Nama Kelompok:

* Andri Firman Saputra
* Andre Farhan Saputra
* Marsya Jelita
* Yoga Fauzi Irawan

Judul: BERTEPUK SEBELAH FRIENDZONE

Scene Title & Waktu: Episode 1 – Day and Night

Kim menjalani kehidupan sendiri di kota Tokyo, tapi menurut Kim kehidupannya merasa lebih baik dan berusaha untuk moveon. Di suatu hari Kim bertemu dengan sahabat lamanya bernama Riko yang sudah lama tidak bertemu selama 6 bulan. Sambil makan malam mereka bercerita tentang kabar mereka. Namun, Kim terbawa emosi karena Riko membahas mantan Kim. Lalu, emosinya diredakan oleh Riko. Merekapun berjalan sambil menikmati suasana malam Tokyo. Lalu, mereka lanjut bercerita mengenai masa lalu Kim.

KIM

Monyet, jaga rumah ya, kamu jangan bosen-bosen di rumah sendirian, oke, dadah, umh(kiss)

Kim dengan pakaian kantornya berwarna hitam putih berangkat kerja, Di kantor　Kim fokus mengetik pekerjaannya

KIM

Tokyo, di kota ramai ini aku masih sendiri, sepi, tapi di sini lebih baik, aku harus moveon, eh engga engga engga, aku udah moveon

Sambil menyebrang perempatan Tokyo menuju street food membeli mie instan,

sambil keluar toko membawa belanjaan

Sambil memasukkan tangan kiri ke saku celana dan sambil menunduk ke bawah

RIKO

Konbanwa

Riko mendekati Kim kemudian, mereka berdua berpelukan.

KIM

Riko? Gila kok lu bisa sampe di sini sih? Bentar lo kenapa kenapa lo bisa tau gw ada di sini?

Kim berekspresi terkejut dan senang, gestur tangan melambai kemudian, tangan telunjuk menunjuk ke bawah

RIKO

Yehh lu tuh ya, gw udah jauh-jauh nyampe sini, lu tanya kek, apa kabar?, capek gak?, mau makan gak?, Apa gitu basa-basi?

Riko berekspresi sedikit kesal

KIM

Apa kabar jelek!, sahabat gw yang paling jelek

Kim berekspresi senyum-senyum sambil mengejek

RIKO

Sahabat, sahabat tuh gak ngilang tau gak? Gak ada kabarnya, nomor telepon gw juga gak punya, eh Kim udah 6 bulan loh, gimana seneng lo ada di sini? Sehat gak?

Riko berekspresi senang sambil menatap Kim dengan tatapan yang dalam

KIM

Yah gitulah? Kok lu ada di sini, aneh banget?, serius?, Lu kenapa bisa di sini?

Kim berekspresi antara senang atau tidak, mendorong Riko dengan tangan kanan, sambil tertawa-tawa.

Mereka berdua jalan, Riko sambil menunjuk restoran kassen ichiba dan mereka makan bersama sambil berbincang.

Kim sambil memegang gelas lanjut minum air.

RIKO

Soalnya tuh ada namanya paspor sama tiket pesawat

Riko sambil mengunyah sate

KIM

Dia tau lo di sini?

Kim berekspresi yang bercampur aduk

Kim menatap Riko

RIKO

Dia siapa?, emang gw artis apa?, semua orang tau kalo gw mau kemana aja?

Riko sambil mengunyah sate sambil kesal

KIM

Serius!, kalian berduakan barengan melulu, dia tau gak? Lu ke sini nemuin gw?

Kim berekspresi bertanya-tanya sambil jengkel

RIKO

Hmm, Mantep nih

Riko menikmati satenya sambil mengabaikan Kim.

Tangannya memberi isyarat bahwa makanannya enak.

KIM

Jelek!, Oke, elo gimana caranya bisa nemuin gw?

Raut wajah Kim geram sambil mencairkan suasana

RIKO

Nemuin? Heheh, berarti lo.. selama ini.. ngarep dong di cariin?, lu pengen dicariin ama Erik ya?

Riko berekspresi meledek sambil menikmati makanannya

KIM

Apaan sih?

Kim berekspresi agak kesal

RIKO

Masih belum bisa moveon?

Riko bertanya-tanya

KIM

8 tahun itu bukan waktu yang sebentar

Kim berekspresi sedih

RIKO

Terus?, lu masih mau nunggu 8 tahun lagi, baru bisa moveon gitu?, lu udah ketuaan udah nenek-nenek tau gak

Riko bertanya-tanya sambil mengunyah, Riko memegang sumpit

KIM

Dia tuh berengsek, apa sekarang lu mau belain dia?, karena dia sahabat lo ya?

Kim menyela pembicaraan Riko sambil berekspresi sedikit marah dan melihat wajah Riko

RIKO

Ini enak juga nih, lu pesenin gw apaan?, enak abis, cobain dulu cobain- cobain, Ah tuh, hmm enak kan, lagi-lagi

Riko mengalihkan pembicaraan sambil mengarahkan sumpit ke mulutnya, setelah itu Riko menyodorkan sate ke mulut Kim

KIM

Riko.. gw lagi ngomong, Riko apaan sih?, Iya enak!, emang gw yang pesenin, aduh-aduh, udah-udah

Kim menggigit sate yang disodorkan oleh Riko

KIM

Lu ngapain sih di Tokyo

Kim bertanya kepada Riko sambil berjalan malam

RIKO

Bisnis trip

Wajah Riko sambil melihat pemandangan ke atas

KIM

Oh yah?, keren banget, apa mau bikin startup company dengan pasar Jepang?, atau klien di sini?

Kim berekspresi kurang percaya dan bertanya-tanya kepada Riko

RIKO

Ya.., potensial klien

Riko berekspresi berbohong sambil melihat ke atas tidak jelas

KIM

Siapa?

Kim bertanya-tanya

RIKO

Adalah, eh.., company kecil gitu

Riko berekspresi mengarang cerita

KIM

Di?

Kim bertanya-tanya sambil menggaruk bawah mata kanannya

RIKO

Harajuku!

Riko berekspresi tegas sambil menatap Kim

KIM

Harajuku? Perusahaan fashion?

Kim bertanya-tanya sambil menatap Riko

RIKO

Lu ngapain sih introgasi gw gini, yaelah itukan kerjaan gw, ini udah jam lewat kantor nih, udah bukan jam kerja ah

Riko berekspresi sedikit kesal sambil menunjukkan jari telunjuknya ke jam tangan

KIM

Yaudah, kalo gitu balik ke pertanyaan gw yg tadi, gimana caranya lu bisa nemuin gw di sini?

Kim berekspresi senyum sambil mengibas-ngibas rambutnya

RIKO

Lu banyak santai dong?, lu temenin gw jalan-jalan, Oke?

Riko menatap Kim

KIM

Kok lu nyebelin sih, bikin gw penasaran gini, kasih tau aja kek nyebelin banget

Kim berekspresi geram

RIKO

Nyebelin mana..?, sama orang ya.. yang gak ada kabarnya berbulan-bulan entah kemana..?, hmm?

Riko berekspresi sedikit kesal sambil meninggi

KIM

Nyebelin elu, jelek

Kim berekpresi senang

RIKO

Jelek, gw tuh ganteng tau gak, semua orang tuh di dunia ini ngomong gw ganteng, coba lu tanya nyokap gw

Riko berekspresi canda

KIM

Eheh, ya karena cuman gw yang bisa ngeliat lu yang asli dan lo itu jelek

Kim tertawa kecil sambil bercanda

RIKO

Oke.., iya deh gw jelek, tapi ya.., jelek-jelek gini tuh, gw gak pernah ditinggal nikah, whoops..

Riko mengejek Kim kemudian pergi meninggalkan Kim sambil tersenyum

KIM

Eh, jomblo akut, sialan lo

Kim sambil tertawa ringan kemudian berjalan mengikuti Riko

Title & Waktu: Episode 2 – Day

Riko menjemput Kim di depan apartemennya untuk mengajak berjalan-jalan di taman kota Tokyo, Pada saat di taman sambil berjalan Kim dan Riko mengobrol ringan dan duduk di bangku taman. Riko memancing Kim untuk menyadari perasaan Riko namun, Kim tidak menyadarinya. Riko menasehati Kim untuk moveon.

KIM

Kim berjalan mengambil kopi lalu kim meminum kopi dan tidak beberapa lama, telephone berbunyi kim langusung menaruh kopi dan mengangkat telephone.

“Hallo jelek, bentar ya aku turun.”

Kim langsung nenutup telephone dan langsung mengambil kaca kecil, lalu kim bercermin dan merapihkan beberapa helai rambut sambil tersenyum. Lalu kim menutup kaca dan menaruhnya. Kim mengambil boneka sambil menatap bonekanya dan berkata

“Monyet, aku pergi dulu ya, kamu tunggu di rumah, karena aku udah lama banget.. engga ngobrol sama orang beneran dadahh.”

Kim memegang hidung boneka, sambil di cium boneka dan kim menaruh boneka di sopa. Kim mengambil tas berwarna biru. Kim keluar dari rumah dan berjalan keluar sambil menyapa Riko yang sudah di depan rumah.

KIM

“Hohayogojaimas”

Kim sambil melihat Riko sambil tersenyum

RIKO

“Hohayooooo Semangat banget… kemaren lemes-lemes gitu. tunggu belom”

Pakaian rapih, nyender ke tembok, tangan dimasukan ke kantog celana, sambil tatapan Kim, dan melihat kanan kiri.

KIM

“Apaan si biasa aja ko… yukk bentar lagi nii yukkk ayoo..”

Kim sambil berbalik dan ekspresi malu, setelah itu Kim lihat kanan kiri untuk menyebrang jalanan.

RIKO

“ayoo, tunggu belom”

Sambil lihat kimm dan melihat kanan kiri

Kim dan Riko Berjalan di taman.

Riko

“Kim …. Apa si yang membuat lo kabur ke tokyo?”

Memakai kaca mata dan melihat kepada Kim

Kim

“Yahh karna way not.. udaranya, kotanya semuanya menyenangkan.”

Kim sambil berjalan bersama riko dan melihat ke orang yang lagi ada di taman

Riko

“Yaa kalau itu kan bandung menyenangkan.”

Riko sambil berjalan bersama Kim dan melihat ke orang yang lagi ada ditaman.

KIM

“Erik tau engga loh ke sini nemuin gwe…. Iykan lu belum jawab semalem.”

Berjalan menuju kursi yang ada ditaman dan kim kebelakang kursi sambil tangan di atas sandaran kursi sambil melihat rikoo

Riko

“ Busettt dehhh lu masih aja nanyainnya erik lagi erik lagi, ahhhh ok ok dia tau gw kesini, tapi dia engga tau kalau gwe namuin lu…. Yang ditanya tuhh saat sekarang dongg, kann saya ni yang ada sini… tanya ke, lagi deket sama siapa? Cewenya gimana? Orangnya kaya gimana? Rumahnya dimana? Nomor telephonenya? Nomor Rekeningnya berapa?”

Riko sambil berjalan untuk duduk di kursi taman, ekpresi erik sedikit sedih sambil tertawa…

Kim

“ Nomor rekeningggg ngacoo dehhh, Ehh tapiii, arti sekarang lagii deket sama seseorang dong, ahhh seriussss wahhh riko yang selaman ini, selama berapa tahun? 8 tahun lebih engga pacaran akhirnya mau pacaran jugaaaa”

Berjalan untuk duduk sambil melihat riko yang penasaran

Riko

“ Yahh lagi pedekate, \”

Sambil nengok melihat muka kim

Scene Title & Waktu: Episode 3 – Day and Night

Kim dan Riko pergi ke Harajuku menikmati street food. Kemudian bercerita mengenai orang yang disukai Riko. Setelah itu, menuju ke tempat permainan. Pada saat bermain permainan capit, Riko mendapatkan sebuah boneka beruang. Merekapun menikmati permainan sambil tertawa riang. Ketika malam tiba Kim mengundang Riko untuk mampir di apartemen Kim. Riko dan Kim memakan mie instan di balkon sambil bercerita tentang kisah asrama mereka masing-masing.

KIM

Wah… Riko yang selama ini, selama berapa tahun, 8 tahun lebih gak pacaran akhirnya mau pacaran juga

Ekspresi senang dan terkejut

Riko berekspresi tersenyum

Mereka berjalan bersama kemudian melihat-lihat barang, berbasa basi sambil mampir membeli gulali dan memakan gulali bersama sambil berjalan

KIM

Cerita dong soal cewe lo itu ko bisa sampe seserius ini?

Berjalan sambil melipat tangan diperut dengan ekspresi bertanya tanya

RIKO

She’s an angel, gua cinta sama dia soalnya dia, ya dia

Melihat ke kim sambil berjalan

KIM

Cinta? Baru pedekate udah cinta?

Berekspresi meremehkan

RIKO

Kan yang cinta gue, ya dianya… gua gatau

Menatap kim sambil berekspresi melambangkan ketidaktahuan

KIM

Bentar deh

Kim mengambil handphone lalu memotret riko dengan ekspresi gembira

RIKO

hmm, sok foto-foto lagi, ngapain lo foto-foto udah ga main sosmed, percuma dong muka ganteng gue yang ngeliat tuh lu doang

Riko menepis handphone kim sambil melihat kim

KIM

Hihh yaudahlah ya

Kim melihat hasil jepretannya dengan tersenyum jengkel

RIKO

Mendingan gini, foto pake ini biar gue juga bisa

Riko mengatur kemudian mengulurkan handphonenya untuk berfoto dengan Kim

KIM

Engga engga, engga ko

Kim menutup wajarnya dan berjalan maju kedepan sambil memegang tangan kanan riko

RIKO

Eh buat kenang-kenangan gue juga

Menurunkan tangan kanannya dengan ekspresi heran

KIM

Engga mau

Menatap riko sambil menegaskan

RIKO

Elo tuh kenapa sih? Lo kaya kuntilanak, engga akan masuk kelambe- lambean uah ayo sini

Memasang ekspresi heran kemudian menarik tangan kim lalu mengulurkan handphonenya untuk berfoto

KIM

Ihh engga

Kim memalingkan wajahnya sambil memegang tangan kanan

RIKO

Tuh sekali

Melihat kim dan menurunkan tangan kanannya

KIM

Engga mau

Kim berjalan mendahului Riko

RIKO

Elah Kim

Riko menatap kim sambil berjalan menyusul kim

Riko menarik tangan kim memasuki area permainan untuk menikmati hari bersama. Kemudian mereka bermain permainan capit boneka dan riko berhasil mendapat boneka beruang besar yang diberikan kepada kim dengan ekspresi bahagia. Merekapun berjalan pulang ke apartement kim sambil berbicara.

KIM

Selamat datang

Kim menenteng sepatunya kemudian menata nya

RIKO

Weh, Waduh

Riko menengok ke khan melihat ruangan rumah kim sambil berekspresi terkagum

KIM

Iyap, Bentar ya

Kim menengok ke arah riko sambil berjalan membawa boneka ke kamarnya

RIKO

okay, enak juga tempat lo, waha ada si monyet, apa kabar monyet? Longtime no see! Wohoo! Masih ada aja lo!

Riko memasuki ruang tamu sambil melihat ruangan kim dengan ekspresi kagum, kemudian terkejut bahagia mengambil boneka monyet dan memainkannya

KIM

Emhh jangan nyebelin ya

Kim datang mengambil boneka monyetnya dan membawa nya ke kamar

RIKO

Eh kenapa? Yah gitu banget, a thank you arigatou itadakimasu wiss, hmm jangan pake cabai!

Riko berekspresi kecewa sambil melihat kim dan bersiap untuk duduk

Riko memperhatikan pemandangan dari atas balkon apartemen kim

Riko berbalik badan, mengambil mie instan sambil melihat kim

KIM

Tapi kan ga enak kalau ga pake

Kim memegang mie sambil ingin memasukkan cabai, ekspresi bertanya-tanya

RIKO

Mau masuk rumah sakit lagi? Entar siapa yang ngurusin? Kasian itu usus, udah taro sana

Riko menatap kim sambil menyuruh kim

KIM

Iya pak dokter… Erik gimana kabarnya?

Kim menaruh cabainya kemudian mengaduk mienya dengan ekspresi bertanya tanya

RIKO

Ah kasian banget dia,lagi depresi berat. Ancur banget kayanya hidupnya

Riko menatap mie dan mengaduknya

KIM

Depresi?  Kok dia yang depresi sih? Kan dia yang ninggalin gue tanpa alesan. Yaudahlah emang, emang dia pantes kok depresi. Heem orang sejahat dia harus ngerasain sakit sesakit sakitnya. Kok ketawa sih? Apa? Mau belain temen lo?

Berekspresi heran campur kesal sambil mengaduk mie dan memakannya kemudian menatap riko dengan heran

RIKO

Orang dia depresi karena banyak utang di kantor

Riko tertawa sambil mengaduk mie

KIM

Oh

Kim menunduk sambil mengaduk mie

RIKO

Buat apasih lo hidup kaya gini cuma gara-gara dia?

Riko melihat kim kemudian mengaduk mie dan memakannya

KIM

Ya gue cinta banget sama dia. Tapi ternyata, dia sampah

Ki menghela nafas dengan raut wajah sedih kemudian memakan mie

RIKO

Ya udah tau sampah, lu masih ngarepin

Riko melihat kim sambil mengaduk mie

KIM

Emh, gaada yang ngarepin gua udah move on

Berekspresi kesal sambil menggeleng kepala dan memegang sumpit kemudian menunduk

RIKO

Ya ya ya ya, ya kan nyet? Hm ya?

Riko melihat monyet sambil menganggukkan kepalanya

KIM

Ngapain bawa-bawa monyet! Monyet punya gue kok sekarang

Berekspresi kesal sambil melihat Riko dan mengaduk mie

RIKO

Galak banget, lo tuh egois, cinta itu gak ngarepin timbal balik. Cinta itu ikhlas, kalo ga ikhlas ya kaya gini nih jauh jauh kabur dari rumah cuma jadi karyawan sehari-hari terus makanannya mie instan gini. Buat apa?

Riko mengaduk mie sambil melihat dan menatap Kim dan menyodorkan mie instan

KIM

Gaada orang yang mencintai seseorang tnpa mengharapkan cintanya dibalas.

Kim memegang sumpit sambil menatap riko kemudian tangannya menunjuk ke dada

RIKO

Ada bener

Memalingkan wajah dari Kim kemudian menghadap kebawah

KIM

Siapa?

Kim melihat Riko sambil bertanya-tanya

RIKO

Ya saya ini

Menelan ludah lalu menatap kim

KIM

Hah, lo tuh jatuh cinta sama siapa sebenernya?

Menghela nafas kemudian menatap Riko sambil bertanya tanya

RIKO

Ya sama cewe yang lagi gue deketin lah

Menatap kim kemuian melihat mie

KIM

Ya, tapi perbedaannya adalah, lo masih punya harapan. Masalahnya lo belom nanya sama dia

Melakukan gestur tangan sambil melihat ke bawah kemudian menatap Riko

RIKO

Ya, gua belom punya nyali aja

Ragu sambil melihat Kim

KIM

Buat ngomong sama dia?

Mengaduk mie kemudian melihat riko

RIKO

Ya gua takut aja kalo nanti, dianya kabur kalo diajak nikah sama cowo cupu kaya gue

Melihat kim dengan wajah ragu kemudian melihat keatas lalu melihat Kim

KIM

Ah dasar cowo minderan, kalo ada orang yang ngeliat lo adalah cowo yang luar biasa, itu orang rugi

Berekspresi meremehkan sambil menunuk kebawah mengaduk mie kemudian melihat riko

RIKO

Kanpai, buat orang-orang yang sangat-sangat rugi karena belum merasakan cinta kita, hm?

Riko melihat mie kemudian menatap kim sambil mengulurkan mie keatas dengan tersenyum

KIM

Kanpai!

Kim tersenyum sambil memegang sumpit kemudian melakukan cheers dengan Riko

RIKO

Enak juga tapi ini mie instan tiap hari ya

Riko menatap mie instan kemudian melahapnya