik menampar D…*

**B**

“Memang kau tidak sebanding…”

*Jeda…*

**D**

“Semakin kau ganas… semakin yakin kau akan jadi milikku…”

*B meronta…*

*Namun E datang menghadang…*

**D**

“Bawa…!”

*D & E membawa B keluar…*

*Musik sedih pun bermain…*

*Lampu meredup…*

**ACT 5**

*Dengan mengendap – endap…*

*C & F berjalan…*

*Mereka nampak terkejut…*

**C**

“Astaga… bahkan jalan ini pun diblokade… tapi mungkin hanya sementara… tidak ada penjaga… kemana mereka semua…”

*Jeda…*

*Tiba – tiba C merasa pusing…*

**C**

“Astaga… sudah yang ketiga kalinya hari ini…”

*C jatuh, F menariknya mundur…*

**C**

“Semakin lama semakin sering… apakah aku akan mati…?”

*F menggeleng…*

**C**

“Semoga… astaga… ada yang datang… banyak…”

*Segera mereka bersembunyi…*

*Masuklah para pasukan tadi…*

**LAGU 6**

**PASUKAN**

*Mereka berhenti…*

**Pasukan 1**

“Jendral Oliver Liberte Don Paijo…!”

*Semua hormat…*

*Masuklah sang Jendral…*

**Pasukan 1**

“Tegap Grak…!”

*Semua menurunkan tangannya…*

**Jendral**

“Siapa suruh turun…?”

*Semua bengong…*

**Pasukan 1**

“Siap grak…!”

*Semua hormat kembali…*

**Jendral**

“Angkat satu kaki…”

*Semua mengangkat satu kaki…*

**Jendral**

“Mulai sekarang hormat yang benar adalah begini…! Paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

*Semua menurunkannya…*

**Jendral**

“Siapa suruh turun…?”

*Semua langsung menaikkan kakinya dan tangannya….*

*Jendral duduk dan makan nastar…*

**Jendral**

“walau pun kesepuluh pemberontak itu sudah tertangkap dan dieksekusi, adalah berbahaya jika kita membiarkan keluarga mereka, ras mereka, dan suku mereka untuk tetap hidup…! Kita tidak takut pada mereka hanya mengkhawatirkan balas dendam… jadi… untuk meniadakan resiko balas dendam… adalah lebih baik kita basmi mereka hingga keakar – akarnya… sampai keluarganya dan suku mereka habis… barulah kita bisa hidup tenang dan damai…! Paham….!”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

*Semua menurunkan kakinya…*

*Namun Jendral menatap mereka…*

*Mereka langsung menaikkannya kembali….*

**Jendral**

“Bagaimana kondisinya…?”

**Pasukan 1**

“kami sudah menyisiri dan membasmi semua yang hidup… disepanjang jalanan ini…!”

**Jendral**

“Termasuk cicak dan buaya…?”

**Pasukan 1**

“Maaf kami pikir hanya manusia…”

**Jendral**

“Cicak dan buaya itu berbahaya…! Sudah kubilang habisi semuanya… ditakutkan terjadi balas dendam oleh cicak dan buaya…! Paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…”

**Jendral**

“Kalau bisa langsung bakar dan foging juga daerah itu jadi semua kecoak dan nyamuk pun wafat…! Paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

**Jendral**

“Kejam dan tidak pandang bulu… itu kunci kesuksesan…! Paham…!”

**Semua**

“Paham Jendral…”

*Jeda…*

*Tiba – tiba jendral menunjuk suatu daerah dipeta…*

**Jendral**

“apa ini…?”

**Pasukan 1**

“Oh itu hanya gua tidak terpakai Tuan….”

**Jendral**

“Apakah sudah disisir…?”

**Pasukan 1**

“kami yakin tidak ada manusia sama sekali disana Tuan…”

**Jendral**

“Kecoak dan nyamuk…?”

*Semua nampak ketakutan…*

**Pasukan 1**

“Mungkin ada Tuan…”

**Jendral**

“Dan kau akan biarkan mereka hidup…? Nyamuk berbahaya… bisa menularkan demam berdarah…! Apalagi kecoak, menjijikan… kita harus habisi semua yang bergerak dan hidup disana… paham…?”

**Semua**

“Paham Jendral…!”

**Jendral**

“bersiaplah…!”

**Semua**

“siap Jendral…!”

**Jendral**

“Stop…! Dan karena kebetulan saya sedang menganggur karena tidak ada kerjaan lain… baiklah saya akan pimpin sendiri pemusnahan Kecoak dan cicak ini… bawa persenjataan lengkap…! Bawa mesin fogging… kita habisi mereka… bersiap….! Dua jam lagi kita berangkat…!”

*Seorang ajudannya membisikan sesuatu…*

**Jendral**

“apa…? Jennifer Lopez menunggu dikamar…? Baiklah…! dua jam tambah dua jam lagi kita berangkat…!”

*Semua pun bubar jalan…*

*C dan F yang sejak tadi bersembunyi merasakan bahaya yang teramat sangat…*

*Sambil menahan sakit yang tidak hilang – hilang…*

*Mereka keluar…*

**C**

“Astaga ini berbahaya… kita harus cepat kembali… dan berangkat… apa boleh buat…”

*Musik bermain…*

*Musik sedih…*

**LAGU 7**

**PENGHARAPAN**

**ACT 6**

*Musik ending…*

*Nampaklah para anak – anak dan A sudah siap…*

*Namun masuklah B, D & E….*

*B dilempar ke A dengan pakaian compang camping…*

*D & E tertawa – tawa….*

**D**

“Tidak ada yang boleh pergi dari tempat ini…! Atau….”

*D mengeluarkan pistol…*

**D**

“Tamat riwayat kalian…”

**E**

“Semua jalan ke pojok…! Disebelah sana…!”

*Jeda…*

**D**

“kalian jadi miliku sekarang…! Dan tidak ada komandan disini… haha…. Semua harus setrurut perintahku…! Hidup mati kalian ada ditanganku…!”

*Ia tertawa layaknya orang gila….*

**D**

“Pisahkan anak – anak…”

*Anak – anak pun menangis…*

**D**

“dan taruh semua makanan, selimut dan uang kalian disini… itu bukan lagi milik kalian…”

*A memprotes…*

**A**

“Kau gila…? Lalu dengan apa mereka makan nanti…? Lagi pula malam ini dingin sekali, Ambilah hanya uang…!”

**D**

“Diam…! Aku pemimpin sekarang disini…! Ratapi saja suamimu dan anakmu yang sudah meninggal… ayo bergerak…”

*Mau tidak mau semua anak – anak itu pun bergerak memenuhi permintaannya….*

**D**

“Dan sekarang diam, dan duduk…!”

*Tak lama C datang dipapah F….*

**A**

“Astaga… kemari…”

*D mencegah…*

**D**

“Ups… tidak biarkan… biarkan… mundur….!”

*Jeda…*

**D**

“penyakit lama mu selalu kambuh…. Dan itu menghalangi mu menjadi seorang pemimpin…”

*Jeda…*

**D**

“kau lihat…? Sekarang aku yang memegang kendali… mereka semua adalah bawahanku… karena aku punya kuasa…”

*Sambil memamerkan pistolnya…*

**C**

“Apa yang kalian berdua lakukan… ayo cepat kita harus segera pergi dari sini…”

**D**

“Pergi kemana…? Ke jalanan lagi…? Berpindah – pindah tempat…. Tempat ini sudah aman…!”

**C**

“Tidak…! bodoh kau…! Mereka akan kesini… beberapa saat lagi… percayalah….! Bersenjata lengkap dan kita bisa dibantai habis….”

*Jeda….*

**D**

“Diam…! Sekarang aku yang pegang kendali… tidak ada yang boleh berpindah atau pun bergerak tanpa seijinku…”

**C**

“Dalam satu jam mereka akan datang… apa yang kau lakukan…? Terserah…! Tapi ayo cepat jalan…!”

*Semua bergerak…*

*D mengacungkan pistolnya…*

**D**

“Jangan bergerak…”

**C**

“Mereka akan menghabisi kita…! Tidak ada yang tersisa…”

*Jeda…*

*D nampak bimbang…*

**C**

“Pasukan akan datang… tidak lama lagi…!”

**D**

“Omong kosong…”

**C**

“Jika kau hendak tinggal… tinggallah… tapi kami pergi…”

*Jeda…*

**D**

“Kau pikir aku percaya bualan mu itu…?

**C**

“Kau baru percaya ketika mereka datang…? Dan itu sudah terlambat…”

*D nampak bimbang…*

**D**

“Kau periksa… benar apa yang dia katakan…?”

*E pun pergi…*

**C**

“Cepat ayo bersiap…!”

**D**

“Tetap tidak bisa ada yang bergerak…”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C**  “Kau akan membuat kita semua terbunuh…!”  **D** “Dan akan ada yang terbunuh lebih dahulu jika membantah perintahku...”  *D mengacungkan pistolnya Semua pun terdiam...*  **C** “Baiklah.... Dan apa yang harus kita lakukan sekarang...?”  **D** “Kita tunggu dia kembali....”  **C** Itu akan terlambat...!  **D** Persetan....! Kita tunggu ia kembali...!!  *Semua terdiam dalam keheningan...*  **D** Duduk, dan nikmati saja malam indah ini...  *C pun berangsur angsur pulih... D berteriak kebosanan... Musik bermain... Waktu berlalu...*  **A** Sudah setengah jam ia pergi... Dan belum kembali... Apakah...?  **C** Berharaplah yang terbaik....  *B dan C bertatapan... C melihat luka memar memar di badan b*  **C** Dia yang melakukannya...?  *B mengangguk... Tiba tiba D berteriak...*  **D** Bosan... Hai kalian... Bernyanyilah...!  *Anak anak ketakutan*  **C** Itu hanya akan mempercepat kedatangan mereka...  **D** Aku yang memberi perintah bukan kau... Mantan komandan...! Nyanyi...  *Anak anak pun bernyanyi dalam ketakutan...*  **LAGU 7**  **D** Nyanyian yang bagus.... Ulang sekali lagi....  *Kembali mereka bernyanyi... Dan kali ini B dan C bergerak... Mereka mendekat D yang sedang lengah dan memukul balik...  C dan D pun berkelahi hingga akhirnya... B menodong kan pistolnya...*  **B** Berhenti...!! Berhenti...!!  *D pun terdiam.... C mendorong D kepinggir...*  **C** Dan sudah saatnya kita pergi... Ayo...  *Semua sibuk berkemas... B mengawasi D... Yang tertawa tawa...*  **D** Mau lari kemana? Kemanaaa? Kita sudah habis... Habis...! Kita sudah tidak punya apa apa.... Kita tinggal menunggu waktu...!  **B** Selagi masih ada waktu setidaknya kita berusaha...  **C** Semua sudah siap...!  *Semua mengangguk...*  **C** Ayo jalan...! Susuri jalan setapak ini dan...  *Tiba tiba... Masuk lah E dengan muka ketakutan....! Dan tanpa sadar mereka semua sudah terkepung... D tertawa tawa dengan pasrah...  Para pasukan masuk... Jendral pun masuk...*  **Jendral** Wow masih ada.... Masih ada bukan hanya kecoak dan nyamuk... Tapi manusia... Sedang apa kalian disini...? Bersembunyi...? Dari apa? Apakah kami terlihat jahat...?  *Semua terdiam...*  **Jendral** Kami tidak jahat... Justru hendak membebaskan kalian dari semua penderitaan duniawi... Begitu kan? Hahahahhaa.... Ahh... Letakan senjatamu manis... Kau tidak perlu itu lagi pula sesaat lagi kau tidak akan bernyawa...!  **D** Apa kubilang ? Apa kubilang? Sudah tiada jalan....  **B** Dan itu karena mu...! Matilah kau...!  *B menembak D... Dan matilah D...  Para pasukan menembak B Dan matilah B... C dan semuanya bergerak mengerumuni B...*  **Jendral** Sudahlah tidak perlu disesali... aku punya tiket... tiket menuju ke alam sana...akan kuberikan gratis... Pasukan...! Bantai mereka....!  *Semua Siap Jendral...  Semua membariskan mereka...*  **Jendral** Mengherankan... Apa yang bisa membuat kalian bertahan..? Di gua sekecil ini... Lembah, dingin dan gelap... Bukankah lebih baik mati...?  **C** Harapan...!  *Jendral tertegun...*  **Jendral** Akan apa?  **C** Akan kehidupan...  **Jendral** Kali ini mungkin harapan palsu...  **C** Kau akan buktikan... Ketika kematianmu tiba... Apakah harapan kami palsu...?  **Jendral** Cukup...! Eksekusi...!  *Para anak anak ketakutan... Terdengar tembakan satu persatu... Mereka bernyanyi* **LAGU 8 HARAPAN**  *Mereka pun jatuh... Para pasukan pun pergi...*  **Jendral** Paling tidak harapanmu tamat sampai disini...  *Musik mengalun.... Ketika semua sudah sepi... Namun ternyata masih ada satu anak yang bersembunyi sejak tadi... Ia mendekati C dan mengambil rosario C....  Lalu ia bernyanyi...*  **LAGU 9 CREDO**  *Lampu perlahan gelap...*  **Venantius Vladimir Ivan SH.,MH.** |  |  |