**EDMAJA STORYLINE**

(BASA JAWA)

Day 1 / Stage 1

Ing wayah esuk sing terang, (Wilan/Sinka) mampir ing omah Mbah Putri ing Desa Hanacaraka kanthi mobil. Desa kasebut isih kondhang amarga kaendahane, lan para warga tetep ngajeni tata krama lan basa lokal. (Wilan/Sinka) sabenere ora gelem nekani omah Mbah Putri, lan kepengin lunga menyang papan sing luwih modern. Ing perjalanan, dheweke katon kesengem lan ngetutake.

Wilan/Sinka :“Mah,Pah,kenapa kita harus ke rumah nenek sih ?!.Enakan juga main ke mall,ke pantai,atau ke tempat lain kek yang lebih seru”.**Ujarnya ketus.**

Mama : “Hush,kamu gak boleh gitu dong sayang !.Kamu kita ajak kesini karena makin lama,sikap kamu makin kurang baik.Kamu harus belajar tatakrama disini,sama nenekmu !”.

Papa : “Iya,lagian kamu udah lama kan gak ketemu sama nenek kamu ?.Nenek pasti kangen banget sama kamu.”

Wilan/Sinka : 1.”Yaudah deh,terpaksa aku mau !”.Ujarnya jutek dan ketus.

2.”Pokoknya aku gak mau !.Aku mau pulang ke kota aja !”.Marah.

Ora let suwe, dheweke teka ing Desa Hanacaraka. Suasana desa sing isih asri banget. Sawah-sawah ana ing endi-endi, udara isih seger banget, kali-kali isih resik. Banjur teka ing omah Mbah Putri. Omahe yaiku omah adat jawa/Joglo, lan gedung kasebut digawe saka kayu jati. Ana ing kana, dheweke disambut dening Mbah Putri lan kucing.

Wilan/Sinka : 1.\*Sungkem

2.\*Diam

Nenek : “Wah putuku wis gedhe ya !. Mbah Putri kangen banget kaliyan Wilan/Sinka”.Gembira.

Wilan/Sinka : “Hehe,nggeh mbah. kula..uga..kangen”.

Nenek : “Wilan/Sinka mau wis madhang ?”.

Wilan/Sinka :1.”kula sampun dhahar mbah”.(Krama Inggil)

2.”kula sampun madhang mbah”.(Ngoko Lugu)

3.”kula sampun nedha mbah”.(Krama Lugu)

Nenek : “Syukurlah,yowis kowe leren dhisit wae. Kuwi kamar mu diprana, uwis mbah putri jagakne gae kowe !”.

Papa : “Lan/Ka !.Kami pergi dulu ya !.Kami jemput kamu lagi pas liburan selesai”.

Mama : “Kamu jangan nakal-nakal disini ya,nurut kata nenek !”.

Wilan/Sinka : “Iyaaa…”.Karena terlanjur kesal ditinggal di rumah nenek.

Wilan/Sinka : 1.\*Masuk ke kamar dan membawa tas.

2.\*Langsung masuk ke kamar dan tas ditinggal karena kesal.

Akhire Wilan/Sinka mlebu ing dalem kamar kanggo ngaso. Kamarebergaya sanget jaman biyen. Ranjange taksih saka wesi, lan dindinge taksih aka kayu.

Wilan/Sinka : “Ih,males banget harus liburan disini.Bahkan di kamarpun gak ada TV-nya.Gimana aku bisa betah coba”.

Tiba-tiba ana seekor kucing sing mlebu menyang kamar liwat jendela. Dheweke njupuk jajan kedhemene, yakni keripik kentang rasa keju. Dheweke omeh lan ngejar nganti menyang ngarep omah. Dheweke nuli nemu menawa keripike uwis entek dimadhang.

Wilan/Sinka : 1.”YAAH !!.Keripikku dimakan sampe habis !.Dasar kucing kurang ajar !”.

2.”Huuh..baru sehari aja udah gini,gimana bisa sampe 2 minggu !”.

3.\*Pergi dengan kesal.

Nuli, mbah putri teka lan ndelok Wilan/Sinka sing lagi kesal.

Nenek : “Kowe kenapa ?”.

Wilan/Sinka : “Punika mbah,kucing punika nelasaken keripik kentang kula !.Padahal kula namung ampil satunggal mbah”.

Nenek : “aduh, apurakne si empus ya, mbokmenawa empus mung pengen kenalan wae”

Wilan/Sinka : 1.”Mboten saged mbah,empus punika sampun nelasaken dhaharan keremenan kula”.

2.”Nuwun inggih mbah.”Pasrah sedikit kesal.

Nenek : “Wis, daripada kowe kesel ora madhang mandhangan kesenenganmu, mending kowe icipake rengginang gaen mbah putri.“

Wilan/Sinka : 1.”Boten ah, kula boten purun nedha nedhan dhusun”.

2.”Mangke kemawon mbah, kula taksih tuwuk”.

3.”Kula cobi nggih mbah”.

Nenek : “Yawis,saiki kowe leren dhisit, mestekne kesel. Sesuk awake dhewe keliling dhukuh ben kowe tahu kaanan neng dhukuh iki”.

Wilan/Sinka :”Inggih mbah”.

Nuli wilan/sinka lumebu keing omah dimeloni karo mbah putrine.dheweke isih rumangsa kesal karo kucing mau sing nduwe jeneng empus.amarga dina wis sore,wilan/sinka pengen adus.nanging dheke ora tahu panggon jedhing neng omah mbah putrine.

Wilan/Sinka :1.”Mbah,jeding diendi ?”.(Ngoko Lugu)

2.”Mbah,jeding sebelah dipunpundi ?”.(Krama Lugu)

3.”Mbah,jeding dipunpundi ?”.(Krama Inggil)

Nenek : “ disisih kana!. kenceng ,terus belok kiwa”.

Wilan/sinka pun surup keing jeding.jeding kuwi bangeta sederhana,mung ana sumur neng tengahe,lan siji kendi sing guna kanggo nampung banyu kanggo kebutuhan sadina-dina.dheweke rumangsa jeding kuwi reged lan peteng.

Wilan/Sinka : “Ihhh…kamar mandinya kotor banget,gelap lagi.Gimana aku bisa mandi nih ?.Bikin bete aja !.”

Dheweke nuli metu saka jeding. Dheweke papasan karo mbah putrine neng ngarep jeding. Mbah putrine heran ngapa dheweke ora dadi adus.

Nenek : “Ngapa kowe ora dadi adus ?”

Wilan/Sinka : 1.”Jedinge suker banget,kula mboten saged adus wonten pidalem suker!”

2.\*Mendengus kesal dan langsung pergi ke kamar

3.”Kadosipun kula lajeng mbah,sampun sayah banget”

Wilan/sinka langsung melebu kamar.dikana dheke merenung lan melamun.

Wilan/Sinka : “Huuh,baru aja sehari disini udah ngebosenin aja.Gimana nanti kalo sampe liburan semester selesai ?!.Mendingan main hape aja ah”

Dheweke njupuk hp,lan dolanan hp.dheke bingung,arep dolanan apa.amarga laden internet ora tekan neng desa hanacaraka.

Wilan/Sinka : “Astaga,sinyal pun gak ada.Keterlaluan banget,aku jadi gak bisa posting sesuatu di Instagram.Kesel banget deh !”

Dadine dheke karep kanggo memutar lagu kanggo ngilangna rasa jeleh.

Wilan/Sinka : 1.\*Memutar Music sekencang-kencangnya

2.\*Bermain game dengan suara kencang

3.\*Tidur karena merasa lelah