**MANISNYA PERSAHABATAN**

**Tokoh :**

**Nisa**

Ryan

Agung

**Yudi**

Di suatu sekolah, bernama SMPN 23 Medan, tepatnya di kelas IX-B, ada 4 orang yang bersahabat. Mereka adalah Ryan, Yudi, Agung, dan Nisa. Ryan dan Yudi telah saling kenal selama 3 tahun, sementara Agung dan Nisa telah saling kenal selama 7 tahun, semenjak mereka duduk di bangku SD, walaupun pada waktu SD mereka tidak akrab.

Mereka ber empat mulai akrab semenjak naik kelas 9 dan mereka menjadi satu kelas.

Namun, persahabatan mereka selalu di warnai dengan perkelahian, terutama antara Nisa dan Ryan.

\*\*\*\*\*\*\*

Sampai pada suatu hari, mereka mendapat tugas untuk menulis naskah drama dan memerankannya. lalu mereka mulai berdiskusi.........................

Nisa : woi, cemana nih, kita mau buat naskah drama tentang apa?

Agung : oo, kita bikin drama tentang “manisnya negeriku” aja.

Agung, Ryan, dan Yudi : (mulai bernyanyi) *Memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta.....*

Nisa : dah, mulai nyanyi lagu *wajib* kelen itu lagi.

Ryan : yah, gapapalah. Masbuloh?

Nisa : ish, seriuslah woi!!!

Yudi : oke, oke, kita serius sekarang. Hmmmmm...., gimana kalo kita bikin naskah drama tentang.......

Nisa : oh, gimana kalo tentang yang ada komedi nya, juga yang ada keren nya, kayak naruto gitu Lho...

Yudi : kalo mau tentang naruto, aku mau jadi kakashi

Ryan : aku mau jadi naruto

Nisa : Aku mau jadi ino atau hinata ya?

Ryan : kalo agung dia maunya jadi sasuke. Hehehehe....

Nisa : Agung jadi sasuke? Yang betul ajalah kau Ryan, kalo di kartun naruto itu, sosok sasuke itu keren, cool, ganteng, bukan botak kayak Agung......

*Mereka pun tertawa bersama-sama*

Agung : Jangan gitu kali lah ngomomgnya nis, aku udah se ganteng ini juga. (sambil merapikan rambutnya dan berlagak sok ganteng)

Yudi : kalo gantengnya kayak kau, jeleknya kayak mana lagi?

*Mereka tertawa lagi*

Nisa : wooooooooi, SERIUS!!!!, bisa gak sekali aja kelen serius.

Ryan : iss, macam kau pernah serius aja?

Nisa : pernahlah, eeeehhh, ngajak berantem.

Ryan : ayokkk. Mau apa kau?!!

Nisa : kau mau berantem sama perempuan? Huh, cemen. Beraninya sama perempuan.

Ryan : kau bukan perempuan, kau itu macem laki-laki

Nisa : eh, aksud kau apa!!! Sini kalo berani!!!

 *mereka bertengkar*

Yudi : eh, eh, jangan berantem, cemana mau siap, kelen aja berantem terus. Kan bisa di selesaikan pake kepala dinginkan?

Agung : peke es batu gitu?

Yudi : jangan becanda gung! **-\_-**

Ryan : gimana gak berantem, dia aja cari masalah!

Nisa : kau yang cari masalah!

Ryan : apa?! Berani kau sama aku?!

Nisa : siapa kali kau emangnya?!

Yudi : udah lah woi, jangan berantem lagi!

Agung : udahlah, kita buat naskah nya besok aja. Males aku kalo udah ribut-ribut gini.

*bel berbunyi, mereka pun pulang*

\*\*\*\*\*\*\*\*

*Esoknya.....*

Ryan : Hari ini panas kali ya? (sambil mengipaskan sebuah buku ke arah wajahnya.)

Yudi : Iya nih, aku sampe keringetan.

Ryan : Ini pasti karna ada kau Nisa!

Nisa : Enak aja kau. Kalo ngomong di jaga ya. Jangan nyarik masalah lagi (Sambil membanting buku yang di bacanya.)

Agung : Mulai dah berantem.

Yudi : Udah biasa Gung, biarin aja.

Agung : Bisa gak kelen gak berantem sehariii aja. Kita disini itu mau ngerjain tugaskan? Kenapa jadi berantem?

Nisa : dia nih, cari gara-gara aja.

 Ryan : Lho? Kan kau yang emosian kali? Aku aja cuman becanda

Nisa : udah lah, males ngomong sama kau. Sana ajalah kau.

Ryan :Oke kalo itu mau kau. tapi inget, PERSAHABATAN KITA CUMA SAMPAI DISINI, ANGGAP AJA KITA GAK PERNAH KENAL.

Nisa : Oh, jadi kau ngancem aku?. Cam betul aja

Ryan : yok gung, pergi aja dari sini

(Ryan dan Agung berdiri dan akan meninggalkan teman-temannya)

Yudi : Ryan, kau mau kemana? sambil menarik tangan Ryan.

Ryan : Diem aja kau, aku gada urusan sama kau. Aku ber urusan sama anak ini!

 (menunjuk Nisa)

Yudi : Gak bisa gitu lah. Kau kan kawan aku, sama kayak Nisa, dia juga temen aku.

Ryan : Heeh, denger ya, kalo kau gak tau permasalahannya, gak usah ikut campur.

Yudi : Oke kalo itu mau kau.

 *Mereka pun pergi*

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

*Semenjak saat itu, persahabatan mereka menjadi terpecah menjadi dua kubu, kubu Ryan dan kubu Nisa.mereka pun duduk terpisah, dan.... SKT gitu-lah*

Esok paginya, di kelas...........

Agung : Yan, kau ga ada merasa bersalah gitu sama Nisa?

Ryan : apa pulak, dia kok yang salah.

Agung : jadi kau gak mau minta maaf?

Ryan : dia yang harus minta maaf dulu.

Agung : demi persahabatan kita?

Ryan : ih, males kali aku minta maaf sama dia.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Yudi : Nis, kau ga ada niat untuk baek-an sama Ryan?

Nisa : maleeeees kali aku kawanan lagi sama orang kayak gitu. Kecuali, dia minta maaf dan ngakui kesalahannya.

Yudi : hmmm, jadi tugas tentang drama itu? gimana kita ngerjainnya?

Nisa : aku udah mau ngerjain itu kemarin kan?, tapikan kelen yang gak serius.

Yudi : kita harus ngerjain sama orang itu, karena kita satu kelompok.

Nisa : ia juga sih..... gimana ya?

Yudi : gini aja, kita ngerjain nanti siang di sekolah. Biar aku yang ajak orang itu.

Nisa : terserahlah, yang penting bisa siap tugasnya.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

*Siangnya, mereka ber empat sudah berkumpul di luar kelas sepulang sekolah.*

Agung : ada apaan ni? Ngumpul-ngumpul di sini? Mau minta TANDA TANGAN aku? Aku tau aku itu orang paling ganteng di sekolah ini. (senyum- senyum sendiri)

Ryan : eeeeh, botak sok ganteng kau. (sambil memukul kepala Agung dengan maksud bercanda)

*Mereka tertawa bersama*

Yudi : oke, kita disini kan udah ngumpul semua kan?

Agung : belum, piaraan Ryan belum sampe, masih di toko bangunan.

Nisa : sejak kapan ada binatang piaraan di toko bangunan?

Agung : ia, kau aja gak tau, piaraan Ryan kan batu bata.

*Mereka tertawa lagi*

Ryan : piaraan aku itu kan kau Gung, hehehehe.

*Siang ini mereka saling bercanda, tanpa mengingat ada masalah di antara mereka.*

Yudi : kalo gini kan enak suasananya, ga ada berantem lagi, yang ada Cuma tawa bersama.

Agung : ia, betul. seharusnya kalo sesama teman itu harus saling

 Memaklumi, kalo ada salah minta maaf, gitu.

Ryan : ciee, tumben Agung ngomomng nya betul. Hehehe.

Nisa : eh, woi. Ngomong-ngomong......... aku mau minta maaf sama kelen semua, kalo aku ada salah atau apa gitu, aku bukan bermaksud bikin kita pecah, sorry...

Ryan : ia, aku juga mau minta maaf sama kelen semua, kalo aku suka cari masalah,

Yudi : udah, gapapa kok, yang penting sekarang masalah nya udah clear kan? Istimewa.

Agung : ia, aku juga mau minta maaf, karena sebenarnya aku............................., udah bikin kelen jadi.............

Nisa : jadi apa? rasanya kau ga ada salah apa-apa? (penasaran)

Agung : bikin kelen jadi minder, karna aku paling ganteng. hehehe

Ryan : eeeeh, kira’in apaan. Lama-lama ku lempar sepatu juga kau.

Yudi : nge-lempar sepatu kok lama-lama? Cepat-cepatlah, biar aku yang bantuin.

Ryan : oh, met la yaww

Nisa : eh, jadi gak kita ngerjainnya?

Yudi : ia, gimana kalo kita buat tema drama nya tentang persahabatan gitu, nanti ada diantara orang itu yang suka berantem.

Ryan : ia, betul tuh. Tapi kira-kira judulnya apa ya?

Nisa : hmm, sahabat? Best friend? Sahabat sejati? Atau apa?

Agung : AKU TAU! Nama judulnya “manisnya persahabatan”

Mereka ber-4: *memang manis, manis gula-gula, begitu juga persahaban kita, banyak tantang dan juga rintangan, tapi kita mampu menghadapinya.*

Agung : oke, keren juga tu lagu. Siapa dulu dong yang buat?

Nisa : siapa?

Agung : ya bukan aku lah.

Nisa : eeeh, kira’in kau yang buat, ngajak berantem, hehehe.

Yudi : woi, dengar ni, kita itu, sekali sahabat.............

Mereka ber-4 : tetap sahabat. (*Tertawa)*

*Akhirnya mereka dapat menjadi seperti biasa, yaitu menjadi 4 orang sahabat, yang walaupun di landa masalah, mereka tetap bersama.* ^.^

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*TAMAT\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Nama Kelompok 1 :**

**Annisa Choirillah**

YuDI M. FAJRI

Agung Pratama

Ryan Wahyu Prabowo