**Minha doce família**

**Autor: Fernando França**

**Personagens:** Luis, Sonia, Ricardo

**Cena: 01**

(Em Off ,ouve-se gritos e xingamentos ,choro ,luzes apagadas)

**Sonia:** Ricardo... Ricardo... Oh Ricardo! Seumoleque dos diabos, você não esta me ouvindo não seu filho da puta! Você não presta pra nada... não faz nada direito. Está vendo isso aqui (*segura o braço do garoto com violência, mostrando algo*) isso aqui? Está imundo!

*(choro)...*

**Sonia:** Imprestável! Só fica aí nessa merda de livro. Continua assim pra ver se isso vai te encher o bucho sem vergonha. Procurar um trabalho, você não quer né seu vagabundo. *Filho da puta (murmuro*).

(*Sonia deixa o garoto e sai de cena. Entra Luis, o pai do garoto*)

**Luis:** Oi filho. Aconteceu alguma coisa? Filho? O que você tem? Porque você esta chorando*? (Calmo, preocupado, tentando acalmar o filho)*

**Luis:** Fala menino!

**Ricardo:** Nada não pai. *(enxugando as lágrimas)*

**Luis:** Fala moleque, eu sou teu pai!

**Ricardo:** Não é nada, eu já falei.

(*entra Sonia*)

**Sonia:** Trouxe a carne?

**Luis:** Bom dia pra você também Sonia.

**Sonia:** Porra! Trouxe ou não trouxe a merda da carne.

**Luis:** Com que dinheiro? E você sabe você sabe muito bem que eu só recebo no fim do mês, não sabe?

**Sonia:** (*indignação)* Já sabia, eu vivo rodeada de imprestáveis, puta que pariu. Oh vida heim?! (murmurando).

**Luis:** Olha Sonia, também não precisa falar assim. A gente come o que tem. Frita um ovo! Sei lá... Mas não há necessidade de estresse, ta bom?! E alem do mais, nós temos que economizar esse mês para pagar a luz...

**Sonia:** Ah ta! Gracinha... Pensa que eu vou ficar no escuro?! Esta muito enganado. (riso irônico). Eu sumo daqui, aí tu fica a com tuas merdas!

**Luis: (**Respirando fundo) Está bem, vai lá. Eu fico sim com a porra das “minhas merdas”! E porque você ainda não foi, hein? Vai some daqui, vai embora de uma vez. Uma pessoa que não tem onde cair morta, ainda reclama da vida.

**Sonia:** (desdém) Olha aí! Tentando bancar o machão. Filho da puta! (agressiva) qualquer dia desses ainda apronto uma pra você, aí você nunca mais vai se esquecer de mim.

**Luis:** Você esta me ameaçando, Sonia?

**Sonia:** Anda na linha comigo seu desgraçado, ou eu corto teus bagos.

**Luis:** Tenta pra ver se eu não te arrebento sua...

(Luis levanta a mão para socá-la e Sonia em gritos desmedidos começa a gritar para que a vizinhança a ouça gritar.)

**Sonia:** Aí Luis! Por favor! Pára... Esta me machucando... (fervorosamente falsa)

**Vizinha:** (batendo na porta desesperadamente) Oi Luis. O que esta acontecendo?! Ouvi gritos...

**Luis:** Como você mesma pode ver, não esta acontecendo nada.

**Luis:** (olhando para Sonia com olhar de decepção)Você é louca, mulher. *(Luis sai*)

**Vizinha*:*** *(Vizinha fala de seu drama psicológico)*

**Vizinha:** Sonia o que aconteceu?

**Sonia:** Nada! Não aconteceu nada vai cuidar de sua vida!

**Cena: 02**

*(Vizinha sai atordoada sem saber o que estava acontecendo. Sonia ainda em cena gargalha como se tivesse executado um plano. O garoto ainda em cena assistia toda a discussão. Ele está sentado em um canto).*

**Sonia:** (Sonia fala sobre seu drama psicológico)

**Sonia:** E você não tem o que fazer não, seu inútil de merda. *(acende um cigarro)*

**Ricardo:** E o que você quer que eu faça*?(libertador)*

**Sonia:** Fala baixo comigo, filho da puta.

**Ricardo:** Eu sinceramente não entendo. Às vezes não estou fazendo nada, absolutamente nada e você me vem com agressões, xingamentos e a puta que pariu pra cima de mim...

**Sonia:** E daí *(como se nem tivesse validade o que ele falasse*).

**Ricardo:** E daí... Que eu to cheio de tudo, de você e disso tudo aqui.

**Sonia:** Ah é?! E vai fazer o que*?(ironia)* Vai embora? Vai se matar? Vai morrer? Seria um favor que você iria fazer pra mim.

*(ele vê que a discussão é sem sentido e sai angustiado. Sonia agora sozinha arrumando a casa)*

**Sonia:** *(murmurando*) E eu é que agüento? Se eu soubesse que ele era assim não tinha me envolvido com o pra nada do pai dele.

***Cena: 03***

*(Luis entrando)*

**Sonia:** Ué? Conseguiu dinheiro foi? (*revirando as sacolas que ele colocou em cima da* *mesa)* Porra!!! Era só o que me faltava. Abóbora, quiabo, mandioca... Você ta pensando o que? Você acha que sou algum tipo de porco? Só pode ser, porque pra pensar que eu vou comer isso! (*jogando as sacolas ao chão)*

***Luis:*** Algum problema em comer verdura e legumes? E alem do mais, ou você come isso ou fica com fome.

**Sonia:** Mas Luis, todo dia abobora, todo dia, todo dia. Pelo amor de Deus. *(conciliatório)*

**Luis:** Amanha é outro dia e eu dou um jeito...

**Sonia:** Como sempre: “Amanhã eu dou um jeito”! Você sempre fala isso se pelo menos você soubesse fazer algo de interessante, provavelmente estaria ganhando um salário digno.

**Luis:** Sonia me respeita*?!(censurando-a)*

**Sonia:** Respeito? Você nem sabe o que é isso.

(Percebe que também é inútil dialogo, sai fica o garoto)

**Sonia:** O que é seu imprestável? *(olhando para o garoto).* Você pode comer essa porcaria!

**Ricardo:** Por mim tranqüilo. Pelo menos não fico com fome. *(sussurrando)*

**Sonia:** Tranqüilo pra você que é um animal! E eu vou come o que?

**Garoto:** Eu e é que vou saber*?(para si)*

**Sonia:** Filho da puta*. (baixo)*

*(O garoto que ate então se encontrava imparcial diante da situação de repente solta a raiva reprimida em um tom libertador)*

**Garoto:** Chega! (bate forte a mão na mesa) Filha da puta é você!

**Sonia:** Como é que é? seu Filho da putinha...

**Garoto:** e tem mais... *(ele levanta e vai de encontro a madrasta)* Escuta, escuta bem, porque eu não vou repetir sua vaca. Não agüento mais você*! (segura-a com violência ,enforcando-a, e aos poucos ela via se ajoelhando sem conseguir falar)* E aí ,como é sentir a morte sentada ao teu lado só esperando uma oportunidade? E quer saber, eu estou louco para ver ela se levantar pra te levar... Ta com medo*? (rindo exageradamente fora do normal)*

**Sonia:** O que você está fazendo, pára com isso... (voz sufocante)

**Garoto:** *(soltando-a, ele olha para o publico)* Relaxa, eu não pretendo matá-la, não é esse meu oficio nessa história, caro espectador. *(para Sonia)* Mas, imagine você, se alguém por acidente coloca algum tipo de veneno de rato na tua comida, morrer assim seria trágico né?! Existem casos de pessoas esquartejadas enquanto dormem... Seria bem excitante não é? Mas não precisa ficar com medinho não é só um exemplo. Sabe Sonia, muitas dessas coisas talvez acontecem por uma única palavra ou um gesto. Olha se cuida Sonia... Essas coisas acontecem!

*(Sonia esta aterrorizada e não encontra palavras para falar e sai meio correndo, o garoto ainda muito estressado, como se possuído depois de algum tempo sai.)*

***Cena: 04***

*(Entra Sonia muito atordoada, arrumando suas coisas completamente aterrorizada. Logo após, entra Luis que está comendo, metade de uma Maçã na mão e segura uma faca de cozinha na outra mão)*

***Luis:*** Ta, fazendo o que ? *(Ele pergunta meio que surpreendendo ela)*

**Sonia:** To arrumando minhas coisas, não está vendo? *(Ela continua de costas para o Luis)*

**Luis:** Mas, por quê? Posso saber*?(confuso)*

**Sonia:** Amanhã... Amanhã, você não precisa mais se preocupar em olhar para minha cara, to indo embora dessa casa de merda, sairei dessa porra para sempre. *(mostrando superioridade)* Ai ,ai... E ainda me pergunta porquê *. (murmurando)*

***Sonia****: (Sonia termina de arrumar as malas e ao virar-se se assusta ao ver Luis olhando intensamente para ela)* Pra que essa faca?!

***Luis:*** Eu estou fazendo, apenas comendo uma maçã. Mas espera... Como assim “vai embora*.”! (se aproximando)*

***Sonia:*** Sai de perto de mim!!! Vocês estão tramando a minha morte, que eu sei, eu sei... *(ela recuando meio que caindo em cima da própria mala)* Vocês estão sim, desde o dia em que eu entrei nessa casa, vocês estão sim eu sei! Sai de perto de mim com essa faca. Sai!!! *(varia entre lucidez e loucura. Sonia sai correndo gritando, e Luis sai atrás dela aos gritos)*

***Luis:*** Sonia... Sonia... Espera, volta aqui. Espera! Merda, enlouqueceu de vez.

**Cena: 05**

*(Luz cai, Blecaute ouve-se voz em Off)*

***Garoto:***Como assim, morta?Como, onde foi isso*?(voz de espanto... desespero)*

***Luis:*** Não sei, encontraram o corpo dela por aí. *(chorando muito)*

**Cena: 06**

*(luzes acendem, estão em cena Luis e o filho no velório da madrasta. A vizinha e mais duas beatas rezam em volta do corpo)*

**Luis:** Que fim trágico, meu Deus!

**Garoto:** Pois é, esquartejada...

**Luis:** Trágico

**Luis e o Garoto:** Descanse em paz, Sonia...

*(Luz focando o rosto dos dois. Um olha para o outro e depois olham em direção ao publico deixando o suspense de quem teria matado Sonia. Depois de algum eles saem de cena.)*

**FIM**