**Como é o seu nome?**

Fernando Carneiro Ribeiro.

**Você está a quanto tempo no acolhimento?**

Eu estou com 2 dias. Mas em situação de rua tenho quase 2 anos.

**Você sempre esteve em Brasília durante a situação de rua?**

Sempre em Brasília.

**Antes disso também estava aqui em Brasília?**

Também, eu fui casado, tenho 4 filhos, né, aí separei e acabei nessa situação. Voltei pra droga e acabei voltando pra rua.

**Como é que você fez para ser acolhido?**

Busquei uma ajuda no Centro pop aqui de Brasília, eles me encaminharam para uma casa, aqui, do inclusão, acabei ficando aí, buscando pelo menos um descanso, ajuda, trabalho, alguma coisa.

**Depois que você chegou no acolhimento, ou mesmo antes, quais os serviços da assistência social você buscava?**

Da assistência social, o que eu busquei foi só atendimento médico, esses direitos do benefício, né, e mesmo assim não tive muito êxito não. No hospital eu ainda consegui, mas os benefícios eu tô na rua ainda, porque esses benefícios ainda não saiu, né, por isso me encontro na rua. Só esses dois.

**Qual foi o centro pop?**

Centro pop Taguatinga.

**Você procurou quando pediu o acolhimento, ou antes você já era atendido lá?**

Já procurei quando eu vim buscar o acolhimento.

**Só para o acolhimento?**

Isso.

**E você continua sendo atendido lá?**

Não, lá quando você sai, quando eles te encaminham para um abrigo, você não tem mais acesso ao pop, né, a não ser alimentação, qualquer outra coisa não adianta procurar o pop. Eles vão te encaminhar pra casa onde você tá, né, e eu só vou lá quando estou em situação de rua mesmo, peço encaminhamento pra alguma casa, eles encaminham e eu já vou logo.

**E aqui no acolhimento o que você recebe de benefício?**

Aqui só alimentação e a cama para dormir, para descansar. Esses são benefícios, porque eu tenho 2 anos na rua, é, eu sei que eu tenho meus direitos aí do governo, mas demora muito pela casa e parece que eu não tenho paciência pra tá esperando, pra fazer pedido, essas coisas aí.

**Você mencionou também que já procurou atendimento médico. Onde você procurou?**

Então, no centro pop eles me encaminharam para hospital de Ceilândia e aqui na casa eles me encaminham para a UBS 1, UBS 2, pelo menos isso dá certo.

**Você conseguiu ser atendido?**

Consegui, sim.

**E você buscou atendimento por qual motivo?**

DST.

**E o que o Centro pop encaminhou, você conseguiu ser atendido?**

Consegui também.

**Você continua sendo atendido lá no Hospital da Ceilândia e na UBS?**

Continuo, de vez em quando, continuo sim.

**Qual foi a última vez que você foi atendido?**

Já tem um mês.

**É a sua primeira experiência na rua ou antes desses 2 anos você já teve na rua?**

É a primeira experiência.

**E o que te levou para a rua?**

Então, eu tinha/tenho um problema sério com a droga. Eu tinha parado, fiquei alguns anos sem o uso, né, e em uma discussão com a minha esposa acabei voltando ao uso e acabei separando e voltando, indo pra rua. Porque não dá pra conviver em casa, com filho, com esposa e com a droga. Acabei vindo pra rua, não busquei mais a família, não procurei mais. Tem 2 anos aí que não fala com meus filhos, né, com minha ex-mulher, é isso.

**Seus filhos têm quantos anos?**

Meu filho mais velho tem 22, meus filhos têm 22, 18, 16 e a mais nova tem 15. São 4, 2 meninas e 2 meninos.

**Tem 2 anos que você não mantém contato com ninguém?**

Eu tenho 3 netos que não conheço, complicado.

**Você foi casado quanto tempo?**

22 anos.

**Você morava onde?**

Morei no valparíso e águas lindas.

**Você trabalhava?**

Sim, sou vendedor. Eu trabalho como vendedor autônomo, né, e sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar. Parei agora depois que voltei com a droga.

**Você fala de voltar com a droga, mas você usava antes também?**

Eu uso tem 27 anos.

**Então quando casou você já usava?**

Já usava. Usei um período, né, e devido ao casamento eu parei, fiquei um tempo sem usar, 6, 7 anos. E quando eu voltei, a minha esposa não aceitou mais.

**Você começou a usar droga muito novo?**

Com 14 anos.

**Você morava nessa época com quem?**

Em Belo Horizonte, morava com meus tios, e acabei...

**Você morava com quem nessa época?**

Com meus tios, em Belo Horizonte.

**Você não morava com seus pais?**

Meu pai e minha mãe são separados, desde que eu completei 2 anos, né, meu pai veio pra Brasília, minha mãe ficou em Minas. Eu fui pra Belo Horizonte, pra casa da minha vó. Com 2 anos eu fui pra casa da minha vó, minha vó faleceu, e eu continuei lá com meus tios.

**Então você foi morar com a sua vó?**

Isso.

**Aí sua avó faleceu e você ficou morando com os tios?**

Isso.

**Você já foi preso?**

Já.

**Quanto tempo?**

6 anos que eu saí. Tirei 10 anos aqui no Cascavel. 10 não, tirei 4 anos, né, na última vez, fiquei 4 anos preso. Mas ficava assim, um ano saia, mais um ano saia, sempre indo e voltando.

**E qual o crime?**

Só 57, 55, assalto, roubo e uma tentativa de homicídio.

**Você trabalha desde que idade?**

Desde 18 anos.

**Você vendia o que?**

Vendia cerveja na Rodoviária, vendi roupa, vendi capa para celular, acessório, nunca tive assim, **muita coisa que você comprava e revendia**, é, mas era cerveja mesmo, era baleiro, vendia bala, cerveja, água, refrigerante, depois comecei a mexer com acessório para celular, depois fui para a roupa, aí perdi tudo.

**Você já trabalhou de carteira assinada?**

Já, trabalhei na Gerdau, Belo Horizonte.

**Quanto tempo?**

Fiquei 1 ano e 6 meses.

**Você chegou a ser atendido na saúde quando começou a usar drogas, quando adolescente? Você buscava atendimento?**

Não, não.

**Quando você foi perceber que precisava de um apoio, de uma ajuda?**

Que a droga virou um problema na minha vida? Com 17 anos, aí eu busquei uma clínica, a família de Canaa.

**Uma comunidade terapêutica?**

Isso, mas não conseguiu internação porque eu era menor. Eu fiquei sendo atendido por um grupo de apoio, fiquei participando das reuniões do NA. Depois, eu consegui me internar, fiquei um tempo internado aqui em Brasília já. Voltei pra droga, depois fui, me internei de novo, fiquei 4 anos internado. 4 anos em uma casa de recuperação. Aí saí, voltei com a minha esposa, reconstitui família, tive mais a minha filha, aí quando eu voltei com o uso acabou tudo.

**O que fez você perceber que virou um problema?**

Quando eu comecei a perder tudo o que eu tinha, comecei a perder casa, família, aí eu já vi que estava sendo um problema.

**Você recebe auxílio Brasil?**

Recebo o auxílio brasil.

**Você fez o cadastro onde?**

Eu fiz no centro pop.

**Tem quanto tempo?**

Um ano.

**Você se considera branco, preto, pardo, amarelo, indígena?**

Eu me considero pardo.

**Você está com quantos anos?**

42.

**Você estudou até que série?**

Até a quarta série do ensino fundamental.

**Você deixou a escola porque?**

Por causa da droga.

**A última casa que você morou, que você pagava aluguel, quando foi?**

Tem 2 anos, foi 2020, a casa em águas lindas que é nossa, né, que é linda, da minha esposa, dos meus filhos. Comprei, fiquei lá 12 anos nessa casa.