Kesombongan

Caca ( anak pak ahmad)  
kevin( teman caca)  
Puput( teman caca)  
Clarisa( teman puput)  
Intan( ketos)   
Pak Ahmad (Boss 1)  
Bu Lili (Kepsek)  
Pak Kasim (Penengah)  
Bu Mey (guru ppl)  
Cupu 1  
Cupu 2

waiter

Cerita ini dimulai pada sma Nusa Bangsa sebuah sma negeri yang sangat bergengsi, selama ini tidak ada yang terjadi hingga munculnya dua orang anak baru. Pada saat pelajaran sedang berlangsung datang Bu Ririn wali kelas XII Ipa

Bu ririn : Asalamu allaikum, selamat pagi anak-anak  
(Siswa menjawab “ Pagi bu”)  
Bu ririn : Hari ini ibu ingin memperkenalkan 2 orang murid baru.  
(Dinda dan Lisa masuk)  
Dinda : Perkenalkan nama saya Dinda, saya pindahan dari sma turna bangsa di jakarta, saya harap kita semua bisa menjadi teman yang akrab.  
Lisa : Hai semuanya, nama saya Lisa, saya berasal dari sekolah yang sama dengan Dinda, kami adalah saudara, kami pindah ke sini karena ayah kami sedang bertugas di Bandung. Aku harap kita semua bisa berteman akrab.

Bu ririn : Baiklah, terima kasih ya nak, jika sudah ibu pamit dulu ya, mari bu mey( keluar)  
Bu mey : Baiklah kalian duduklah dan saya akan melanjutkan pelajarannya.

Beberapa waktu kemudian bel sekolah berbunyi mendandakan waktu pulang, karena itu Lisa dan Dinda juga pulang namun tanpa sengaja mereka menabrak Caca.  
Caca : Eh, Lu kalau jalan pakai mata, jalan yang bener.  
Dinda : Maaf Ca, aku nggak sengaja  
Caca : Alah, nggak usah alesan, lu pasti sengaja kan ?, inget ya lu baru masuk jangan belagu deh, dasar cupu! Kev ambil bukunya  
Kevin : Oke

Caca : eh liat deh  
Puput : apaan ? oh anak cupu itu ? kenapa?  
Caca : mau gue kerjain nih, gimana ya?  
Puput : ambil aja bukunya, toh dia udah pintar  
Caca : oh iya bener deh, Kev ambil gih kasih ke gue  
Kevin : oke ca

( kevin mendatangi Dinda dan mengambil bukunya secara kasar)  
Dinda : Eh, jangan dong  
Kevin : Apaan?! Mau ? Sini gue hajar lu  
Lisa : Jangan Kev, Jangan

( kevin memberi buku pada Caca )  
Kevin : Nih Ca  
Caca : Enaknya gue apain ya?  
Puput : buang aja ke situ ( menunjuk tempat sampah)  
Caca : Bagus, tumben otak lu jalan  
Puput : Iya dong

(caca membuang buku ke tong sampah )

Dinda : Lu kok jahat banget sih Ca!  
Caca : Iya! Kalau gue emang jahat kenapa?

( dinda mengambil buku di tempat sampah dan langsung pergi bersama Lisa )

Kevin : Eh Ca, gue ada urusan penting nih, gue pergi dulu ya   
Caca : yaudah, pergi aja  
( bel masuk berbunyi)  
Puput : eh ca udah masuk nih, ke kelas yuk  
Caca : Ogah males gue, kita disini aja dulu kenapa sih?  
Puput : entar ada guru yang datang loh  
Caca : ah gak takut gue  
(Clarisa datang terburu buru)  
Clarisa : Puput!! Sini deh  
Puput : Eh!? Kenapa kenapa?  
Clarisa : Udah ikut aja, Ca gue pinjam dulu ya  
Caca : mau kemana sih kalian?  
Clarisa : penting banget ini!  
Caca : yaudah pergi sana  
Clarisa : Oke makasih ya ca! Ayo put

( puput dan clarisa pergi)

Bu mey datang

Bu mey : Caca ? kok kamu masih disini ? nggak masuk kelas?  
caca : Males bu, ibu pergi ajalah  
Bu mey : Caca! Kamu jangan membuat ibu emosi ya ( menaikan nada )  
Caca : Ibu mau apa? Emangnya ibu bisa apa sih?  
Bu mey : Kamu ini ya! Dinasehati kok gini, saya laporkan kamu ke kepsek

( Ibu mey pergi dan caca menelpon)

Caca : Ayah! Ke sekolahku, ada guru yang ngeselin  
ayah : Iya, ayah ke sana sekarang tunggu ya

(caca berdiri sambil melihat kiri kanan)

Ayah datang

Ayah : Caca, mana gurunya ?

Caca : bentar yah

Kepsek dan bu mey datang

Caca : itu yah! ( sambil menunjuk)  
Bu mey : itu bu anaknya  
kepsek : oh, selamat pagi pak Ruslan  
Ayah : Pagi bu, kata anak saya ada guru yang menyebalkan?  
Kepsek : Pak Ruslan maaf dia ini masih guru baru jadi masih awam

( Bu mey hanya diam sambil menunduk)  
Ayah : baiklah bu, tolong kasih tau dia ya. Dek ayah harus kerja dulu kamu kalau ada apa-apa telfon aja  
( ayah pergi )

Hari pun berganti, keesokan harinya Caca mengalami hari yang berat dan mengajak teman temannya pergi ke sebuah cafe yang sangat terkenal.

Caca : Eh gue kesel nih, ke cafe itu yuk?  
Puput : gue sih oke oke aja, kalau lu kev ?  
Kevin : Gue sih ikut aja selama ada yang nge bayarin  
Caca : Iya, tenang gue yang bayar

( Ganti ke Cafe )  
Caca : Waiter! Menunya   
Waiter : Silahkan mbak  
Caca : eh kalian pesan aja, pesan sesuka kalian  
Puput : beneran Ca? Gapapa nih?  
Kevin : eh lu udah dibilang pesan ya pesan aja, gak usah banyak tanya  
Caca : saya yang ini ya ( menunjuk menu)  
Kevin : kalau saya yang ini sama yang ini ( nnjuk 2 kali di menu )  
Puput : saya yang ini aja deh mbak/mas  
Waiter : Baik pesanannya ini saja ya, silahkan ke kasir untuk membayar  
( caca dan waiter keluar stage sebentar )  
Puput : eh lo kok mau temenan sama caca?  
Kevin : Apa lagi sih ? udah jelas karena dia kaya  
Puput : lu bener bener Parasitisme ya   
Kevin : Apaan tuh ?  
puput : cari aja sendiri

(caca kembali)

Caca : eh coba kalian liat ini deh (menunjukan hp barunya)  
Caca : keren kan? Baru dibeliin dari australi nih, mahal lagi  
Kevin : keren banget  
Puput : iya keren deh

Tiba tiba hp caca berbunyi, ternyata ayah caca yang menghubunginya

Caca : Halo yah?  
ayah : Halo nak, ayah mau ngasih tahu sesuatu kamu jangan kaget ya  
Caca : Iya, kenapa yah?  
ayah : ayah bangkrut nak, ayah ditipu dan semua harta benda kita diambil  
Caca : Haah!!!??? Aku tidak mau miskin!! Aku tidak mau hidup susah!

Sambil menutup telefon Caca berlari keluar dan pergi ke rumahnya, namun terlambat semuanya telah diambil bahkan sudah ada tanda bahwa rumahnya disita. Caca hanya bisa terduduk dan menangis, hingga sebuah pesan masuk dari ayahnya mengatakan bahwa caca harus mencari tempat untuk menginap karena ayahnya tidak akan pulang malam ini dan akan mengurus sesuatu.  
(caca berdiri menelpon)  
Caca : aku coba telfon teman-teman deh  
Namun tidak ada yang mengangkat telefon caca, saat itu tiba-tiba dinda lewat dan menyapa Caca

Dinda : Ca ? kamu kenapa?  
Caca : Dinda? Ayahku bangkrut din  
Dinda : Astaga

Caca : Ayahku tidak pulang malam ini dan aku harus mencari tempat tinggal sementara  
Dinda : Bagaimana kalau di rumahku? Di rumahku masih ada kamar kosong kok  
Caca: Lo serius? Gue selama ini udah jahat sama lo dan saudri lo, tapi lo masih mau bantuin gue, maafin gue ya din  
dinda : iya aku udah mafin kok, asal kamu mau jadi yang terbaik aja  
Caca : pasti!

Setelah itu Caca mulai tinggal di rumah Dinda dan mereka berteman baik, teman-teman caca yang dulu mulai menjauhi caca karena ia telah miskin, hingga suatu ketika saat dinda,caca dan lisa berankat sekolah bersama.

Murid : Ih kok mau sih dinda berteman sama dia ?   
murid : iya, padahal dia sombong, sok-sokan pula  
murid : Udah gak kaya sekarang, udah gak banyak tingkah

Mendengar itu dinda berlari meninggalkan semua orang  
tiba tiba pak Kasim datang.

Pak kasim : Loh caca ? kamu kenapa?  
Caca : pak kasim, saya merasa dari tadi orang-orang menjauhi saya, teman-teman,guru-guru,dan adik-adik kelas saya ?  
Pak kasim : bapak pikir ini karena cara kamu memperlakukan orang lain, bapak lihat belakangan ini kamu bersifat kurang baik pada sesama, coba deh rubah sifat kamu, dan bicara sama ayah kamu   
Caca : kira-kira bisa pak?   
pak kasim : iya, sekarang yuk masuk kelas

( caca dan pak kasim pergi)

Beberapa hari kemudian caca mendapat kabar bahwa ayahnya sudah mendapat kembali apa yang menjadi milik mereka, Caca kembali menjadi orang kaya, Namun dengan sifat yang jauh lebih baik.