**Como é o seu nome?**

Sandoval da Silva

**Você está quanto tempo no acolhimento?**

Um mês, um mês,

**Como é que você chegou?**

Já passei por aqui antes, já, é a terceira.

**Você sempre teve no DF?**

Toda minha não acendendo, desde os 8 meses.

**Você está quanto tempo na rua?**

Há 10 anos.

**O que te levou para a rua?**

Bebida, as drogas. Perdi a família, perdi tudo.

**Nesses 10 anos você sempre esteve no DF?**

Estou no DF há 44 anos.

**Você nunca saiu do DF em situação de rua para ir para outro estado?**

Não, sempre aqui.

**Quando é que você decide ir para o acolhimento? Quando é que você fala agora é hora de ir para o acolhimento?**

Eu não sou de rua, já tive família, só esses 10 anos pra cá. Eu fico na rua 3, 4 dias, já procura um acolhimento pra mim, mas eu vivo de aluguel, tipo, aluguel 2, 3 meses, aí perdo o serviço por causa da bebida, aí volta pra rua, passo 2 dias, peço o acolhimento e vou pro acolhimento, passo 3 meses e assim vai.

**Você vai alternando? Às vezes você aluga um cantinho, está trabalhando, arruma um cantinho. Aí deu alguma coisa ruim, a bebida, alguma coisa, aí, rua, rua, aí depois acolhimento. Isso tem sido assim nos últimos 10 anos?**

Os últimos 10 anos, fora que eu já passei, né, já me ajudou muito, já estava bem pior, agora to bem melhor, todo dia bebia. acordava para beber e dormia para não beber.

**Isso começou quando?**

Tem 10 anos atrás.

**E o que te levou para isso?**

Amizade que levou, má amizade.

**Você morava onde em Brasília?**

Morava na Santa Maria.

**Você morava com quem?**

Morava com minha ex-mulher.

**Tem filho?**

Tenho duas filhas.

**Mantém contato?**

Tenho, mantenho contato com minhas filhas até hoje.

**E quando foi que chegou a hora em que você falou que não dava mais para ficar em casa?**

Porque tava prejudicando, né, minha ex-mulher falou bem assim, olha sua filha como está tratando, assim, rapaz, é mesmo, né, falei, não, segue sua vida que eu vou tentar seguir a minha do jeito que eu tento. Até hoje ela me ajuda, seu chegar lá, ela me ajuda, peguei, fui embora, larguei tudo para trás. Tô aí nessa vida aí.

**Seus filhos estão com quantos anos?**

Uma tem 12 e a outra tem 26.

**Você falou que trabalha?**

Trabalho.

**Você faz o quê?**

Eu faço de tudo. Tudo eu tenho na minha carteira. Graças a Deus, tenho a minha carteira quente, né, sou serralheiro, pedreiro, pintor. Trabalhei de ajudante, quando não tem nada nessas áreas trabalho de ajudante.

**Você já trabalhou de carteira assinada?**

Já.

**Tem quanto tempo?**

6 a 8 anos,

**Isso foi antes da bebida?**

**Essa casa que você morava com a sua esposa, ela é era de vocês ou é alugada?**

É dela.

**Antes de casar você morava com quem?**

Minha mãe, meus pais.

**Também em Santa Maria?**

Também Santa Maria.

**Você mantém contato com seus pais?**

Só com minha mãe, meu pai faleceu.

**Sua mãe dá algum apoio, tem condição?**

Não [me ajuda], [minha mãe] não. Eu não vou muito com ela porque a minha mãe, ela me julga muito, aí, pra não voltar para a vida, para droga, aí tento evitar, só aviso como é que eu tô, tô bem, tchau.

**Você tem irmãos?**

Tenho [irmãos], mora tudo aqui em Brasília.

**Tem contato com eles também?**

[Mantenho contato] Meus irmãos também.

**Te dão algum tipo de apoio?**

[Meus irmãos] Não [me dão ajuda], não, só uma [irmã que ajuda], mas eu evito meus irmãos.

**Você estudou até que série?**

Nunca estudei.

**Sabe ler e escrever?**

Sei ler e escrever, assim, ler eu sei, só não sei escrever.

**Nunca foi pra escola?**

Não [fui para a escola].

**E por que que você nunca foi para a escola?**

[Não fui para a escola porque] Comecei a trabalhar muito cedo.

**Quantos anos?**

14.

**Antes disso, nunca pisou na escola?**

Pisava, mas fugia. Não lembro que fui pra escola.

**Foi essa época que começou a bebida?**

Eu comecei a jogar depois dos 20 anos.

**Era só bebida ou usava outra coisa?**

Aí, depois que eu fui conhecer as drogas.

**Passou a usar o que?**

Cocaína, né, aí eu parei, tava me fazendo muito mal, eu ia pro hospital, aí eu parei, parei normal, sem ir pra clínica, sem ir pra nada, parei de cabeça. E agora, esses tempo para trás, que eu fui pra clínica, era o crack.

**Quanto tempo você ficou na clínica?**

Foi logo esses começo, 9 anos atrás. Passei um ano e pouco, aí eu vi que tava muito dependente do mundo das drogas, aí eu corri pra clínica [comunidade terapêutica].

**Você procurou o serviço de saúde ou comunidade terapêutica?**

Eu corri pra comunidade terapêutica mesmo. Procurei e achei e fui.

**Você já foi preso?**

Não.

**Você usa o serviço de saúde?**

Uso [o serviço de saúde no momento]. Agora, vou começar agora vendo um caps, né, pra me dá mais força pra tomar os remédio. Começar de novo, sempre eu começo e paro no meio do caminho.

**Qual foi a primeira vez que você foi para o caps? Alguém falou, você percebeu?**

Não, eu percebi [que precisava de ajuda médica pelo uso de drogas]. Eu percebo as coisas. Eu percebo na hora que eu tô muito, é que nem aqui, se eu começar a beber muito, se eu tô com muita amizadezinha aqui, já saio daqui pra outro canto, pra não ficar nesse ponto que eu sei que ainda vai me derrubar mais ainda.

**E quando foi a primeira vez que você foi procurar um caps?**

Fui sozinho.

**Tem quanto tempo?**

8 anos.

**Foi antes ou depois de você ir para essa comunidade terapêutica?**

Foi depois [da internação na comunidade terapêutica]. A comunidade terapêutica que manda pro caps. Eles que me falava vai pro caps, chegar lá procura o que é caps que eles vai te ajudar, aí eu comecei a procurar. Fui na Santa Maria mesmo, lá tinha um.

**Você hoje toma remédio?**

Tomo.

**Qual remédio você toma?**

Saber o nome eu não vou saber.

**Você faz o acompanhamento no caps?**

É, eu faço [acompanhamento no Caps]. Agora que eu tô um tempo sem fazer. Vou começar agora em janeiro, né, de novo, só que dessa vez eu vou o tratamento todo, porque se for só 2, 3 meses, só que o tratamento no caps é de 6 a um ano.

**Aqui, por exemplo, a UBS, a UPA de São Sebastião, você usa?**

Não [uso a UBS e a UPA de São Sebastião], uso quando estou doente. Gripado.

**Você já usou?**

[Já] Usei [a UBS e a UPA de São Sebastião]. Uso direto quando estou com essas coisas. Eu tinha alergia a droga, ao crack. Quando eu tô com muito crack, a mão estora, pipoca a mão todinha, minha mãe já sabia quando estava usando droga. Ela já olhava pro meu pé e minha mão, já sabe que eu tô usando droga, que estourava tudo. Aí, é posto, upa, hospital, pra sarar ela, só na base dos remédio.

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

Pardo.

**Você está com quantos anos?**

44.

**Você não foi pra escola.**

Que eu me lembre estudei até a segunda.

**Você trabalha com várias coisas, serralheiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, pintor.**

Tenho tudo [que fiz como serralheiro, ajudante de pedreiro, pintor, pedreiro] na carteira, né, graças a Deus. E não falta serviço pra mim, não. O que falta é eu sair dessa droga e dessa bebida, se eu sair trabalho normalmente como uma pessoa comum, em sociedade.

**Você está a mais ou menos uns 10 anos na rua?**

Sim.

**A última casa que você morou foi essa com sua esposa em Santa Maria?**

Não. Há um mês atrás eu estava morando de aluguel no Paranoá. Eu estava aqui [acolhimento] e fui para o aluguel. Eu passo 3 meses aqui, aí junta, junta dinheiro, junta dinheiro, aí eu vou para o aluguel. Aí eu fico lá até acabar o dinheiro, ou senão, se eu conseguir serviço, seu tiver trabalhando normalmente, eu fico um bom tempo, já passei 6 meses, 8 meses, não fico o tempo todo no albergue. Passo só uns 2, 3 meses e eu vou pro aluguel.

**Você já morou de favor na casa de amigos, de algum parente?**

Não.

**É sempre esse movimento, a rua, aluguel e o acolhimento?**

É.

**Você recebe auxílio Brasil?**

Recebo [auxílio brasil].

**Você fez o cadastro onde?**

[Fiz o Cadastro Único] No Gama. Foi na época que eu tava na clínica [comunidade] terapêutica.

**Você fez o cadastro aonde? No CRAS?**

[Fiz o Cadastro Único] No CREAS do gama. Eles [comunidade terapêutica] me levaram [para fazer o Cadastro Único no Creas do Gama], viram que eu não era pessoa em situação de rua, falou vou te ajudar nisso aí, pra quando eu sair tiver uma renda.