**TEXTO P/ TEATRO**

 **A VITORIA DA MINHA INOCÊNCIA**

 **Chico Amaral**

 **PEÇA EM DOIS ATOS**

 **PRIMEIRO ATO**

**CENÁRIO: Uma sala de uma casa classe média alta**

**MARGARIDA ESTÁ EM CENA LENDO UM LIVRO.**

**CHIQUINHO (ENTRA): Oi Margarida!**

**MARGARIDA (ASSUSTANDO-SE): Ai que susto! Isso é jeito de chegar perto de alguém menino?**

**CHIQUINHO: Desculpe se ti assustei Margarida. Não foi a minha intenção.**

**CHIQUINHO: Qual é garoto? Eu não desculpo e sabe de uma coisa, a Beth tem razão de não gostar de você, você é muito sonso prá o meu gosto.**

**CHIQUINHO: Por quê?**

**MARGARIDA: Por que você fica dando uma de coitadinho só prá chamar a atenção do papai e da Clara.**

**CHIQUINHO: Espere ai Margarida, eu não quero chamar a atenção de ninguém e tem mais eu já ti pedi desculpa se te assustei.**

**MARGARIDA: Chiquinho, você sabia que não passa de um intruso nesta casa?**

**CHIQUINHO: Não.**

**MARGARIDA: Pois fique sabendo que você é um intruso de primeira, Menino procura o teu lugar, será que você ainda não entendeu que aqui todos ti odeiam, com exceção da Clara e do Papai, claro. (SAI)**

**CHIQUINHO (SOZINHO EM CENA): Por que nesta casa me tratam com tanto desprezo? Serei por acaso tão mal para que ninguém goste de mim? Só quem gosta de mim é a Clara e Seu Paulo, o meu pai adotivo. A Beth, essa procura sempre me humilhar, será por que não sou filho legítimo?**

**BETH (ENTRA): Sim senhor é uma pura verdade, você não passa de um enjeitado nesta casa, se não fosse meus pais, o que seria de você?**

**CHIQUINHO: Qual foi o mal que já ti fiz Beth prá me odiar assim? Serei por acaso culpado de não ter pai e nem mãe? Estes me abandonaram quando criança aqui me deixaram sobre a caridade dos seus pais. Serei culpado de ser enjeitado como diz?**

**BETH: Isso é o que não sei. O certo é que você não deve julgar-se igual a nós que somos filhos legítimos e sim conhecer o seu lugar.**

**CHIQUINHO: Está bem Beth, peça a Deus para que você seja sempre feliz e nunca chegue a passar o que eu estou passando e nunca chegues a ficar sem seus pais.**

**MARGARIDA: E assim será. Acha que com tanta riqueza serei infeliz?**

**CHIQUINHO: Não Beth, quem tem dinheiro julga-se feliz. Queres que ti digas uma coisa? Eu nunca desejei ser rico, o que eu tenho é verdade é dado pelo os outros, mais ainda hei de trabalhar para ganhar honestamente e não precisar do teu dinheiro de que tanto ti orgulhas.**

**BETH (AO PÚBLICO): Vejam só como se julga este bastardo! Enjeitado não pode ter orgulho. (A CHIQUINHO): Ouviu?**

**CHIQUINHO: Não sou orgulhoso e se assim falei disse a verdade, nunca hei de precisar de ti, nem que eu tenha que pedir esmola não será a ti que estas mãos se estenderão.**

**BETH: Você é um garoto muito atrevido, vou comunicar tudo para a minha mãe. (SAI)**

**CHIQUINHO (SÓ): Meu Deus dar-me forças para suportar tanta humilhação. (SENTANDO-SE E CHORANDO BAIXINHO)**

**CLARA (ENTRA): Boa noite Chiquinho!**

**CHIQUINHO: Boa noite Clarinha.**

**CLARA: Mais o que houve? Está chorando?**

**CHIQUINHO: Não Clarinha, você está enganada querida.**

**CLARA: Não queira me enganar Chiquinho bem sabe que sou tua amiga e nada pode esconder de mim, me diga a verdade, você está mentindo.**

**CHIQUINHO: Eu não estava chorando, você se enganou querida. Agora falemos de ti, fizeste o dever da escola?**

**CLARA: Sim Chiquinho, graças a ti não fiquei por mais tempo de castigo.**

**CHIQUINHO: Não é a mim que você deve agradecer e sim a sua própria inteligência.**

**CLARA: Sim Chiquinho, quando eu sai lá de dentro eu ouvi a mamãe lhe chamar.**

**CHIQUINHO: Meu Deus o que será dessa vez? Eu vou até lá Clarinha. (SAI)**

**CLARA (SÓ): Pobre do Chiquinho, eu tenho certeza que ele estava chorando e foi a Beth que voltou a implicar com ele. Sem motivo o Chiquinho não chora.**

**MARGARIDA (ENTRA): Clara, você já sabe da novidade?**

**CLARA: Não o que foi?**

**MARGARIDA: O Chiquinho o seu protegido levou uma dura da mamãe.**

**MARGARIDA: Vem dar-me essa noticia assim tão alegre Margarida? Eu bem notei que o Chiquinho estava triste. Mas por a mamãe brigou com ele?**

**MARGARIDA: Você ainda não sabe, não vive sempre protegendo ele?**

**CLARA: Eu não vivo protegendo ele, o problema é que vocês vivem sempre implicando com ele sem motivo algum, eu não concordo com isso.**

**MARGARIDA: Você não sabe que a Beth é a tal, quem mexe com ela recebe logo o castigo. O Chiquinho inventou de enfrentá-la se deu mal.**

**CLARA: Não acuse o Chiquinho dessa maneira que você sabe muito bem que ele não é capaz de maltratar ninguém.**

**MARGARIDA: Tens razões de defendê-lo Clara, pois é o teu amiguinho preferido. Você sabe muito bem que não fica decente uma menina rica que nem você ficar de amizade com um pobre coitado que não se sabe nem de onde veio.**

**CLARA: Eu considero o Chiquinho como qualquer uma de vocês, mas com uma diferença, eu gosto mais dele do que de vocês.**

**MARGARIDA: Isso é comigo também Clara?**

**CLARA: Não fiz alusão a ninguém, falei em todos.**

**MARGARIDA: Está bem Clara, não vamos discutir vim apenas ti convidar para uma partida de xadrez, vamos?**

**CLARA: Não, eu não vou jogar xadrez com você.**

**MARGARIDA: Por quê?**

**CLARA: Por que apartir de agora quem não gostar do Chiquinho nesta casa, não é prá gostar de mim também.**

**MARGARIDA: Esta bem Santa Clara dos menores abandonados, cuidado prá não se arrepender depois.**

**CLARA: Pode ficar descansada que eu nunca vou me arrepender de gostar do Chiquinho.**

**MARGARIDA: Deus ti ouça. (SAI)**

**CLARA: O Chiquinho é nosso irmão também, só que ele é diferente de todos aqui.**

 **CENA – 02**

**CENÁRIO: O MESMO.**

**BETH (SOZINHA EM CENA): Ah agora estou satisfeita, nesta casa as minhas ordens são leis, o Chiquinho já teve o castigo que merecia e se não ficar bem comportado com referência a mim ele será expulso dessa casa. Moleque mais atrevido, ter a coragem de falar na minha cara que me desprezará. Não, só me contentarei quando eu não possa mais ver a sua sombra odiosa dentro dessa casa, hei de vê-lo fora daqui sem ter para onde ir.**

**SILVIO (ENTRA): Beth, você ainda está zangada com o Chiquinho? Ele já recebeu o castigo merecido.**

**BETH: Ah Silvio chegaste a tempo, preciso de ti para realizar uns planos.**

**SILVIO: Que planos?**

**BETH: É muito simples, basta você concordar comigo em mandar o Chiquinho prá bem longe daqui.**

**SILVIO: Ta legal, eu topo.**

**BETH: Tudo bem, agora eu tenho que trazer mais gente para o nosso lado.**

**SILVIO: Margarida!**

**BETH: É mesmo Margarida. Mais será que ela vai ficar com a gente?**

**SILVIO: Claro que vai. A Margarida também não suporta aquele garoto.**

**BETH: Onde ela está?**

**SILVIO: Eu vou chamá-la. (SAI)**

**BETH: Agora eu tenho que conquistar a Clara, ela será o meu próximo trunfo, com uma boa conversa eu a conquistarei, ai pronto o resto será mais fácil.**

**MARGARIDA (ENTRA C/ SILVIO): Quer falar comigo Beth?**

**BETH: Eu quero que você fique ao meu lado para juntos expulsarmos o Chiquinho da nossa casa.**

**MARGARIDA: Pode contar comigo.**

**BETH: Obrigado Margarida. Agora temos que bolar um plano para que dê tudo certo.**

**MARGARIDA: Como faremos?**

**SILVIO: Agora gente, eu acho que vai ser difícil por que a Clara quando souber vai fazer de tudo para defender o Chiquinho.**

**BETH: A Clara sozinha não vai ter força para enfrentar agente.**

**SILVIO: Será?**

**BETH: Claro, nós somos maioria.**

**MARGARIDA: Eu não sei por que a Clara se apegou tanto a aquele enjeitado.**

**BETH: Por que em?**

**SILVIO: Deve ter sido por causa do papai que sempre gostou dele.**

**BETH: É verdade. Mais vamos ao que interessa, o nosso plano será o seguinte, nós vamos ter que roubar alguma coisa de valor daqui de casa para poder culpá-lo.**

**SILVIO: Já sei eu tenho algum dinheiro guardado. Que tal agente colocar o dinheiro nas coisas dele?**

**BETH: É uma ótima idéia Silvio.**

**MARGARIDA: Agora tem uma coisa, vamos ter que fazer isso bem feito por que o Chiquinho é muito esperto e sem falar que ele tem a ajuda da Clara e o Papai que com certeza ficará do lado dele.**

**BETH: O Papai, a mamãe cuida dele.**

**SILVIO: Será que isso vai dar certo?**

**MARGARIDA: Tomara.**

**CARMEM (ENTRA): Oi crianças!**

**TODOS: Oi mamãe!**

**CARMEM: O que vocês tanto conversam?**

**BETH: Estamos falando do dinheiro do Silvio que desapareceu.**

**CARMEM: Foi Silvio?**

**SILVIO: Foi mamãe.**

**CARMEM: Você sabe quem foi?**

**SILVIO: Não senhora.**

**BETH: Mais nós vamos descobrir não é Silvio?**

**SILVIO: Vamos.**

**CARMEM: Já procuraram?**

**BETH: Ainda não.**

**CARMEM: Mais aqui em casa nunca entrou ladrão e nem nunca foi roubado nada.**

**BETH: Mais tudo tem a primeira vez mamãe e quem sabe que o ladrão não está aqui dentro da nossa própria casa?**

**CARMEM: Que conversa é essa menina?**

**BETH: Quem pode nos garantir que não foi o Chiquinho que roubou esse dinheiro.**

**BETH: É pode ser mais você não tem certeza e não se pode acusar alguém de roubo sem ter prova.**

**BETH: Mais nós vamos encontrar essas provas.**

**CARMEM: Quem vai provar?**

**BETH: Não se preocupe.**

**CARMEM: Cuidado com o que vocês vão fazer para não se precipitarem. (SAI)**

**BETH: Vocês viram o que eu vi? A mamãe já é nossa.**

**MARGARIDA: Agora temos que encontrar uma forma de colocar o dinheiro dentro das coisas dele.**

**BETH: Isso pode deixar comigo.**

**SILVIO: Eu vou pegar o dinheiro. (SAI)**

**BETH: Pronto Margarida, a expulsão do Chiquinho desta casa agora é só uma questão de tempo.**

**MARGARIDA: E vamos fazer o possível para que tudo der certo.**

**SILVIO (ENTRA): Aqui está o dinheiro. (ENTREGA A BETH)**

**BETH (RECEBENDO): Agora pode deixar comigo Silvio.**

**SILVIO: Ok Beth. (SAI ACOMPANHADO DE MARGARIDA)**

**BETH (SÓ): Pronto, já tenho o que preciso para acusar o Chiquinho. O desaparecimento desse dinheiro poderá colocá-lo no olho da rua, ele não vai ter defesa, por que ninguém vai defendê-lo. Eu sou muito má, muito má mesmo, principalmente quando eu não gosto de alguém.**

 **CENA – 03**

**CENÁRIO: O MESMO.**

**CHIQUINHO (SÓ): Eu nunca pensei que as minhas palavras ofendesse tanto a Beth? Meu Deus por quê? Apenas por que eu disse o que pensava? Será que as pessoas não tem o direito de manifestar o que sente? (SENTA-SE EM SILÊNCIO)**

**PAULO (ENTRA): Oi Chiquinho!**

**CHIQUINHO: Oi meu pai.**

**PAULO: Eu preciso falar com você meu filho.**

**CHIQUINHO: Pode falar meu pai.**

**PAULO: Meu filho, eu já estou sabendo o que está se passando com você, Você está sendo vitima da Beth e uma pessoa tão boa como você não merece está passando por isso.**

**CHIQUINHO: Agradeço muito a sua preocupação comigo meu pai, as suas palavras me deixam confortado.**

**PAULO: Continue sendo esse bom filho que você é, eu estarei sempre ao seu lado, pode confiar na minha amizade.**

**CHIQUINHO: Vou confiar sempre meu pai. Agora me responda uma coisa, por que a Beth me odeia tanto?**

**PAULO: Ciúmes. A Beth nunca aceitou que nós criássemos você, ela achava que você iria tomar o lugar dela.**

**CHIQUINHO: É, por um lado ela tinha razão, mas por outro lado não por que jamais eu iria tomar o lugar dela, ela é filha legitima e eu não.**

**PAULO: Você é uma pessoa pura Chiquinho, sem maldade.**

**CHIQUINHO: O senhor conheceu os meus pais verdadeiros?**

**PAULO: Sim.**

**CHIQUINHO: Como eles eram?**

**PAULO: Você quer mesmo saber?**

**CHIQUINHO: Sim.**

**PAULO: Bem, a sua mãe era uma pessoa muito sofrida, ela tinha problemas mentais, problemas esses que adquiriu quando era criança, só que veio a piorar quando ela casou com seu pai, pois o mesmo era muito inconseqüente, muito jovem, farrista, mulherengo e talvez por ser jovem de mais fizesse coisas que não devia e isso causava muito sofrimento para a sua mãe que cada dia que se passava piorava cada vez mais.**

**CHIQUINHO: Coitada da minha mãe! E como foi que ela morreu?**

**PAULO: Logo depois que você nasceu.**

**CHIQUINHO: E depois?**

**PAULO: Depois seu pai vendo que não tinha condições de cuidar de você, me procurou e perguntou-me se eu queria lhe adotar como filho, pois ele decidira ir embora. E eu juntamente com a Carmem decidi ficar com você, só que nós não pudemos lhe registrar por ele já o tinha feito.**

**CHIQUINHO: E o senhor sabe prá onde ele foi?**

**PAULO: Há alguns anos atrás eu soube noticias dele através de um amigo meu, ele o viu no sul do país e segundo esse meu amigo ele está muito bem de vida.**

**CHIQUINHO: Ele já deve está bastante velho, não?**

**PAULO: Eu não diria velho, mais maduro, talvez mais responsável.**

**CHIQUINHO: Coitada da minha mãe que Deus a conserve num bom lugar, pois ela merece.**

**PAULO: Agora eu tenho que ir meu filho. (SAI)**

**CHIQUINHO (SÓ): Vai com Deus meu pai. (TEMPO PARA SE AJOELHAR ENFRENTE A IMAGEM DE JESUS): Mãe do céu, amparo dos que sofrem, olhai para este pobre filho que precisa de vosso filho para suportar com paciência as torturas dessa vida.**

**CLARA (ENTRA): Pobre Chiquinho como sofre! Aqui estou ao teu lado para ti defender e ninguém ousará a ofender - ti na minha presença.**

**CHIQUINHO: Criança querida, tão nova para compreender a maldade humana, teu coraçãozinho ainda é puro, felizmente ainda não foi beijado pela maldade.**

**CLARA: É tão bom Chiquinho, que quando estou perto de ti tenho a impressão de que tudo é bom.**

**CHIQUINHO: A tua imaginação de criança é que ti faz pensar assim, eu sou tão cheio de defeito como qualquer outra pessoa.**

**CLARA: Não Chiquinho você é a criatura mais perfeita do mundo, agora me ensina a lição de amanhã.**

**CHIQUINHO: Sim Clarinha trouxeste os livros?**

**CLARA: Sim Chiquinho aqui está. (COMEÇAM A ESTUDAR)**

**MARGARIDA (ENTRA ACOMPANHADA DE SILVIO): Sendo você Silvio não sossegava enquanto não encontrasse quem foi o autor do roubo, acho que ninguém seria capaz de roubar o seu dinheiro. (OLHA P/ CHIQUINHO): A não ser.**

**CLARA: Pelo o que vejo estão falando em roubo de dinheiro e pelo o olhar da Margarida compreendi que fez alusão ao Chiquinho. Mas fique sabendo que ele não é ladrão.**

**SILVIO: Ah aqui estão São Francisco e Santa Clara.**

**MARGARIDA: Mas lugar de santo é no santuário. (SAEM)**

**CLARA: Não viste Chiquinho o olhar da Margarida ela é que é ladra, vive direto roubando o dinheiro do papai e ninguém diz nada.**

**CHIQUINHO: Não diga nada Clarinha sei que está se sentindo por mim.**

**CLARA: É que eu não suporto vê ninguém lhe ofendendo. Vamos sair um pouco?**

**CHIQUINHO: Vamos. (SAEM)**

**BETH (ENTRA): Pronto, já está tudo preparado, hoje será o grande dia que esse garoto atrevido irá para o olho da rua.**

**SILVIO (ENTRA ACOMPANHADO DE MARGARIDA): Se Deus quiser.**

**BETH: Ninguém vai impedir nem a Clara e muito menos o papai.**

**SILVIO: Ai sim, nós seremos os soberanos dessa casa.**

**MARGARIDA: Gente e se não der certo?**

**BETH: Vira essa boca prá lá Margarida claro que vai dar certo. Agora podem ir que eu resolverei tudo.**

**SILVIO: Agora está tudo em suas mãos. (SAEM)**

**BETH (SÓ): Já tenho o dinheiro em minhas mãos, chegou à hora da minha vingança seu Chiquinho. (MOSTRANDO O DINHEIRO): Essas notas irão parar nas suas coisas e daí você verá que comigo ninguém se brinca. (NESTE MOMENTO CHIQUINHO ENTRA LENDO UM LIVRO): E ai Chiquinho ainda continua com aquela idéia de não precisar de mim?**

**CHIQUINHO: Beth agradeço a tua ajuda, guarda o teu dinheiro para as tuas necessidades, não é das tuas mãos que eu quero receber a minha primeira esmola.**

**BETH: Pelo o que vejo continua com a mesma idéia não é mesmo? Será isso um plano que tens a realizar contra mim?**

**CHIQUINHO: Aonde você quer chegar Beth? Por acaso já ti ofendi alguma vez para me tratar dessa maneira? Se ti ofendi, perdoa-me essa não foi a minha intenção.**

**BETH: Eu jamais perdoarei o modo que falaste comigo e és de me pagar pelo o teu desprezo a mim. (SAI)**

**CHIQUINHO (SÓ): Meu Deus! O que devo fazer? Nesta casa todos me odeiam, todos me tem rancor, não tenho a quem contar as minha queixas. Qual será o plano da Beth? Ela com seu ódio será capaz de me lançar fora dessa casa. Para onde irei? Mais uma coisa eu tenho certeza que jamais farei essas mãos jamais tocarão no alheio. Pedirei, implorarei a piedade humana, mas não as mancharei com o dinheiro dos outros.**

 **PANO**

 **CENA – 04**

**BETH (ESTÁ EM CENA SOZINHA): Está tudo dando certo conforme o planejado, agora o que me resta fazer é colocar o dinheiro nas suas coisas. (VÊ O LIVRO DE CHIQUINHO): Ah mais que sorte aqui está o seu livro, é dentro dele que eu vou colocar o dinheiro. (COLOCA): Pronto Chiquinho! Você agora será o culpado de tudo e verá que comigo ninguém se brinca.**

**CHIQUINHO (ENTRA A PROCURA DO LIVRO): Vem amigo inseparável, o meu único conforto, o amigo do meu coração, o único que está do meu lado em todos os momentos difíceis da minha vida.**

**CARMEM (ENTRA ACOMPANHADA DE PAULO, SILVIO E MARGARIDA): Já procurei o seu dinheiro por toda parte e não encontrei, não há engano Silvio?**

**SILVIO: Não mamãe, no momento que eu sai para atender um chamado da Margarida eu deixei lá o dinheiro e quando eu voltei não encontrei mais.**

**CARMEM: Vou dar uma busca nos livros. (PROCURA EM VARIOS LIVROS E POR FIM ENCONTRA NO LIVRO DE CHIQUINHO): Mais você Chiquinho foi capaz de semelhante ato?**

**CHIQUINHO (SURPRESO E ASSUSTADO): Eu Dona Carmem? Eu juro pela a honra de Nossa Senhora como não fui eu que coloquei esse dinheiro ai.**

**CARMEM: Mas como esse dinheiro foi parar no seu livro?**

**CHIQUINHO: Eu não sei, a única coisa que eu sei é que as minhas mãos não tem a mancha do roubo.**

**BETH: Não adianta negar Chiquinho o dinheiro foi encontrado no seu livro e a não ser você ninguém iria colocá-lo ai, confesse logo que será melhor prá você.**

**CHIQUINHO: Beth eu jamais confessarei o que não fiz, Deus tome de conta de tanta injustiça.**

**PAULO: Carmem permita-me uma opinião á respeito do caso.**

**CARMEM: Pois não.**

**PAULO: Há muitos anos que o Chiquinho mora com agente e nós o conhecemos muito bem e sabemos que ele não é capaz para tal coisa, eu tenho certeza que ele é inocente.**

**CARMEM: Mas o dinheiro estava no seu livro.**

**CHIQUINHO: Pelo o amor de Deus eu não sou ladrão.**

**CARMEM: Vamos Chiquinho confesse logo que será melhor para todo mundo.**

**CHIQUINHO: Dona Carmem me obrigue a beijar os pés de todos, aos trabalhos mais cruéis, mas não me obrigue a confessar o que eu não fiz isso nunca.**

**CARMEM: Já que nega o roubo que acaba de praticar, declaro desde já que você não poderá mais continuar nessa casa.**

**CLARA (ENTRA CORRENDO): Mamãe, por favor, deixe o Chiquinho ficar, não foi ele que roubou o dinheiro, foi a Beth que colocou no livro dele, eu tenho certeza.**

**BETH: Mamãe manda essa menina calar a boca que ela não sabe o que está dizendo.**

**CLARA (P/ BETH): Olha aqui Beth um dia você vai pagar caro pelo o que está fazendo com o Chiquinho.**

**CARMEM: Deixa de besteira Clara você ainda é muito criança e não sabe o que diz. Vamos gente. (SAI ACOMPANHADA DE BETH, MARGARIDA E SILVIO)**

**CLARA: Por que papai, você deixou que isso acontecesse?**

**PAULO FICA EM SILÊNCIO E SAI.**

**CHIQUINHO: Não chores por mim Clarinha.**

**CLARA: Como é triste ser criança.**

**CHIQUINHO: Calma Clarinha não se martirize por minha causa, eu vou ficar bem.**

**CLARA (ABRAÇANDO CHIQUINHO): Como se você vai para o meio da rua?**

**CHIQUINHO: Não se preocupe.**

**CLARA: Está bem. (SAI CHORANDO)**

**BETH (ENTRA): Não precisa de dinheiro para a viagem Chiquinho?**

**CHIQUINHO: Beth lembre-se sempre do que eu vou ti dizer, você sim é que um dia vai precisar de mim.**

**BETH: Eu precisar de ti? Para onde vai quando sair daqui?**

**CHIQUINHO: Não ti importa saber, mais de uma coisa eu tenho certeza de ti jamais precisarei e um dia eu hei de provar a minha inocência e você mesma é quem confessarás aos meus pés esse ato cruel que acabou de cometer. (SAI)**

**BETH (SÓ): Deu tudo certo como eu desejei agora o que me resta fazer é comemorar a minha vitoria.**

**CLARA (ENTRA): Agora você está satisfeita não é Beth?**

**BETH: Claro e você?**

**CLARA: Eu não Beth, não me sinto feliz com a desgraça dos outros e principalmente de alguém que eu gosto.**

**BETH: Não se preocupe Clara que com o tempo você esquece tudo isso.**

**CLARA: E agora Beth quem será a próxima vitima?**

**BETH: Por enquanto eu ainda não sei só o tempo é quem vai dizer.**

**CLARA: Puxa como você é mal Beth, eu nunca pensei de um dia ter uma irmão tão mal como você. (SAI)**

**BETH (DAR UMA GRANDE GARGALHADA E EM SEGUIDA PRÁ PLATEIA): Vocês viram essa defensora? Ela que se cuide por que senão mais dia menos dia ela seguirá o mesmo caminho do amiguinho dela. (SAI)**

**CHIQUINHO (ENTRA COM UMA MALA NA MÃO): Foi aqui onde eu passei até hoje esses meus primeiros anos de minha vida, foi nesta casa onde encontrei refugio e hoje depois de tantos anos essa mesma casa me expulsa para fora de suas paredes onde tão alegres dias passei. Adeus teto amigo, paredes amigas que me viram crescer. Hoje saio daqui com um nome que nunca pensei em ter, ladrão. Mais um dia eu irei provar a minha inocência. (SAI OLHANDO O AMBIENTE)**

**CLARA (ENTRA): Adeus Chiquinho. (AJOELHA-SE): Meu Senhor Jesus! Junto a ti venho derramar as minhas lágrimas e ao mesmo tempo pedir - ti que ajude a esse meu amigo que sozinho saiu por este mundo sem nada conhecer.**

**PAULO (ENTRA): Não chores minha filha, Chiquinho é um menino bom e Deus vai ajudá-lo e nada de mal vai lhe acontecer.**

**CLARA: Eu gosto muito dele, não sei como vou fazer para me ocustumar a viver sem a sua presença nessa casa.**

**PAULO: Eu também gosto muito dele minha filha. (OS DOIS SE ABRAÇAM)**

 **PANO**

 **SEGUNDO ATO**

 **CENA 05**

**A CENA SE PASSA COMO SE FOSSE NO MEIO DA RUA OU NUMA CALÇADA QUALQUER. EM CENA CHIQUINHO ESTÁ SENTADO PEDINDO ESMOLA. ALGUMAS PESSOAS PASSAM.**

**CHIQUINHO: Meu Deus, o que devo fazer? Não tenho para onde ir, já estou cansado de viver nessa vida de miséria e sem nenhuma perspectiva, se ao menos encontrasse o meu pai talvez a minha vida mudasse. Mas como? Eu nem ao menos o conheço.**

**DE REPENTE COMO SE VIESSE DO NADA, APARECE UM HOMEM BEM VESTIDO DE TERNO E GRAVATA E PÁRA DIANTE DE CHIQUINHO.**

**CHIQUINHO (PEDINDO UMA ESMOLA): Senhor me dê uma esmola pelo o amor de Deus. (O HOMEM TIRA DO BOLSO ALGUMAS MOEDAS E DAR PARA CHIQUINHO): Deus ti pague moço de bom coração.**

**O HOMEM CONTINUA PARADO OLHANDO PARA CHIQUINHO.**

**CHIQUINHO: O senhor mora por aqui mesmo?**

**HOMEM: Moro aqui perto e você é de onde?**

**CHIQUINHO: Eu não sou daqui não, não tenho casa.**

**HOMEM: E mora aonde? Aqui mesmo na rua?**

**CHIQUINHO: Sim senhor.**

**HOMEM: Mais você não tem família?**

**CHIQUINHO: Não. Quer dizer, eu tenho um pai, mais não o conheço.**

**HOMEM: Como assim? Seu pai lhe abandonou?**

**CHIQUINHO: Eu nunca o vi e minha mãe morreu logo após o meu nascimento.**

**HOMEM: Você sempre viveu nesta cidade?**

**CHIQUINHO: Não, eu vivi em outra cidade. Vivia com uma família que me adotou desde criança, só que depois de muito tempo, eu fui expulso de lá.**

**HOMEM: Por quê?**

**CHIQUINHO: A filha mais velha da família não gostava de mim, mas é uma historia muito longa é melhor deixar prá lá.**

**HOMEM: Entendi com certeza ela aprontou prá cima de você.**

**CHIQUINHO: Digamos que sim.**

**HOMEM: Qual era cidade que você morava com essa família?**

**CHIQUINHO: Uma cidadezinha chamada de Santa Maria.**

**HOMEM: Como se chamava os seus pais adotivos?**

**CHIQUINHO: Paulo Linhares de Oliveira e Carmem Flores Linhares.**

**HOMEM (NERVOSO): E os seus pais verdadeiros como se chamam?**

**CHIQUINHO: A minha mãe que já morreu se chamava Maria e o meu pai que eu não conheço se chama Antonio.**

**HOMEM: Você gostaria de encontrar o seu pai verdadeiro?**

**CHIQUINHO: É a coisa que eu mais quero nessa vida. Encontrar o meu seria um sonho realizado. Mas vai ser difícil, como vou encontrá-lo se nem sei quem é ele?**

**HOMEM: Eu sei quem é ele.**

**CHIQUINHO (SURPRESO): Como? O senhor sabe quem é o meu pai?**

**HOMEM: Sei.**

**CHIQUINHO: Então me leva até ele.**

**HOMEM: Não é possível.**

**CHIQUINHO: Por quê? Ele morreu?**

**HOMEM: Não.**

**CHIQUINHO: Se o senhor o conhece por que não me leva onde ele está?**

**HOMEM: Por que o seu pai sou eu.**

**CHIQUINHO (SURPRESO): O que? O senhor é o meu pai?**

**HOMEM: Sim meu filho, eu já estava a sua procura e quando você contou a sua historia, eu não tenho mais nenhuma duvida que você seja o meu filho que eu procuro há muitos anos.**

**CHIQUINHO (ALEGRE): Meu pai!**

**HOMEM (ABRAÇANDO-O): Meu filho!**

**CHIQUINHO: Como eu lhe procurei durante todo esse tempo.**

**HOMEM: Eu também lhe procurei, há algum tempo eu voltei a Santa Maria e fui à procura do Paulo e ele me falou o que acontecera e imediatamente eu voltei para cá, pois sabia que você estava aqui.**

**CHIQUINHO: Uma vez ele me falou que você estava prá essas bandas e eu não pensei duas vezes em vim para cá, pois sabia que aqui eu iria lhe encontrar.**

**HOMEM: Meu filho este é o momento mais feliz da minha vida e o que eu mais esperei também.**

**CHIQUINHO: Eu sonhei muito com esse momento.**

**HOMEM: Meu filho de hoje endiante a sua vida vai mudar, eu sou um homem muito rico e tudo o que eu tenho será seu.**

**CHIQUINHO: Obrigado meu pai. (OS DOIS SAEM DE CENA ABRAÇADOS)**

 **PANO**

 **CENA – 06**

**CENÁRIO APRESENTA UMA SALA DE UMA CASA MUITO RICA.**

**EM CENA O MORDOMO FAZ LIMPEZA.**

**CHIQUINHO (ENTRA): Pronto Expedito, pode ir sim.**

**MORDOMO: Sim senhor.**

**CHIQUINHO: Faz hoje exatamente dez anos que eu fui expulso da casa dos meus pais adotivos. Quanto sofrimento, quanta vergonha passei naquela época, o sofrimento foi maior ainda quando eu sai de lá, pois não tinha para onde ir. Vi-me exposto há mil perigos, dormi na rua, passei fome, passei frio, fui assaltado, mas venci graças a Deus. Encontrei o meu pai a quem eu procurava há tanto tempo e hoje estou aqui numa vida que eu jamais pensei de um dia ter. Mas depois de tudo o que aconteceu comigo naquela casa, naquela família, eu ainda tenho muita saudade de todas aquelas pessoas que lá ficaram e principalmente a Clarinha e meu pai, os únicos que me tinha carinho e gostava de mim. Como será que eles estão depois destes dez anos? (ALGUÉM BATA A PORTA): Quem será?**

**MORDOMO: Senhor tem uma mulher ai fora pedindo uma esmola. O que faço?**

**CHIQUINHO: Mande a entrar Expedito, por favor.**

**MORDOMO: Mais ela está toda suja, maltrapilha senhor.**

**CHIQUINHO: Mesmo assim faça a entrar.**

**MORDOMO: Sim senhor. (SAI)**

**BETH (ENTRA): Senhor eu não queria entrar devido aos meus trajes.**

**CHIQUINHO: Sente-se boa criatura.**

**BETH (SENTANDO-SE E OLHANDO A CASA): Que casa rica! Eu também já fui assim, rica, muito rica, mas hoje me vejo nessas condições. Mas Deus sabe o que faz, eu estou pagando pelo o grande mal que eu causei ao pobre Chiquinho.**

**CHIQUINHO: E quem era Chiquinho?**

**BETH: Chiquinho era um menino que os pais adotaram.**

**CHIQUINHO: E o que fez de tão mal para esse menino?**

**BETH: Eu não gostava dele e um dia junto com os meus irmãos cometemos uma grande injustiça com ele, fizemos com que ele fosse expulso da nossa casa.**

**CHIQUINHO: Você sabe onde ele está hoje?**

**BETH: Não, mas o meu maior sonho é encontrá-lo para lhe pedir perdão, me ajoelhar aos pés e banhá-los com as minhas lágrimas. (CHORA)**

**CHIQUINHO (COLOCANDO A MÃO NA CABEÇA DE BETH): Não chores Beth.**

**BETH (SURPRESA): O que? O senhor me conhece? Eu nem ao menos disse o meu nome.**

**CHIQUINHO: Beth eu lhe reconheci no momento que você entrou aqui. Eu sou Chiquinho, aquele que tu tanto odiaste e que um dia com a tua mentira conseguiu me expulsar da tua casa.**

**BETH: Chiquinho, o inocente Chiquinho? Perdoa-me. (AJOELHA – SE)**

**CHIQUINHO: Levanta-se Beth. Há muito tempo que estás perdoada e prá ti provar que ti perdôo de coração de hoje endiante tu não será mais pedinte, tudo o que eu tenho será nosso, tu serás a minha irmã.**

**BETH: Oh Chiquinho tu ainda continua bom como antes.**

**CHIQUINHO: Beth foi bom você ter me encontrado e eu ter lhe encontrado para que todos saibam que o ódio, a injustiça, a maldade não leva a nada por que não existe nada melhor que um dia atrás do outro e tudo isso serve para eu provar a minha inocência.**

 **PANO**

**PERSONAGENS:**

**CHIQUINHO**

**BETH**

**MARGARIDA**

**SILVIO**

**CARMEM**

**CLARA**

**PAULO**

**HOMEM**

**MORDOMO**

 **PEÇA ESCRITA OUTUBRO DE 1981**

**.**