# REVISTA DO <br> INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTORORIA INUULITAR DO BRASUL 



ANO 62- № 88 - 2002
ISSN-0020-3890

## Editorial

## Reflexões sobre Política de Defesa

APolítica trata do que fazer diante de determinada situação, compatibilizando possibilidades com necessidades para responder aos desafios vislumbrados.

Para definir a Política de Defesa, preconiza-se seguir a seguinte seqüência de procedimentos: identificar as situaçōes adversas e as ameaças potenciais de conflito; formular hipóteses sobre suas projeçōes: analisar os meios disponiveis para contraporse a elas; e buscar a melhor forma de dotar o braço armado do Estado com uma estrutura que dè respaldo à reação formulada.

A inexistência de uma concepção política, um conceito estratégico, dificulta a percepção dos cenários adversos e da forma de reagir às eventuais, ou prováveis, crises que venham a exigir o emprego do Poder Militar do Estado.

Esse Poder nāo surge do nada nem da noite para o dia. Requer planejamento meticuloso, continuado e mantido em permanente avaliação, de tal forma que se possa prover, a tempo, os recursos indispensáveis à correta estruturação e emprego das forças Armadas. Por isso mesmo, qualquer nação nāo pode prescindir de uma adequada preparação militar para a sua defesa, submetendo-a a total dependência alienígena. A História registra exemplos marcantes dos riscos a que ficou exposta a defesa nacional de tantos Estados. Eis porque o serviço militar se impõe como dever cívico.

A Política de Defesa deve proporcionar educação e preparo profissional adequados a todos os integrantes, civis e militares, de um Sistema de Defesa, de modo a capacitá-los a se desincumbirem com proficiência de suas atribuições. Para tanto, faz-se mister que os ocupantes de cargos de chefia e comando detenham, cada vez mais, conhecimentos de História Militar, Geopolitica, Política e Estratégia, Teoria dos Conflitos, Processos de Tomada de Decisões, Relações Internacionais etc., além dos técnico-profissionais que thes caibam.

A prontidão das Forças Armadas depende de um planejamento que assegure a execução dos respectivos Planos Diretores sem solução de continuidade, de modo a mante-rem-se equipadas e adestradas para o pronto cumprimento das missöes que thes forem impostas. Para isso, é recomendável garantir-se, no orçamento do Estado, um percentual do PIB que thes assegure um mínimo credivel de poder de dissuasão. Exemplo bem-sucedido dessa prática nos vem do Japão: desde o periodo de ocupação norteamericana, por imposiçāo do General MacArthur, ficou estipulado o mínimo de $1 \%$ do PIB japonês para o orçamento anual de defesa.

A visão estreita, parcial ou pontual de interesses paroquiais, mesmo entre a gente fardada das Forças Singulares, deve ceder lugar a uma visāo estratégica compatível com a postura assumida pelo Estado.

Quanto à defesa coletiva, é preciso também uma nova visão que tenha por foco o respeito a opiniōes e idéias de todos os participantes da aliança que the dá respaldo, resguardando-se os interesses e valores nacionais. Nenhum Estado pode ser compelido a cumprir missāo que ultrapasse suas possibilidades e fira sua soberania. A defesa coletiva deve centrar-se em cooperação e nāo em alinhamento automático.

As Forças Armadas tēm consciência da sua missão. Sabem, perfeitamente, do que necessitam para a defesa nacional. Apesar de cultuarem elevado grau de patriotismo, não thes incumbe, porém, num regime democrático, impor a definição do modelo para a estrutura de defesa.

Numa reflexão franca, antes de enfocar o reequipamento e reorganizaçāo das Forças Armadas, torna-se necessário enfrentar o aspecto crucial do problema: a falta de vontade política, conjugada com a falta de conhecimento sobre Política de Defesa. 0 Poder Político precisa definir os cenários em que visualiza o emprego das Forças Armadas, a finalidade da intervençāo e o limite máximo do engajamento. Sem poder solucionar esses problemas, elas ficam impedidas de tomar qualquer iniciativa, dependentes que são de uma decisảo política que nāo thes compete, obrigando-se a restringir-se em promover estudos vagos e improdutivos. 0 cerne do problema afigura-se simples. Exige apenas conhecimento, discernimento e coragem.

Somente quando forem esclarecidos os pontos atrás comentados, poder-se-á traçar uma Politica de Defesa racional e fundamentada, basilar à adequação das Forças Armadas para atuarem, efetivamente, nos cenários vislumbrados.

Há que ajustar-se o Sistema de Defesa à Revolução em Assuntos Militares (RAM) e à revolução geopolítica em processamento no mundo, resultante da queda do Muro de Berlim e dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001.

Sem isso, qualquer exercício mental redundará em idéia nāo quantificável, perda de tempo, especulação.

## SUMÁRIO

Revista do IGilamb<br>Ano 62 - No Ss - 2002<br>I'ublicasauOlicial do<br>Instituto de Geografia e llistória Militar do Brasil<br>Fundada em l9:0

DIRETOR<br>Coronel de Aft e EM Luiz Paulo Macedo Carvalho

RIEDATOR<br>Coronel de Eng e EMI Virgitio da Veiga

## ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO

Casa Histórica de Deodoro
Praça da República, 197
Rio de Janciro. RJ. 20211-350 BRASIL
Tel/Fax: (0 XX 21) 2221-0467
E-mail: ighub@ ism.com.br
REVISȦO
Lucia Regina Rowdrigues Bimbi
PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO VISUAL
SofiImage Assessoria Empresarial
Tel/Fax: (0 XX 21) 2572-3111

## IMPRESSĀO

SERMOGRAF - Artes Grificas e Editora Leda Tel/Fax: (0 XX 24) 2237-3769

Os conceitos emitidos nas malérias assinadas são de exclusiva responsabilidade dos autores.
A Revista nâo se responsabiliza pelos dados cujas fontes estejam devidamente ciladas.
Salvo expressa disposição em contrário, é permitida a reprodução total ou parcial das matérias publicadas, desde que mencionados autore fonte.
Aceita-se intercâmbio com publicações nacionais ou estrangeiras.
Os originais deverio ser digitados no formato A4 ( $210 \times 297 \mathrm{~mm}$ ) com margens de 25 mm (usar apenas um lado de cada folha A4). letras de 12 pontos e entrelinha dupla, acompanhados de uma síntese docurrículo.
Os orginais encaminhados à redação não serão devolvidos.
RIO GRANCO E O EXERCIIO ..... 5
Luiz Paulo Macedo Carvalho0 GRAMSCISMO NO BRASIL14
Sérgio Augusto de Avellar Coutinho
FUNDAMENTALISMO ISLAMICO E TERRORISMO ..... 28
José Arthur Alves da Cruz Rios
PRÁTICA DEMOCRÁTICA: A IDEOLOGIA DADEMOCRACIA39
0 CONDESTÁVEL DA CRUZ DE LORENA ..... 57
Petrönio Raimundo Gonçalves Muniz
0 ABSOLUTISMO E 0 PROGRESSO DA GUERRA ..... 68
Marcos da Cunha e Souza
três reflexões sobre a guerra do paraguai ..... 78
Franscisco Fernando Monteoliva Doratioto88
Aureliano Pinto de Moura
ALGUNS PONTOS POLĖMICOS NA HISTÓRIA DA GUERRA DE 1801 NO BRASIL ..... 100
Silvino da Cruz Curado
AS CAUSAS E 0 IDEȦRIO DA REVOLUÇĀO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 ..... 119
Carlos de Meira Mattos
DESINFORMAC̄̄̄O, ARMA DE GUERRA EM 1932 ..... 126
Hernâni Donato
0 EMPREGO DA AVIAÇ̇O NA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 ..... 132
Manoel Cambeses Junior
Raizes e evolução da cavalaria ..... 143
Nilson Vieira Ferreira de Mello
153
OS MILITARES E A INCONFIDĖNCIA
Marcos Ribeiro Corrėa0 VISCONDE DA TORRE - SESQUICENTENÁRIODO SEU FALECIMENTO158
Christóvão Dias de Ávila Pires Junior
DOCUMENTO ..... 162
INFORMAÇÕES ..... 168
NOTICIAS ..... 174
IGHMB - SITUAÇĀO EM DEZEMBRO DE 2002 ..... 180
RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA - Ano de 2002 ..... 192
IN MEMORIAM ..... 199

## PUBLILCAÇÃO ANUAL DISTRIBUIÇĀO GRATUITA

# INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 

Fundada em 7 de novembro de 1936
Órgào Consultivo Oficial da Mistéria Militar reconhecido pelo Governo Federal (Decreto no 27.512, de 28 de novembro de 1949-DOU de ${ }^{20}$ de dezembro de 1949)

Orgha de Vilidade Püblica do Estado da Rio de Janciro
(Lei 2.217, de 28 de agosto de 1973 - DO/RJ, de 30 de agosto de 1973)
CGC 30278931/00001-17

## diretoria eleita para o biênio 2001-2002

## PRESIDENTE

10 VICE-PRESIDENTE
$2{ }^{2}$ VICE-PRESIDENTE
IV DIRETOR-SECRIETÁRIO
2 DIRETOR-SECRIETÁRIO
IO DIRETOR-FINANCEIRO
$2^{\circ}$ DIRETOR-FINANCEIRO
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUPIIENTES

CONSELHO FISCAL

## SUPLENTES

Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalho
Vice-Almirante Hélio Leôncio Martins
Coronel Joaquim Victorino Portella Ferreira Alves
General-de-Divisio Med Aureliano Pinto de Moura
Coronel Marco Antonio Cunha
Tenente-Coronel (Int Aer) Alcyr Lintz Geraldo
Economista Marcos Ribeiro Corrèa
Coronel Arivaldo Silveira Fontes
Engenheiro Cristóvão Dias de Ávila Pires Jr. Professor Guilherme de Andrea Frota Coronel Virgflio da Veiga

General-de-Exéreito Jonas de Morais Correia Neto General-de-Exército Pedro Luiz de Araújo Braga Almirante-de-Esquadra Arlindo Viamaa Filho

General-de-Divisio Carlos de Meira Matos General-de-Brigada Newton Bonumá dos Santos Coronel Amerino Raposo

NOSSA CAPA
llustra a ${ }^{10}$ capa o anverso do medalhão do IGHMB em ouro, sobre um fundo azul, cor heráldica que representa a sabedoria.

# Rio Branco e o Exército 

Luz Poulo Macedo Carvalho*

> Resumo: Palestra proferida em 12 de dezembro de 2002, no auditório do IGHMB, recorre a dados biográficos, fatos históricos e passagens do relacionamento do Bardo do Rio Branco com alguns dos maiores vultos da nossa Historia Militar para comprovar sua admiração pela profissāo das armas.
> Palavras-chave: Defesa nacional e politica externa, vontade e poder, reorganizaçăo das Forças Armadas e rearmamento.

0nome do Bario do Rio Branco acha-se indissoluvelmente ligadoas do Exército.
As suas ralzes explicama admiraçãoea inclinaçioo reveladas pelia prolisstiodas armas. O bisavó materno era major do Exercito portugues, O tio-nvó patemo, que criou seu pai órfīio, cra coronel do Excrectio. José Maria da Silva Patranhos, of futuro Viseonde, apos ser pronovido aguarta-marinha, mulriculou-se no $2^{2}$ ano docurso da Escola Militar (Escola Central). Promovido a segundo-tentente, ingressou no Coppo de Engenheiros, vindoatomar-se professor de Balistica, Mechnicte entectudrático de Artilhariac Fortificuęoes da referida escola. Mais tarde, chegou a Minisiro da Guer-

[^0]ri. Depois, quando chanceler, identificado que era, desde cedo, com as lutas no Pra4a, affistou-se da Pasta dos Negócios Estrangeiros para manter entendimentodireto como Conde d'Eu, comandinte do Exército alliado, ao recelber a missino de seguir para a capital guarani com o objetivo de organizar o novo governo do Paraguai. Nessa epocia - hif controversia - ler-se-ia Feilo acompanhar pelo filho primogénito. "Juca" Parahos.

Dentre os sete impos de José Maria da Silva Paranhos Junior houve um - Josio Horicio Parturhos - esgrimista renomado, que deixou o Exército no posto de major de Cavalaria.

Max Fleiuss [na sintese biogrifica do Barioem Historia do Brasil] e o Capitio Theótimo Ribciro |em artigo na Revisfado

Chube Militer dechatan, sem conlinnugion, que tentarasacarmina das ammes, tomoaluno da Escola Militar, onde teria sido contemporineo de Floriano Pcizotoc outros. Pairandividas sobre isso, confonne esclirece Paula Cidade.

Oontro clo de ligação do Burio do Rio Brancocomo Exécitoencontri-se nocultoe na divulgaçío dos feitos das Armas brasilcirase de seus atores. A proposito, vale recondar o seu testemunho eseritoe oral em discurso proferido em 9 de outubrode 1909 , por ocisiuio de umalmogono quartel do 1 3-Regimentode Cavalaria, ma cidade de Juguaraso, Rio Grande do Sul:
(...) a minha simpatia, o meu verdadeiro afeto por cles |militares je muito antiga, pois vem dos tempos já muito remotos da minha primeira mocidade. Desde os bancos do antigo Colégio Pedro Il que comecei a interessalr- me pelas nossas glórias miliares, conquistadas na delesa dos dircitos cdit hona da untigu mile-Pátriae suts possersö́cs nesta parte do mundo, e, depois. nia defesa da dignidade e dos diretos do Brasil na sua vida independente. Oprimeiro trabalho histórico que publiquei foi a narrativa da vida de um dos nossos herois, morto em 1826 no seu posto de combate. Os outros que dei à imprensa no meu tempo de estudante de Direito tiveram todos por assunto episódios desconhecidos ou nuil contecidos do nosso passado militar, E assim continuci, quando deputado e jormalista, ocupando-me mais de investigaçése traballos históricos que da polifica interna para a qual nunca senti
grande atraçio. Tive a fortuna de conhecer de perto muitos de nossos generais mais ilusires: Cuxiur, Porto Alegre, Osório (...) e ontros, e de todis tenho a fortuma de guardar apontamentos preciosos e provas escribas do seu afcto e da sua cstima. Os sentimentos dit mindia mocidade para com o nosso Exércio(...) nio se arrefectram nuicu, antes foram creseendo sempre, it medida que pude apreciar melhor a necessidade e conveniencia descas instituiçocs sem is quais, na posiçño que ocupa o Brasil neste continente, nimo se pode ter a previa segurançada conservachioda paz de que cle tanto precisac de que presisam todos os povos.
Comprova-se, assim, a inclinaçia pessool, manifesta jai nu juventude, pelos esrudos de Histónia Militiar.

Como aluno do Colegio Pedro II, inicit a sua vida de historiador militar eserevendo Epizdias da Guerra do Prala, ir-rimando-se nas nairtativas entusíaticicis de testemunha ocular de seu pai sobre tais asonlecimentos.

Aindajowem estudante de Dircito, con-sagra-se como autor do Esbocco Biograifico do General Jose de Abrew. Bardo do Cermo Lago, que the valerit, posteriormente, a elleçito para socio do Instituto Histórico e Geogrifico Brasileiro, o qual chegaria a presidir. Trechos desse trubatho mereceriam também inclustio na celebre Amologia Nocional de Fausto Barreto e Cirlos de Laet.

Prowsegue publicando seus trabalhos na Revista Mensal do Mastituto Cientifico de Sano Poulo, tendo por tema a Cisplatinu e
as biografias do Barino do Cerro Largo e do connandante da /mperarizi:.

No Recife, em 1866. to cursar o último ano de Direito, dedicou-se a pesquisa das lutas contra os holandeses no seculo XVIL. Foi quando teve a akençio despertada pela Guerra do Parmgui. ì qual dedicaria seus estudos durante a vida inteira. Tomando-se comespondente da conhecida revista francesal $L$ 'Wustration. remete noticias, publica crônicise e esbocos, como os da rendiçilo de Uruguaiana e da batathade Riachuelo. Purticularmente, divulgas vitonus decisivas de Caxise ma Guemda Tnplice Aliança, visando a que is glorias das Armas thecionais não fossem adulteradas ou menosprezadas. A esse propósito, vale citar o enriquecedor trabalho do Embaixador Roberio Luiz Assumpciodo Arsप̆jo - Rio Branco e L'Wustraion - constante da Revisra do IHGB, publicado no nümero de julho/setembro de 1945.

Aos 30 anos. em 1875, eleito para $50-$ cio honorário do 1 HGB , di inicio a publicaçio comentada de Anoraçōes à Guerra da Thiplice Aliagca, de Ludwig Schneider, conselheirode Guilhenne I. reida Prissiac imperador da Alemanha, que o imortalizaria como historiador millitar em ediçâo do Estado-Muior do Exércio(1924), nu gestiō do General Tasso Frugoso, nâo menos conhecidohistoriador.

## Os povos que

 desdenham as virtudes militares e nāo se preparam para a eficaz defesa do set territorio, dos sens direitos e da swa honra, expöem-se às investidas dos mais fortes e aos danos e humilhaçoes consequilentes da dervora.ODuque de Caxies, quando Ministroda Guerru, emo 18 de outubro de 1876 , escreveu carta ena que o reconhecia autoridede comohistoriador militar, soliciando-libecolaboraçĩo e opiniāo a respeito da ediçĩo do terceiro volume do livro de Schneider:

IlustrissimoSr.
Dr. Jose Maria du Silva Paranhos
Remetoa V.Sa, a Iraduçlo feita pelo Capitio de Estado-Maior de le classe. Bacharel Joxe Benmardino Bonnann do terceiro volume da obra intitulada $A$ Guerra da 7ruplice Ah:anga contra o Govemo da Repübical do Paraguai, por L. Schneider.

Achando-se jai publicada a truduçio dos primeiro e segundo volumes da referida obra. cujo merecimento V. Sa. conseguiu fizer realçar com as suas importantes anotaçoes, espero que continue a prestaro mesmoservicoexaminundo aquele trabalho, para que se conclut, cono convém, taio interessante publicaçĩo.

Peçan V. Sa. se sirva informar-me se serai muis vantajosa a impressifio desse trabalho na Europa.

Sou com toda a estima de V. Sa. amigo(...),

Duque de Caxias
Osonhoucalentado por Rio Branco era escrever a História Militar do Brasil. Para isso, foil coletando dados preciosos das pesquisas realizadas e, nas horas vagas,
punha-se a desenvolver o texto de Apomtamentos para a Hisioria Militar do Brasil., Alguns trechos desta obra inacabada chegaram a ser divulgados na Revista Americana. em 1916.

Em correspondencia de feverciro de 1867 do grande Capistrano de Abreu a Rio Branco, ficou atestada a dedicaçĩo e importância dadia à História Militar do Brasil, citada por Alfonso de Carvalho em Rio Branco, Sua Vida, Sua Obra:

Vicom muito prazer que brevemente, isto é, daqui a uns quatrocentos dias, multiplicados por 24 horas e estas pelos respectivos minutos esegundos, teremos a História Naval Brasilcira. Massóa História Naval? Ea História Miliar, acomeģar pela Guerra Holandesi? Há tantos anos que V. Su. a estuda e conhece tho bem que mais longa demora é una lesão pública (...).
Acrescenta em outra carta; "Por que V. Sa. nāo se resolve a fizer uma ediçĩo preparatória em nossa coleçato?"

Ohistoriador militir, oentio Tenente-Coronel Augusto Tasso Frigoso, em longasumdiçio a Rio Branco feita em nome do Exército no Clube Militar, assim se expressu:

Coube a V. Exa., Senhor Barīo do Rio Branco, a maior parte dessa invejavel tarefa. Revogando o passado, restabelecendo a obra ingente de nossos maiores, defendendo o nosso dircito pernte dois airbitros e firmando os nossos dois uiltimos tratados de limites. V. Exa. nẫo marcou són no espaço o âmbito de nossa morada, senāo que se construiu na síntese mesma da nossa raça, pela afirmaçīo de sua obra, de sua fé na

Justiçae de seus estorços de labor pacilico. O nome de V. Exa. estí parai todo osempre indissoluvelmente ligado ao da nossa nacionalidiade.

Essu só circunstíncia bastaria paraexplicar por que o Excricito entendeu que niodeveria fallar neste clube o retrato de V. Exa Somos um instrumento da Pitria. pronto a sacrificar-se pela sua defesa.
(...) Definit a Patria e lembrar-nos a sua histớria e preparar-nos para a nossa funçăo; e , em uma palavra, colaborar conosco.

Mas nilo é somente isso que nos aproxima de V, Exa. ejustifica csta simples homenagem. Foi V. Exal sempre um cultor apaixonado de nossas tradiçobes militares e, por isso, prestou ao Exércitoo inestimável serviço de restabelecer a verdade, comentando, com rara mestria, uma obra em que se narra um dos mais importantes episódios de nossa vida militar.

As Forças Amadas devem a V. Exa. imensa gratidioo por essa defesa espontânea, em que V. Exa antepós sos conceitos injustos e deprimentes da nossa raça e dos nossos hábitos. gerados no odio ou na inveja, a realidade palpável de nossos sentimentos e de nossas açōes.(...) Essu fidelidade to destino, essa permanência na trilha seguida desde a mocidade, deve servir-nos de exemplo: mostra qualo úteis poderemos ser ì nossa Paitria, mantendo-nos inflexiveis na linha do dever e da disciplina. Em sua trajetória brilhante rumo à imortalidade, sempre o destino, com seus recônditos desígnios, martaria a existênciade

Rio Branco por históricos encontros com tris genernis - Caxias, Flonianoe Hermes.

O lmperador se mostra irredutivel em nomear "Juca" Paranhos cônsul em Liverpool. A fama de beetmio tos tempos de estudante em Säo Paubescindalizara a Corte. O Imperador viaja co Duque de Caxias, amigo do Visconde do Rio Brancoc do Ministro dos Negócios Estrangeiros Barīo de Colegipe -, © alçado a checia do Gabinete. A Princesil lsabel cede a insislencia de Caxias e, finalmente, abre-se o caminho para o Burrióodo Rio Brancondestar o sen valor pela maio daquele, nodizer de Dinah Silweira de Queitoz, "que edificou ungrande Exercito, ajudou a quem iria edificar uma grande diplonacia":

Floriano, jí nos albores da República, viriaassegurar o título de Barīo a Jose Maria da Silva Paranhos Junior, comoqual passaria à História, e a oportunidade, como advogadodo Brasil, de dirimir, definitivamente, oamligo litifio das Missies, cujas negociaçōes iniciais eram devidas a scu pai.

O marechall o conhecia desde os tempos de jovem militar. Por isso, em plena República, Rio Branco dirige-se a Floriano consulando se havia inconveniente em continuar usando o título nobiliárquico de bario concedido no Império. Ao que, sutilmente, Floriuno, com grunde inteligencia, na carta dava- lhe tratamento intimo de "meu caro Juca" e tratava de vários as-

## Năo depende da vontade de uma nação evitar confhos internacionais.

Mesmo os estados newralizados, como a Suiça e a Bélgica, cuidam séria e patrioticamente da sua defesa militar. na previsalo de possíveis complicaçōes e ataques.
suntos de interesse comum a dois amigos sem, contudo, fazer mençilo à consultade Rio Branco. Todavia, no endereçamento constante do envelope lia-se: Exmo. Sr. Bario do Rio Branco.

Da mesma forma, quando o presidente clama por alguem para defender o País como advogado no caso dis Missōes, nio hesita em acolher a indicaçio do nome de seu antigocompanbeiro e amigo, professor do Colégio Pedro II, profundo conhecedor de Historia e Geografin. Confin-lhe oencargo da defesa dos interesses do Brasil nalacirrada demandacoma Argentina, que nos ameaçava separar o Paraní do Rio Grande do Sul com oessabelecimentode um enclave.

A gratidio pelo triunfo alcançado na questio das Missöes nilo éesquecida quando, em telegrama a um amigo, pede: "Fariso favordedizerao nosso amigo Marechal Floniano Pexxoto que nunca esquecerei que foicle quem me confiou o posto, onde, com o seu apoio, pude fizer alguma coisa pela nossaterri."

Herutes e Rióo Branco se completaram reciprocamente, marcando época. O fator determinante do sucesso alcançado por ambos os protigonistas no cenírio politi-co-militar foi a comunhto de ideuis entreo Chanceler eo Ministro da Guerra e Presidente, por um Brasil forte para viver respeitado e empaz.

Rio Brancocratupologista ativo da modernizaçits das Foŗas Armadiss, tendo sempre defendido ar reogganizathe a prolissionalizagiodo Exérciloquedeveria ser, no sen entender, ben-remunerado, equipudo e adesurado compativel com a posiura estrategica do Pais. Segundo Álvaro Lins, mosirava-se contrario to militarismo, traduzido na anomalia do militar intervir no campopolitico.

As vesperas da proclamaçło da República, enviara do Visconde de Ouro Preto manuais de instrução do Exército francês nos quais se exigia dos miliares juramento de fidelidade aos poderes constituidos, com solicitaçio de serem traduzidos e distribuidos ans offciais brasileiros.

Discordava compleamente da reação militarista evidenciada nocaso Dreyfus.

Condenavao imperialismoe o miliarismo britanicos ma África do Sul, por ocasitio da Guerra dos Boeres, em carta endercẹada a Nabuco, nos sequintes tennos: (...) "Se cha|intluẻncia benéficae civilizadonada Ingliterral decait, teremos a influencia da forçaedo militarismo. Deus nos liveedisso."

Desmentindo a pecha de militarista e imperialista lançada pelo Chanceler argentino Estanislau Zeballos - caso do telegrama $\mathrm{n}^{\circ} 9$ - alirmou, no famoso discurso do Clube Militar, agradecendo 4 homenagem do Exército em 15 de oulubro de 1911. pouco antes de sua morte:

Mas, ser, como fui desde a adolescênciac na idade viril, umen extudioso do nosso antigo passido militar ter sido, sempre que pude, em outros tempos, aqui cono noestrangeiro, um modesto divulgador de feitos gloniosos da nossil
gente portuguesa e brasileira de outrora na defesa e dilatação do território do Brisil: prezar constantemente os que se dedicam à cameifa das armass, indispensivel para a seguramea dos direitos e da honrada Pitriat tudo isso, meus senhores, ntio signilica que eu tenha sido, ou seju, um militurista, como, no ardor das recentes hutas políticas, me acoimaram is vezes de o ser alguns dos combatenles, mal-informados dos meus sentimentos e açöes.

Nunca fui conselheiro ou instigador de armamentos formidíveis nem da aquisição de máquinas de guerra colossais. Limitei-me a lembrar, como tantos outros compatriotas, a necessidade de, após vinte anos de descuido, tratarmos seriamente de reorganizar a defesa nacional, seguindo o exemplo de alguns paises vizithos, os quais em pouco tempo haviam conseguido aparelhar-se com clementos de defesa e ataque muito superiores aos nossos.
(...) Os povos que, a exemplo dos do Celeste Império, desdenham as virtudes militares e não se preparam para a clicaz defesa do seu território, dos seus direitos e da sua honra, cxpōem-se às investidas dos mais fortes e aos danos e humilhaçóes consequientes da derrota.
Temninada a Guterrada Triplice Aliança, ainda no Imperio, constatava-se notório desprezo para com os veteranos da campanha paraguaia (à semeltançu do enfrentado pe-losex-combatentes da FEB apos a Segunda Guerra Mundial), por razōes polificas e
ideológicas. Havia receioquechefes militures. cobertos de glt́rit nos campos de bathlha, vuler-se-fam do prestigioe da loģ̧aconn lins politiocs, parademibura Monarquit. Un1 antimilitarisme generalizou-se por toda a Nugion, plena de incertezas intenus eexternas, dissemintado pela ideologia positivista que colocaunem riscoaseguranģa nacional.

Tasso Fragoso relata que os veteranos do Parnguai escondian suas medalhas temendo que as novas geraçōes as consideratsem simbolos de vergonha.

A Revoluçīo Federalista de 1893 dera testemunhodoestadode abandono e despreparo do Exército para manteraordeme preservar a tranqiilidade no Pais.

Canudos, quatro anos depois, surpreendeu o Exércioloàmínguade tudo, impondo-lhe humilhação em sérios reveses, exigindo o emprego de quase todooseucfetivoparadebelar jagunços insurtetos.

A Revolução Acreana novamente reclamou ingentes esforços para deslocar pequeno efetivo militar àquela regilioamazônica.

Valhamo-nos de trechos de Paula Cidade em Barioo do Rio Branco para se ter a justa medida da situaç̉̃o vivida pelo Exércilo naépoca:

Quandoogrande brasileiroassumiu a direçaio dos negócios extemos do Brasil, as nossas Forças Armadas não possufamominimo indispensivel wodesem-

## Diplomata e soldado são

 sócios, säo colaboradores gue se prestam muituo auxilio. Um expōe o direito e argumenta com ele em prol da comunidade; o oullo bate-se para fazer wingar o direito agredido. respondendo à violência com a violência.penho de sua funçiog garantidora da integridatle territorial do Putis (...) O Exército (...) achava-se teenicamente nos. moldes de 1870 .

Em Lática, havianos esquecidoocmpregodas grandes unidades.
(...) Quando Rio Branco teve necessidade de movimentar Iropas em direcino a certas fronteiras (...) os soldados ignoravam quese udo quanto deweriam saber sobre o emprego de suas armas.
(..) Näo possufamos armamentos de reserva correspondentes nos efetivos que poderfamos mobilizar.Aliás, nâo tínhamos considerado o Exércitocm scu conjunto, uma idéta clara sobre o que devia ser uma mobilizactio.

Rio Branco apreendeu tudo isso num retancear de olhos e empregou sua grande popularidade para apoiar a idéla vencedora, no seio das classes armadas, de uma grande teorganizaçio militar do Pals.
Retomando ao Brasil, Rio Branco logo se identificou com Hermes, que passou a ser alvo de suas simpatias.

Graças ì sua influência na Alemanha, quando ministro brasileroem Berlim. Hermes foi convidado por Guilherme II a assistir us grandes manobras do Exército daquele país. Hermes visitou a Alcmanhue, no kadodo Kaiser, assistiuo monumental desfile chas formaçōes emassidas de ulanos, dra-
ghes e counmecios, th som martial de clarins e trompxis, noscampos de liempelhoul.

A purtir diti, hétas hovas prevaleceram e gramdes transformateqes se deram no Exernitu basileing, Oeqmeraun, nocurato de Sunta Cruz, as primeitas manobras apis vinte anos. Dureram tress sethantas equitaFum conn um cletivo de uma divisto e cont a presenequ do Burio do Rio Branco acavalo, ao lado do Mínisiro da Guerta.

Constilturam um murco na história de nosso Exercito an reorganizaçio empreendida é o reannamento por que passou com achegend dos novos fuzis Mauser, dos canhöes cobuses Krupp, das Janças Erahrdt e espadiss, a insalaçúo da fibrica de pólvonn sem fumueta cm Piquete, a criaçîo de parques de ammamento ede muteriul aerostútico, a constituição de brigadas cstrategicas. a construgto da Vila Militare do Campo de Instructuio de Gericino, a aprovactio da Lei do Serviço Militar, osparscimento dos tiros de guerra e dos clubes de tiro, 0 artilhamento da Artilharia de Cobate 0 início da construçto do Forte de Copacabana. a iniroduçío da fertamenta de saja no equipamento individual do soldendo, a adoçio de novos regulamentos, ofim da promocío a marechal em tempo de paz, a criactioda Escola de Avimpoto Brasileiracte. Mudou-se a mentalidade dos officiais do Exercito com oestigio de offciais na Alemanha, que redundou no aparecimento dos "jovens turcos", responsweis pela prolissionalizaçío do Exéreito.

Entre a juventude que, contagiada pelo ardor de servir à Pufrian se apresentava voluntariamente, cncontravam-seofilhode Rio Branco e odo Presidente Afonso Pena.

A arcio do Linounio Rio Branco-Hernes su ficia sentir por toda purte. Tudo que dizim respeito at delesu nacional recebia 0 apoio de Rio Branco.

Em discurso pronunciudoem 10 de novembrode 1906 no Palacio Itamaraly. por ocasiato da homenagen que the foi prestada pelo Excrcito, assim Iriduziu o seu pensamentocom respeilo à defesa nacional:

Mas o nosso antor da puz niod o motivo para que permaneçamos no estado de fruqueza militar a que nos levaram as nossus discordias civise um período de agitaçous políticas que, devemos crer, estí felizmente encerrado para sempre.

Nio depende da vontade uma naçio evitar conflitos internacionais. Mesmo os estados neutralizados, como a Suíca e a Bélgien, cuidam seria e patrioticamente da suat defesa militar, na previsio de possiveis complicaçoes e ataques. A grande extensīo do nosso litoral e do nosso territorio interior, o exemplo de vizinhos que se armaram enquanto so cuidavamos da mossa política interior, impue-nos o dever de reunir os elementos de defesa nacional de que precisanos. Temos de prover pela nossa segurucha, de velar pela nossa dignidade e pela garamia dos nossos direitos que is vezes só a força pode dar. Carecemos de Exército cticula de rescrvas numerosis, precistmos de reconquistar pura nossal Marinha a posição que antigamente ocupava.
(...) Diplomata e soldado sto sócios, sito colaboradores que se pres4 ни múuo tuxilio. Um expōe o dircito e argumenta com ele em prol da comu-
nidade, o outro bate-se para fazer vingar o direito agredido, respondendo à violtencia com a violéncia.
Conta Affonso de Carvalho que o pai dele integrava acomisioio julgadorado nowo canhâo at ser adotudo pela artilharia de campanha brasilcirl. As provas atenicas tinh lugar no Poligonode Tirode Reilengo. Lembraque seu pai saina as pressuse de madrugada parta o campo de provas a fim de niolo chegar após o Chanceler Rio Branco.

O valoratribuido ao Bariodo Rio Branco pelo Exército pode ser aquilatado por dois fatos marcantes e paralelos. Por ocasitio do falecimento do Bario, foram prestadas hontas militires no seu sepulamento, em cerimónia nunea igualada - chimara ardente com permanente guardu de oficiais, caixīo trinsportadoem carreta militar conduzida a pé por cadetes durs escolas de formaçio de oficiais, guarda de honra no valor de cinco brigadias, comandada pelochefe do Estado-Maior do Exército, bandas intervaladas executando acordes da Mar-
cha Fúnebre, escolta a cargo dos Dragōes da Independéncia. salvas didas por uma bateriado I* Regimento de Artilharia acompanthada pelas fortalezas e navios de guerFat, que salvaram simultancamente, numa orquestraçio tremenda de estampidos. Ao mesmo tempo, num distante rincīo da fronteita gaúcha com o Uruguai, em território delimitado pelo gênio de Rio Branco, os soldados Lsponta inemente se decobritam. em demonsitraçío de prolundo pesar, quando foi decifrada a mensagem heliografica recebida comuniendo a more do Bencmérino Brasileiro - litulo conferido a ele por lei fesleral.

Tais demonstruçés, pomposas ou singelas, traduzem at estima, a considerag̣io ca gratidâo imorredoura de que era objetoo Barão do Rio Branco, em toda a escala hieririrquica do Exercito.

Resta o ensinamento legado, caido no esquecimento em nossos dias, de que a politicacxemae de defesan se completame se fuzcm com vontade e poder.

## BIBLIOGRAFLA

 Militir, 1942.
 Editome 1995 .

CARVALHO. Luiz Pualo Macedo, "Hernes- - Pain do Exéreito Moderno", ADesa Nuciomal, n. 784 . Riode Jabere: Bihliowten do Fxernito Efibera, 1999.

LINS, Alvaro. Rio Eromera. Sal Paulo: Companhia Ellitora Nacimal. 1965,
 Janciroc Inymonaa Nocional, 1942.

PAULA CIDADE, Francimo de harîp do Ro Branco, Rio de Jateiro; Departamento de Imprensac Propuganda. 1941 .

RICUPERO, Rubens. Joser Mariado Sinze Parawhas, Bamiodo Riw Brameo. Braila, DF: Fundaquio Alexandrede Gusmio, 1995.

VIANA FILHO, Luiz. A Vida de Burūo do Rip Bramce, Sio Paulo: Livraria Martins Editori, 1967.

# 0 Gramscismo no Brasil 

Sergio Augusto de Avellar Coutinho*

Resumo: Reproduzindo palestra proferida em 2 de abril de 2002, no auditório do IGHMB, o artige revela a estratégia de Antonio Gramsci na luta pelo socialismo e aprecia a adesão a ela, no Brasil, por participantes e simpatizantes da doutrina comunista, particularmente apos of fracasso das teorias de Marx e Engels, revelados com a dissoluçăo da URSS. Palavras-chave: Gramsci, gramcismo, socialismo.

Nofinal da década de 1970, o Partido Comunista Brasilciro vinhade uma frustrante e contundente derrota na sua segunda tentativa de tomoda do poder no Brasil. Tantonaprimeira investida (a Intentona de 1935) quanto nasegunda('a via pacifica"), o partido scguitu o modelo markista-leninista parachegar ato poder.

Havia uma certa perplexidade no interior do partido, que se questionava quantoà validade dos modelos leninistas do "asalto no poder"e da "via pacifica parao socialismo", ou "etapista", ambos malsucedidos no Brasil. Alferm disso, havia aindaa mid referenciada imprudente e cruel opcito pela luta armada de alguns grupos dissidentes da orientaçio pattidária que não conse-

[^1]guiram ir alem do terrorismo urbano (1966-1973). Começaram entīo a apareceros primeiros indicios de que alguns dirigentes do Partido passavam a se interessar pela estrategia de Gramsci já revelada, de certa forma, pelocurocomunismo.
"Comopoderia, todavia, oPartidoComunista transpor mecanicamente pario Brasil unadonatrinaquese procupava, no seu tempo, emequacionar os caminhos a perconer do tascismoal ditaduru do proIctariado e estabelecer quilo sistemade alianças a ser composto para atingir a meta intermediaria de um goverto democrático?" (Carlos L. S. Azambuja)
Comefcito, em 1973, 0 Comite Central do Partido Comunista Brasileiro realizou, com uma criativa manobra intelectual, a transposiçĩo para o Brasil da situaçảo da
lualiacm 1930: aprowou uma Resoluçiocm que definia o regime brasileiro comofoscisa. Ascim, propunhau fonnuçio de una allança" antifisecista, incluindo todas as forças de esquerda e de oposiçio ao regime politico vigente, tendo por objetivo a redemocturizuñe, que lhe abrisse espaço para volar à atividede politica ustensiva eal luta pelosocialismo".

A partir desta Resoluçito 0 o Partido passou a dar prioridede aos objetivos incdiatos de: Restauraçito da Demweracia, Anistiac AssembldiaConstituinte.

Evidentemente, aopciapoporessa linhade aunaçăo nйo signilicava umadeliberoda adesioalestracgiagransciana, mas comelucoincidia, de naneira interessunte e indicativa, porque estava muito de acordo com o con= ceito de Gramsci referente no intermezzo democritico burguts entre a queda da ditidurn fascista ea ditadurado proletariado.

Indicativamente tambem, a partir de 1972, pronunciantentos de desticidos membros do Partidoc artigos publicados nas jornais orgainicos e na imprensa diária passiram al conter frequentes retertincias has "categonis" e idéar de Gramsci. Embora fosemsignificuivasas indicagosdecowolvimentode nembros do Partidocom as idëurs de Gramsci, essa posiçio näo era unînime.

A presença do PCB nas campunhas "populares" anteriores a 1979 nib toi muito destacada porque, em 1974 e 1975, os Grghos policiais ede segurançus depois de dermotar o terrorismo urbanoe unh fentativa de implintaçio de guerrillu meoisa no Pars, voluram-w finalmente contracle, desorganizando severamente suatestrutura c atuaçio. Seus militantes form presos ou
se refugiaram noexterior. Os remanescentes optaram pelactandestinidide ou pela intfiltraçioo no partido do Movimento Denocrático (MDB), de oposiçióo - lática da dupla-militància.

Quando, em 1979, oregime revolucionário de 1964 tomou a iniciativa da abertura politica (revogaço do Ato Instítucional na 5 e decretaçio da Anistia), o Partido estavaenfraquecido, principalmente depois da divergéncia entre Prestes, que regressara de Moscou, e os membros do Comile Central, resultando no afistamento do veTho lider ainda preso nos dogmas da Internacional sovictien. Entretanto, a ortodoxia do próprio comitê centrulo levou também a hostilizar os membros de tendëncia gramseiana, o que acubou por fazer com que muitos deles se alastassem do partido ebuscassem outras organizaçōes politicas, em particular o MDB e o Partido dos Trabalhadores, recem-criado.

A partir de 1980, emboru ainda nīoIegalizado, o PCB ji podiuatuar abertumente, com a complaceincia do regime que se encernava ou por meio dos militants que se acolheram em outros partidos. As campanhas eramentionde legalizaçio do Parido c.cm 1984, ade "direlias ja". Esta foi conduzidanumamplo movinento nito odases- $^{\text {des }}$ querdas, mas das oposiçeres conno um todo.

Em 1985, o PCB obieve stu registro no Tribunal Superior Eleitoral, tinalmente entrundo na legalidade. Neste ano, pode-se dizer, iniciava-seo "interludio democritico burgués", como preconiza Gransei.

Falluva ainda um passodecisivo: a convocacilio de una Assembleia Constituinte. Oobjetivo foi facilmente viabilizado nocli-
ma de abertura politica inaugurado com a posse do Presidente Jore Sumey.

## A CONSTITUINTE E A república socialista

O novo Congresso cleito em 1986 veio invesidode poderseconstituintes. Einteresante necordar que o Presidente JoséSurney tonmua iniciaitivadenonearumucomissioa dow Cem Notiveis- pirara elaborar um anteprojero da nova Constituçio. A proposta upresentada pela comisiof foide tal manceira esquerdizante que o presidente desistiu de subnute-hai Assemblita Consituinte Esse Fito demonstrou a extensàio da opxio marxistanomeisintelcental brasikirn, nele inchur. da centumente unna parceliajá marcatle dos adeptor do pensamento de Granseci.

No Congresso, os representiantes constituintes de esquerda, de mancira despercebidae habilidost, com a conivencia de socialistas populistas e com a omiscio da maioria demmerata dessuidadn, conseguirumn ver aprovalo unn regintentoda Asemblefa emque a metodologia de elaboriçio da Cirta lhes permitiniuconduziro" "traba-hoofracienaivel"-téenicad dedmaninode reu-
 oreginento aprovalo criava un deternimudo númiero de Comissiess Tenuíicas, Iratando sepraradiunente dos diversos contecidos da Constituitçio. Em scęuida, a muléria serial latrnonizadil. por conjumtos de assumtes afins, em uma Comissío de Sistematizaçioc. finalmente, levada a plenirio para votaçion, nitio por artigos, masem bloco, impedindo enmendas parciais. Era ofracionamento da wssemblén.ade modo que a
minoria tivesce dominio das comissoes que the interessavim, abrindo mato das que thes eram secundifitis.

Aléndomais, oregimentoadmitiacmentisp populans upreseriadis diretimente pela sociedude civil organizada, isto é, por organizaçies de massa tais como sindicatos, associaçōes de clisse e movimentos popu= lares. Era uma prática incipiente da hegemonia popular de conceppeio grimsciana. quepermitia is minorias uluaserercerema direçato politica, a pressto e o lobby, impondo suas idéiase reivindicações, lazendocrer que expressavama vonade nacional. Comatécnicado trabalho fracionaivel e de pression de base, quase que a Constituinte êl levada a aprovir um projeto parlamentarista enitidamene socialista.

Quandoessa manobra ficourvidente, a maioria democritica reagiu formando um bloco - o Centrio-que, a tempo, finustrou o intento das esquerdas. Mesmo assim, a Constituiçio promulgada em 1988 se caracterizou pela complexidade, revanchismo, nacionalismo senófobo. paternalismo, pennissividade democrática e pelas contradiçotes conceituais. Comoveio ase manifestar o próprio Presidente Surney: "A Constituiçio tonua opaís ingovemivel."

## O PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO E 0 GRAMSCISMO

Em 1990, restava ainda um grupo importante de membros do partido atlepto do gramscismo, Se a atuaçio da organizaçio, desde 1979, nio foi oficialmente nessa linha, sem dívida foi porcla influenciada ou, no mínimo, com ela coincidente. Na ver-
dade, os procedimentos polificos que poderiam ter sido identifiendos cono gramscianos eram próprios da fase econômicocoporativale nāo seriam incompalfveis com as prafiticas marxistas-lenimistats da equivalente lase democrítico-burguesa. Cerlas priticas sugeridas eram até confundidas com alividades de acumulaçĩo de forçase de trabalho de massa.

Nessaépoca, a crise do comunismo soviético jả se tornara explicita, desde que Gorbachev tentara a sua salvaçưo com um projeto reformador, a Perestroika. Culminou com orepentino colapso do regime soviético e a subseqǘnte desarticulaçilo dos regimes comunistas dos satélites do Leste Europeu. A velocidade dos acontecimentos, a debacle flagrante, a exposiçāo das precariedades sociais e econômicas do Estado totalitário daqueles paises demonstriram todo o fracasso do socialismo soviéticoe da ilusio do comunismo.
$O P C B$, de onientaçâo soviéticae de vinculaçio ao PCUS, evidentemente foi muilo atingido pelodessstre. Diante dareviravola doconunismo soviefico, vilu-se obrigado a rever posiçōes e a tentar salvar seu projeto histórico, firendo umesforçode sobrevivencia e de claboraçio de uma nova face. A reaçăo foi ripipida, oque demonstra já possuir imquadrode pessoas portadoras de um proto novo, nüo só oportuno paraomonento ivido pelo partido, mas adequado para o nomentohistóncodopailsogranscismo.
Assim, no periodo de 30 de maio a 2 de junho de 1991, a partido realizou o scu IX Congresso. Outra vez se dividiu internamente, agota com tris correntes divergentes: a primeira, a dos renovadores, su-
gerindo uma definiç̧̧̃o renovada de socialismo; a segunda, al dos ortodoxos, mar-xistac-leninistas conservadores; a terceira, a que defendia um novo socialismo baseado na adaptaçĩo de Marx. Engels e Gramsci, e a aproximuçĩo con o Partido dos Traballhadores (PT) e com o Partido Socialista Brasileiro (PSB). A primeira corrente saiu vitoriosa.

Assim, o velho "Partidão", o"PC Bäo", vestiu roupagem nova, abandonou velhos simbolose adotou ourra denominaçio-Parlido Popular Socialista(PPS). Passou a usar una noval linguagem, como "pluralismodas esquerdas, democracia radical" e outras expressūes muito próprias do vocabulário gramsciano como aparece na sua propostal de declangtio política ao Congresso: "Para que aesquerda se credencie ao exercicio da hegemonia, deve ser capaz de promover a emancipuçiodachase operirinde umapauta esiritamente econômico-corporativa, tomando-a apta a dirigiro pais."

Onovo partido argumenta com categoriasde Gramsci mus naioassume publicamenevesu linha grantectura, alifis como sets congeneres ma Europa. Osex-PCeuropeus têm ugorn outras denominaçoes e outras siglas, mas também nîo revelum abertamente a sua linharevolucionairingramseinala.

## AS ESQUERDAS BRASILEIRAS E 0 GRAMSCISMO

O conhecimento da obra e do pensiamento político de Antonio Gramsci nāo ficou restrito a alguns membros do PCB. Teve tambén difusio no meio politico, principalmente após 1979, com o retorno ao

Pais de muitos intelectuais e militantes de partidos e orgunizaçous de espuerata que se haviam refugiado, principalmente, na Europa. Os sinais de sua autuģioc influtucia jifapareceram no inichoda década de 1980. como difussio e uso geral de conceilos e categorias gramscianis nos meios de comunicaţiou sacial, na manifestaçio artistica. na atividade editorial e na linguagem politica. Oexemplo mais evidente e ouso que se tomou corrente da expressio sociedade chill. Igualmente indicativo foio surgimento no pais, e cada vez mais difundidas, das denominadas organizaçöes näogovernamentais ( ONG ), muitas das quais nada mais sī̃o do que aparelhos privados de hegemonia, voluntarios oude grupos homogeneos, isfoc, organizaçōes näo-estutais da sociedade civil.

A partir de 1990, foi crescente a penetraçióo de Gramsci na universidade. Aliás, já hí muito, essa era área de dis-
cussĩo e de influencia do pensamento marxisan. Sem dủvida, o meio acudèmico tem sido importante centro difusor do grantscismo.

Na airea politica, os partidos de esquerda que repudiam tantoo marxismo-leninismo quanto a social-democracia nāo assumem aberamente sua opcilo pela estrategia de Gramsci;ou fazem genéricas e reloricas referéncius aos seus conceitos ou, simplesmente, os silenciam. Tendampassar um discurso social-liberal, social-democrataou oeufemismode umniño bern explicado "so-cialismo-democritico".

E instrutivo fazer um breve reconhecimento da esquerda brasileira, destacando os partidos segundo suas posiçues estratégicas para a fundeŗio do socialismo. De uma maneira mais ou menos arbitrairia, a esquerda no Brasil pode serclassificada em dois blocos distintos como resumido no quadro sinóptico seguinte:


Evidenemente, os partidas indicados no quadro nāo sīo os únicos. Há outros partidose grupos políticos quecompèm as esquerdas no Brasil.

Pode-se verilicar que, pelo menos, tres partidos politicos tramemen suas definiçoes ideológicus e pragnuticas conceitos gramscianos, ainda que nito deixem claro a adoçloplena daconctpção revolucionáriaque corresponde à guerra de poriçöo.

O Partido Popular Socialista(PPS) teria todas as qualificaçces e respildo dos seus antecedentes de luta (duas tentativas concretas de tomada do poder) para pretender ser a vanguarda revolucioníria da transição para o socidismo. Como partido pollitico, porém, ainda nīo se restabeleceu dos golpes e contratempos que vem sofrendo desde 1964 , estando fatto de estrutura, prestigioe projectio.

O Partido dos Trabalhadores (PT) demonstra mais eficiénciue coertncia na aplicaçio dos conceiltos gramscianos, embora nāo seja uma organizaçio ideologicamente marxista (sua concepctio se aproxima mais do nasserismo. É notivel o proragonisno e o desempenho dos seus intelectuais orgämicos, preparados c atuantes como dirigentes educadores nos trés niveis da estrutura partidária, como preconizado por Gramsci.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) abrign em seu interior membros con experiéncia revolucionária, bem cono umn corpo de intelectuais orginicos. Estes estilo concentrados na cípula partidária A identifiecaçiocom Granscie emantida encoberta por uma aparincia social-democrata de conveniência

## 0 BRASIL E A REVOLUÇÃO NO OCIDENTE

A estrategia revolucioníria de Grumsci veio bem a calhar como uma alternaliva acabada to marxismo-leninismo emerisee posto sob critica desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, principalmente parao historico PCB. Mas nato foi só por esse aspecto imedito queo gramscismo veio a calhar. Efedivamente, a concepçio de Gramsei velo tambem no monento historicocerto para o movimento revolucionário no Brasil.

OPais, a partir de 1930, ginhou umprojeto nucional que, apesar dos tropeços e de algumas descontinuidades avançou consistentemente sob diferentes formas. Foi capaz de proporcionar ao Brasil magnifico progresso economico (industrializaçă). polificoe social que se refletiu positivamente nodesenvolvimento da sociedade civil e na modemizaçio do capitalismo, embora con forte participaçio do Estado. Essa evoluçionabrangentechegou aoseu momentoculminatte nu décuda de 1970, comoresultado do programa de desenvolvimento econámicoesncial da Revoluçio de 1964

Segundo os comentadores de Gramsci, o Brasil deixara de ser uma sociedade do tipooriental e, delinitivamente, se tomara uma sociedade do tipo ocidental. Conclusivanyente. o modelo revolucionário bolchevista ou marxista-leninisla de assalto ao poder guerra de movimento jí niio se aplicu adequadamente ao Brasil, mas preferentemente à nova e atualizada concepçio di guerra de posição. Eé isso, exatamente, o que se estif desenrolando no Brasil.

Recordando as hases do processo gramsciano de transiçio paran seciulismo, podemos dizer que a lase economico-corporativa no Brasil teve um momento particular em 1964, quando se deu a intervençio politico-militur que frustrou oprojeto do PCB de tomada do poder. A partir de enuào, o Puís viveu umperfodo político auwritifio que as esquerdis identificonm, por conveniéncia ideolggica, como ditadura militar Jascista.

A sensibilidede politica do Partido Comunisa Brasilciro (ainda fiel so marxismoleninismo) e das oposiçues em geral os levou ì formulaçiáo de um projeto comum que era muito coincidente com a concepçio estratégica de Gramsci pura esta fase. Possivelmente pesou a influéncia de intelectuais gramscistas que jú apareciam no ceniirio das esquerdas.

Osempretendimentos recomendados por Gramsci na fase econtarmico-coporaliva foram, de certa forma, scguidos pelo PCB, ou sejp: huta pela abcrtura politica, cleçices lives, anistial redemocratizaçio econstituinte.

Diferentemente, grupos açodados cradieais (foquistas, uroskistas e mboistas) optarmm pela insensata luta armada - guerra de novimento = que nio conseguiu is além do terrorismo urbano. De qualquer modo, com a denola das organizaçōes armadas, o processo de abertura foi iniciado pelo próprio regine em 1979.

Em I985, o Paifs estava redemocratizadoe, em 1988, com uma nova Constituiçio que, se niochegou a intecipar umarepública socialista, quase chegou a ela.

Com a crise do comunismo soviéticoe seus reflexos no movimento comunista no

Brasil (a reformulaçãodo PCB , trunsmudiadoem PPS, ea formaciovede oatros partidos de inspiraçõo granscianay estavat terminada afase cconomico-corporativac tinha inicio a lase de lutu pela hegenonia(199]).

Agora, athunçilo mais importante passa a ser dos intelectuais orghthicos e dos intelectuals rridicionais adesistas.

Tirante o corpo de intelectuais orgânicos do Partido dos Trabalhadores, que estí bem-estruturidoc aluante em todos os niveis, os demais intelectuais estio difundi= dos nos partidos, nos ógatos de comunicaçío social, nals cátedras, nos aparelhos privaidos de hegemonia, nas ONG's, nas comunidades (de moradores, de favelas, acadèmicas, de minorias etc.) e na manifestaçionatistica, ativose conscientes politicamente, mas sem evidèncias nílidas de vinculuçĩo com as organizaçōes polílicas. E uma atuação difussa, abrangente, anönima na generulidade, mas muitocfetiva, "modema" e unissonta.

Aluta pela hegemoniaé desenvolvidaem umal frente popular ticitia, nem sempre muitococsa, mas que envolue praticamente todos os partidas de esquerda. Embora divergentes en determinados aspectos teóricos e príticos, tem pontes ations de aturção revolucioniria. Osempreendimentos dessa face gramsciana, envolvendo principalmente a reforna intelectual e moral da sociedade c a neurralização do aparelho hegemönico da buggtesia, encontram correspondencia na atuaçio dos partidos socialistas democraiticos (nilo confundir com social-democratis) e na dos partidos mar-xistas-leninisars, purticulannente no trabatho de massi destes, concretizando um
amplo pluralismo socialistaque, nesta fase, é bem-vindo por torlos.

Podemos fazer uma breve e imediala constatação de alguns temas trabalhados e dos resultidos jaí alcançudos, particularmenteem trts empreendimentos: superaçto do senso comum; neutralizaçto dos aparelhos de hegemonia da burguesia; e ampliaçio do Estado.

## SUPERAÇĀO DO SENSO COMUM

O senso comum é o conjunto das opiniōes aceitas pela generalidade das pessoals da sociedade, tazendo com que opiniö̀s diserepantes parreçm desujustadas.

A superaçio do senso comum significa a substituiçio e modificução de valores, trudiçōes, costumes, modo de pensar, conformidade religiosa esocial, sentimentos coutros elementos que difo a sociedade coesïo interna, consenso e resistencia a mudanças ideologicas. Substituidos por outres, modificamsignificativamente onordo de pensar, de agir e de sentir das pessoas, contribuindo para a reforma intelectual e moral de toda a sociedade.

Na sociedhde brasileira, podemos constatar, sem muito rigor sociologico e psicologico, mus observando o presenteco passado com atençío que, desde a década de 1980, alguns criterios, antes bastante sólidos no senso comum, foram modificados radicalmente. As noves geragies nem mais podem percebé-los. Para os nocyos, nada mudou porque não conheceram os velhos valores. Paraos mais velhos, as modificações até parecem espontancus, naturais, evolutivas, aceitíveis comosinal dos tem-
pos. Mus, na verdade, sifo o resultado de umu penetraçâo cultural bem-conduzida pelos intelectuais organicos desde pouco mais de vinte anos.

Vamos tentir identificaralgumas dessas mudanças, apontando, inicialmente, as que nilo podem ser simplesmente atribuidas a uma nalural evolução social e moral. para demonstrar a existência de um impulso de direção consciente por tríl. do fenômeno, conforme expresso nos topicos abuixo.

- O conceito de livre opinito (independência intelectual) extá sendo substituido pelo conceito de politicamente cortco. A legitimac francatopinitio individual vai sendo socializada por substituição pela opiniaio colctiva politicamente (homogênea) correta (ética).
- Oconceito de legalidade está sendo substituido peloconceitode legitimidade. A norma legal perde a eficicindiante cha violagio dita socialmente legitima. A invasảo de tertas, a ocupaçīode imoveise prédios públicos. o bloqucio de vias de circulação, o saque de estabelecimentos sio legitimos (éticos) porque conrespondem a reivindicaçes justas.
* O conccito de fidelidade pessoal (dever e compromisso) é substituido pelo de felicidade individual. O prazer (em oposiçāo à solidariedade, no alltruismo, à abnegaçâo) éo critério do comportamento social e moral, modemoe livre.
* O conceilo de cidadāo estíl sendo substituido pelo conceito de cidadania. O termo cidadania perde o sen-
tido de relaçio do individuo com o Estado, no goco dor direilos civis e políticos e no desempenho dos deveres para com eles e passa a ser umarelaçãode demanda de minorias ou de grupos organizidos.
- O conceito de sociedude nacional estíl sendo substituido pelo de sociedadecivil. Acomunidade comoconjunto das pessoms interdependentes, com sentimentos e interesses comurs, passo a ser o espaço das classes em oposição. Embora nẫo seja aparente, é a cena da luta de classes.
Resumindo, podemos construir oesquemuabaixo:


## SUPERACĀO DO SENSO COMUM (Induzida)


no tempoe porque já estiono integrados, intelectual e moralmente, principalmente no senso comum dos mais jovens da sociedade, conforme exposto nos tópicos abaixo;

* A personalidade popular como protagonista da história nacional em substituiçio ano vulio hisífrico, apresentado como opressor, representante das classes dominantes ecriaçio dal História oficial.
- A História revisada (na interpretaçilo marxista) que substitui a História Pátria oficial (invençâo do grupo dominante).
- A unidio conjugal episódica ou temporíria e de pessoas do mesmo sexo em substituiçāoa familia estível e célula básica da sociedade.
- Ecletismo religioso em substituição ao compromissoe fidelidade à igreja de opctio.
- Moral laica e utilitária em substituiça̧a à moral cristā e a tradiçāo ćtica ocidental.
- Discriminagio racial dita como sutil e disfarçada e como realidade que desmente a crença burguesa ultrapassuda de oleraincia ede sociedade multirracial e miscigenada. Este conceito recente c interessante porque se tornou senso comum apesar de todes as ostensivas evidèncias de que é falso; resultado da orquestraÇão (afirmação repetida).

Além desses exemplos, hai muitas cutras superiçōes do senso comum, menos evidentes (mas visiveis se upontadas) porque o antes co depois já estão muito afastados

- Opreconceito conoqualidade que estigmatiza as persoas conservadoras ou discordantes de certas atitudes e comportamentos permissivos ou tolerantes.
- A informalidade em substiluiçioà convençio e a nombisocial, que pressupie vinculyizo instiucional eà tradiççio.
- A amoralidade substituindo a éticatradicional. que se diz sufocar a felicidade a liberdade individuais.
- Os direitos hu-

MUDANÇA DE SENSO COMUM
(Espontinea)

| PRECONCETO | Estigmacto do oposivar |
| :---: | :---: |
| NFORMALDADE | Abolichao das regras burguesas de convitincia social |
| AMORALDADE |  |
| FELICDADE | Negacha da soldariedede social a da lealdade chea |
| UNIAO CONUUGAL EPISODICA OU TEMPORAMA | Neutralimapao da celua barsica da sociedade bugupsa |
| LBERACAO GEXUAL |  |
| ECLETSUO FELIGOSO (LACISMO) | Ervazamerto do controle moral religiors |

manos como proteçio at criminoso conum (identificado como vítima da sociedade burguesa) e indiferente à vilima real (identificada geralmente como burgues privilegiado).

- "Satunizacio" do "bindido de colarinho branco". identificadocomoburguts corruptoe fraudador do povo.
- A opinifo pública como critéro de verdade maior que os valones morais undicionaise a própria logicis, quando inconvenientes.
- A mudangéa como valor superior à conservaçito.
- A cologiat como projeto superior wo desenvolvimentocconomico(especulaçio capitilistia burguesa) e social.
- Aorganizaçio popuiar (aparelho pri-

Os principais meios de difusion dos conceitos do novo senso comum sāo os órgíos de comunicaçio social, a manifestaçio artistica, em particular o teatro e a novela, a caltedru academica co mugistério em geral.

É preciso ucrescentar que nem toda mudurka do senso comum resulta de uma atuaçio intencional e direta desles intelecuais orgânicos. Algumus transformuçües sta decorrentes de una evoluçio social natural, O projeto gramsciano de superaçío do senso comum, porém, $\varepsilon$ efetivamente um elemento desencadeador do fenômeno em cadelia, criando um clima de mudanças naturalmente estimulador que elimina a estabilidade dos valores e conceitos da sociedide, enfraquecendo suas conviç̧oes culturais e suas resistetncias.

- Opreconceilo, comoqualidade que catignutiza as pessoas conservadoras bu discordantes de certas atitudes e comportamentos permissivos ou tolerantes.
- A informalidade emsubstituiçioù convençilo e al nommasocial, que pressupde vinculaçioinstitucional ell tradiçato.
- A amoralidade substituindo a ética tradicional. que se diz sufocar a felicidade e a liberdade indi= viduals.
- Os direitos ha-

| PRECONGETO | Esfigmacto do coositor |
| :---: | :---: |
| WFORMALDADE | Abolicioo das regras burguases do cormistrela social |
| AMOPALDADE |  |
| FELICDADE PESSOAL | Negaphio da soldartadade soctal e da lealdade clvica |
| UNLIO CONJUGAL EPISODICA OU TEMPORARAA | Neufraizachao da cellua bisica da socledade buguesa |
| LBERACAOSEXUAL |  |
| ECLETSNO RELGGOSO (LACISMO) | Esvadamanto do controle moral retgioso | manos como proteçio ao criminosocomum (identificado como vitima da sociedade burguesi) e indiferente a vitima real (identificada geralmente como burguts privilegiado).

- "Satanizacio" do "bandido de colarinhobranco", identificado conno burgues corruptoe fraudhdor do povo.
- A opinitio pública como critério de verdide maior que os valores monais tradicionais e a próprial logica, quando inconvenientes.
- A mudança como valor superior a conservacio.
- A ccologia como projetosuperiorao desemvolvinctoteconobico (especthaçio capitalisa burguesu) e social.
- A organizaçlo popular (aparelho pri-
vado nīo-estatal, "eticamente" superior ao organismo estatal burgues.
Oesquema abaixo resume os principais tópicos abordados.

MUDANÇA DE SENSO COMUM
(Espontatnea) ceitor do nowo senso conum sio os órgios de comunicuqtio social, a manifestagito artistica, em particular o teatroc a novela, a citedra tendèmicaco magisério en geral.

E preciso acreseentar que nem toda mudança do senso connum resulta de uma atueftio intencionnal e direta destes intelectuais organicos. Algumas transformaçües sīo deconentes de uma evolução social natural. O projeto gramsciano de superaçio do senso comum, porem, defetivamente um elemento desencadeador do fenobneno em cadelia, criando um clima de mudançes naturalmente estimulador que elimina a estabilidade dos valores e conceilos da sociedade, enfraquecendo suas convicçbes culturais e suas resistetncias.

## NEUTRALIZAÇĀO DAS "TRINCHEIRAS" DA BURGUESIA

De um modo superficial, mas apolados mas indicapöes de Gramsei, podemos reconheceras "trincheiak" do grupodgminante, da burguesia brasileira, identificando-as no conjuntodas orgunizaçơes estatins dasociedade politicae das organizaçues privadas da sociedade civil. Indicmmos apenas algumas dis muis significativas: o Judiciáno:o Congresso, o Executivo (Govemo); os Partidos Politicos Burgueses: as Forças Armudus;o Aparctho Policial; a IgrejaCutólicureoSistema EconômicoCapitalista.

A neutrulizaçīo, se possivel a eliminaçâo dessas "trinchcirus" e predominantemente uma guerta pricologica (mus nio só esta) visando a atingi-lise a minai-las como jui vimos anteriormente, por meio de: enfraquecinento, pela desmoralização, desarticulaçilo e perda de base social, politica. legal eda opiniano públicar estazlonento. pelo isolamento da sociedade, perda de prestigio social, perda de funçues orgânicas, comprometimentoetico (denuncismo), quebra da coestio internt, dissidencia internat; constranginento e inibição por meio do parrulhamento, penetraçino ideológica, infiluraçio de intelectuais organicos.

Num modelo de guencamento psicologico, vanos resumiraconataticiodis idéas força (objetivos) da penetraçîo cultural e os temas explorados para realizif-las (ver tabela "Trincheiras" na pagina seguinte.

Todos os meios de formaçino do novo senso comum são também tqueles que se engajam nat lutu pela neutralizaçăo do aparelhohegemánico burguťs. Todivia, os elc-
mentos principais sī̃os órgãos de comunicuçio de massa, não só os que estio sob controle dos intelectuails orginicos mas aindaos ourros que acompanhum a piuta desles, para naio perderem a audiencia ou os leitores dos scus veículos de divulgetctio.

Osórgioss da mídiaorgänica mantémuma pauta permanente abrangendo os temas a seremexplondos. Quandoos acontecimentos nāo trazem por si só os escandalos, a comupçino, as denuncinse os falos e acidenhes proptcios a utílização, os assunkos siot trazidos a público periodicamente por meio de antificios jomalísticos, mantendoaorquestraçio. Nío raro, esses artificios se valem da meia-verdade, da verdade manipulada, da "armação", quando nio da inverdade.

Os meios de comunicaçio social privados e estatais da burguesia saio lumbém "trincheiras" que devem ser neutralizadas com prioridade.

## 0 "ESTADO AMPLIADO"

A "ampliaçīo" do Estado, isto é, a absorçio deste pela sociedade civil, segundo aestratgerade Gramsci, deve ser iniciada tuinda na fise de luta pela hegemonia, antes mesmo da tomata do poder.

Objetivamente, esse empreendimento d conduzido pela sociedade civil organizadn. muis precisamente, pelos aparelhos privudos de hegemonia das classes subalternas e dos seus alindos. A ampliaçiose díá medidaem quesses apraelhos (organizaçós) väoussumindo certas funçöes estatais, Por isto, as chamaclas organizagbes voluntiritas nipeestithis tem proliferado, muitas sobadenominação genéricade organizaçūes nilo-governa-

## "TRINCHEIRAS"

| TR VCHEIRAS | IDEU-FORGA | TEMAS EXPLOHADOG |
| :---: | :---: | :---: |
| JUDKUATIO | - Instrumonio do oprosadio <br> - Parelatidado <br> - inolieldinela <br> - Improbidedia | - Fingroolmonto des rieges: <br> - Privilighlo das burpunson: - impunidada doa ricoge e doe "colarinhos brarwoa" - Lantidiga tunebormas - Corripplia a privilagitos doe maglstrados. |
| COMCRESSO | - Inolladermia <br> - Improblidada <br> - Parbablitarmo | - Prividugion; <br> - Oclosidade: <br> - Esobindalos: <br> - B4argarthas. <br> - Falla do espinilo pública. |
| EMECLTMO | - Ineticierncia <br> = Auterilurisme <br> - mprabidada | - Cordinan autorlearia: <br> - Ablac do nutordede: <br> - Comprpat. <br> - Esectindalos. |
| PAHTIDO PGLTIGO | - Falta de roprossorthalivedade <br> - Leppenda do "alupual" <br> - Armbicho perescal <br> - "Fasciamo" | - "Fienoloplsme": <br> - Fiblia do prognanna: <br> - ComupgAo. <br> - Verbia de eampanha: <br> - Encandalos. |
| FORCAS ARMADAS | - Inefialanala <br> - Desermeganidncia <br> - Onus para a pales <br> - Finselifina | - Dembrachio: <br> - Acidentos do irabalina; <br> - Epchacialo. <br> - Gopplarne a ditadura: <br> - Tariura. |
| APARELHO POLIGIAL | - Incticibnelia <br> - Trlauldinala <br> - Imprebidiada | - Relorma o odinpho da <br> Proltin Mintur, <br> - Eecarnialos: <br> - Ervolvimertio ing erime: <br> - Vialenalas <br> - Contrppáa. |
| MGAEJA CATOLEA | - Anscronisme dia moral criseth <br> - Cpranada moral e Intioloctural <br> - Allanga eorri o podor | - Collbaqo elarical: <br> - Escandimes gevinala. <br> - Inllowibllanda cioutrinatia <br> (imormeatiomlinis, niterlo. oonirolo do natailidado. indianolubilidedto cito matifimsonios: <br> - A haulergao; <br> - Papol pelatea-hiadrico: <br> - Devagode popurares e cutto de lelgos fion dina lavalan). |
| GAPTTALISMO | - Diveno da chanaen of Priplofaene de prololariado urbano o camporneses <br> - Imporizaligmes <br> - Ma divaso de remeda | - Ergvera e protoalos. <br> - Dombio coransmite: <br> - Arribiçios a abuso: <br> - Injustiga sociani: <br> - Neg-Digralismo; <br> - Globnilucho: <br> - Desampraga. |

mentais (ONG), cuja sustentagho financeira nuncal lem suta origem muito bem conhecida.

Maso fato équeseus recursos niò sitio poucos, antes silo abundantes esulicientes para
financiar os mais variades projetose inickutvase paramanter umgrande nimerode pessoas ativas sob os tifulos de ambientalistas, especialistas, defentons disto daquilo, pacifistisect. Enfim, unexántiode intelectuais ogzinicosassalariudos, alguns dos quais vtm ganhando notorichade necional eassidua presenga nos nkeios de contunicagion social.

Em termos de efetiva ampliaçilo do Estado, jáe visivel o papel das ONG's no cxercicio de algumas funçíes públicas. Inicialmente, ainda nas áreas limiares, entre a fraca funçio ou a omissio estatal ca iniciativa dos individuos privados, ambientalismo, direitos humanos, educaçĩo, saúde, administraçio de comunidades e, até mesmo, segurança pública. Na maioria dos cases, ainda têm forma de atuaçąo reivindicatória e controladora do governo e dos govemantes como, por exemplo, protesioc obsiruçio a determinadas iniciativas do Estadoe aexigéncia de amplodebate e de audiência antecipuda da sociedade civil como condiçāo prévia para a r realizaçílo de determinudis obras públicas e projelos sociais.

O mais significativo, porém, é o crescente número de convenios entre oGovernoe organizą̧és nio-govemamenkis para arealizaçio, principalmente, de projetos sociais e preservacionistas. Esser convenios, além de levarem recursos públicos uts entidades da sociedade civil organizadu, sāo a mancira mais eficiente, embora lentae discreta, de realizar a ampliaça̧o do Estado.

Essas novidades que, à generalidade das pessoas, podem passar por uma moderna evoluçilo da democracia, na verdade stio parte da concepçio gramsciana de transiçîo para o socialismo.

Hoje em diat, a concepctio revolucionairiu marxista-keninisfa já nio é a única. Superando Lenin, semo onegar, entretarto, Antonio Gramsci propós uma nova estracgia de transiçio para o socialismo. Após ocolapso do commismo soviético, suas idéas passaram a ter especial interesse em todoo mundo como uma alternativa e como um modelorevolucionírio próprio para as socicdader do tipo ocidental.

Por isso, a csirulégia gramscista $e$ hoje adotada por uma importante parcela da esquerda marxista brasilcirae vem tendo um significativo éxito na sua aplicaçío prática, particulanmente a partir de 1980. Os avanços revolucionarios chegaram a um ponto ul que alguns intelectuis democratas acham que jaé irreversivel.

Semchegar a tal pessimismo, tambémas pessoas esclarecidas têm manifestado grande preocupaçāo com a evoluçĩo políticae moral do Pafs. Realmente, a mudança induzida do senso comum, geralmente atribuida, sem muitocritério, a uma anomalidade e tendenciosidade ideológicada midia, e partede uma intencional reforma intelectuale moral da sociedade conduzida no processo revoluciontirio gramscista. Jíatingiu extensăoe profundidade tails que produriu estragos morais e culturais inteversiveis ou de reversăo demorada e extremamente penosa.

Entretanto, o movimento revolucionário comotal apresenta deficienciase vulnerabilidades que, exploradas inteligentemente, permitem aindaa sua contençh̆oe reversăo. Mas, se a sociedade nacional permanecer comoespectadora impassivel, complacente caté mesmo simpática à reforma intelectual e moral que vem sofrendo, certamente a re-
voluçio murxista-grunscisa seri vilorioss 4 medio prico. E, issim. a Brasil serioceemplo histornco de ter sido o princiro país no mundo onde in concepcito gramscisa de iomada do poder terí lido exxito.

Osccialismo marxisth, portanto, é uina nova ordem sconomica, politicanescial que superu ocapialismo eque serve de berço para a iransformação revoluciontria que, num dado momento historico, produz o udvento do comunismo: para Ginmsci, sociedide regulada.

Uma constatação oportuna: a lutu pela Thegemonia, que deveria ter por objetivo elevar as classes subalternas e tomil-as gnupo dingente, setem notabilizado mais pela realizaçio da hegemonia de uma difusa classe constituida dos intelectuais organicos, os neo-maristas brasileiros. Assimilandrocu tomundoos intelectunis tradicionais aldesistes ou ingenuos por alindos, "intocentes ufteis" ou "companheiros de vingem", jí constitui uma oligarquia autoritáriaque, fasendo acensura de fato e assumindo o monopólio do discurso, excrce adireçiocultumal epolíticadasocicdade civil e do próprio Estado. Age exatamente como honew colería, thaboração ideológica da vontade e do penammento en conjunto. Esse forbmenoé umsinal promonistório de que a ulopiza rociediade tho hones proditores associados da concepçảo grantsciana, depois da tomada do poder, val cederlugar aosocinilismoreal, sob dominiode uma mowenblaima de partido ou de uma inelligerusia-intelectualidade dingente. Poderi vira serum regime oligáquico de domí niosemelhunte aodotalibai no Alcganistio.

Se a socicdade nacional tiver aspiração diferente, estú na hora (talveza última) de
formar um novo cemrā̃o, mobilizando os cidadios democratas e nio apenas seus reprementantes comona Conslituinte de 1988.

A partir da decadide 1980, a revoluçío comunista no Brasil ganhou uma novi vertente inspirada naconcepeifo gramsciana de transiçĭo punı osocialismo. Esta linhacomvive como pensamento e a prítica política marxisla-leninista de alguns partidos, nomandoesforp̧os numa assumidu postura tifica de plumilisino das esquerdas. Osurpreendente Exito já alcançado noque diz respeito à penetraçion intelectual e monal na sociedade é significativoe comecta indicar quecstichegandoa umestagioque se poderidizer imeversivel. No momento critico da tentativa da tomuda do poder (passigem da guerra de posiço para a guerta de movimento), poderio faltar a vontade nacional eos meios concretos pari impedi-la. Creioque as duas ciluçies abaixo farem asintese dessa traduçato da concepeão estrategica de Gramsci: "Começa a entergir tambem no Brasil uma esquerda nodema, diskeminadiem diferentes partidos e organizaçōs, mas que tem em comum of futode ter assimilado uma liçio essencial da estrategia gramsciana: 0 objetivo das forçus populares é a conquista da hegenonia, no curso de ume dificil e prolongada guerra de posiçio." (Nelson Carlos Coulinho)
"Quando um partido políliconssume pu* blicamente sua identidnde gramsciana eque a fase docombate informal-a decisivi - ja estí para terminar, pois seus resultados foram atingidos. Vaicomeçar al luta pelo poder." (Olavo de Carvalho)

Gramsci antecipa que a vitória alcançada na guerra de posiçáo é definitiva.

## Fundamentalismo Islâmico e Terrorismo

Jose Antur Ahes do Crue Rios*


#### Abstract

Resumo: Reprodução de palestra realizada em 14 de março de 2002, no auditório do IGHMB, o artigo identifica o terrorismo cono um método, uma estratégia de desarticulaçlo e desestabilização do poder e considera o fundamentalismo islämico como a grande forţa que emerge contra a civilizaçāo ocidental. Examina aspectos do islamismo e do seu subproduto, o fundamentalismo, para explicar o terrorismo, entendido este como problema internacional e reconhecido como sintoma da crise do Estado nacional e da própria noprio de sabedoria. Palavras-chave: Terrorismo, Islamismo, fundamentalismo.


0s ataques de II de setembro de 2001 ao Word Trade Center, cm Nova York, cao Pembigonoabrinam urn rasgĩo na trama jui esgarçadi das relaçües intemacionalise sobreudo, ne segurança intema do Estado muis poderoso da terrat. Nio que representasse caso isolado. Hoje vemos, em perspectiva, que foi precodido por umasérie deatembados, de sucesso variado, que nio lograram senio atenchito imedialta casual quando, nu realidade, representavamelos numacadela sinisira,

Os atentados to World Twole Center apenas dramatizaram e levaram ao paroxismoacontecimentos cuja seriaçīo e sentido precursor nio formundevidamente ava-

[^2]liados. Entre outros, a lomba que explodiu oedifício em Ok lahoma City (1995) matandoe ferimbocmeras de pessons anmeaça de bomba no túnel Holloud, em Nova York, que tamberm partiu de miliantes muçulmanos, oassassinatodo Primeio-Ministro ivnuelense Yiskukik Rabin por judeus radicuis em Isract; as explosīes provocudus no quartel de fuzileiros e na Embaixada nonte-americunacm Beinte (1983), eoathque co complexo da Força Aérea Americanaem Ryalte dez anos mais tarde. Recentemente, oenvenenamento por gis tóxicodistribuido por uma seita japonesa, a Auw Shimrihyo, no mentóde Toquio( 1995 ), Scm Falar nos continuos altentados promovidos pelo IRA e pelo ETA, na Inglaterra e na


Prolesser Doutor Jand Arhur Alwes da Cura fias as pronurciar sua pabatra.

Espanha, os sequesiros e explosōes de neronaves, como a que abateu o aviīo dil Panan em Lockerbie, Escocia, em 1988; o terrorismo suicida levado an efcito por palestinos contra judeus em Jerusalém e os atentados da mesma origem em Paris ma década de 1980 c, de novo, nat de 1990;e somente computandoos atentados de massa que atingirm mais de cem vitimase ma* taram 2.236 pessons. "O atentado conarno World Trode Conter, en setembro, ferentre duas e irts mil vilimas;

Todos esses episodios parecem brotar da árvore do anarquismo que frondejou precisamente na belle epogue, alimentou atentados conira cabeças corondase chefes de Estado, provocando, o que nīo es pouco, a Primeira Grande Guerra. Todavia, o novo Terror powco tem a ver com anarquismo, assimeomo nada semelhante demonstrac militante terrorista de hoje

[^3]com o anarquista do começo do seculo. personagem de romances de Conrad ou de Henry James.

Jiagoru, otermismoé um método, uma estrucgia de desarticulaçīodis instituiçōese desestabilizycinodopoder. Nessesentido, nīo pode ser considerudo movimento social ou politico. Etaé anti-social e anlipolítico. Meramente instrumental, sam identificaçĩocom qualquer ideologia, tipo de Estado ou partido, scita ou façâto religiosi, éscidental, näo essemial. Oque tebnemcomumesses atenhadosésua imprevisibilidade sua violênciae a vitimaçio de pessoas indefessas, sem rela: çto diretacom ancausa que o Terror aparentemente combate-velhos, critingis, mulleres grividas - todos sem participastio direta namilifitucia, colhidos pelopelirdooutanonda do gits letal. Por isso, o terrorismoé nocional apenas na sua mectinica, na sua tecnologia; profunduncone imacional na finalidade.

Mudou a problemálica do Terror agora entendido e encarado como problema in-
ternucional, além de representar aspecto agudo dacrise do Estado nacional e dapropria noçiode suberania. Problemers de blocosede hegenonias no sentido de Gransci cedem lugar a imprevistas alianças. Dilo-se as minos Estados cultural e politicamente distantes, até competitivor e antagônicos, come Rússia, China, Estados Unidos, india e Japio, sem falar nos países do Mercado Comum Europeu e da América Latimi. Viu-se o próprio Secretário de Estado norte-americano sair pelo mundo negociando acordose e rutudos, visitando paises, alguns de dúbia lealdadee friaucolhida.

Oterrorismoé, enfim, denunciadoe reconhecido urbi ct orbe como inimigo comum. Eofundamentalismo islâmicoemerge comoa grande força contra o Ocidente, vale dizer, contrancivilizaçio, ondequer queela se implantoue propugou sua tecnologin, seus hábitos de convivio, steis ideologins, Longe estamos de Marx e Lenin e de suas concepçōes da luta de classes encamadas em Estados. O historiador católico ingles Hilaire Belloc escrevia na década de 1920, em livroexpressivamente intitulado As Grondes Heresias, que a ameaça maior ao Ocidente residia nĩo no perigo amarelo - na época obsessino até de alguns patricios nossos mas na cxpansio do Islā. Nāo se referia expressamente no fundamentalismo, mas apoiava-se nas repetidase malogradas tentativas envidadas nos tempos modernos pelas hostes muçulnamas contra o que era a Cristandade-derrotadas, como oforam, tha Idhde Melia, por Carlos Martel, depois por D. Joāo d'Åustria, em Lepanto, c por Sobiesky, nos muros de Viena, jfiavançado oséculo XVII. Nessa epoca, ogrande ini-
migo cra o turco, nāo mais o árabe, como outron o mouro, sempre oinfiel.

Por necessidades estratégicas e diplomálicas, ou por mero bom-mocismo, insis-te-se em dizer que 0 inimigo, a alma danada do Terror, nīocio lstamismo, mes ofundamentalismo. Nïo é Maoné, mas Bin Laden e seus talibäs. Hay que ver, como dizem nossos vizinhos hispanticos. Oexpansionismo islâmico năoe e fenômeno casuall e passageiro. Está na própria origem desse movimento religioso que, desde o stéculo VIII, sempre acendeu guerras e fanalismos. subjugou a Espanha por setecentos anos, e por pouco dominoua Europa.

Näo é propósito nosso, neste ligeiro ensaio, retraçar a história do Islamismo, apenas recondar alguns traços essenciais de sua formaçio. Seu expansionismo está na própria natureza militante, na divisüo do mundoentre crentese nio-crentes, sua impregnaçino cm todos os escaloes e grupos da sociedade, oque fiz dessureligilo uma deologia. Quatro oll cinco preceitos quase todos rituais, nessa crença sem dogmas, simplificam ocomportamento do crente, cuja obrigação se resume ao jejum, a onação, à esmola, ao dobrar-se umas tantas vezes na direçto de Meca, e a acudir no chamado do muezim para a Guerra Santa. Trata-se de uma religiâo sem estrutura eclesíística, organizada em tomo de inté rpretes, os homens da Lei que deletreiam o Corio, sobretudo aberta ao profetismo, cuja apariçilo errílica e imprevista dí ensejo à formaçio de seitase grupos conflitantes. Isso desde seus primódios, desde 0 "racha" inicial entre xiitas e sunitas, presentes nas atuais seitas islamicns.

O Islamismo, cono toda religião na modernidade, sofreut o embate de vasto processo de secularizachio. O mundo islatmico receben-o atruves de tres forças de grande poder a teenologia, onacionalismo co marxisno. Esses movimentes encontraram recepçio diversa, gerando defasagens e resistenciuse, lambém, hegemonias e arcaismos. A Turquia foi precursora, gralças à revolução de Kemal Ataturk, que europeizou a sociedade turca, como se dizia na décuda de 1920, até eliminando o usodo véu. Abalou os velhos costumes, revolveu o pails atrasudo, humilhado e vencido, mas nâo abriu maio da crença essencial da identidade nacional. O movimento panisllimico do primeiro pós-guerra foi um indicio dessa constante, comons tentativas obstinadas, após a Segunda Guerra Mundial, de refazer a unidade islimicn, ea busca de um lider capaz de encarnar essas aspiraçōes, ora Komeiny, ora Kudafi, ora Sadarn Hussein-ou Bin Laden.

Hoje, a globalizaytios traduzida nomundo islâmico como imperativo de unilio. E suaprincipal bundeira 6 of fundanentalismo. O termo é de origem ocidental. ${ }^{2}$ Representa a tendencia em toda religiono de volta is origens, de retomo a fontes tidas como mais purase onginais, nocaso do sslii, maispóximas à palavado Profeta. Religioio militar e militante em sun origem, nîio abre espaco paraccumenismos, nem mesmo para

[^4]oCristimismoco Judaismo, dos quais tomou víioselcmentos. Nälose eqqueça que - Corio foi ditado a Maome pelo anjo Gabriel, pilavra a palavra; sua interpetação só pode ser literal. sem discussåo ou interpretaçōes histónico-crílicas. É a úllima. imutível palavmde Deusquesuperoua Torí hebraica como os Evangelhos. A jilhod, a guerra santa, e a da'wa, a chamada adesīo no Islä permanecem válidas, outrorn contra o colonialismo, hoje contra os Estados Unidos co sionismo. Este, particularmente, constitui o principal inimigo, bem comoas potencias ocidentais que oapoiam. Omundo muçulmano näo pode se resignar a desastrosa divisino da Palestina e. principalmente, a perda de Jenusaléme dos lugares santos do IsliLi as mesquitas de Omar ede Al-Adsa, em mãos dos israclenses.

Onacionalismoc, hoje, osocialismoem suas diversas modalidades, preenchem o vácuo ideológico da crença islämica, de certa mancira orientando a vocaçīo expansionista e guerciradesses povos. "Os muçulmanos". diz um manual murroquino, "estîio cansados. Deus os provou com o colonialismo co sionismo." ${ }^{3}$ Por tudo isso, o diâlogo com o Istãê extremanente dificil. Por sum vez todos os países que recebem imigrantes de linguu árube herdanesses problemas, enfrentando a dificuldade de separar ocidadito muçulmano plenamente aculturado do erronsta enrustido.

Não que todos se confundam. Há que distinguir entreo ishamita políticoe radicale of fundamentalista, que nio só acredita lite-

[^5]ralmente na palavra do Proteta, mas uentende como preceito, cono ordem a ser seguida. O fundamentalisua se opole in secularizaç̧o compreendida como toda tenrativa de "modernizar" a sociedede muçulmana, cujo plano, acabado e definitivo, já se encontra no livro sigradoe, aocontrírio de nossa Constituição, dispensa retoques, enendase interpretuçdes. A políticadeve ser apenas unn meio para ating ir ofim maior de adequar a sociedade à palavra do Profeta. Dentre esses muçulmanos, upenas uma pequena fraçio apoia a violência politica, o atentado terrorista de qualquer natureza ea guerrilha. Essa fraçto, no entanto, tende a crescer, na medida em que recrudescem as reaçóes israelenses aos atentados palestinos e aumentam os desatinos do Oriente e as aspiraçoes nacionalistas crescentes se identificam com a religiăo islâmica.

Seria erróneo supor que os terroristas palestinos proceden das camadas destituidas e marginalizadas da populaçio, os sem teto e sem terra. Buhalima, que ajudou a fabricar e a testar a bomba precursora que explodiu, em fevereiro de 1993, no World Trade Center, matando scis pessoase ferindo milhares, eracgresso da Universidude do Cairo. O xeque Onmir Abdel Rahman, nascido no Egito, cego nos dez anos, que inspirou oatentado contra Anwar Sadate refugiou-se nos Estados Unidos, onde entrou por um cochilo da Imigraçio, era oriundo da Universidade El Azar, das mais prestigiosas no mundo islamico, a mais antiga universidade do mundo. Foi aíque formou seu pensamento radical. Parece ser vocação da universidade, no Ocidente, prepalrar terroristas marxistas, e no Oriente, fun-
damentalistes islännicos, tipo de rudicalismo que se originou no seculo XIV como reaçīo às invarōes mongóis. Bin Laden, por sua vez, éou cra um milionario bem-sucedido. Seus seguidores, que pilotaram o avilọo co lançarnm contra a torre do World Trade Center, egressos de escolas de vôo e universitánios de classe media.

Em livro que, segundo alguns autores, marcn o inicio do fundamentalismo, o ativistu cgipcio Sayid Quitub, na pristioa qual fora condenado por Nasser, escreveu o que pode ser uma boa e compreensiva definiçĩo do fundamentalismo:
"Oapelo fundamentalistaencontrarepercussato nas massas porque convida os homens a participar - contrastando com uma cultura política que os reduza espectadores - eque thes pede deixem suas preocupaçotes para os governantes. Numa epoca em que ofuturoe incerto, busca filiai-los a uma tradiçio que lhes dí segurança, reduz o pänico."
O que é tanto mais vilido no mundo isllamico onde nīo hai partidos políticos nem imprensia livre, portanto, onde a vocação política encontra canais adequados de expressio.

Daf a importancia da mesquita que $\epsilon$, tambern, lanto no caso da Irmandade Muçulmana como do Hamas ou do Hazbulá, uma agência de serviços sociais, de assistência médica, aconselhamento, habitiççio temporiria e um centro de cultura. É também o territorio do fundamentalista. Observa apropriadamente um jonnalista: "Para aqueles que valorizam a sociedade civil, é preocupante verificar que, em todo o Oriente Médio, esses grupos antiliberais
sảo a sociedode civil, ${ }^{44}$ E Sheri Bermant, professorem Princeton, reconhece que o fundamenallismo islamicoésespecifico do Oriene Médion, mas sula dintimica básicté similar at do mavismo, do fuscisino, e ate do populismo nos Estados Unidos (tambem no Brasil, acrescentarianos), misturando ideologia de base religiosa com polítiene serviço social.

Oponto de partida mais recente do fundamentalismo foi a revolução comendada pelo Aibatoli Khomeiny contra o Xif do Irii. Ate 1970, a maioria dos muçulmanos era analfabeta, vivia em aldcias e pequenas cidades. Logo que começaram a ler, descobriram o isilid dos fundumentalistus, uma fé nifo meramente tradicional, mas purianu literal, inspiriuda no Livro Sagrado. Khomeiny jä utilizava um poderosoartelino tecnologico: ofudio-chasete, O mesmoque usou Abdel Rahman. quando circulou gravaçoes entre os pobres do Egilo, exorian-do-ns "a bater com forçace matar os inimigos de Deus para climinar do Estado os descendentes de porros e macacos que se alimentam na mesa do sionismo, comunismoe imperialismo." ${ }^{4}$

De suidn, of fundamentalisno arrai nào as massis iletradus, mas precisamente os semiletrados, recem-chegados à mesa da modernidade, mas destituidos de poder, os burocratas e bachareis universitirios. Oiguat itarismo da seita coutro poderoso imã. Todos aspiram a ser "bonts muçulma. nos" - oque espumta os moderados vifimas daexclusano eostracizados por uma mino-

[^6]ria. Pura isso, muito contribuemos Emirados quecultivam o whabisho, um fundamentalismo miligado, de exportaçílo, propagado atraves das modrusas ou escolas que conitribuiram para manter no poder, no Paquistiono, o ditudor Zia ul-Hacq, Numa sociedude em que us instituiçöes políticas fricassaram, esse fundamentalismo tende a dominar ocenárío.

O Islamismo não ê uma religitão de salvaçito, mus de purificaçio ritual, semesforçode santificaçioindividual. Religiniooniginariamente feudal, de guemtros, defineo pecado como impurcza ritual, desobediencia aos mandamentos do Profeta, infração de etiqueta. Daf a accitaçio do escravismo, da servidāo, da poligamia, odesprezo e a sujciçăo da mulher, as simplificação das exigenciss religiosas-das quais praticamente sobram apenas o jejum e robrigaçio da peregrinaçíio a Mecn - e a indiferença ao comportamentoedico. ${ }^{\text {* }}$

A revoluçio iraniana demonstrou o potencial revoltcionário dos pequenos grupos. mais cficioses que as missas, preconizadas por Lenin, depois,emitempos de Stalin, controladas pela milo de ferro da policia do Estado. Para seu intento revolucionário, Khomeiny recrutou duas forças novas na sociedade iraniana: deducaçäo e a techologia Dingiu-senos migruntes semiletrados, oriundos do mundo rural e das vilas, que rumavam para as cidades, arrasiados pelo generalizado furor consumista. O Islit dos fundamentalistas ianoencontrodesses" paus de araras" que ainda professavam uma reli-

[^7]giano arcaica, contaminada de magia, e se sentiam atruidos por uma pregaçio sem temperos históricos, literalistate puritana.

Esses fundamenalisas enowntrivam um mundo preparado para a recepçito do terrorismo. A Guerra Mundial armara o cenirio da Guerra Totill, quando comprometera alvos industriais e populaçoss civis entre os objctivos da açío militar. Os bombardeios estratégicos só teoricamente distinguem entre alvos militares e civis. Na prática, essa distinçio era ignorada. Mao Tsé-tung, na China, preconizava o uso da guerrilha esustentava que "o efeito de uma açũo violenta sobre os espectadores pode ser independente e até igualar ou cxceder o desbarato fïsico infligido ao inimigo."

Benjamin Nalannyahu, lider do partido Lykude primeiro-ministrode lsmel, deixou em livro a definiçāo: "Terrorismo é o ataque deliberado e sistemático a populaçōes civis de modo a inspinir-lhes medo com vistas a objetivos politicos. ${ }^{-8}$

A questio de israel foi outro estimulo à violência política permanente no Oriente Médio. Frustrados pela derrota militar em 1967 e sem forçu ou competência para iniciar uma luta de guerrilhas contra o vencedor, os extremistas pulestinos desfecharam campanha global contra Israel e seus aliados. Começaram por seqüestro de avioes e logo passuram à apreensĩo de reféns por toda parte, em Munique, na Asia e na África.

A tecnologia moderna dos transportes e das comuniciç̧bes entrou a ser eficientemen-

[^8]te explorada pelo Terror. O atentado era planejudo em um pais, financiado com recursos transferidos aleatoriamente de fontes as mais diversas e executado por agentes freintados em tegiōes remolas. Mais importante que os efeitos imediatos dos atentadose a sua repercussio na midia, seu efeito de propaganda. O atentado contra os atletas israelenses em Munique foi acompanhado na telinha por quinhentos milhöes de espectadores. As vitimas, nāo importa sejum inocentes, passam a ser meioe nẩo fim.

As motivaçoes dos terroristas se tomam cada vez mais complexas como intrincados seus relacionamentos internacionais. Pas-sou-se a falarem "terrorismos" indicando especialidades e ramificaçōes, anos atrís imprevisiveis. Nāo só quanto a motivaçz̧o doatentado-política, étnica, religioss, propagandística - mas quanto ato meio utilizado. Do explosivo passou-se a arma biologicae a ameaça do terrorismo nuclear. De todos, no entanto, depreendem-se certos traços comuns.

O atentado terrorista raro é praticado por um só individuo, fanitico ou militante. Cada vez mais, © produto de uma rede, a rede do terror que reúne vairios individuos distribuidos por vários paises, agrupados por especializaçōes ou funçōes. Pode ter até uma organização burocrática. A Al Qaedo de Bin Ladené característica. Dirigida pelo próprio, apóia-se numa espécie de conselho consultivo que controla quatro conselhos, responsíveis pelas várias atividades: (a) um comite financeiro quecontrola os recursos tanto legais como ilegais necessirios à manutençio da rede, a saber: a fortuna pessoal de Bin Laden, os negócios
de propriedade do dito, muis doaçũes e o produto do trífico de drogas. Natoé lacil retraçar o percurso desses dinheiros, parte dos quais se desloca entre prises mediante antigosistemaclandestinochamedo Hourata, parte é transportadoem expécie, em maletas, por homens de confiança. (b) ocomite religioso e juridico justifica os athques baseado na versão radical do Istil (c) oconselho da midia dissemina informações apoiando as atividades terroristas. E (d) ocomitê militar recrutae treina combatentes, distribui armamento e coordena os atentados. Grupos de quatrocu cinco militantes espalhados no pars alvo preparamoterreno para a operaçio terrorista, identificandoe localizando o objetivo, forjundo documentos e identidades, assumindo as tarefas da comunicaçīo. Encarrega-se tambern de desfechar as missōes suicidas. ${ }^{\text { }}$

Nio se trata, portanto, de açues isoladas, espontâtens, como as que caracterizavam os antigos anarquistas. Ogrupo ou o individuo exccutinte dispōe sempre de poderosa e organizada retaguarda. Oatentadoé apenus a famosa ponta do iceberg.

Essa organizaçio nâo exclui, todavilt, o ato isolado em que oagente e movido por uma fixaçto patológica ou pelo impulsode uma ideologia politicsatou religiosa; nemo terrorista franco-atirador. Aocontrifio, no dizer de uma autoridade: "Parece que a violencia fora das estruturasestataise cada vez mais perpetrada por individuos que se identificam nas mesmas idéias, que se rednem para fins especfficos, as vozes paraco-

[^9]meter um ünico ataque." E o que Bruce Hoffman chama terrorismo "amador", nả้o se referindo, é claro, ì competência profissional, mus à espontancidade nīo-planejada desses atentados, por isso mesmo os mails dificeis de prever."'

Foi ocaso do primeiro ataque ao World Trode Center cà cidade de Oklahoma, levados a efeito por grupos que naio pertenciarnaorganizaçōes tenoristas profissionais sedimentadas.

Toma-se raro, noentanto, o tipo de atentado planejado e perpetrado por um único individuo. O que às vezes parece iniciativa de um só protagonista fanatico ou dementado, como a tentativa de assassinato contra o Papa Joño Paulo II, verificou-se ter sido inspiração soviética, planejada na Bulgária, com mentores e canais certos.

Reconheça-se, no entanto, que a probabilidade de aparecimento desses "amadoncs" aumenta com as próprias condiçōes sociais dis sociedades muçulmanas modernizadas, que minimizam a necessidade de uma base institucional. Haja vista o caso da Internet. O radicalismo das ideologias também contribui para tumentiaro número de terroristas nesse categoria. Ora, segundo relatório do FBI, de 1995, sio esses radicais, de frouxa vinculaçio its grandes organizaçöes, que hoje representam o maior desafio do terrorismo internacional aos sistemus policiais e de justiça. Nio pesa sobre eles nenhuma das coaçũes e disciplinas impostas aos membros das organizaçūes terroristas. Eocasodos suicidas caso exremo do amidorismo -, que desfrulam de enorme liberdade de açio, de es-

10 Fikencath, op. cll p. 199 ,
collhu de horac local para o atentado, pussum insuspeitos na ruit, no ohibus, nat boate ou no cale e debomma a honbsa quando thes convéme. eclaro, indocomela pelos ares. Sion cusos extrenos de terrorismo individual que so encontram antecedentes nos antigos innarquistas.

Oinges Gcorge Styles (As bombas nūo rêm pledules. Londres, 1975), com a autoridide de quem foi condecorado pela desativaçūo de petardos na Irlanda do Norte, afinnavaque, en qualquer atentado, hai mais pessoas comprometidius do que os poucos que colocam a bomba, as vezes, logodetidos ou mortos. E enumerou os diversos desempenhos nesse teatro sinistro: (a) éo planejador que atua na retaguarda e participa na obsençito dos explosivos, detonadores e mecanismos de disparo. Essa vasta operaçito pode ainda incluir criminosos comuns, traficantes, ladroes, contrabandistas de armas, Vêm em seguida (b) o montador que junta as peças ecamufla a bombat dando-the aparencia inocente; depois (c) oeletricistaque monta o circuitode disparo e, no caso de certos apetrechos mais sofisticudos, acrescenta-lhe dispositivor de segurnçăque dificultam suta desuivaçioc. ao mesmo tempo, simplificam a tarefa do executor ao colocá-la cm funcionamento. Tudo issoe supervisionado pord) un chefo de equipe, encarregado da operaçio como um todo, responsivel pela implantaç̧̃o du bomba ou, se for o caso, pela suspension do atentiado. A colocigtio no lugar designado fice a cargo de umou dois agentes, iswosem falar (e) no motorista, familiarizado com os percursos e estacionamentos, 0 monento do disparo e ocaminho de
fugat Hatainda ( 1 ) os oflheiros, postados no local eque dariono sinal verde para a operaçto(g) capangas armados para segurança dos operadores, e, ainda, (h) aquele que sinaliza, por telefone ou sinal convencionado, o inicio do atentide."

Atividades preliminares tem lugar nos chamados "aparelhos", imóveis destinados a acolher a organizaçato terrorista e que exercem várias funçōes, conforme sua localizaçioe fins, de apoio, de base, fechado ou aberio, de moradia ou transito. Tudo issoevidencia a forçac a fragilidade da operação. A medida que se amplia o número dos participantes ela se toma mais vulneraivel a denúncias e vazamentos, e os relegaa maior dependencia do criminoso comum.

É inevitível essa dependencia para obter o carto roubado, a chapa fria, o local das operaçōes, o fornecimento de armas. Representa o calcanhar de Aquiles da organização terrorista por se tratar de mercenários sem nenhum compronisso ideologico, motivados apenas pelo interesse do lucro. É precisamente nesse grupo que a policia recruta seus informantes ou denunciantes, cono no bairro onde se localiza o aparelho ou o cárcere do seqüestrado.

A movimentação inusitada os denuncia, inevitável para o abastecimento dos agentes, seu revecamento, a transmissato de informaçio. Dafia importancia da participaçio da mulher nesses grupos, o que lhes dá uma aparéncia de vida doméstica normal. Isso está muito bem descrito e contado no livro do deputado Femando Gabeira - Que

[^10]¿isso, companheim? -, obraque enriquece não só a biografia do deputido cono a literutura universal do terrorismo, sem fillar no filme nele inspirado.

Oquee vendade para o alentado ì bombad ainda mais exato para os terrorismos biologico, químico ou nuclear. Esses instrumentos de destruição maciça pressupöem requisitose condiçōes raramente encontradas en paises do Terceiro Mundo, sobretudo naqueles que carecem de umta economia industrializada. Citern-se dois obstáculos téenicos de maior monta: oacesso a materiais utönicos para $\varnothing$ armumento nucleare a utilizaçio de microrganismos patogénicos su toxinas para ammas biológicas. "A grande quantidude de agentes quimicos exigidos no tabrico de armus para uso militar em larga escala e menos um obstúculo técnico que económico ou logistico, mas, emalguns chsos, impede a proliferaçatio dessas armas." ${ }^{2}$

Näo obstante, formon usadis em alguns cpisódios teroristas marcantes: no emprego do gás sarin pela seita Aum Shinkikpo ou Supremi Verdade, no merró de Tóquio. e que matou dore pessous e gaseou mais de cinco mil, causando, em muitos, lesües permanentes do sistema nervoso, e a distribuiçion de bacilos de antrax na correspondencia dos correios após os atentados de 11 de setembro, de origem ainda conjeturada ou desconhecida, em todo caso, ao que parece, doméstica.

Oterrorismo no Oriente Médioe emoutras regióes do mundo onde parece endemico - Espanhat, Irlanda do Norte - é a dura realididede dos nossos tempos, Apanhou

[^11]desprevenidos os historiadores e filósolos da Historia. Nem Spengler, nem Toynbee, para licar nessus cminências, 0 incluiram entre as possíveis causas da decadencia ou desintegraçino das sociedades civilizadas. No entanto, parece que o revolucionarismo dos seculos XIX e XX vai cedendo lugar a subversiono terrorista como forma de demoliçio do Estado modemo ou desafio às oligarquias no Poder. É viva contestaçãà segurança do cidadio e as premissas. da ordem política, convivënciae estabilidade. Por sua vez, as inevitúweis medidas de repressảo ameaçam a democrucia e a manutençionaos direitos fundamentuis.

Como combatê-lo? O segredo ê seu grande excudo, como o anonimato de seus membros. Distingue-se oterrorista do soldado que veste uniforme e leva identificaçio, ate do partisan que faz corpo visivel com a causa, defendida contra o inimigo, o invasor. No nivel da repressto, a organização do terror só pode ser combatida por técnicas até entîo usadas na espionagem, pelachamada inteligencia: a infiltraçĩo e a delação.

Otenorista, ao contrário dos anarquisthes russos do século XIX, da Narodhava Whya, só nominalmente se identifica com umacausa nucional ou minoriaoprimida. Em raros casos faz corpo com uma forma de Estado, como acontece na Libia, de Ammuar Kadafi, no Irädos aiatolís, no lraque de Sadan Husseim, no Afeganistāo de Bin Lidene dos talibuts. Nesses casos, só a guerra fria ou quente, ou o cerco diplomitico, podem combate-lo.

Mais dificil aindá é prever e prevenir o ato terrorista concreto - a hora, o local, o
meioescolhidoea vitima, que pode serqualquer um. Nomitogrego, Ulisess se esconde da firiados Ciclopes intitukudo-se "tingution". Da mesma forma, oterrorista modemo nino temnonne nem rosto. Assin derrotou o poder de informaçio da maior naçiodo Ocidente, golpeando-a no coraçĩo doseu centrocconofmico, no atentado maciço mais bem-planejado da História.

Esprculativantente, uma formade preveniroutentado seriaconferir identidade soterrorisa, obrigi-loa sair da sombra do anonimato paranclaridade divida pública, ouseja, legitimi-lo politicamente, conferindo- lhecidadania, partido, espuço de representaçîoe expressilo. Como estil se tentando hoje na Colömbiae na Espanha. Seria, teonicamente, a única soluçtio possivel para o problema atual do Oriente Médio, caminho áspero, inçadode ódiose prevenççes seculures, onde vém naufragandoas diversac arbitragens até agora tentadas. De qualquer modo, nesses casos, a soluçio niop parece ser puramente militar, mas politicae diplomniticu.

Os filosofos iluminisas acreditavam que havia sido superada a época das guerras de religiöo substituidas pelas futas entre Estados. Os marxistas reduzinum todo conflito armado ao estalào comum da luta de classes que terminaria com a vilónia do proletariado e sua söfrega apropriaçĩo dos mecanismos do Estado. A História vai se incumbindo de demolir esses milos.

O Oriente Médio se encarrega hoje de demonstrar que, to contrairio de desaparecer, os choques entre religiöes continuam atuantes. Erevela a presença de uma força pxicossocial, que nem por ser invisivel émenos poderosa: of fanatismo religioso.

As condiçōes socciais, objetivas, do famutismo podem ser múlliplas, mas iodars däo enscjo a um mesmo tipo de personalidade e de comportamento psicossocial: a proliferaçio de um estido passional perverso, onde se somam e se deturpam elementos mentais e emocionais do dia a dia da normalidade - fé, lealdade e dedicaçio, fundidos, no entanto, no cadinho de uma idéia fixa. Daí resulta uma personalidade rigida, uma mente impermeavel a quaisquer consideraçues que contrariem csse leit moin. uma implicabilidade de decisoes que levou um estudioso a definir of fanatismo como "entusiasmo inflamudo pelo odio." ${ }^{1 / 3}$ Daf romper qualquer pacto social, hostilizaro convivio, para nio falar na vida politicae, o queé muito importante no mundo moderno, alimentar a fogueira do ressentimento.

Potencialiandoemmowimentos coletivossejaCanudos, os SS nuristas ouos talibas-alimentado por crenças fundamentalistas, reviads cu renascimentode toda ondem, indu-zidosporlidexchanken-seAntónio Conselfeirow Oama Bin Laden, representam umaregressto a um passado arcaico e um retomo perigoso is alucinaçes do mundomagico.

Sua presença exige oconcerto de naçöes, a superaçino de interesses imediatos e a reaçí institucional, que vail muito além da repressiocspecifica, mas pede refonnulaçàodns instituiçōes sociais do Estado, e, também, da polítcaexterna, valonizandoa participaçiona sociedule civil, acidadania, um ideal de perfeiçio moral - trabalho concertado de estadistas, pais emestres, para muitos anos.


13 Otie, M.C - Panalicism" om Encyctopecia of Sochi Scioncos, w, Y, Nowa York 1905 p. 91.

# Prática Demócrática: a Ideologia da Democracia 

Heflio Mendes*


#### Abstract

Resumo: Palestra proferida em 16 de abril de 2002, no auditório do IGHMB apresenta um breve estudo sobre a pratico, seus princíios, valores e planejamento, e aprecia sua aplicação na politica e na democracia. Palavras-chave: Prática, prática polfitica, prática democrática.


Aassociaçto doreal significadodapilavra ideologia (conjunto de idéias. hamonizades paradeterminaudafinalidade) aoestudo filosófico epraxiológicodos termos ação, prítica e prixis permite gerar umconjuntode idefus que seconsubatanciaun na pritica democraticae se harmonizam na tentativa continuada de realizaçīo do ideal democritico-ademocracia.

Na civilização ocidental, a democracia © a forma de governo surgida, como reaçio too absolutismo, para a limitaçio do poder do governante, buscando justiça, liiberdade e sentido colctivo no excrciciodo poder. Reação of a resposta a uma ação qualquer por meio de outra açio que tende a anular a precedente. Fica, assim, evidente ser ademoeracia uma açio política.

O significado filosófico dos termos açāo, prática e pratis varia conforme a

[^12]corrente de pensamento considerada e, ainda que nu mesma Escola, de acordo com of filósofo estudado. Entretanto, admile-se que, em diferentes Escolas em muitos filosofos, de mesma ou de diferentes correntes de pensamento, existem faixas do entendimento mas quais osignificado de tais termos pode ser considerado coincidente. Ocorre, ainda, que o termo pruxis se tornou intencionalmente muito comprometido com o marxismoe, do mesmo modo, ağöo se relacionou com as chamadas fllosofias da açāo; o termo prattca, contudo, permaneceu menos sujeito à associaçío de forma predominante a qualquer corrente de pensumento, atêm de ter mantido osignificado equivalenteem todas elas. Desse modo, para facilidade do entendimento comum, serif usado, de preferência, o termo prática abrangendo os irts termos considerados.

Aquelas faixas doentendinentoem que pode ser considerudo coincidente osignilicudo dos termos ação prática e práxis constituem o campo de estudo da Praxio-logia-ciénciaque estuda, sistematicamente, as condiçoes e normas da prixis e da própria prítica humanta.

## a prática*

O homem nīo tem hubitat natural, em consequiéncia, é umeterno insatisfeito, qualquer que scja o lugar em que esteja. Isso se traduz ma compulsio de continuamente agir para melhorar a situação em que se encontre. A essa açio continua, que representa toda e qualquer atividade humana, chama-se ação humana, prática humana, próxis humana. Atendo-se, principalmente, 10 âmbito da praxiologia - a teoria geral da açẫo eficiente - será, entīo, desenvolvido ocstudo da prática aplicada de maneira simples e direta as coisas praficas.

Assim, para efcitos práticos, será adotado o seguinte conceito de prática: a tentaliva do homem, agindo sozinhoou emgrupocom outros, para eliminar ou ao menos diminuir algum desconforto.

Na busca da maior eficícia da prática, toma-se evidente a necessidade de pesquisar as condiçoes que favorecem essa maior eficácia, istoé, da procura da melhor qualidade da prática para que ela resulte, no mínimo, na diminuiçio do desconforto considerado ou, entio, como consequiencia daquela eficticia, na completa climinaçāo

[^13]daquele desconforto. Assim, a pesquisa se aterá, principalmente, no estudo da praticidade: estudo da qualidade da prática, para que, por meio da melhor qualidade, se obtenha aeficicia plena.

Do próprio conceito registrado acima depreende-se que a prítica pode ser individual, se realizada por uma única pessoa, um único praticante, ou coletiva, em se tratando da prática conjunta de mais de uma pessoa, mais de um praticante.

Em última análise, a prática, mesmo a coletiva, é sempre um conjunto de açōes individuais, poisquea priticacoletiva naxamais eque a integracio de praticas individuais para a consecuçio de um objetivo comum nos praticantes nela interessados, podendo a prática de uma só pessoa consistir de uma única açâo ou, entảß, de mais de uma açilo, realizadas estas em coro, em série ou formando un, ou mais de um, complexo de agēes.

## PRINCÍPIOS

Parece evidente que a qualidade da pra-tica-a praticidade - decorre: do conhecimento, lato sensu, de que dispöe o praticante; da preparaçioo antecipada da ou das açōes a realizar; da coordenação dessas açōes; da segurança na execuçĩo de todas e de cada uma das ações componentes da prática; e, somente na prática coletiva, da cooperação entre todos os participantes da mesma prática.

Em face doexposio, pode-se, assim, por indução, formular os princípios da praticidade: o conhecimento; a preparaçioc; a coordenação; a segurança; a cooperação, esta apenas na pritica coletiva.

Pode-se contra-argumentar dizendo ser o conhecimento o principio único da pratticidade, posto que todus os demais estilo nele incluidos. Poule-se, do mesno modo, affirmar ser a coopersȩ̧io a própria priticacoletivae, consequentemente, ounico e abrangente principio da sua praticidnde. Objetivamente, entretanto, e para fins priticos, parece melhor serem mantidos os principios da praticidade tal como inicialmente formulados.

## Valores

A pratica, como norma, ocorre em determinado meio social e o proticante, ao escolher meios para atingir seus propositos, deve considerar o ambiente, a conjuntura que se lhe apresenta.

Eparte integrantedessa conjuntura, evidentemente, o conjunto de preceilos élicos e morais que regen a sociedade em que está inserido o praticante e no scio da qual intentarí sua pritica.

Desse modo, o praticante, no preparar a prática, considera aéticate a moral vigentes no seu meio social, até mesmo quando a prática a ser intentada constitua açĩo ilegal ou inoral.

No que diz respeito á consecuçito da meta almejada, a prática consentảnea à Clita e à moral da sociedade, se comparada a prática ilegal ou imoral, exige menos precauçées em sua realizaçūo, isto ¢, menor segurança de suas açōes - o que tambem se traduz em economia de açoes - e favorece a cooperação dos praticantes (em especial al iniciativa individual) bem como a coordenaçîo das
açơes necesstirias ha sua concrelizaçüo (particularmente o exercicio da direçio da prática), tudo concorrendo para o aumento da probabilidade de exito da prática considerada, ou seja, sua eficicia, sua praticidade.

Dito de outro modo: implicando a pritica consideraçoes racionais de custos e beneffcios, a prática ilegal ou imoral, em relaçiolo a pratíca consentanca a ética e a moral, incorre em maiores riscos, tornando-se mais onerosa quanto a economia de açies pela necessidade de se prover maior segurança als açōes prepalradas, ou maior segurança a toda a pratilica, paraque haja probabilidade de exito.

Verifica-sc, assim. que os valones da prática sialo os principios éticos e morais da sociedade em que ela se realiza ou, dito de Forma mais sucinta, os valores da prática sto os mesmos que regem o meio social en queserai intentada. Cube, portanto, no praticante decidir se, em sua pritica, the convén respeití-los ou violiflos.

## PLANEJAMENTO

Oplanejamentoé um modode, simultaneamente, se tratar da preparaçĩo da prifLica, ca coordenaçilo de suas ações e da sua seguranga.

Pode-se conceituar o plancjamento como:atividade permanente e continuada que se desenvolve de modo ordenado e racional, sistematizando um processo de preparaçio da prática e de coordenaçtoe de segurança de suas açbes.

Por meio do plancjamento pode-se encontrar a resposta adequada als seguintes
questōes, como fazer, quando fazer, onde fazer, con que meios fazer.

Dos Fundumentos Tedricos - ESG 1983 extrai-se:

Um método de planejamentoê influenciado, em seus pormenores, pela natureza do campo de atividade para o qual ele se destina. Mas um método de planejamento não deve ser entendido como representando um processo de fases preestabelecidas, no qual o resultado é obtido pela própria mecänica do método e pouco, se acaso algum, pelo espírito criador dos planejadores.

Na falta de deliniçōes concretas efinais de um problema, pode o planejamento ser desenvolvido sobre hipóteses, devendoestas, obviamente, ser viáveis e capazes de cobrir o problema quando clese definir.
Por tudo isso, a utilizaçío de um método de planejamento para a realizaçāo da prática muitocontribui parao seu êxito, visto favorecer sua maior eficicia, sua melhor qualidade, em sifitese, a praticidade.

## A POLITICA

Ohomem sempre viveu em sociedade. A vida em sociedade implica pritica coletiva, com regras para a vida em contum e. principalmente, oestabelecimento de uma direção que administre a sociedade. Essa prática coletiva chama-se prálica política, sua direçlo, governo, ea arte de administrar a sociedade chama-se politica.

Fica, assim, evidente, mesmo que nino seja considerado o conceito firmado para a
prítica, ser a Politica uma Prática, "cujo fim ealcançar o bem comume a felicidade (ou "bem-estar") de cada un dos individuos da comunidade".

Verificado ser a politica uma pratica, trata-se agora de determinar as características que poderāo dar-the a maior probabilidade de ser bem-sucedida, istoé, as condiçöes que the conferirino praticidade.

Pode-se, portanto, pesquisar as características da política prática, analisando-se a política sob ocrivo dos princípios que regem a praticidade, o que será feito a seguir.

## politica prática

## Conhecimento

Quanto maior a extensĩo e a amplitude do conhecimento de cada um dos cidadäos, maior a possibilidade de a política aproximar-se de sua finalidade: "alcançaro bem comume a felicidade (ou "bem-estar") de cada um dos indivíduos da comunidade".

O conhecimento, sendo necessário ao cidadāo que participa da política apenas como integrante da sociedade civil, torna-se imprescindivel ao cidadizo que, do mesmo modo, exerce cargo ou funçĩo na sociedade polfíica. Evidencia-se, pois, a necessidade de dispor a sociedade e todo cidadio de um sistema de educaçío, lato sensu, para a aquisiçãoe gradativa expansĩo desseconhecimento.

Em qualquer sociedade, obaixo nível do conhecimento induz à relaçies socialse politicas do tipo hegemonnico (comando e subordinaçio) em detrimento das relaçరes do tipo contratual (contrato e coordenaçilo). pois que, como apregoam os monarquis-
tas, "E mais ficil educar um rei do que educar todo o povo".

A saide pública e a saude de cada um dos cidadios sio lamberm imprescindiveis à praticidade politica dado que a aquisiçio de conhecimentose funçilo das condiçöes físicase mentais dos cidadios.

Quanto ao conhecimento, parece, portanto, imprescindivel à praticidade politica: a educaçio, /ato sensu; a cultura-primordialmente a politica - e a cugenia de toda a sociedade.

Paraozumento, aperfeiçamentoc contfnuar atualizuçäo do conhecimentodecada um dos cidadinos, impüe-se, além do esforço individual nesse sentido, acxisenciade umsis-temade mútua informaçioentre a sociedade civile a sociedade politica, emacrescimo ao sistemade informaciocoexistente institucionalmente na sociedade politicae aos meios de informaçito próprios à sociodade civil.

Do mesmo modo, para o aumento, aperfeiçoamento e permanente alualização do conhecimento dos dirigentes da sociedade, surge a necessidade da existéncia, na sociedade política, de um sistema de informaçōes/inteligencin que preste tal ser= viço àqueles dingentes.

Oconhecimentoéa essência du praticidade, pois que pode ser considerado o principio único da mesma, e, por via de consequiéncia, o principal eomponente do poder, eis que estee a possibilidade de praticar e a prática consiste no emprego das faculdades fisicase mentaise dos meios de que dispie o homem para produzirefeitos econseguir resultudos. Em sintese, conhecimento ${ }^{e}$ poder.

## Preparação

Sendo o conhecimento o principio fundamental da praticidade, impò-se ao praticante da politica (cidadiono ou politico), logo após decidido o que fazer - qual a prítica escolhida - a obtenção, se for ocaso, de conhecimentos e habilidades especificos necessinios aqquela prítica.

Ainda na preparaçio da prítica politica, deverío praticante tratur da preparaçāodos meios intervenientes nat pritica escolhidae, sendo necessifio, do meio social em que seril exercitada (preparaçio da opiniào pública, obtençino de apoios politicos e outros).

Para encerrar a preparaçĩo da prática politica pode-se, conforme o casoe se for possivel e conveniente, recorrer to ensaio, à experiência, à verificação ou no teste do que foi planejado e de udo o que intervém nessa pratica.

## Coordenaçāo

O primeiro e tradicional modo de ordenação da prática política tem sido a instituiçion de uma direçio ou chefia dessa prática, melhor dizendo, a instituiçicio de um govemo.

Para a sociedade, o governo é o dirigente e o coordenador da prática política. Para governar, ele precisa de uma estrutura, uma organizaçto que the permita exercer suas funçơes politico-administrativas. Exar organização é o Estado; co conjunto de cidadilos que compōe o Estado constitui a sociedade politica.

Como "ar realidide de um todo social consiste em dirigire liberar açöes especificas por parte dos individuos", verifica-se que, pela coordenação das príticas, o go-
verno dá realidate à vida social, â açĩo da sociedade, à pritica politica, Pela coordenaçio da pnitica polfiticnogoveno dinamiza a sociedade.

A politica lem sua linulidade (já indicada por Aristoteles). Em consequatncia, a sociedade deve ter uma concepp̧īo geral dia manerin de realizar suas aspirwpèes, isto e, a concepção dos objetivos a alingir para a consecuçio daquela finalidnde. Estes stio os objetivos principais da sociedade objetivos nacionais.

Por sua vez, o governo para "dirigir e liberar açōes", coordenar açōes, deve estabelecer objetivos intermediários - objectvos de governo - de alcance e duraçilo limitados, mas sempre orientados no sentido indicado pelos objetivos finais da sociedarde.

No intuito da melhor coordenaçāo de açōes, deve, ainda, o governo, para a consecuçio de seus objetivos, planejar a execuçatoda prática políticn evcolhida.

Os purtidos políticos ou organizaçies assemelhadas, quando existentes, devem também estabelecer, em seus respectivos planos de açio política, os objetivos dessa açĩo, para melhor orientaçī̃o de seus filiados, aderentes ou simpatizantes e, da mesma formui, como medida de coordenaçāo das açōes destes.

A inviabilidade da coordenaçĩo pelo governo, direta e simultaneamente, das açées de todos or cidadios, implica a adoçío da representação dos cidadios no governo, Nas sociedades em que as reliçóes sociais e políticas sāo do tipo contratual (contralo ecoordenaçâo) os cidudios elegem seus representantes no governo; naquelas sociedades em que essas relaçōes
sīo do tipo hegemönico (comando e subordinaçăo) tal representaçlo é exercida pelos diretores das "organizaçơes de enquadramento da massa popular".

As relaçoes sociais e políticas do tipo hegemonico (contando e subordinaçĩo) parecem facilitar a coordenaçio da pritica política, embora, como serí visto mais, udiante, possam dificultar a cooperaçío dos intervenientes nessa mesma pritica.

## Segurança

Uma vez que "todas as açdes sio realizadas por individuos", na prática políticao primeiro cuidado quanto à segurança deve ser voltado para a segurança individual, tendo em vista a preservaçio da possibilidade de açio de cada pessoa, istoe e, a preservaçĭo do seu poder pessoal. Dado que o poder pessoal se constitui das possibilidades fisicas e mentais do individuo e dos meios de que dispôe para produzir efeitos, conseguir resultados,é fundamental al prítica política a segurança de cada uma das pessoas e do seu respectivo património.

Quando se trata de conjuntos sociais (associaçōes, sociedades, empresats, ofrgìos privados ou públicos e outros) da sociedade civil ou da sociedade política, a segurança deve ser cogitada em relação is pessoas que neles trabalham, ao trabatho neles realizado, ao funcionamento, reparoe manutençâo de seus instrumentos, equipamentos, instalaçöes e, inclusive, em relaçio aos seus dirigentes, pois que "um conjunto opera sempre por intermédio de um ou de alguns individuos cujas açōes estifo relacionadas ao conjunto de forma secundária".

Segurança umestado-unu situçioque deve ser sempre procurada paraa consecugho da pritica. A segurançu, sempre relativa, é maior ou menor em funçūo da prifican a ser intentida, das condiçōes de sua realizaçio. Nio existe, pois, asegurança absoluta, ainda mais porque a prálicn é sempre uma tentaliva para se pussar de uma situaçio tida cono menos favorível para outra considerada mais favorivel. Desse modo, oconhecimento, em particulara avalinçīo da conjuntura, a preparaçio da prí tica, a coordensiçio das açōes e a cooperação dos praticantes stio fatores da segurança na prática pretendida. A segurança, ainda, preserva a liberdade de aq̧à-possibilidade de agir, istoc, opoder - ea conuinuidade du ty̧io no sentido descjado, ou seju, a própria pritica.

Com refertucina a açüo política do Estado. a aegurathen da mesma deve ser cogitada fanto no imbito interno da sociedade como, do mesno modo, nu parie externa, em face de outris nuģoese Estados.

Ciccro, citando Puctivio, já diziat: Patria est wbiquuque es bene - "Pitriato lugar onde se estif bern." Embora utilitirista, tal conceito lembraa linal idude da politica indicuda por Aristódele: "Alcingiro bencomume a felicidade [ou bem-estar|decadi um dos indivifucs dacomunidude." Alerta osentido parao fato de que obom governo $₫$ importante fator de segurança do Estado, porquanto ocidialifo que se sinta teliz, vita bem, melhor participarido processo politicoe melhor colaborarí com ogoverno e cooperurí con toda a sociedade.

Nessa concepçio, te de grande importaincia para a seguranga do Estado o pro-
cesso de modernizaçĩo ou desenvolvimento da sociediade e do Estado, por permitir o aunento do poder dos cidadãos, das associações, da socicdade e do Estado.

Estido fonc, govemo forte, e caquele que conta como apoio da sociedade à sua politica; e esse apoioes funçio direta do exercicio do poder no sentido da promoçio do bem comum. "Sendoo poder funçinio de sua própria eficaicia", torta-se evidente que ćo sucesso da prítica política que, em última analise, legitimaogovemo. A aproviçíto por parte dos cidedios à açico governamental significa maior apoio, colaboraçãoc cooperscilodos mesmos to governo, oque redunda em maior poder to Estadoe matior segurança para todos.

## Cooperaçāo

"Sociedade ed ação concertada, cooperação."

OEstado-naçio politicamente organizada - é sempre o resulado de um acordo enare seus nacionais. O Estado de fato se instimi pelopoderde algunus pessoascexise grakas so apoon de unsquantos e ì tolertinciacucconformismode mutos. O Esadode direibo advén de um contrato social celebrado entre seus cidadiose existe em funçio do apoio da maioria desses cidadtios.
"Sociedade É açio conjunta ecooperuçlo. na qual cada participante vé o sucerso alheio como um meio de atingiro seu probprio. Onde as uinicas relapoes entre os homensshio as dirigidas ao mútuo detrimento, nion existe sociedade nem relaçóes sociais, A sociedede miod apenas interectio. A sociedade, no contrírio, implica sempre a cooperaçlo de homens com outros homens,
de forma a permitir que todos os participantes atinjam seus profprios fins. Na socicdade, a cooperação substitui a troca autística pela troca interpessoal ou social. O homen dif a outros homents e recebe deles. Surge a interdependencia. O homem serve para poder ser servido."

Essas consideraçǒes indicam claramente que, en tese, a cooperaçĩo melhor se realiza nats formas de governo em que as relaçōes sociais e polficas siodo tipo conratual (contrato e coordenaçăo).

0 Governo - cabeça do Estado - 6 o Orgato dirigente do Estudo e da Nação. Instituido de fato ou constituido de direilo, em última análise o que legitima qualquer governoé o sucesso de sua açĩo politica. O insucesso é órfäo, nīo tem parentes nem amigos: o sucesso tem sempre inúmeros pais, responsivivelis, amigos e admiradores.

A açio governamental que vise ao atendimento dos anseios da sociedadee à promocito do bem comum propicia ao governocredibilidade, consequientemente, a confiança doscidadios, fator imprescindivel a cooperaçio social e política. O governo bem-sucedido é aquele que conta com a aprovação da maioria dos cidadîos à sua açĩo politica, oque se traduzem ter maior apoio, colaboraçio e cooperağio da sociedade. Desse modo, a açlo do goveno deve ser orientada para fazer com que os cidadios cooperem com sua politica, para administrar as situnçōes de contenda e para prevenir osurgimento de situaçũes de conflito ou, entio, de algum moro, resolvé-los.

No que interessa ì politica, parece evidente que a cooperaçuo positiva, ou simplesmente cooperaçĩo, deve aumentar sua
praticidade. enquanto que a cooperaçto negativa, ou contenda, somente favorecerd tal praticidade se nino existir, se for neutralizada ou eliminada ou, entalo, se de algum modo puderser utilizada para auxiliar a consecução da tinalidiade pretendida.

Ainda no sentido de melhorar a cooperaçio na sociedude e desta com o governo, ressalla a promoçĩo da modernização ou desenvolvimentoda sociedade e do Estado, como processo de aumentaro bem-cstare o poder do cidadioe, tamberm, o poder das associaçoes, da sociedade e do Estado.

Assinale-se, por último, que embora, em princípio, a cooperação se realize de methor modo quando as relaçōes sociais e politicas stio do tipo contratual (contrato e coordenação), existem, no entanto, processos e meios de desnaturaçīo (Manipalaçab) psicologica e social, os quais, convenientemente aplicados aos cidadios e a toda a sociedade, podem resultar em muita cooperaçāo da grande maioria da sociedade ao respectivo governo, ate mesmo nos muins drísticos regimes do tipo hegemóni$c o$ (comandoe subordinaçio).

## PODER

"Em sentido mais apurado, considera-se Politica a arte de conquistar, manter e exercer o poder." - Escola Superior de Guerra (Manual Básico-1976).

Ohonem, pelo emprego de suas faculdades fisicis e mentais e dos meios de que dispoee, tem o poder de pretender atingir certos objetivos e pode almejar determinados resultados. Essae a forma de poder de que dispoe para tentar produzir cfeitos, con-
seguir resultados, atingir objetivos. Aoempregar suas faculdades tísicus e mentais, ben como os meios de que dispōe - ao empregar seu poder - no todo ou em parte, partatingir algum objelivo, algum propósito, estari, entifo, praticando.

E evidente que o poder pessoal varia de pessoan a pessoa em funçito da suacapacidade fisica e mental e dos meios de que dispóe cada uma delas. Aose associarem para a consecuçtio de um objetivo comum, o poder coletivo dessa associaçio poderii vir a ser maior, igual ou menor do que a soma desses poderes individuais. como conseqüéncia do modo de emprego desse poder coletivo, isto $E$, da maneira como serí preparada e executada a pritica a ser intentada para atingir o objetivo colimado.

Desse modo, para efeitos príticos. pode-se assim conceiluar o poder apossibilidode do honem de, provicando, produzir efeilos e conseguir resuhtodos.

Poderé, portanto, a possibilidade de agir. É a força que, apliceda, pode produzir a desejada mulação da conjuntura.

Todo cidadīo que participa do processo político, o faz excreendo seu poder: se participa sozinho, realiza sua praitica politica individual: se integra umgrupo (ou uma associação) de cidardios e. no bojo deste. participa do processo politico, exerce seu poder juntamente com o dos outros na prítica política coletiva desse grupo ou dessan associaçino.

A pritica politica individual, em príncipio, éa ação politicu individual de um cidadio, na qualidade de membro da Sociedade ou da Naçĩo. Na Sociedade
ou na Nação, o poder polifico do cidadio é o seu próprio poder pessoal.

O cidadio integrante do Estado, como norma, cxercita a pritica politica coletiva. O membro do Estado tem, alem do seu próprio poder pessoal, o poder incrente no cargo politico ou tunctio politica que excrec.

Tanto na Sociedade ou na Naçing quanto no Estado, cuda cidadio (por seu poder persoal ou por este acrescido do poder do cargo - ou funçio - político que exercer), cada grupo ou associaçío de cidadâos (por seu poder coletivo) e cada órgāo público, instituiçio(pelo poder político que exerce), que participa do processo político, constitui, de per si, uma fonte, um foco, um centro de poder político.

A pritica politica se realiza peloemprego desses poderes politicos no seio da Sociedade ou da Naiçio(politica interna) ou entre esta Sociedade ou Naçĭo e outra(s) Sociednde(s)-Naçio(ocs), ou Estado(s)Nuçã(ōes) (políticn externa ou intemacional, extla no caso dos Estados-Naçito(ōes) considerudas em conjunto).

Opoder do Estado é, portanto, a integraçío - mio o somatório - dos poderes de todos os centros de poder da Sociedade ou da Nação, em funçto dos apoios, indiferenças e rejeiçues ù aquio politica pretendida (poder nacional nocaso de politica extema ou internucional). Do mesmo modo, o poder do Governo é a integraçioo desses mesmos poderes, consideriando-se os centros de poder que aprovam, rejeitam ou combatem sua pritica politica almejada. Verificese, assim, que tanto o poder do Estido quanto o do Governo são circunstanciais e relativos, de acordo com a con-
juntura que se apresenta a a prítica política a ser intentada.

Tanto o poder Nacional quanto o poder do Estado ou o poter do Governo, cada um de per sif é funçĩo dos centros de poder individuais e coletivos da Sociedade ou da Naçioe do Estado, Assim, of fortalecimento de cada um desses poderes (Nacional, do Estado e do Governo) implica, simultainea ou alternadamente, o fortalecimento dos centros de poder individuaise coletivos que o apoiam e o enfraquecimento ou a neutralizaçāo dos centros de poder que o rejeitam ou combalem ou, ainda, a utilização, de alguma forma, en proveitode algumdaqueles poderes, da cooperiçio negativa desses mesmos centros de poder.

O estudo do poder evidencia variar o poder pessoal de pesson a pessoa. Mesmo que se igualem os meios a disposiçtio das pessoas, persistiríi sempre a diferença entre suas possibilidades físicas e mentais. Nho sendo víuvel igualir-se estas possibilidades pessonis, posilo que as pessons sīo diferentes umas das outras, não pode haver igualdade de poder entre pessoas ou entre grupos de pessous. Eventualmente poderá haver equivalenncia de poder entre pessoas ou entre grupos de pessous, mas isto serí sempre uma situaçīo momentânea, conjuntural. Explica-se, assim, a inviabilidade do igualitarismo como regime politicoe a extrema dificuldade daequitativa retribuiçio at participaçio societiria de cada cidadio (socio da sociedade), ou seja, da realicaçỉo da impropriamente chamada "justiça social".

Do cstudo do poder pode-se, ainda, verificar a necessidade de direçāo (governo) na sociedade para promover acoorde-
nação das açães dos cidadãos e dos conjuntos sociais (aswociaçōes e organizaçoles) c, também, a cooperaçăo entre todos eles. no emprego de seus poderes pessoulis on colctivos e, desta forma, garantira existencia da sociedade, pois que sociedade e ã̧̧o concerrada, cooperaçăo. Em benefício de todos, o emprego do poder pessoal ou coletivo deve ser coordenadoe ter o sentido da cooperaçīo; as situaçōes de contenda devem ser administradas pela direçio (governo) da sociedade e os conflitos, se inevitíveis, porela de algum modo resolvidos. Explicita-se, desse modo, a inviabilidade do anarquismo como forma de organização social e politica

As leis que regen o poder, principalmente a lei da whicidade (o poder é uno, indivisível), a /ei da cupansão (todo poder tende a se expandir até que seja impedido por outro) e a lei da eflcácia (o poder é função de sua prôpria cficicicia), linalmente, levam a se concluir que o poder, por sua própriu natureza, tende a induzir as relações sociais e politicas to tipo hegenônico (comandoe subordinaçi̊).

## a democracia

Ohomeme um ser imperfeito. Em decorrência, jamais produziría algo perfeito. Desse modo, siolo imperfeitas e contém erros todas as teorias claboradas pela mente humana, esta inclusive. Entretanto, emt teoriadogmática, fatalista ou determinista há muior probabilidade de ocorrência e de persistência de enos do que en teoria adogmática e possibilista. Por tudo isso e por ser o regime politico mais consentânco à
prítica. foi consideratooregime demoeraitico a melhor formu de gowerno.

Nacivilizagionocidental, ademocraciać a forma de governo surgidin como reação (resposia a umatação qualquer por meio de outra ação que tende a anular a precedente) no absolutisno. para a limitaçĩo do poder do govemante, buscando justiç, liberdade e sentido coletivo no exercicio do poder.

A democracia nilo constitui um sistema, nem tem forma predeterminada. É a busca de um ideal, que se vem fazendo empiricamente. Desse modo, a democracia nio ed, virit a ser. Ela se faz, por tentativas e pela prifica.

Como tentativa para a limitação do poder do governante, procurando justiça, liberdade e sentido coletivo no exercicio do poder, a democracia vem a ser, evidentemente, uma prática politica.

Considerando al democracia a procura de umu formade govemo ideal, nifo se pode pretender encontri-la já realizada, no decurso da Historia da humanidade.

Encontrarn-se, sim, nu atualidade, regimes mais ou menos democräticos, que devem observar pelo menos as características essenciais da democrucia moderna pura ussim poderem ser chanados.

Essas caracteristicas essenciais consistem: na adestio à teoria da sobermia popular e à teoria do contrato social, simultancamente; no excrcicio compurtilhado do poder: na observância do princípio da maioria numérica, e no respeito aos direiros da minoria.

Oregime que nito apresente, simultaneamente, tais caracteres, não será, certamente, um regime democrítico.

Verificado ser a democracia uma pratica polfitica, trata-se agora de determinar como the dar a maior probabilidade de ser bem-sucedida, isto es, estabeleer as condiçēes que the conferirio a praticidade.

Sendo pritica política, a praticidade da democracia deve seguir, no geral, a pralicidade da política. Por ser, entretanto, uma forma especial de prática política, a democracia deve, do mesmo modo, na busca da sua eficícia, sujeitar-se, em acréscimo às condiçōes gerais da praticidade politicen, a outras condições inerentes as suas especilicidides.

Tais condiçóes poderito ser pesquisadas submetendo-se as características essenciais da democracia moderna ao crivo dos principios que regem a praticidade, do modo a seguir.

## democracia prática

## Adesâo simultânea à teoria da soberania popular e a do contrato social

Aceitandoanalesino aessas teorias como ato voluntirio e uniluteral do cidadio e considerando-se ser, segundo uma delas, o poder supremo atribuido no povo - conseqiientenente, uma parcela desse poder acada um dose cidadios, individualmente-deve-se admitir inqualquer cidadio, de per sii, odireto de, at todo tempo, poder retirtur sua adesio aocontrato social estabelecidoe, ate nesno. a ambas as tcorias. Na eventualidede dessi posiç̧o discordante vir a ser adotada pela maiona dos cidhdatos, oregime democritico tomar-se-á inviável, nessa ccasido, na sociedade considerada. Na hipótese de expressivo número de cidadios vir a compartilhar
dessa posiç̧̆o discordante, poderii, entîo, ocomer a instabilidade politica, na organizą̧io democrática dessa sociedade.

A questio da adesiop a essus duas teorias serii, portanto, uma das vulnerabilidades da forma democritica de governo.

Na prática democrática, a teoria da soberania popular e a teoria do contrato social se traduzem na representaçio politicaformaçilo da classe política - e no sufrágio universal - voto livre e paritário com reais opçues de escolha ao eleitor.

A representiçĩo politica advém da inidequabilidade da democracia direta à democracia moderna, em deconencia, principalmente, do grande número de eleitores, em geral, nos atuais colégios eleitorais, da heterogeneidade desses colégios, em particular no que diz respeito ao conhecimento, lato sensu, dos scus integrantes (eleitores) e da crescente facilidade de desnaturação (manipulação) psicológica da opinilio dos mesmos, especialmente quando dos plebiscila e referenda. Nesse contexto, o sufrigio universal surge como soluçio de compromisso. julgada a melhor para conciliar, na aplicução da teoria da soberania popular, a substituiçĭo da democracia direta pela democracia representatival.

Ogrande risco para a forma democrítica de govemo, decorrente do instituto da representaçiono política, éa transfonmaçio da clarse politica formada em corporacūo elitista. que sobreponha seus próprios interesses partieulares aqueles de toda a sociedade, como temocorrido,com freqüência, em muitos dos regimes democráticos contemporâneos.

Do mesmo modo, o sufrigio universal tem sido muitas vezes desvirtuado, em ra-
zāo da predominincia, nesse processo, de imteresses alheios ao jogo democrático e. do mesmo modo, de cada vez maiior possibilidade de se influenciar a opiniaio dos eleitores no decurso das eleç̧̣̂̀es.

A boa qualidade dos cleitores e dos candidatos a cargos eletivos aumenta a probabilidade de se vir a ter uma classe politica constituida por eleitos dotados dos predicados adequados à boa representação de seus eleitores. Desse modo, parece aconselhável, para a formaçito de melhor representaçāo politica, que sejam instituidas condiçōes minimas para a qualificaçio de elcitores e de candidatos aos pleitos eleitorais.

## Conhecimento

O conhecimento, lato sensu, em especial a cultura política por parte dos cidadilos $仑$, evidentemente, indispensável para que a maioria deles, pelo menos, tenha interesse na prática e na preservaçĩo do regime democratico.

Aos eleitores, o conhecimento, lato sensu, conferirá maior discernimento para o voto livre e paritário e permitirá exigir reais opçoes de escolha para o escrutínio, podendo tudo isso resultar em melhor representação políticae, conseqüentemente, em melhor constituição do governo democrático.

Quanto aos eleitos - classe politica formada - aquele tipo de conhecimento propiciará melhores condições para o exercício da representação política e para a açĩo de governo, em si mesma. Na realimentição do processo democrático - nas cleições a seguir - esse conhecimento poderí facilitar aos representantes eleitos a ediçio de novas leis e regulamentos, que oferece-
rionaos eleitores melhonts condiçues puru o exercicio do volo live e paritirio com reais opçícs de escoulhas.

O contendo do conhecimento, lato serisu, nele compreendida a educaçio politica dos eleitores edos eleitos, torna-se fundamental ato processo democratico.

## Preporaço

O preparo da formaç̧̧io da classe politica eo do sutragio universal implicam, inicialmente, tanto para o eleitor como para o candidato a cargo eletivo, a obtenção de conhecimentose habilidades especficos, correspondentes ao processo eleitoral, istoed, cultura politica.

Quailquer eleçicio deve ser objeto de prévia preparaçion, tanto no que concerne ao goveno cono, tumbem. em relighlonons eleitores e aos candiditos a clciçuo: o governo. promulgando leis especificis que bem regulem o proceswo elcibral, otleitore ocindidato a cargoeletivo, aterdendo ao disposio nessas leis, parasc hubilitaremanescrutinio.

Essa preparaçio compreende do mesmo modo, o aspecto material de obtençĩo e de preparo dos equipamentos e instrumentos necessários e dia estrutura dos locais para a votação e a apuraçio, além do treinamento do pessoal encamegedo do processo eleitoral e o do próprio eleitor.

Eleita actasse politica, deve haveroestabelecimentodesmas futuras aividides parao exercicio do puder, incluindo, no minimo, o plane jumentodakth govenumental coprepuro de orgunismose melos de exccuţĩoe de outros de controle da astato planejuda.

## Coordenaçio

A coordenação do suftügio universal será muito facilitada se houver um órgäo
que se dedique unicamente ao preparo. to plancjamento, a execuçio e to controle do processo elcitoral. A melhor soluçino para isto parece ser consubsaanciar todo o processo em um orgão independente - Justiça Eleitoral - exclusivamente encarregado da aplicserno da legislaçio especifica e da lisculizaçâo da observincia dessa legislaçio em todoo processocleitoral, desde seu inicio ate a diplomação e posse dos eleitos.

Após a formaçióo da classe politica surge a necessidade da coordeniugita do scu trabalho, que se traduzitá na orgunizactio đo govermo-seus orgảas, funçöes, atribui- $^{\text {a }}$ pōes e outros.

A quantidade de representantes constitutivos da classe politica repercute de modo dircto na coordenação dos trabathos a eles afctos e na dos órgâos que vicrem a integrar; quanto maior o número desses representantes e desser órgilos governamentais, maior a dificuldade em coordenar suas açōes.

## Segurança

Nüo havendo possibilidade de se obrigar os cidadithos a aderivem ì teoria da soberriaia populareà teona docontrato social, pois yue tal adesio d ato espontanco de cada umdeles, a principal procopaģäodos govemantes, en qualquer regime democrático, no que diz respcito a seguranga das instituiçōes, deve ser a de governar de milneira a manter pelo menos a maioria dos eleitores interessados na manutençảo do regime constituido.

No que se refene a seguranca do processocleitoral propriamentedito impde-se cogitir, inicialmenc, duseguringa rasuaprepa-
reçio. nu sua execuģio, no seu controle e na sual fiscallizaçüo. Nessıquestion, nîodeveser deseunda a segurançaquanto ano funcionamento, reparoe manuterçio dos instrumenfos, equipamentose installacios nexessinios à realizaçío de torla a dinâmica do processo.

Sinultaneamente, considere-se a segurança pessoal daqueles que trabatham em proveito do processoeleitoral e, da mesma formi, adoreleitores, principalmentequanto a garamia de locomoçío (ir e vir) - segurança pública - e à liberdade de expressio (liberdade com reais opçoes de escolha).

A seguir, seja considerada a segurança dos eleitos, tanto para a sua diplonuçio e posse, como para oexercicio da representaçio política.

Cooperação
A cooperaçīo dos cidardios, referindose a segurunça do regime, decorre principalmente da confiança da sociedude no regime democrático. Nesse sentido, pode-se dizer que democracia é wn estado de espirito. Desse modo, se o anarquismo é inviaivel, principalmente por ser necessírio à sua consecução que todas us pessoas sejam virtuosas, a democricia e de dificill realizaçāo, por exigir, pelo menos. maioria de cidadios corretos, na sociedade considerada.

De grande importancia para a cooperaçino à formaçio da classe política ea sufrigio universal é a sociedade politica primordialmente os repuesentantes dos eleitores - gozar de credibilidade no scio de todo ocolégio eleitoral.

A confiança dos cidadioos na justiça eleitoral e na sociedade politica muito contribuem para a cooperaçio a forma-
çâo da classe politica e a todo o processo eleitoral.

## Exercicio compartilhado do poder Poliarquia

Oexerciciocompartilltado do poder visi, essencialmente, a limitaçio do poder dos governantes, o que deve propiciar, de certa forma, justiçate liberdide aos governados.

Dividindo-se o poder em faixas paralelas, em cada uma das quais o poder nela concentrado deva ser exercido de modo hambonicoe independente ou autônomoem relaçīo ao poder das demais faixas, obtêm-se dessa maneira, ao menos em teoria, uma forma equilibradu de governo.

Essa formade exercicio do poder, quando bem-organizadae dotada de processos eficazes de controle e de penalizaçío dos governantes, se nito tem propiciado a felicidude dos governados, pelo menos lhes tem evitado consequíncias desastrosis. E. no dizer de Churchill, "a pior forma de governo, desde que excluidas as demais".

Oexercicio compurtilhado do poder, por violentar a lei da unicidade do poder (o podere indivisfivel) tem apresentado, en sua aplicaçào priatica, equilibrio instável, resultando, frequentemente, no predominio, em diferenies grabiciodes, de um dos poderes de goveno sobte os demais, Além desse risco. pode ocorrer otácito acordo entre os diversos detentores dos poderes de governo para - excrcicio desses poderes em causa propria, transfonnando arepresenaçito política (classe política) em oligaryuia, ou, entio. oconer oconflifoentre esses poderes, inviabilizandoogovemo. Tiis inconvenientes tem sido minorados, nos regintes democráticos
parkmentaristis, pela atuactiodo poder moderador que, na forma estabelecida no contrato social. fiscaliza a açĩo dos demuis podenes eos penaliza nas ocesides proprias.

Conhecimento
Quanto maior e melhor for o conhecimento, lawo sensu, de cada um dos componentes do governo, tanto melhor poderí seroseu desempenho individual e, também, melhor poderii ser o desempenho de cada órgäo do governo, tudo resultando em metheres leis, sua adequadn aplicaçiloe administraçâo da socicdade.

O conhecimento facilitara, ainda, a cada governante (legislador, juiz, administrador) a ater-se aos limites de sua competência, a methor orientar efiscalizar a açito de seus subordinados c , do mesmo modo, a cooperar com seus pares de modo valorativo.

A integração dos esforços dos governantes e de seus auxiliares - sociedade poliftica - para a consecuçĩo das metas e objetivos do governo, dependeri, em muito, da educaçāo politica de fodos os integrantes da sociednde politica.

## Preparaçāo

Os governantes devem dispor de órgilos de estudo, de assessoramento e de administração que thes propiciema obtençio de conhecimentos e habilidades específicos fundamentais ao desempenho de suas funçōes, que tratem do preparo, planejamento, execuçtio e controle das açōes decorrentes de suas resoluções e, bem assim, dos meios materiais (installaçōes, equipamentos e instrumentos), acrescidos dos recursos humanos indispensiveis à concretizaçăo dos seus propósitos.

## Coordenação

Tratando-se de uma poliarguia, a coordenaçĩo das açöes de poderes autonomos ou independentes e harmonicos somente poderá ser obtida pela fiel observancia, por parte de todos os governantes, dia finalidade a ser atingida pela Politica (bem comum) ou dos objetivos fundamentais estabelecidos no contrato social (Constituição do Estado) para a consecução dessa finalidade c, ainda, pela perfeita delimitaçio nesse contrato social dos setores de atividades ou dos campos de atuaçtio e das atribuiçōes de cada um dos poderes constituidos.

## Segurança

O exerificio compartilhado do poder implicatexisténcia de mais de um poder, evidentemente.

A seguranģa desses poderes deve ser cogitada tanto em relaçio no ambiente exterior aos mesmos, como no que tange no ambiente interior a cada um delese visa a permitir que cada un desses poderes disponha da liberdade de açio necessaria ao exercicio de stat autoridade e de suas funçoes eatividudes.

Sendo a democracia, pordefiniçio, oi $\mathrm{m}=$ periodo dhachno, isto implica, veoricamente, maiores cuidados com a seguranģa dos poderes constituidos, pois que haveril sempre na sociedade democritica oposilones e contestadores ativos, procegidos pelas liberdades democriticas. Em contrapartida, por ser o regime democrálico unta forma de govemo conitratual (contrato e coovdeniesio), parece correto considerar-ke que, sendo bomo governo, maior será a cooperaçío dos cidadīos, em geral, wos poderes constituidos.
tudo contribuindo para oanmento da seguranç do governo e do Estado.

No que se refere ì segurança da sociedude e do Estado, a poliarquia, por suas proprits conketerisicass. implica reações menos ripidas, por parte do governo, as eventualidades e emergências, o que aconselhu a inserção no contrato social de disposiçōes que lhe permitam enfrentar com presteza as situaçóes extruordinárias.

## Cooperaçio

A dificuldade da coordenação da açílo de poderes independentes ou autonomos faz aumentar a importancia da cooperaçio entreeles.

Para facilitar a cooperação entre os podenes constilucionais, parece importante que as integrantes dos órgàos ixiministrativos do Estado-sociedade politicaexcluidaaclase política-sejam impedidos de qualquer participaçīo político-partidária, ou, pelo menos, que no aparelho estatal as chefias e funçōes principais sejamexercides porcididaios apartidifios.

## Principio da maioría numérica

Consoante a essa caracteristica essencial uos regimes democriticos "tanto para as eleiçós dos representantes como para as decisôes do órgāo político supremo vale o princifio da maioria numérica, se bem que podem ser estabelecidas várias formas de maioria segundo critérios de oportunidade naio definidos de uma vez para sempre".

Ainda que aceilo pela grande maioriados cidadios e mesmo admitindo-se que todos tenham boaculura politica, deve ser sempre considerada a possibilidade de falseamento
das eleiçũes e de desnaturaçĩo da opinifio dos voluntes. A modernizaçio dis sociedides, o advento das socicdudes de massa, a evoluçio tecnológicne as técnicas modernas de propaganda, de marketing politico, de desnaturaçlo (numipulação) psicológica da opiniilo pública e da dos cidadăos, muito tem facilitado viciar o processo de escolha por parte dos cleitores e, por conseguinte, a propriaescolha a ser feita por eles.

## Conhecimento

Quanto maior o conhecimento, lato sensu, de coda um dos eleitores, maior deverí ser, em teoria, seu discemimento para bem volar, evitar ser influenciado em sua opinitio e recusar processos de escrutínio viciados em que nāo haja plena liberdade de expression e reais opçōes de escolha.

## Preparaçao

O processo eleitoral deve propiciar ao cleitor ampla e completa informação a respeito do que sera volado, bem como meios para obtençăo de outras informaçōes que julgue necessárias, e tempo para reflexīo,

Vale ressaltar, entretanto, que quanto mais demorado e prolongado o processo eleitoral, maior a possibilidade de seroeleitor influenciado em sua opiniāo e do próprio processo vir a ser desvirtuado.

## Coordenaçäo

Parra a melhor apuraçatio da vontade da maioria, todo o processo de escrutinio deve ser, com untecedencia, completamente regulamentado, abrangendo isto até a prévia escollate designaçīo dos eserutinadores.

## Seguranço

O Fato da aceitaçino pela sociedade do princípio da maionia numérica vai permitir
que as divergencias sejam resolvidas pelo voto, o que contribui para aumentar a segurança da saciedade considerada.

## Cooperaço

Parcece evidenke que a aceitaçio do principio da maioria numérica lavorece a cooperação dos cidadios em relaçĩo ao regime democrítico, pois que este principio proporciona a todo tempo uma forma de soluçio de divergencias.

## Respeito aos direitos da minoria

Segundo esse principio, nenhuna decisào tonada por maioria deve linitar os direitos da minoria.

Nâo havendo o respeito nos direitos da minoria, oregime democríticose transforma na ditadura da maioria.

Busicamente, os direitos da minoria são: odireitoal existüncia; o dircito à representaçño política minoritaria; o direito a tornar-se maioria, em paridude de condiçöes havidas para a fommação da maioria.

Ocontrato social - Constituiçioo do Es-rado-deve estabeleceroque seja minoria, scu direito de representaçio política minoritiria no govemo eas condiçós paribirias parao crescimento ou decréscimo, tantoda minoria como da maioria.

## Conhecimento

O conhecimento, fato vensu, tanto dos elcitores como de seus representantes, favorecerfí o reconhecimento da necessidade da existència da minoriae o conseqüente respeito ans seus dircitos, para a realizaçlo do jogo democrítico.

## Preparação

A preparação da formação da classe politicac das eleçobes propriamene ditas
deverí propiciar igualdade de oportunidade às diferentes conentes de opiniino - parlidos polfíticos - e aos candidatos aos cargos cletivos, para que naio seja prejudicada a formaçio da representiçịio minoritiria nos devidos óngäos de governo.

## Coordenaçäo

Parece evidente que a coordenactio das açóes da representaçio minonitaria no govemo deverí ser realizada no ámbito da própria minoria, Orespeilo aos direilos da minoria facilitari, entretanto, que, em determinados casos, a própria minoria coordene suas açōes com aquelas da maioria. para a consecução de projetos de interesse da sociedade.

## Seguranca

0 respeito aos direitos da minoria contribui para a segurança do regime democritico, pois propicia o correto exercicio dia oposiçĩo, evitando que a minoria passe à contestação ao governo da maionia, visando a desestabilizai-loe, tambem, faz com que, tanto a minoria como a maioriae os cidadios permaneçam interessados na munutençio do regime democratico.

## Cooperaçáo

Por úlimo, o respeito nos dircitos da minoria tacilitu a cooperaçio da mesma no jogo dennocrático, na melhoria de projetos apresentados ao debate pela maioria e na consecuçĩo de metas e objetivos de interesse geral da sociedade.

## CONCLUSĀO

Cada sociedade tem o regime político possibititado por sua evoluçio social,
principalmente seu estigio de cultura. Atingido o patamar que possibilite um regime que possat ser considerado demoeratico, esse regine seri sempre um degrau na continum escalada. propiciada pela pritica democratitica, visando ar dificil e remoto coroamento do ípice colimado: a democracia. Desse modo, pode-se dizer que, em cada nivel de sua evoluç̧̃o suctial, a sociedade tera sua denocracia possivel.

O regine democrático é uma prática social, por intermédio da qual a sociedade tenta passar de uma organizaçĩo politien considerada menos favorivel, cm termos democráticos, para outra considerada mais fivorivel, no sentido do aprimoramento do regime. A sucessâo de tentativas para o continuo aperfeiçoamento democráticoé, assim, methor proporcionada pela prática democrática.

## CONSIDERAÇŌES FINAIS

A ideologia da democracia é a prática democrática. A pratitca democrática é a açato, oricntada pela tconia da melhor prifltica no sentido do contifuo aperfeçoantento do regime democrático, para a realização do ideal democratitico, at democracial

A prática democritica apresentadois sentidos complementares que se imbricum, se superpiem, se misturam no tempo e no espaço em que se busca a democracia. Oprimeiro sentidoćagenaçioda democracia pela prifica incessante do regime democrítica. 0 segundo sentidoéa geração du democricia pela busca e pela observäncia continuadas das condiçées que propiciarāo os sucessivos aperfeiçoamentos do regime democrútico no sentido da plena democracia.

A potência da democracia reside na dinâmica do ideal democrático e na dintumica da pritica democrítica.

## BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO. Nicola. Dicioudirio de Filospha. Slo Puloc Mesire Jou, 1982. 992 p.
Dicionorio do Pensamewho Marvisa. Riode Jameiro: Zihar, 1983. 454 p.
IFTREARTE MORA, Jose. Decriantrio de FWasofid. Buelus Airss: Editorial Sudamentana, 1971. 2 v. LEGRAND, Gerard Dicionírio de Filoofia. Lisbos: Eḑçes 70, 198, 391 p.
VON MISES. Ludwig A A弓te Hmama: um tratado de economia, Rio de Janciro; Instituto Liberal, 1900.872 p

KOTARBINSEL Thatusy Prawiohgy an introluction to the sciences of efficien action, Londics: Pergumen Press Lid, 1965.219 p.
 Ed. Universidiule de Brasilizi, 1983. 1.318 p .
 Janciro, Rio de Jancime Nova Froubeira, 1986.1848 p.

## 0 Absolutismo e o Progresso da Guerra

Marcos da Cumha e Souza*

Resumo: Palestra proferida em 30 de julho de 2002, focaliza o tamanho dos exércitos e o recrutamento nos Estados absolutistas e as transformaçbes deles resultantes na conduta da guerra entre 1618 e 1763. Palavras-chave: Absolutismo, querra de sítio, mercenarismo.

Este trabalho abrange a civilizaçâo ocidental, no periodo que segue desde a dellagraçio da Guerrados Trinta Anos (1618) atéo fim da Guerrados Sete Anos (1763). Há uma arbitrariedade evidente nesses limites. Eis que nãod ficil delimitar oabsolutismo noespaçoc notempo. Em primeiro lugar porque alguns paises, cono a Holanda, nunca oexperimentaram. Em segundo, porque ele se deu cm epocas diferentes, segundo as particularidades de cada nação. Por fim, e comum cometermos oerro de confundirabsolutismocomatoritarismo.

Os Felipes da Espranha, porexemplo, sion freguientemente aponados comoris absoIulistris. Noentanto, oConle-Duque deOlivares, ministrode Felipe IV, mostrou at monarca, em 1625 , o quanto este estava longe decontrolar seu império. Olivares escreveu:

[^14]Que Vossa Majestade considereque aquestio mais importante de vossa monurquiná étornar-se Rei de Espanhat eu quero dizer com isso, Senhor, que Vossa Majestade nito se contente em ser rei de Portugal, de Aragäo, de Valença, Conde de Barcelona, mas que trabalhe (...) para reduzir estes reinos, que compulem a Eppanha, ao estilo e ats leis de Gastilha, sem que haja mais qualquer diferença...
Oque oduque queria dizer e isto valia também para os reis da França e da Inglaterra e partu o imperador germínico, eque as autonomias gozadas por certas regiöes do pais limitavamo poder do rei como administrador, como legisladore comocoletor de impostos.

Portmo, a essencia do absolutismo implicava em conceder ao titular do poder um stams acima de qualquer exame por parte
de outro órgàa, fosse ele judicial, legislutivo, religionocuelcioral. Eis opapel sanesdor do absoltuismor centeralizar poder nes mios do rei, com vistis acriar una administração nacional, linanciada por tributos nacionais, recolhidos por unta burocracia nacional. Atenuandoos privileggos lisctis da Igrejae da nobreza, rompendo as barreiris dis regiôes autonomas, demolindocorpos kegislativos locuis e unificando ojudiciário o Estado deveria se tornar mais simples e maiseficiente.

E interessunte notar que a instalação de regimes absolutistiss se fea frequientemente sem oposiçilo rigida. Na França, após as desordens da Fronda e a morte de Mazarino(1661), o reino aspirava um Estado unido, estavel e forte, Cenário ideal para o reinado pessoal de Luís XIV. Na Dinamarca, em 1660, o fordalecimentoda monarquia foi oferecido ao rei pelo cleroe pela burguesin e aceito sem deramamento de sungue pela nobreza. Nos dois exemplos nio houve nenhum documento de indole constitucional que atribuitse aos monarcas novos poderes. Luís apenas decidiu nâo mais nomear primeiros-ministres, enquantoces dinamurqueses reconheceram a hereditariedade da monarquia local - gestos de aparefncia limilida, mas que removeram grandes obstúculos.

Nocampo militar, cono veremos, oabsolutismo permitiu fininciar, de foma mais adequada, oesforço de guerra. Em alguns casos, comoo sueco, foi inclusive fator decisivo de desenvolvimentocconomica. Com dinheiro e governo centralizado, os Estados europeus puderam construir fortificaçies modernas, adequadas aos avanços da
artilhsuria. Puderam ainda constituir exércitos cada vez muiores e bem equipados. absaticeidos por um sistema logéstico regular. Na seqû́nciu, esses grandes exércitos passaram a demandar formas de serviço militar compulsúrio que, longe de serem universais, geraram grundes transformaçōes sociais, Em alguns casos chegou-se a militarizar a propria sociedade, como na Prússia do século XVIII.

## tamanho dos exércitos

O enorme crescimento dos exércitos durante o periodo absolutista \& um fenomeno incontestível. Oque ainda se discuteé se os exércitos foram ampliados gruças ao absolutismo ou, em sentido inverso, se o absolutismo floresceu graças no crescimento dos cxércitos. E talvez possamos dizer, ainda, que os dois fenömenos se completaram, de modo que o monarca fortaleceu seu exército e o exército fortaleceu o seu monarca.

Se tomarmos como exemplo a França do século XVII, veremos que niio apenas os efetivos em tempo de guerra triplicaram em sessenta anos, como também os efctivos em tempo de paz tiveram um aumento significativo.

Ao longo dos séculor XVII XVIII. os efetivos de outros países também alcunçariam cifras fantisticas, exigindo dos Estados cada vez mais recursos e criatividade para se financiarem. No inicio do século XVIII, $75 \%$ da receita da França era destinada í guerra.

Por outro lado, paises com tradiçilo parlamentar, como a Inglaterra, nilo con-
seguiam levantare mantergrandes efetivos. Nito era por filla de pujança econômica, mas por falta de interesse dos compos legislativos, Em I745, quando Carlos Eduardo Suurt descmburcou na Grä-Bretanha para reivindicar a coroa cm nome de seu pai, o país estava detendido por apenas oito mil homens. E foran precisos quatro meses para levantar um exército de trinta mil.

## 0 FINANCIAMENTO DA GUERRA

Exercilos cada vez maiores eram lào dispendiosos que a guerra poderia se tomar um jogo, onde $o$ vencedor seria o último a falir. Ou, como se dizia: "Vitória rá para taquele que possuir o último escudo."

Assim, diretamente relacionado aocrescimentodos exércitos estúo financiantento du guenra. Os reis pre-absolutistas encontravam neste campo um sério obstáculo de ordem constitucional. O Brandemburgo, ${ }^{2}$ por exemplo, foi um palco indefeso de barnalhas allheias durante a Guerra dos Trinta Anos porqueseu governante nio tinha poderes para criar impostos que pagassem um exército permanente. A obtenç̧to deste poder, após a guerra, está diretamente relacionada com a instalaç̧̃io do absolutismo naquele Estado.

Um dos expedientes mais usados no periodo significava garuntir a subsisténcia dos exércitos através da exploraçato de recursos extraidos junto a populaçũo civil de territórios nacionais, aliados, neutros ou inimigos ocupados. Eraum sistemaque alguns

[^15]historiadores chamam de faxa de violesciar. Além da desumanidade intrínsecta, tinha värios inconvenientes de ordem prática. A arrecudaçio cxigiao emprego de uma grande parcelado exercito, gerava revoltas e nem sempre obtinha recursos suficientes.

A partir de 1675 , ogoverno francts passou a tratar com rigor roubos e pilhagens da iropa, mesmo em paises estrangeiros. Oficiais foram demitidos e soldos descontados dos regimentos para indenizar regiöes alingidas por abusos. As contribuiçies recolhidas em territórios ocupados passaram a ganhar traços de tributo, recolhidas diretamente para os cofres do reino e nī̀o para as unidades. Em 1678, $18 \%$ do orçamento militar framets foi pago com contribuiçés recolhidas em território inimigo.

Neste passo, Frederico, o Grande, assim resumiu sua passagem pela Botmia, eni 1745: "Minha intençlo nesta campanha era viver às custas do inimigo, comendo e exaurindo todos os seus suprimentose erecursos na área da Boémia adjacente âs nossas fronteiras."

Masa grande contribuição do absolutismo para o financiamento das guerras foi nu área tributíria, embora seja dificil traçar um perfil comum aos diversos países. Antes do absolutismo, os tributos destinados à manutenção do exército tinham caraiter geralmente provisório, emergencial. Sua cobrança dependia de um acordo entre a monarquia e os representantes da nobreza, do clero e da burguesia. Daí os efetivos insignificantes em tempo de paz. Ecsse acordo, que dependia da convocaçĩo de órgăos legislativos temporários (Parlamento ou Estados Gerais) nîo raro
causava instabilidade politica e obrigavao monarca a fizer concessōes em outros campos. Lembremo-nos da crise parlamentar que precedeu a Guerra Civil Inglesa, O mérito do absolutismo, nesse campo, está na criagto de sistemas tributários voltados para a manutençũo de exércitos permanentes cada vez maiones. Outro progresso ficou por conta da estrutura burocrática mais eficiente e centralizada, presente tanto no momento da arrecadaçăo quanto na realizaçilo da despesa.

Osemprestimos também form uma fonte importante de financiamento. Mas os paiser absolutistas geralmente pagavam juros mais altos, pois tinham tendencia a modificar unilateralmente as condições dos contratos. A Espanha, em uma dezena de oportunidades, promulgou decretos de bancarrota, alongando unilateralmente prazos de pagamento e reduzindo juros. Os credores näo tínham entioo meios legais de se opor a essas medidas, mas puderam negar novos créditos em momentos cruciais. Em 1627 , essa falta de crédito levou a paralisia do Exército espanhol.

Rendas menores e excepcionais podiam ser obtidas por diversas formas, como a venda de terras pertencentes ou conliscadas pela coroa. Uma fonte largamente utilizada pela França foi a criação e venda de officios públicos, especialmente aqueles relacionados ao judiciario e a coleta de tributos.

Um dos exemplos mais interessuntes do período é ofinanciamento da Suecia durante a Guerra dos Trinta Anos. Quando Gustavo Adolfo assumiu o trono, em 1611, recebeu um puils pobre, atrasado e
pouco povoado. Tinha, no entanto, grandes reservald de ferro e cobre. O rei entüo estimulou a contrada de capital estrangeiro para as árcas de mineração e indústria bélica, trazendo ainda técnicos estrangeiros e novas tecnologias. As vantagens fiscais somavam-se o baixo custo da maio-de-obra local, muita madeira para queimar nas fundiçōes e energia hidráulica abundante.

Com a Guerra dos Trinta Anos, a desestruturaçio das rotas comerciais curopéias beneficiaram as exportaçbes suecas. Parte considerável da produçāo passou a ser transportadi em navios mercantes nacionais. Em I630, o paiss era auto-suficiente na produção de canhōes e um dos principais exportadores. Em seguida, as vitórias de Gustavo Adolfo mia Alemanha garantiram a posse de um vasto território apto a fomecer recursos.

Após a morte do rei, na batalha de Lutzen, os lideres civise militares do pails concordaram que o peso dessa guerra nio poderia mais onerar o povo sueco. Assim, além de taxar os territórios ocupudos e de cobrar resgates das cidades alemies, re-correu-se à cobrança do dircito de passagem no Mar Bálico e à obtençlo de emprestimos garantidos indiretamente pela França. A guerra passou a nutrir a guerrae istoe visivel nos nümeros. Em 1630.0governo procisou arrecidar na Suecia $2.8 \mathrm{mi}-$ lhëes de dalers de prata para pagar a guerra ma Alcmanha (soma que superava os rendimentos normais do Estado). Em I633, a soma caiu para 128 mill. ${ }^{3}$

[^16]O sucesso da Suécia cm financiar a guerrah. portianto. nỉo residiu apenas em novas opçes de linanciancuto mas, tambetm, nodesemvolvinentoacelendo(sebem que temporirio) de sua economia.

## A GUERRA DE SIIIO

O absolutismo, indubitavelmente, possibilitou também a proliferaçāo de novas fortificações e a demolição de velhos castelos feudais. Mais uma consequencia do fortalecimento do Estado e do aumento de sua capacidade financeira. A guerra de sitio foi um dos aspectos marcantes do perfiodo.

O sitio era uma operaçano longa e cara. Contra a cidade neerlandesa de Breda du= rou de agosto de 1624 a maio de 1625 . As obras ligadas to cerco de Bois-le-Duc (Hertogenbosch), em 1629, tinhamquarenta quilömetros de comprimento. Equindoo sitiose estendia pelo inverno, congelava os assediantes cm suas trincheiras.

Os franceses viriam a desenvolver sua própria técnica de assédio. Sob o reinado de Luís XIV surgiu Sébastien Le Prestre, Seignewr de Vauban ( 1633-1707), um en= genheiro militar duramente educado pela prítica e que logo ganharia a confiança do rei. Com Vauban, o sítio tornou-se racionall, téenicoe de resultados mais previsiveis. Desenvolveu métodos que, corretamente empregados, necessuriamente deventim levar à queda da praça, com economia de tempo e vidas humanas. No cerco de Ath (1697), com apenas duas semanas e 53 mortos ele logrou dominar uma guarnição de 3.800 homens.

Oinconveniente do seu método estava no grande numero de honens e recursos necessinos, mesmo para as menores fortiFicuçoes, Vinte mil soldados era o que ele considerava comoo minimo para garantiro sucesso de um sítio.

Além de se ilustrar nacaptura de fortificaçües, Vaban revolucionou tambêm no construir e reformar as praças que literalmente salvaram a França durante a longa Guerra de Sucessio Espanhola (17011714). Nioq que ele fosse entusiasmado pela proliferaçĭo de fortificaçōes. Aocontrario. Advertia constantemente que o excesso de praças tirava soldados do exército de campanha, além dos recursos desperdiçados na construçĩo e manutenção. "Dez praças a menos devem valer io rei trinta mil homens amais", dizia.

Para melhorara eficiência do sistemade defesa francés, Vauban propunha que as fronteras francesas ("seja por tratado ou por uma boa guerra") fossem mais retas, menos salientes. Era oque ele chamava de fazer o Prei Carre. Feito isso, ele sugeria umu linha dupla de fortificuçóes, "à imitação da ordem de batalha", protegendo as fronteiras do reino em face dos Paises Baixos e da Alemanha. Seu estilo fez escola por toda a Europa e sobreviveu muito além de sua vida.

Durante oabsolutisno, foram muilo mais frequientes sitios do que batalhas campais. Mesmo nas campanhis empreendidas por Frederico, o Grandc, näo faltaram cercos, como os de Praga (1744), Neisse (1740), Glogau (1740), Pirna (1756) e Olmulz (1758). Além disso, muitas batalhas campais famosas resultaram da tentativa de um
exército intenomperositioempreendido por outro. Foram os casos em Rocroi (1643), Marston Moor (1644). Dunas (1658), Kahlenberg (1683). Narva (1700), Malplaquet ( 1709 ). Turim ( 1706 ). Poltava ( 1709 ) etc... O Duque de Marlborough, adepto da guerra de movimento, conseguiu trawar apenas quatro batalhas importantes contra os franceses, en dez anos, il frente do exéreito britanico (1701-1711). No mesmo periodo, conduziu trinta sitios.

## 0 RECRUTAMENTO

Durante os séculos XVIe XVII, os Estados tinham geralmente tres formas de obter soldudos: o recrutamento de voluntários (nacionais ou estrangeiros), orecrutamento compulsörio e a contratação de exércitos mercentírios.

Ao contrifio do que se pensa, o recrutamento de voluntários cra muito mais frequiente do que o compulsório. Houve epocal em que ser soldado era escolher uma prolissiio relativamente bem remunerada. Ganhava-secm media mais do que umpedreiro, alémdenceberalimentoe, eventuilmente, o produto de pilhagens.

Durante guerras muito prolongadas, porém, os salários ficaram menos atrativos e, vez por outra, foram até suprimidos. Ainda assim, os voluntarios aflufam em grande número. Erum camponeses arruinados dispostos a ganhar qualquer coisa. O Marechal Lennard Torstensson, que assumiu ocomando do Exército suecoem 1641, decidiu nïo mais oferecer soldo aos recrutas alistados na Alemanha, garantindo-lhes apenas comids, vestimen-
the saque. Durante a Guerra de Sucessio Espunhola( 1701 -1714), a situaçño social da França decaiu a níveis insuportáveis, criando uma leva interminável de voluntírios famélicos e levando o Marechal Villars a comentar que "a infelicidade das massas foi a sal vação do reino", Dessa forma, no inicio do século XVIII, o simples soldadoe um píria, mal alojudo, mal pago, vestido de forma incomoda (ainda que espalhafatosa, a princípio). Seu soldo equivalia ao de um servente. ${ }^{\text {. }}$

Alem disso, havia entre os voluntários quem buscusse defender sua religiilo, ainda que sob a bandeira de monarcus estrangeiros. Oescoces Robert Monro, que serviu no Exército sueco, afirma ter ido à guerra no continente em busca de aventura, experiencia militare, principalmente, puradelendero protestantismo. Calcula-seque 25 mil catolicos irlandeses alistaram-se no Exército frances como forma de combater os britanicos, E entre aqueles que buscavam apenas aventura, encontramos Ambrósio Richshoffer, que tos 18 anos de idade participou da invasion de Pernambuco.

Mas, sem dúvida, em vírios momenlos, os voluntírios nito toram suficientes. A Françu, cuja luta com a Espunha (16351659) ultrapassou a duraçĩo da Guerra dos Trinta Anos, foi obrigada a adotar temporariamente uni recrutamento compulsorio que tinha por principal alvo os exclufdos da sociedhde (gens sams aveu). Nas paróquias. caso os voluntários nino cumprissem a quota locull, as autoridades estavam obrigadas a indicar individuos entre

[^17]os menos produtivos. Em 1649, os vagabundos de Paris tiveram que esoolher entre o Exercito e oserviço nas gales. ${ }^{5}$ Assim. a necessidade de novos recrutas gerou também o descontrole quamio ì qualidade do clemento humano incorporado is tileirus. A cospio tamberm foi empregada pela Framȩa con vistas a criar o Exército de quase duzentos mil homens que iniciou a Guerra da Holanda ( 1672 ).

Esse processo foi se acentuando, influenciado também poloaumento dos efetivos dos exćrcitos permanentes, Isso levou alguns paises a instituir sistemus semelhantes aoserviço militur. Um destes sistemas já fora usadocmouras épocas. Eruorecrulamento regional, que obrigava as provincias, ou mesmo as paróquias, a fornecereme equiparem um certo número de homens com certa regularidade. Nio cra, portanto, uma obrigação pessual do cidedã̃o para como Estado, mas uma obrigaçio coletiva, da provincia ou regitio.

Opaso seguinte foil estubelecer um serviço militar a partir da designação de recruáveis em funçào de terem atingidoa idade adulta (de 16 a 20 anos de idade. dependendo do país ou da epoca). O que haio signilica que todos seriam alistados, mats estavan sujeitos a serem designados. Na França era feito um sorteio cntre os componentes da lista de recrutáveis. Mas, em prineipio, os homens assim alistados serviam para compor uma milícia nacional, separada do Exército regular. No reinado de Luis XIV, esta milicia substituia, nas fortificaçües, os regimentos enviados para o from. A partir de 1704, batalhōes

[^18]de milicianos passaram a ser incluidos em regimentos regulares. Dois anos depois, as necessidades do país fizeram com que os sorteados fossem enviados diretamente para os batalhöes de linha. Era o serviço militar obrigatório mediante sorteio. Essa pritica, bastante impopular, levou a um grande índice de deserçōes, aumentadas por abusos e violenncias, Durante a Guerra de Sucessino Austriaca ( $1740-1748$ ), 30\% dos 260 mil soldados levantados pela França vieram da milicia." Evoluçioseme lhante se passou em outrus partes da Europa.

A Suécia, embora tenha usado largamente tropus mercenárias, foi o primeiro pais a organizar um Exerrcito permanente fundado sobre o prinefipio do serviço militar. Mus isto se deu por meio de uma evoluçio lenta, iniciada em 1544, eque se estendeu por 150 anos.

Geoffrey Parker apresenta, no seu livro The Military Revolution, números interessantes relacionados a essa fase do sistema succo. Anuulmente, o governo especificava um quota de homens a serem alistados $=13.500, \mathrm{~cm} \mathrm{1627} ; 11,000, \mathrm{~cm}$ 1628: 8.000, em 1629; 9.000, em 1630 etc. Quouas aparentemente pequenas, porém monstruosas para a demogratia sueca. Um reflexo concreto vem da paróquia de Bygdea, que forneceu 230 jovens entre 1621 e 1639, dos quais 215 morreram e 5 voltaram aleijados. Dos dez resiantes, embora ainda em serviço em 1639, talvez nenhum tenha voludo para casa quando a Guerra dos TrintaAnos icibou, nove anos depois. Dos 27 que foram alistados em

[^19]1638, apertus um estava vivo na contagem doano seguinte.

Esse sistenta nho decixaria de gerar protestos prisumemponeses eram tirndos de suas farendis sem consideraçio quanto aks suas silutyços pessonis. Em 1644, a base do recrutamento passou a ser sobre grupos de fizendas (mar) e nato mais o sortcio entere grupos de hanens. Un verdideirocadastro militar live eliborado. E, com a crise nacional abertu spos a derrofa frente ato exército prussiano (1675), algo mais radical deveria ser feito.

A reforma militar veio ì reboque de una grande reforma do sistema agrifio. O Rei Carlos XI, após a desastrosa guerra com a Dinamarcae Brandemburgo (1675-1679), tomou para si poderes especiais, incorporando at Coroa terras da nobreza e, com elas, criando o sistema da hudelta, A exceçivo da guarda real e da artilhuria, todo o recrutamentodo Exército repousaria sobre a ludelia. Por esse sistema. dentro dos potar o soldado recebia, em tempo de paz, um pedaço de terra para cultivar com sual familia. Isso reduzia consideravelmente a despesa do Estado com suia minutenctio. As terras dos soldiddos ficavam próximas as terras recebidas por seus capithes, dandoorigem apequents vilas militares dentro dos morar. Essa proximidade permitia levar uma vida civil sem deixar de lido o treinimento militar. As companhius de um regimento eram ligadas por estradas que, por sua vez, levavam oregimento ate os portos de embarque, Este sistema, que se prestava bem a delesa do pais, permitiu a Carlos XII ter um Exército treinado para combuter ma Europa Central e Oriental no curso
da Grande Guerra do Norte (1701-1721). Pura o Estado suceo a Indelfa garantiu a manuterq̧̧̃o de um Exército permanente. pouco oneroso em tempode paige que respondia no problema social de sobrevivincia da familia na austencia do militar. Para a economia sueca, contudo, a hadeha resulhou em retrocesso, pois criou uma cconomia rural de subsistencia em detrimento da vocaçào internacional que vinha prevalecendodesde Gurstivo Adolfo. Reflexo tipicode uma reforma agrafiria malfeita eque deveria nos servir de lição, ainda hoje.

Muito da personalidide prussiana se deve ao sistema de cantóes criado no seculo XVIII pelo governo de Berlim, que limitava as libendades individuais dos jovens apartir dos 10 anos de idade. Esse sistema evoluiu dus milicias criadas em 1701 , onde os jovens camponeses tinham que dedicar certos dias ao treinamento militar. Em seguidh, o Rei Frederico Guilherme declarou (pelo decreto de 9 de maio de 1714) que os jovens "pela sua natureza e especial ordem ecomando de Deus altíssimo sio responsívelis e obrigados a servir com sua propriedade e seu sangue". Mas o sistema de cantöes propriamente dito. que ligava cada jovem ao regimento do seu distrito e que limitava seu direito de se mudar e ate de se casar, somente veio a ser implantado cm 1733.

A propria criaçio do sistema de cantōes tem relaç̧̃o direta com a introdução do absolutismo na Prússia. Hans Delbrïck descreve oato de criaţâo desse sistemá como "a proclamaçîo do principio do poder ilimitado da naçĩo, materializada no rei, para dispor de scus súdi-
tos segundo a sua vontade, de acordocom sums necessidades".

Graçis as suas reformas. Frederico Guilherme deixou pura seu filho, ofuturo Frederico, o Grande, um Excrcito de 68 mil homens em um puis de sipenes 2,2 milhoes de habitantes ( 1740 ).

No contanto. apesar das aparencias, o cantonamento nalo significou o inicio do serviço militar obrigatónio, por trés motivos: 1) virias culegorias prolissionais, assim como os filhos de famflias com renda ncima de 10 mill dalers estavam isentos; 2) ogoverno continuava a preferir o recrutamento de voluntários; 3) a Prússial preferiat ainda ter uma grande proporção de mercenírios, como formu de nīo desviar da economia sua māo-de-obra.

Nesge sentido, Frederico, o Grunde, consideravar ideal que o eletivo das companhias fosce constituido par dois terços de estrangeiros, muitos destes vindode oulras exécilos. Durante a Guerra dos Sete Anos ele, inclusive, alisiou à logit milhares de soldados inimigos capurados. Dai a sua eternit preocupacto em evitar deserçues, expressa em inumeras instrug̣es.

Nio podemos esquecer de mencionar, por fim, o recurso a cmplesärion da geter ra. Este uiltimo sistema, bastante pritico, tio that o nome de condorfa na liallia, e deu origen no termo condolitere, pari desigmur os generais-emprestion contratados pelos príncipes. Teve seu apogeu naquela

[^20]península durante o seculo XVI e, em seguida, nu Alemanha durante a primeira melade do século seguinte.

O recurso a generais-empresários se justificava em vifias hipóleses. Mas, em linhas gerais, vinha da necessidade de se levantar rapidanente um exercito usindo, frequientemente, homens trazidos de outros paises (os mercenários). A existência de um tal serviço especializado permitia no monarca ter efetivos reduzidos en tempo de pazz, em prol das finanças püblicas. As vezes, simplesmente comprava-se um exército mercenário ja existente, como foi o caso da tropa de Bernard de Saxe-Weimar adquirida pela França em 1635. Esse sistemucostumava garantir boa qualidade técnica, mas pouca lealdade. Alguns mercenários buscaram, inclusive, usar de sua influtucia para se fazerem senhores, principes. Foi o caso do jí citado Wallenstein, que chegou a receber do imperador germánico a posse de um ducido na coste do Búltico.

Aonosso trabalho, interessa anotar que os comandantes mercenários perderam sua influéncia políticus, e até militar, durante 0 absolutismo. Jíniolo se veriam mais homens cono Wallenstein, MunsfeldeSaxe-Weimar tentando usar seus exércitos para criar para sij novos estados. Jianio se veriam mais exércitos mercenários aulônomos, mas sim regimentos formados por mercenários e enquadrados aos exércitos nacionais.

## PODER NAVAL

Embora os Estados absolutistas fossem capazes de eventualmente imprimir saltos de
crescimento no que tange is suas forchis navais, crum nesse aspecto menos cficientes do que Estados de regime parlannentar. Estes ültinos (especialmente a Inglaterate a Holamala), por urufrem nais investimentos e por possuirem gigantesca frota mercinte. estivam muis propensos a manter un elevado pudrīo de qualidade.

Conludo, Pedro, o Grande, soube usar scu poder absoluto para construir em poucos anos frotas admiráiveis, tanto no Mar Negro quanto no Bíltico. Com mīo de ferro e muito entusiasmo, esse personagem unico trabalhou pessoalmente na construção da força de 86 navios que desceu o Rio Don, em 1699, para atucar os turcos. Depois, a partir de 1710 , construiu, no Bältico, um frota de 93 galeras a remo que, manobrando por fiordes e Gguas rasis, destruiu o poder naval sueco na regiîo.

## CONCLUSĀO

Sem querer mais nos alongar, havia no Estado absolutista uma obstinaçio que servia tanto para o bem quanto para o mal. O absolutismo tormava a vontade nacional menos vulnerível aos infortúnios da guerra. Peguemos como exemploa Guerra de Sucessaio Espanhola ( 170 -1714). Ocomandante ingles, Marlborough, embora tenha conseguido realizar feilos inesqueciveis durante vários mos, capturando. como já se disse, cerca de trinta praças francesas, foi destituido apos vencer a biltalha de Malplaquet A insatisfaçăo popu-
lar gerada pelos milhures de brilannicos mortos naquela refrega acabou por mudar a direçĩo do Partamento britànico. Essa mesma insatisfação parlamentar levaria a Inglaterra a abandonar seus al iados em um momento decisivo. Por outro lado, a França, apesar de anos de insucessos e humilhaçöes neste mesmo conflito, soube esperar ale que a famosu manobra de Denain (1712) a recolocasse em pe de igualdade com seus adversírios, abrindo caminho para uma paz aceitível. O mesmo se pode dizer da Rússia de Pedro, o Grande, durante a Grande Guerra do Nor= te (1700-1721). Porém, essa mesmu obstimaçio, por veres, levava à destruiçĩo do Estudo, como foi ocaso da Suecia de Carlos XII e poderia ter sido o destino da Prússia de Frederico.

Concluindo, o Estado absolutista foi um processo importante para a modernizaçío de certos paises. No campo militar, embora tenha apresentado alguns. pontos fracos, foil responsivel por grandes transformaçőes. A centralizaçäo administrativa praticamente extinguiu os exercitos mercenários, sem no entanto dispensar o emprego de estrangeiros. Desenvolveu formas compulsórias de alistantento que servirian de buse para o serviço militar moderno. Regulamentandoo alistamento, diminuiu velhos abusos. Financiou c abasteceu efetivos cada vez maiores. Permitiu, por fim, a construçīo de dezenas de fortificaçoes modernas, dentro de padrōes científicos.

# 0 Condestável da Cruz de Lorena 

Perronio Rainumulo Gonçalves Muriz*

## Resumo: Charles de Gaulle e sua época, seu patriotismo, seus pensamentos e suas açōes sso o objeto deste ensaio extraido de palestra proferida em 18 de junho de 2002, no auditorio do IGHMB, ao ensejo do transcurso de mais um aniversário do cêlebre "Apelo". <br> Palavras-chave: Charles de Gaulle, França Livre, Terceira República Francesa.

 aho e flewnuico homon - aqui está o Condestivel de Prauga.

Winston Churchill, maio 1940.
rimuvera de 1927. Na École Su*

Ppéricure de Guerre, um marechal de França dignava-se a apresentar pessoulmente àquele arefpagoo conferencista do dia. Um simples capilao de infantaria, alloe tacitumo. Aos circunstuntes respeitosamente atentos disse-lhes o vencedor de Verdun: "Senhores - ouçam o Capitī̆o de Guulle... Ouţam-no com atençio. pois dia viriem que a França reconhecida apelari paracle."

Nenhumdow presentes, fosse ele HenryPhilippe Pdtain ou Charles-André Joseph Marie de Gaulle poderia dimensionar ou sequer intuir o conteúdo dramaticamente profético daquela apresentaçio.

[^21]Os deuses, para afastar dos homens maiores tomentos nesta vida. lhes negaram o poder de desvendar o futuro.

Assim, por merce divinue fraqueza humana, foram naquele instante poupados, nioo os poucos privilegiados assistentes à reunilio, mas sodo o povo francés de antever as circunstuncias apocalipticas em que, 13 escassos anos depois, aquele apelo haveria de ter lugar.

Verio de 1940. Abeleza festiva da nafureza emoldurava o crepe da agonia de uma netcio guerreira. Ante um universo aturdido e estupeficto, desenrolavam-se os últimos lances dh maior catisistrofe militar dos tempos modennos. O Exército francets, excmplo do mundo, espelho da exislência de glórias da sua nação, estava batido. Desintegrara-sc.

A Terceira República, meio aocaos incontrolível, at espírito de abandono e to pinico quase generalizado, perdera orumo.

Soçobrava celeremente açoitada pelas vagas da invasio. Estertonuva.

E, com o presente brualmente esfaceLado pela debaele militur, desnereditou no futuro. Desacreditando, comproneteu-o afrontando o proprio passido, crendo, dessa feita. ceder a um destino inevitivel.

Defrontadacom o dilema inexorivel de prosceguir a guerra fora das fronteiras metropolitanas jaicobertas pela maré montante do inimigo, ou cessar todius as hostilidades em separado, a Terceira República fez asua cscolha. Pediu armisifico, Confessa-va-sc definitivae inapelavelmente vencida, decornidos apenas trinta e nove dias dolançamento da ofensiva alemā, ocorrida na madrugada de 10 de maio.

Por isso, a mesma voz que, 24 anos antes, repetira a imortal divisa /ls ne passeront pas por sobre as ruinas sangrentas mas inexpugnadas do campo fortificado de Verdun, informava agora, a um povo em estupor, haver demandado ao inimigo um meio honroso de pôr termo a luta. Ofrioe as sombras envolveram as terras de França em pleno calor do estio.

Naquele ocaso trágico de uma naçio soberana, um pequeno avī̄̄o voou rumo à Inglaterra. Nos longes da história ressurgiam os torredies dos castelos-fortes acometidos cinco séculos antes por Joana, a camponesa de Donrémy, em celeste missāo de libertar o mesmo país de outro invasor.

Na cabine dataronave, um homem seguia para odesterro. Expatriava-se voluntariamente naquela hora terminal. Nufirago isolado, ariscava de uma só vezo "tudo" para quase todos. Nome, familia, posiçio,
carreitu, futuro, De seu, nada the restava salvo a própria vidi.

Mas esse homem solitario "levavaconsigo, naquele pequeno aeroplano, a honira da França".

Jamais a grandeza fora tio pungentemente descrita como nessas poucas palavras do único homem que, naquela ocasiäo, era também grande bastante para di-mensioná-la e senti-la - o indomável "leio britânico" Winston Churchill.

Na gesta gaulesa surgia agora, do fundo dos tempos e no torvelinho da tragédia, o scu mais puro cautênuico herói. Obedecendo ao que definiu como o "apelo mudo mas imperativo da França," o fillho cujo nome confundia-se com o da made-pátria seguia paruoseuencontro marcadocom odestino.

Para retomar as palavras tocuntes de Henry Amourcux, que admiravelmente traduziu esse apocaliptico instante:

Separudo, e separado pela mais rude dis derrotas, do seu passado, do seu meio, da sua Putria, foi naquele momento, sem düvida, que ele se deu por ambiçion nio apenas levantar a bandeira, o que poderia ser of feito de näo importa qual heróico soldado da fortuna, mas uindue sobretudo de tornar-se, no exilio, o intransigente representante da naçăo francesaque ele pretendia encamar solitariamente, sem outro mandato que odo infortúnio.
Conetimentoextraordinário Intraduzivel pela fruse, inconcebivel pela imaginaçīo. Inexistente nos registros da Históriat. Um homem isoludo, no seu próprio dizer, "desvalido de força ou de quaisquer das formas clíssicas de legitimidade - elciç̧̧o, manda-
to ou dircito heredititio, astumir os destinos do seu pais na encruzilhada fatal da suacexistencia",

Do inticiodessa fabulosa sugg, testemu-nha-nos as Menorias de Guerrex:

Diante do vazio utermorizante da renuincia geral. minha missio apareceu de vez, clara e terrivel. Nesse momento, o pior da sua historia, cabia a mimassumir a Frunça.

A França perdeu uma batalha!
Mas a França nīo perdeu a guerra.
Quanto à natureza da missâo "clara e terrivel" aexecutar, nenhume dévida:

Oquecuestava nesolvidoa salvarera a Naçio francesa co Estado frances. O que eu tinha de traxer de volta a guerra nioctamepenas os franceses, masa Franga. O"truzer de voltaì guerra" envolvia e trantscendla infinitamente mais que asublime luta pela redençllo da honra de uma nilçio. Importava, sim, profeticamente, no conceito da natureza mundial do conflito do qual as operaçoes franco-alemaes eram apenus oprelưdio.
*Nada estí perdido porque esta guerra é uma guerra mundial."

O "trazer de volta a guerra" representava a via dolorosa irremivel de assegurur à França uma posiçio de relevincia no mundo futuro, garantindo-lhe olugar de prestigio que entāa, par droít de conquitle, the caberia na Historia.
"É preciso quea França, nesse dia, esteja presente na vitória."
"Entāo, ela reencontrará sua liberdadee sua grandexa."

Acreditar nesses postulados em meioà catistrofe totall, niquele sombrio junho de

1940, rurfssimos visiontirios poderiam faxtto, Agir em consequéncia, emperfeita sanidate mental, somente um homem seria capaz. Porque, a tinto necessitaria "conduzir a própria Frunçaemsi mesmo" comooexpressou, em iluminadas palavras, André Malraux.

Proclama-o insuspeitamente Edmond Pogron em seu livro admirtivel:

Houve um momento na história da França em que ela cxistiu unicamente atraves desse ser; quando encarnou-se inteiramente nele, quando, no rigordos termos, cle foi a França.
A gênese dessa siluaçĩo sem paralelo encontramo-la, indubitavelmente, na cerraine dée do general sobre a sua piuria, exprimida comestilo impccível en trecho antolofico das Menoires de Guerre.

Admirando-a misticamente como "a princesa de um conto de fadas ou a Madona dos afrescos" iecreditava-a votada a um "destinoeminenve excepcional", incompativel com quaisquer outros objetivos menos grandioses. "A Franç, tal como a vejo, não pode ser a França sem a Grandeza."
"A França nilo pode ser a França sema Grandeza."

Esses nobilitantes sentimentos quedar-se-iam porem ignorados no limbo das bous invencies, thïo partissem eles de um homem excepcional, de um cariter hors de pair irredutivelmente convicto de que sua pátria "haveria de atravessar provas gigantescas" consistindo-the a missio de sua vida pres-tar-lhe "alguns serviços assinalados" quando chegada fosse a ocasilio.

Desvendando suat personalidude filosofia de vida no surpreendente Le Fil de

L'Epée (unn dos methores estudos jif escritos sobre a liderantol. o gencral projeta-se por inteiro quando analisin um dos elementos essenciais ao lider ideal de homens - 0 cariles.

Em face do acontecimento, é a si pröprio que reconte o homem de cardter. Seu movimentoe é impor a sua marca ma açlo, de chamá-la a si, de fazé-la o setu ilssunto.

E longe de abrigar-se sob a hierarquia, de ocultar-se nos textos, de co-brir-se com relatórios, ci-lo que se ergue, firmi-see desafia.
E. em trágica premonição da catástrofe de 1940 , explicita o seu comportamento ano profetizar:

Mas, quando os acontecimentos se tornam graves, o perigo premente, quandoa salvagiocomumexige iniciativaimediata, a gosto do riseo e a solidez (...). Uma especie de vagalhito profundo impele ao primeiro plano o homent de cariter. Onde ji se viu uma grande tarefa ser realizada sem que um honnem de cariter sintal imesistivel necessidade de agir?
Finalmente, rompendo de golpe entreo fonnalismoe oessencial, deixievidenteque mas grandes crises os padröes regulamentares podem e devem ser ultrapassados, exemplificando-o através de concludentes exemplos histónicos:

Nada teria sido conseguido se esses homens tivessem cedido anos conselhos da mesquinha prudencia ou às sugestöes de uma covarde modestia.

Mais do que isso, aqueles que realizam grandes coisas devem ignorar as convençōes de uma falsa disciplina.

Assim, Lyautey conservando o Murrocos, a despeito de ordens superiores. Assim. em 1914, Lanrezac salvando o seu exército depois de Charleroi, rompendo o combate a despeito das instruçōes reecbidas e, após a batalha naval da Jutlandia, ocasiīo perdida pelos ingleses de destruir a armada alemā, Lord Fischer, Primeiro-Lorde doAlmirantado, ao receber os relatórios do Almirante Jellicoe, comandante da frota britânica, lamentaviconn tristeat: "Ele tem todas as qualidades de Nelson, salvo uma: nixo sabe desobedecer".
Portanto, a conduta do general, militar exemplamente disciplinado poderia ter surpreendido a muitos, exceto ele próprio. O dinortionum aquarwin traduzido no "Apelo aos Franceses" de 18 de junhode 1940 trouxe tio-somente ao conhecimento público uma vida cuja existéncia anterior havialsido uma preparaçio paraessu horac essa prova. Corrobort este juizo o trecho de Maurice Druont, cscrito com oestilo a a mutoridade de membro da Academia Francesa:

Parece que ele [o generall jamais tenha duvidudo, desde a infincia, do papel excepcional que haveria de representiar.

Este papel, seu orgulhoo reclamava, sua intuiçioo oanunciava, seu pentamento nisso se preparava e sua paciência o aguardiva.

Ele estava pronto. Senāo, como teria mostrado, desde logo, uma tal centeza de si e uma tal exigentia serena ao tratar de igual para igual as naçobes, quando era apenas um homem só, exilado de sua própria pátria?

Essaconjuntionde circunstancias extraordimárius, űnicate certamente a ưltima na história dos povos, possibilitou o milagre desconhecido de todas as teorias polificis.

Uma nespito imersa na derrota, presa do desespero e da vergonha, ouvir ser proclamadh, com onundo intciro por testemunha, em verdadeiro ato de fe, esperançae orguTho, a crença inabalivel na suaressumeiçōo.

Afortunada França, que nas trevas do infortúnioencontrou tal filho respondendothe oapelo.
"Ah, maie, tal qual somos, eis-nos para vosservir."

A recusa em aceitar como definitiva a derrota mililaur no território metropolitano, com fundamento nas razōes cartesianamente arguidas de "honra, bom sensoe do interesse superior da Pátria", corporificada no imontall documento, deu assimpública forma ao extraordinatio contrato entre dois proatgonistas nio menos extraordinifios: um homem predestinadoe uma pátriaem agonia.

Pucto sui-genenis cuja resisténcia, a trts décadas de acontecimentos sem precedentes, a todos enseja a perspectiva tempral sufficiente paraodimensionamentoda sua grandiosidade, alcance e profundidade excepcionais.

Sendo negado obediência âs decisöes de um governo em dissoluçio, e reconhecimento a um regime incapoz de assegurar a soberania e a independência do pais, com violaçâo à ordem moral de um povo que, desde Vercingetorix, jamais se curvara à submissín, pode o Estado fruncés, naquele instante supremo cacarnado na figuan onimoda do mais ilusire dos seus filhos, ter garantida a continuidade das suas verdadei-
ras instituiçōes, Emuito mais ainda. Ver anunciadh urbi el orbia legilimidade intrínseca de un movimento insurrecional de oposiçion aio ordenamento formalmente juridico emanado de uma assemblcia nominalmente existente.

Esse paradoxo imenso - a legitimidade na exceção-ousou reivindici-loo general. Eo mais fonnidivel: transmudifloem ideiaforça e jurisdicizi-lo, fazendo-o accitar comolegalmente valido.

Conseguiu-o na sua solitária odisséano general, por ser nīo um chefe de partido ou facção política no exilio, ou comandante militar na disputa do poder mas a expressio corpórea da alma imortal da própria França.

Pôde fazé-lo, unicamente, o general, na qualidade de homem de Estado, ciente conno Aristóteles da distinç̣̃o entre o justo natural eo "jusiolegal" e, por isso mesmo, consciente do caminho a seguir nessa encruzilhada fatal.

Nio afrontou a ordem jundica existente pelo desvilor dos seus preceitos, senāo para legitimilanosentimentoancestral deumpovo e nos objetivos pernuancntes de uma naçăo cuja primeinaspiracioé oexistir, Mas existir "livre, na honra e na independencia".

Contestou-a de fato e de direito para nîo pernitir que aquele mesmo ordenamento, inadaptado estruturalmente as crises e emtrgencias excepcionais viesse atransfor-mar-se, sem clanor algum de protesto, no sudírio de morte do Estado fruncês.

Porim, nem mesmo a convicção inabalável du justeza do seu gesto histórico em "assumira Franga" jamais oconfundiuquanto à naturcza de exceção da legilimidade
profunda que encarnava, oriunda daquele apelo "vindo do fundo dos séculos".

A desconcertane bespositi, entre gentikeare ironian Heny Queiulle, em Argel, no ano de 1943, remarcando-lhe ocariter insurrecional do governo que integrava, ressalla, no almago de uma situaģâo de fato, a domintancia de um raciocinio sob clinones eminentementejuridicose suaconformidide ao aspectolegal da legitimidade.

O grande cabo de guerra, por sua formuçio humanistac" no fundo dass vitónius de Alexandre encontra-se sempre Aristoteles") peloconhecimento profundodas liçices da História e por uma vistio inigualível de estadista, sabiu, e muito muin que isso, sentia no poder de fulo que ussumira a imprescindibilidade da autoridade legal increnteao Estado. Pois, cono já dito alhures, "só a ordem junidica deline uma naghio civilizadatso ela the deswenda e naliza of futuro, sofelaeternizae marca na universalidade das naçōes o lugar de um verdadeiro Estado".

Como bem silienta Guy Mollet em recente obra sobre a Consituiçio Francesa de 1958, "a idéia que, cumprindo o seu dever em 1940, pudesse ser taxada de ilegitimidade, mesmo quando o poder legitimoabdicava, Ihe era insuportúvel".

O estabelecimento de umacsirutura de governo - de caráter provisório - , o reconhecimento internacional da Frungu Live, a munutençio do principio da soberania do povo francése das instituiçices legitimas do Estado republicano, vale dizer, a jurisdicizaçĩode staticonduta histórica, foi-the preocupaçío dominante deste a primeira hora.

Atonnentava-o a idéa de que udoacontecera pela vacaincia na legislaçio francesa
de mandamento que assegurasse, sem rupturada legitimidude constitucional, poderes ao Presidente da Repúblicasuficientes para enfirentar situeções de gravidhade excepcionale manter, nessas conjunturas, a independenciaea integridade do pais.

Daí porque, en coerencia tenaz com o seu passido, em 1958, quando de volta a dignidtde de chefe do Governo, fez incluir nos dispositivos da Carta Magna francesa, durante os trabailhos de reforma consthitucional, o atual artigo 16 , que assegura ao chefe do Estado os poderes necessírios para tomar as medidas exigidas pelas circunstâncias, "quando as instituiçōes da República, a independência do país, a integridade do seu territónio ou o cumprimento dos seus compromissos internacionais estiverem ameaçados de maneira grave e imediata e o funcionamento dos poderes públicos constitucionais estiver interrompido".

Poderes inexistentes em 1940 que permitissem o Presidente Lebnun transportarse a Argel econtinuar a gucrra, compelin-do-o a convocar in-extremis o venerando Marechal Pétain para a chefia do Govemo, "abrindo assim caminhoal capitulaçīo", como fez lembrar com propriedade o general, ao jusifificar tāo audaciosa e revolucionínia normano Dircito Constitucional francès.

Equando, nos debates sobre otexto,o mesmo Guy Mollet apresentou-lhe os riscos e perigos a que poderiam conduzir o uso abusivo de tal preceito, o general the respondeu perempioriamente:"Introduza no texto todas as medidas de salvaguarda, todas as precauçoes que desejar, mas façi-
mos de sorte que aquilo que se produziu em 1940 nâo seja mais possivel." ${ }^{\prime \prime}$

Poderes que em 23 de abril de 1961, jú institucionulizaddos, lie pernitinum naplenitude "da legitimidade francesa que a naçāo me conferiu", enfrentar e vencer a revolta dos gencrais de Argel - "um punhado de generais reformados" - conjurar a guenta civil iminente, prosseguir na politica de descolonizaçio iniciada e consagrada posteriormente por imensa maioria de votantes e assegurar, uma vez mais ainda, a integridade do Estado francees a tào duras penas defendida desde o imortal apelo de 18 de junho.

Qual outroo terin conseguido, como fez o general naquelas circunstancias -a mais grave crise entre o Exércilo e o poder político na França no pós-guerra -, por maiores recursos que dispusesse?

Quem, senâo "este velho cxtenuado de provaçoes" seria detentor de tamanho prestigio para dirigir-se à nação naquela crise, em termos täo pessoalmente tocantes e ao mesmo tempo de tal modo imperativos?

Ah, meu querido e velho Pais, eisnos ainda uma vez juntos diante de uma pesada prova. Em virtude do mandato que o povo me concedeu e da legitimidade que eu encarno apos vinte anos, peço a todos e a todas que me apoiem aconteça o que acontecer.
Quem, senão ele, revestiria de maior autonidade olegado deixado no Exército de sua pátria, quando, ao evocar aquela Guerra da Argélia perante dois mil oficiais durante as celebraçŏes do 17 aniversírio da libertaçino da cidade de Estrasburgo, pronun= ciou essa liçâo imperecivel.

Mas, desde que o Estado e a Naçīo tenhumescollidoseus caminhos, odever militur estif fixado de uma vez por todas. Fora dessas regras cle não pode existir, restando apenas soldados perdidos.
Afortunado pails capaz de gerar um vario que encarnasse, nŭo durante vinte, mas por quase trinta anos, a legitimidade nacional sobrepuirando o horizonte visual dos partidos polificos e suas querelas, mantendo durante todo esse tempo, dentro ou fora do governo, osignificado de sua presença, suá profunda ligaçĩo com o povo e o seu pacto inquebrantivel comas raizes da nacionalidade.

Afortunado solo capaz de gerar um varāo cuja magistratura moral, tăo destacadamente superior e autêntica, pudesse curvar nïo apenas o adversário da véspera, mas triunfar de sentimentos antagônicos inexpugniveis aoraciocinio lógico, pois fundados em personalifssimas razules de ordem afetiva e emocional.

No comovente depoimento de Jean Pouget, testemunhamos Madame Philippe Pétain, viúva do ex-marechal de França caido en desgraça, descjando civicamente pronunciar-se no primeiro referendum da Quinta República, em 28 de setembro de 1958, e confusa ainda no dia mesmo da consulta popular a ponto de procurar na missa matinal oauxilio parao seu drama de consciéncia, declarar posteriommente ao seu volo: "Cumpri o que o meu marido haveria de ter feito no interesse da França: J'ai dit oui a de Gaulle."

O voto favorável ao general era mais uma vezo $\operatorname{sim}$ à a própria França.

Quem percorrer a aexistencia desse extruordinario condutor de homens verá a
constancia do setu amor "sem desfalecimentos pela Framçan" Itraluzir-we na procura incessante da legitimidade para selts atos: noesforqo incansaivel paraoaprimoganento das instituiços democriticas francesas, nal proclamaçio impertérrita do direito, a autodeterminação dos povos; no reconhecimento diuturno do valor da liberdade para o destino das nuçoes; na defesa dos direitos individuais face no gigantismo cstatale na advertancia de público reiterada sobre a perdade qualquer superioridade política,juridica e moral dos governos que, sob quaisquer pretextos, negam esses valores, terminando por se nivelarem aos próprios sistemas que pretendem combater.

Veraque, mesmo fiel a politica da "França de mīos liveres", jamais tergiversouquanto aos compromissos com a liberdade - o seu posicionamento nas crises do Murode Berlim e dos mísseis soviéticos em Cuba silo apenas dois marcantes exemplos. Teste-munha-o, insuspeitamente, ogeneral norteamericano Vernon Walters no livro Poderosose Hunildes, recentemente publicado pela Biblioteca do Exército:

Por vinte e cinco anos, de uma posiçio privilegiada, observara este grande homem. Ele era uma personalidade complexa. Amara tanto a França que se identificara comela. As vezes issoo tornara um aliado dificil. Porém, quando a situaçīo se agravava, ele sempre ficava ao nosso lado.
Veri, finalmente, que esse filho ilustre. mesmo sem possuir acentuada vocrçio liberal, por temperamentoc profissio, jamais, fossem quais fossem as pressoes do momento, confundiu a legitimidade profunda
que encarmava "io lado dos literais dispositivos constitucionais" com o direito de exercer o poder desvinculado do pronuncimentoexpressoe soberano do powa, única fonte legitima, por cle mesmo reconhecida e proclamida, dequele mesmo poder.

Para o general, ao contrário de Napoleino, "o Direito ea Justiça naio estavam com ocanhão de maior calibre".

Orespeito à vontade nacional livremente expressa coconsequiente acatamento as suas decisones avulta-para honra da Fran-ça-como o traço dominante e permanente da atuação püblica desse homem de armas incornupivel à tentação de empolgar o poder pela força ou dela valer-se arbitrariamente para impor suas verdades à consciencia dos seus concidadios.

Comportamento - ressalte-se, tanto mais valioso, tanto mais dignificante, tanto mais sublime, quanto sabidas as restriçces que sempre manteve ao povo de sua paltria - "Iranceses que tilo allo guardava no coraçio e tho baixo os via", como lembau Philippe Alexandre. Restriçbes por sua inconslincia, seu imediatismo, pela sua lassilude e pelos "fermentos de dispersio" que cultiva, incompativeis, uns e outros, comt os cimos grandiosos, únicos ao seu ver dignos de uma naçı̆o "cujo gênioé iluminaro universo".

Testifica-o o diálogo pungente mantido com Michel Droit a propósito desse tema sempre tão presente e angustiante para o general.

Este, depois de lamentar a falta de ambiçũo nacional dos povos modernos, começa a meditur em voz alta, quase em solilóquio, desesperançado pelo tho pouco in-
teresse dos seus compatriotas para com os destinos da França.

Na semi-obscuridade, ogencral nio E muis que unu sombracm minhu frenle. Una sombra inensa, cuja voz baisa conoa luz do dia e enja sillhucta parece ir desuparecendo pouco a pouco sob as espiduas que se curvam e pelo desencorijamento das palavras.

Repentinamente, de uma só vez a sombra se alteia Os punhos permanecem ainda apoiados no biro, mas os braços se distendem semelhantes a cabos de aço suspendendo uma estátua.

A última frase do General fora " 'Sim, os franceses viveräo; eles manteräo a sua vidinhu." Entảo, bruscamente a voz trágican edesesperada lança de suas profundezas: "Mas a França, ela nio viverimais."
Mas naio the desconhecendoas fraquezas, nunca the minimizou as grandezas, nem a cupucidade inextinguivel de ingentes esforços para as mais ásperas e gloriosas açōes.

Transformaresse mugma fluido, inconstante e amorfo da vontade popular na rocha inquebrantível da consciência de uma naçio importava-lhe niol en sufocar essa vontade. Ao contrifio, Em despertar-the as potenciulidades, contagiar-lhe com um idetirio superior e conduzir-lhe as linhus de força, no supremo esforço "da renovação edoreerguimento".
F. . hhe a vida inteira al lição reiterada, pela palavra e pela ação, que essa imensa tarefa transecnde os poderes de um honem ou de uma classe por mais iluminado ou predestinadaque se julgue ser.

Éa mission conum da naçio por inteiro, tormada conscia, partícipe e responsível pelos destinos do pais, através de uma liderança supperior livemente consentida. E lambém por umeomplexo institucional suficientemente forte para permitir e suportar o entrechoque das opinioes e a discussio das verdades de cada um, dentro do clima de respeito e liberdade indispensivel à validade de todos os resultados. Instituiçōes, porseu tumo, suficientemente fortes emsua legitimidade para impedir o éxito da atuaçio desugregudora dos grupos patologicamente empenhados nal destruição da ordem legal e do Estado dela decorrente.

Onde liçio intensumente mais dramática do valor e da eficaicia desses postulados do que nos tristemente famosos idos de maio de 1968? Os ominosos tempos da chlewhit (desordem).

Com a desordem nas ruas, com a universidude, o comércio, a indústria e os serviços paralisados por greve geral, coma subversio generalizando-se, com o povo amedronaddo, com o governo perplexo, com os adversaíios prontos to "golpe de graça" e a assumir o poder, com a guerra civil novamente as portas, com sua amada Françaem novo perigo mortal e com ocoraçato sangrando por aquela juventude que negava an espiritualidade patriótica, o general falou à naçilo.

Duraram suas pulavers cinco minutos. Tempo apenas suliciente para realimar aos franceses a legitimidide nacional e republicana do govemoe sua disposiçlo de manter a ordem constitucional, e para alertarthes quanto aos riscos de "se resignarem no poder do vencedor que se imporia auto-
craticamente ao desespero nacional", Tempo apenas suliciente para dizer-llics que se algo existia de emtado, a nȩ̧ão seria convocada ma devida hora a pronunciar-se em referendo sobre as reformas a serem adotadis, mas que, naquele momento, estava mobilizada para umu typhocivica em tono dos poderes constituidose das instituiçès kegitimas: tempoapents suficiente para concluir garantindo-lhes solenemente que "arepública nāo abdicaria, o povo se recuperaria, eque o progresso, a independencia ea paz triunfariam com a liberdade"'.

Apenas cinco escassos minutos. Tempo bastante para ser contida a inundaçăo, alterado novamente o curso da História e fazer um país mudar de matos.

Assim. o povo frances, nas encruzilhadas decisivas do pais, pussou a ouvir a voz grave do seu velho campetio, convo-cando-o a pronunciar-se direta e responsavelmente sobre os rumos a serem seguidos, o que vale dizer, a construir o próprio destino.

Como bem ressaltado pelo Vice-Presidente Marco Maciel no Prefúcio à edição brasileira de O Fio da Espada, através do referendo - "a mais democritica das vias" - a vontade da nação francesa transmudou-se em centro de irradiaçāo normativa. Aquele recurso foi utilizado pelo grand Charles, nälo como uma contrafação para reafirmar o querer oficial tornando-o onipotente, porém "como resposta a um imperativo, e um recurso para quem, em momentos de crise, $c$ ao ver impugnadas as suas intenções, deseje certificar-se sobre se estif ou näo identificado com a vontade da naçîo to-
mada cono um todo", nessa feliz definição do esquecido e tambén General An tonio de Spinola.

Enquanto a vontade nacional assimexpressal o escutou, pelo tempo que o povo frances, compreendendo ou intuindo os seus objetivos osecundou, enquanto a República assegurou-Ihe crédito e confíança inabalíveis, nā้o vacilou o firme timonciro emenfrentar todos os mares, conduzindo a nau da pátria em sua singradura para a grandeza.

Em 27 de abril de 1969, talvez incomodado pela sombra do gigante, ou fatigado pelo esforço de longos anos para permanecer "nos cumes", ou quem sabe, descjoso apenas de fruir a tranquïlidade da planicie, esse mesmo povo rompeu o contrato famoso negando-se a segui-lo no referendo sobre o Senado e as Regiöes, cortando com pequena maioria a grande reforma institucional que se seguiria "rumo a participação", a obra síntese de toda a atuação politica do general.

Os capities das tempestades süo mal acceitos nos ventos da bonança, Cumpriase mais uma vezo vaticinio de Tacito: "A marea dos grandes povosé a ingratidāo para com seus grandes homens."
"Eu cesso de exercer as minhas funçōes de Presidente da República. Esta decisão tem efcito hoje, ao meio-dia."

Um pouco abaixo, a assinatura inclinada: C. de Gaulle.

A epopéa iniciada solitariamente em 18 de junho de 1940 chegara definitivamente a seu termo. O proscênio, vazio, poderia voltar às dimensōes comuns. Nele já näo cabiam mais titits.

Perdia ofionespadaque, por trinta anos, fora a honra de um Exercito, a esperaça de um povoe a grandeza de thea nagio.

Le grand Charles reencontrava sua solidio. "Eele somente ele comotestemunha de sua glóriar e de suar razió", do verso de Rimbaud. Regressiva definitivamente ao seu verdadeiro reino. A torre hexagonal forma geográfica da França amada, que mandara construir na velha mansào da Boisserie, por entre carvalhos seculares e encujos jardins reflonia em cores vivas cada nova primavera o seu emblema: uma cruz de Lorenu, longa de dez metros. O mesmo local de onde, onze anos antes, atendendo a novo apelo da pátria, safra parra reassumir o govemo e salvar, pela segunda vez,o Estado frances in articolo mortis.

Dezenove cscassos meses após, no anoitecer outonal de 9 de novembro de 1970 , treze dias antecedendoo seu 80 aniversario, como um diqqueles gigantes da flonesta atingido por fulgor dos cesus, abatia-seaquele que a premoniçino do seu único igual Winston Churchill-, reconhecera cono "o homem do destino". Oprimeiro dos franceses pertencia agora à História. A França pode ser finalmente unânime em reconhe-cer-lhe a grandeza.

Homem de outras eras, profeta dos novos tempos, atravessou sua época em diullogo permantente com a posteridade.

Familiar a idefia da morte, aceita como "o jogo divino do herói", viveu camonea-
namente as suals obras valerosas, comose diquela lei fosse liberto, abraçando tarefas ecnfrentando missöes superiores à temporariedade humana.

Possante e solitário, desprezando todas as doutrinas e respeitando cada opinilio, se impôs aos homens edominou os acontecimentos. Destruiu mitos do determinismo e da irreversibilidade dos ventos da História. Forjou, com a témpera do seu cariter, o molde dos novos rumos para uma velha naçio.

Estrategista pragmático na açūo militar e na atuaçio politica, insuperável na arte do aproveitamento das contingencias, perlongou a estrada da vida candidamente leal aos ideais de inflincia, cujos sonhos desconhecemobstículos e acometem o impossivel.

Consciente da sua inconteste primazia dentre seus compatriotas, esse monarca, esse "prodigiosoagente de mutacio da His tória", no dizer de Pouget, arvorou fiemente, durante toda sua longa vida, as insignias de uma corporação que se dedica sem restriçōes ao dever, à disciplina ea a obediência, parase fazer reconhecer simplesmente por aquilo que sempre e apenas se julgou ser - um soldado, um servidor da França.

Em suas próprias palavras: "Antes de tudo, a salvaçĩo da Pátria."

Charles André Joseph Marie de Gaulle, oCondestivel da Cruz de Lorena. O mundo nito verí outro igual.

> A Naçāo que confía em seus direitos em vez de confiar em seus soldados engana-se a si mesma e prepara sua própria queda.

Ruy Barbosa

# Três reflexões sobre a Gưerra do Paraguai 

Francisco Fernando Monteoliva Doratioto*

Resumo: Reflexōes sobre as origens e desenvolvimento da Guerra do Paraguai escritas de forma objetiva, evitando simplificaçōes que personifiquem os acontecimentos ou que decorram das paixōes nacionais dos contendores. Texto da palestra proferida pelo autor em 20 de agosto de 2002, no auditório do IGHMB.
Palavras-chave: Guerra do Paraguai, Francisco Solano López, revisionismo.

Não é o caso de repetir informaçc̃es factuais, que constam em meu livro Maldita Guerra, nova história da Guerra do Paraguai, mas, sim, apresentar reflexōes sobre alguns aspectos do conflito.

São três os temas escolhidos para essa reflexão: as origens da interpretação revisionista sobre as causas da Guerra do Paraguai; se o conflito era ou não inevitável; e os motivos de sua longa duração.

## A ORIGEM DA INTERPRETAÇĀO REVISIONISTA SOBRE AS CAUSAS DA GUERRA DO PARAGUAI

Terminada a Guerra do Paraguai e até fins do século XIX, não se questionava, quer

[^22]nos países vencedores, quer no Paraguai, mesmo entre antigos colaboradores de Francisco Solapo López, a responsabilidade deste quer pelo desencadear do conflito, quer por sua continuidade inútil, quando já estava caracterizada a derrota paraguaia. Também era praticamente consensual ter sido Solapo López um ditador, que governou o Estado como se fosse sua propriedade particular, e que foi o responsável por atos cruéis contra seus subordinados e membros da população civil.

O controle absoluto que Solano López exercia sobre o Paraguai e seu impressionante comportamento durante a guerra repercutiram nats historiogralias de vencedores e vencidos. Sem amplo acesso aos arquivos de governos e de personagens da época da guerra, bem como sem os conhecimentos teóricos e metodológicos que o historiador
passou a usufruir posteriormente, essas historiografias personalizaram:aexplica̧̧ãodas causas do conflito na figura de Solano López. deixandoem segundo plano o processo histórico que levou à guerta.

No Paraguai, no tinnal do século XIX, a juventude estudantil de Assunção estava cansada da interpretaçço do passado do país, apresentado como terra de déspotas e desencadeador de uma guerra que lhe foi ruinosia. Essi juventude buscava romper com o sentimento de inferioridade em relaçāo às outras naçôes e necessitava de heróis que encarnassem os valores, supostos ou verdadeiros, da nacionalidade paraguaia. A educação liberal oferecia-lhes quase unicamente a denúncia do passado e dos antiheróis, os três ditadores que governaram o país até 1870.

Essas circunstâncias viabilizaram onascimento do revisionismo da figura de Solano López. Este teve sua imagem transformada para a de herói, suposta vítima da agressâo da Tríplice Aliança. Esse revisionismo foi fomentado por Enrique Venancio Solapo López, fillho do ditiador, interessado em recuperar os bens da familia, que haviam sido confíscados por decreto do Governo Provisório paraguaio em 1869. Elevar Solano López à condição de herói facilitaria conseguir a anulação desse decreto e , portanto, recuperar esses bens.'

Orevisionismo lopizta se robusteceu nas décadas seguintes, a ponto de, em 1936,

[^23]o Presidente paraguaio, Coronel Rafael Franco, editar decreto tornando Solano Lópea herói nacional. Foi, porém, nas três décadas da ditadura do General Alfredo Stroessner (1954-1989) que o lopizno tor-nou-se ideologia de Estado, sendo perseguidos aqueles que a questionavam. Afinal, o Partido Colorado fora fundado, em 1887. pelo General Bernardino Caballero, expoente do Exército paraguaio na guerra contra a Tríplice Aliança e homem de confiança de Solano López, herói dos colorados. Stroessner chegou ao poder em 1954 por meio de um golpe de Estado e necessitava do apoio do Partido Colorado. Nesse contexto. Stroessner lançou mão de princípios ideológicos que lhe dessem legitimidade históricae apoios, apresentando-se como continuador da obra de Caballero e de Solano López. No Paraguai, foi o pensamento de direita e não de esquerda, como ocorreu no Brasil e em outros países, que construiu a figura históricade Solano López como um herói épico e mártir que morre para salvar sua pátria.

Em nosso país, o revisionismo favorável à figura de Solano López e responsabilizando o Império pela Guerra do Paraguai foi introduzido, já em fins do século XIX, pelos ideólogos do positivismo, inimigos do regime monárquico de governo. Esses ideólogos combateram, em jomaise livros, aqueles que apontavam ser de Solano López a responsabilidade pelo início da guerra. ${ }^{2}$

Foi, porém, na década de 1960 que apareceu uma nova vertente explicativa, apresentando o imperialismo inglês como

[^24]responsível pela Guerra do Paraguai. Solano López adquiriu, assim, dimensão ainda maior a de herói anti-imperialista. Por essa interpretação, a guerra resultou, em última andilise. do confronto entre uma premeditada estratégia de crescimento autosustentado, de parte do Paraguai, e outra, baseada no ingresso de recursos financeiros e teenológicos estrangeiros, adotada pelo Brasil e Argentina. O historiador paraguaio Ricardo Caballero Aquino, citando textualmente dois expoentes desse revisionismo - o argentino León Pomer e o uruguaio Eduardo Galcano- afirma ser a teoria imperialista a favorita de uma "esquerda populista latino-americana". ${ }^{3}$

Nos últimos anos, vários historiadores brasileiros e mesmo paraguaios contestaram essa explicação imperialista. Demonstrei no meu livro Maldita Guerra que o conflito entre a Tríplice Aliança e o Paraguai resultou do próprio processo histórico regional, não tendo havido qualquer interferência britânica para desencadear o conflito. Ao contrário, transcrevo carta conciliadorado representante britânico em Buenos Aires, Thornton, para o Chanceler paraguaio. José Berges, logo após o aprisionamento do vapor Marquês de Olinda em Assunção, e do rompimento de relações diplomáticas com o Brasil por parte do Pa raguai. Nessa carta, Thornton oferecia seus serviços para evitar uma guerra entre esses dois países. ${ }^{4}$

[^25]O Paraguai, ao contrário do que afirmaram os revisionistas no Brasil, naio tinha um projeto de desenvolvimento para dentro, não era um país industrializado, não constituía uma ameaça comercial à Inglaterra e nem esta tinha interesse vital no algodão paraguaio. O Paraguai cra um país agrícola, atrasado, que tentava, sim, se inserir na divisāo internacional do trabalho e importava técnicose máquinas ingleses. Responsabilizar o imperialismo inglês pelodesencadear da guerra vai contra, portanto, à lógica histórica, inclusive porque o Império do Brasil havia rompido relações diplomáticas com a Grä-Bretanha em janeiro de 1863, devido à chamada Questão Christie.

Como explicar, entāo, que os meios acadêmicos brasileiros tenham anestesiado seu senso crítico e ignorado documentos, aceitando passivamente - quando não respal-dando- a explicação imperialista? Penso que o motivo principal está no contexto histórico da época em que essa explicação foi gerada e difundida. As décadas de 1960 e 1970 caracterizaram-se, na América do Sul, por governos militares, que impuseram restrições às liberdades, inclusive acadêmica. Uma forma de se lutar contra o autoritarismoera minando suas bases ideológicas. Daf́, em grande parte, a acolhida acrítica e o sucesso em meios intelectuais do revisionismo sobre a Guerra do Paraguai: por atacar o pensamento liberal; por denunciar a ação imperialistae por criticar o desempenhodos chefes militares aliados, quando um deles, Bartolomeu Mitre, foi expoente do liberalismo argentino, e, no Brasil, Caxias e Tamandaré tomaram-se, respectivamente, patronos do Exército e da Marinha. Nota-se,
ainda, nas entrelinhas de trabalhos revisionistas, a construçĩo de certo paralelismoentre Cuba socialista, isolada no continente americano e hostilizada pelos Estados Unidos, e a apresentação de um Paraguai de ditaduras progressistas no século XIX, isoladoe vítima da então potência mais poderosa do planeta, a Grī-Bretanha.

## A GUERRA ERA InEvitável?

A pergunta pode parecer, em um primeiro momento, redundante. Existe a tendência de se crer que se um determinado fato histórico ocorreu, então ele era inevitável. Não penso assim. Creio que para cada situação histórica existem várias alternativas e cabe ao historiador explicar porque uma delas se impôs às demais, tomando-se História. No caso da crise no Rio da Prata, em 1864, a alternativa da guerra se impôs por um conjunto de fatores.

Do lado brasileiro, o fator mais importante foi a falta de uma diretriz de política externa para a região, por parte do Partido Liberal que retornou ao poder em 1862. Quando na oposição, os liberais haviam criticado a política em relação ao Rio da Prata, implementada desde final da década de 1840 , que consistia em garantir as independências do Paraguai e do Uruguai, de modo a evitar a reconstrução, sob a forma de uma república liderada por Buenos Ai res, do antigo Vice-Reino do Rio da Prata. Essa república implicaria na nacionalizaçāo dos rios Paraná e Paraguai, ameaçando a livre navegaçĩo em direção a Mato Grosso. vital para a comunicação entre essa província e o Império. Ademais, uma república
poderosa ao sul poderia ser um exemplo a inspirar movimentos republicanos no Brasile, ainda, ser uma ameaça potencial sobre a problemática provínciado Rio Grande do Sul.

Essa postura crítica dos liberais não havia resultado, porém, na elaboração de uma política alternativa para o Prata. Assim. já fragilizado junto à opinião pública brasileira, emdecorência da impotência frente à agressão inglesa na Baía da Guanabara em fins de 1862 - a Questão Christie - o Governo liberal não resistiu à pressão de estancieiros gaúchos para intervir na guerra civil uruguaia. Ao contrário, viu nessa intervenção a oportunidade para recuperar o prestigio interno no Brasil. Partia o Governo liberal da premisside que o frágil Governo legal uruguaio, sob controle dos blancos, não teria condições de resistir às pressōes brasileiras em favor dos interesses dos estancieiros gaúchos.

A intervenção brasileira no Uruguai, nessas circunstancias, rompia com a política anterior. Afinal, a intervenção de 1851, contra Oribe, ocorrera devido à presença de tropas de Rosas em território uruguaio, com o consequiente risco à independência do Estado Oriental, e não em favor de interesses especifíicos dos pecuaristas gaúchos. Além disso, a intervenção de $1864, \mathrm{~cm}$ favor dos colorados, também inovava ao ser feita em harmonia com Buenos Aires. Na verdade, na crise uruguaia, bem como nos seus desdobramentos, os liberais brasileiros agiram de forma reativa, improvisada, a reboque dos acontecimentos, enquanto anterionmente a política dos conservadores em relação ao Rio da Prata tinha sido ativa, resultante de avaliação conjuntural e subordinada a objetivos estratégicos definidos.

Tanto no plano político quanto no militar eram errôneas as informaçôes de que dispunham on governantes e chefes militares brasileiros. A representação diplomática brasileira em Assunção sofreu, a partir de 1862, com mudanças frequientes de chefia, comprometendo aobtençãode informaçũes sobreo país. OúltimoMinistro Residente pré-guerra, Cézar Sauvan Viana de Lima, estava no posto há apenas três meses, tendo chegado em fins de agosto de 1864; ele e seus auxiliares eram vigiados pela polícia paraguaia e não tinham acesso à sociedade local. ${ }^{5}$ Mesmo impedido de obter informaçōes confiáveis, esse representante enviou informes ao Rio de Janciro afirmando nāo haver riscode o Paraguai apoiar concretamente o Governo uruguaio contrao Brasil. Desse modo, nâo foi levada a sério a ameaça de Solano López de dar esse apoio, implícita na nota entregue à Legação brasileira em 30 de agosto de 1864. Por outro lado, Sauvan Lima informou a Tamandaré, comandante da esquadra que participou da intervenção no Uruguai, que as tropas paraguaias nāo teriam capacidade de resistir a uma eventual ação militar brasileira. Para o diplomata, bastaria uma força de dez mil homens para derrotar os soldados paraguaios, por serem precariamente armados e treinados, e tomar Assunção. ${ }^{6}$

[^26]Édificil imaginar que o Govemo imperial tivesse promovido a intervenção militar no Uruguai caso tivesse uma avaliação correta das intençōes de Solano López. Tambémé difícil imaginar que Tamandaré tivesse mantido a postura de intervençāo militar direta em favor dos colorados. E parece menos provável, ainda, que ele tivesse se oposto à tentativa do diplomata e político conservador José Maria da Silva Paranhos - futuro Visconde do Rio Branco - de buscar, no iníciode 1865, uma solução negociada, quer para pôr fim à guerra civil, quer para o atendimento das exigências brasileiras.

De parte de Solano López, por sua vez, sua decisão de ir à guerra deu-se sobre falsa premissa. Ele convenceu-se da veracidade dos alertas do Governo do Uruguai de que, na guerra civil neste país, as posiçōes harmoniosas entre o Império brasileiro e a Argentina indicavam que os dois países pretendiam dividir o território do Estado Oriental, anexando-o, e, posteriormente, se voltariam contra o Paraguai. Esses alertas eram infundados e dificilmente Solano López teria neles acreditado se dispusesse de representantes diplomáticos no Rio da Prata que lhe proporcionassem informaçōes fidedignas. Na região, porém, inexistiam diplomatas ou cônsules paraguaios, havendo apenas um representante comercial em Montevidéu.

Na Argentina, por sua vez, o Presidente Bartolomeu Mitre, a partir do início de 1865, estava informado dos preparativos militares do Paraguai - afinal, o Mato Grosso fora invadidoem dezembrodo ano anterior e do risco de um ataque a território argentino. ${ }^{7}$ São muito fortes os indícios de que

[^27]Mitre desejava esse ataque, visto como uma oportunidade de ter um pretexto para atacar Solano López., aliado externo da oposição federalista argentina, que resistia à construção do Estado nacional centralizado sob a hegemonia de Buenos Aires. Contudo, também nesse caso, informaçc̃es equivocadas ocupam posição relevante na definiçāo da política externa por parte dos homens de Estado argentinos. Mitre não tinha informaçòes corretas sobre os efetivos paraguaios e sua preparação militar.

OGoverno uruguaio, por seu lado, equi-vocou-se ao supor que o Paraguai fosse the dar socorro de imediato. já em meados de 1864. Somente essa convicção pode explicar o comportamento das autoridades uruguaias de desafiar, simultaneamente, o Império brasileiroe a Argentina. Essa postura robusteceu a decistio do Governo imperial de intervir no Uruguai.

Pode-se concluir, portanto, que, no processo de decisão em todos os países envolvidos na guerra, a baixa qualidade das informaçōes recebidas pelos govemos contribuiu para o desencadear da guerra. Os governantes, tendo por base informações parciais ou falsas do contexto platino e do inimigo potencial, anteviram um conflitorípido. no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor custo possível.

Em pelo menos duas ocasiões se pode vislumbrar uma "encruzilhada histórica", quando foi possível aos homens de Estado interpretarem os fatos de uma forma que reduzisse, em lugar de acelerar, a dinâmica que levou à guerra. A primeira foi quando da intervenção militar terrestre brasileira no Uruguai, iniciadaem 12 de outubrode 1864 .

Solano López não interpretou que o objetivo da intervenção se esgotava na queda do Governo blanco, mas, sim, de que era a prova da veracidade das acusações da diplomacia uruguaia de que a Argentina eo Brasil planejavam pôr fim à independência do Uruguai. O território do Uruguai, segundo essa acusação, seria dividido entre esses dois países, os quais, em seguida, se voltariam contrao Paraguai. ${ }^{8}$

A segunda "encruzilhada histórica" foi a assinatura do Protocolo de Paz de Villa Unión. Por esse documento, o presidente uruguaio em exercício, o blanco Manuel Herrera y Obes, que estava fortificadoem Montevidéu, aceitou que o caudilho colorado Venâncio Flores assumisse a Presidência da República, pondo fim à guerra civil. O acordo foi obtido graças a José Maria daSilva Paranhos, político do Partido Conservador e que, por ser grande conhecedor dos assuntos do Rio da Prata, foi enviado pelo Governo liberal para o Uruguai. Um ataque à capital poderia ter levado à morte dois mil soldados brasileiros, devido às trincheiras que a defendiam. ${ }^{9}$

O sucesso de Paranhos custou-lhe, porém, sua demissão. A justificativa para tal ato era a de nâo ter o acordo reparado a honra do Império ultrajada pelo governo blanco do Presidente Aguirre, que promoveu a queima, em praça pública, da bandeira brasileira. Paranhos, durante a sua missão, atritara-se com o Contra-Almirante

[^28]Tamandaré, comandante da esquadra brasileira nas costas do Uruguai e defensor de represálias militares contra Aguirre, em substituição à postura negociadora do diplomata. Desgostoso com os acontecimentos. Tamandaré pediu demissão do comando das forças navais do Império no Prata. Ochefe de Governo, Conselheiro Furtado, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dias Vieira, propuseram a demissīo de Paranhos ao Imperador, argumentando que ela era reclamada pela opinião pública. ${ }^{10}$ De fato, o sentimento bélico ganhara dinamismo próprio junto à opinião pública brasileira, fugindo ao controle de seu maior fomentador, o Governo liberal, que utilizava a situação uruguaia para desviar a atenção da opinião pública dos problemas internos brasileiros.

Com a demissão de Paranhos foi eliminada uma saída diplomática para a situação uruguaia. Parao Visconde de Niterói, o convênio de 20 de fevereiro de 1865 era o"prenúncio de um arranjo pacílico em toda a extensāo que tanto teria poupado o Brasil e ainda mais o Paraguai", pois a guerra poderia ter sido "talvez até evitada"."

O pano de fundo desses acontecimentos foi a própria definição e consolidação dos Estados nacionais na região. O Estado nacional argentino centralizado somente foi formalizado em 1862 e a oposição

[^29]interna federalista neutralizada, com grande dificuldade, ao ser isolada do apoio externo. de Solano Lópeze dos blancos uruguaios, graças à Guerra do Paraguai. O Estado macional paraguaio, por sua vez, deixou de ser autocrático, tornando-se $/ i$ beral, e teve suas fronteiras definidas com seus dois maiores vizinhos: em 1872, com o Brasil, e em 1876, com a Argentina. No Uruguai, rompeu-se o equilíbrio instável entre blancos e colorados, em favor destes. O próprio Império do Brasil, que já definira e consolidara o Estado nacional monárquico centralizado na década de 1840, vitorioso na guerra teve reforçado o sentimento de identidade nacional, robusteceu os vínculos com a Província do Mato Grosso e impôs a definição de limites com o Paraguai. A guerra, para os quatro países nela envolvidos, contribuiu, com maior ou menor intensidade, para o fortalecimento da identidade nacional, instrumento de legitimidade dos respectivos Estados nacionais.

## OS MOTIVOS DA LONGA DURAÇĀO DA GUERRA

Também aqui a falta de informação ocupa papel relevante. Refiro-me à ausência de cartas geográficas sobre o Paraguai por parte das forças aliadas. As décadas de isolamento paraguaio em relação ao exterior, até 1840 , e, a partir de então, o absoluto controle sobre a sociedade paraguaia por parte dos governos de Carlos Antonio López e de Francisco Solano López, impediram que estrangeiros explorassem o interior do país.

Após a guerra. em julho de 1870, o Duque de Caxias, ao defender-se no Se nado do Império de críticas a seu comando no Paraguai, argumentou que as ações aliadas eram feitas "às apalpadelas". ${ }^{12}$ A falta de mapas, de conhecimento sobre o terreno do teatro de guerra, explicaria em parte, segundo essa defesa, a dificuldade das tropas aliadas iniciarem ofensivas importantes, entre o final de 1866 e o início de 1868.

O conhecimento do terreno é, evidentemente, de vital importância para o planejamento e execução de ações militares. Contudo, meses de combates frente à fortaleza de Humaitá, a captura de prisioneiros e, mesmo, a deserção de soldados paraguaios, permitiam familiaridade suficiente com o terreno paraos aliados desencadearem ações ofensivas. Tal desconhecimento não é o motivo principal para explicar a longa duraçãa do conflito, embora tenha sido significativo.

Há, ainda, outros fatores secundários que ajudam a entender a demora na retomada de operações militares após a derrota aliada na batalha de Curupaiti, em 22 de setembro de 1866. Um delesé a difículdade do Marquês de Caxias, novo comandante das forças imperiais na guerra, em reorganizá-las frente à carência de homens. material e, ainda, ao moral abalado da tropa, que nāo chegou a ser totalmente restabelecido. Ao mesmo tempo, o soldado paraguaio lutava com bravura, mesmo após sofrer derrotas, fato reconhecido por todos os testemunhos da época, inclusive dos chefes militares aliados.

[^30]É no plano político, porém, que se deve buscar os fatores principais que explicam a longa duraçâo da guerra. Um deles é a partidarização dos oficiais do Exército e da Marinha do Império, que pertenciam ou eram simpatizantes de um dos dois partidos da época, o Liberal e o Conservador. Ocorriam disputas e desconlianças entre oficciais brasileiros devido a sua filiaçâo partidária, quer no Brasil, quer no teatro de operaçōes. Nas mudanças de comando, quando o novo chefe pertencia a filiação partidária diferente de seu antecessor, havia, muitas vezes, a troca dos comandantes de unidades menores. A substituição da competência e do preparo militar pelo critério político nessas mudanças comprometeu o desempenho e o estado de ânimo das forças brasileiras. O problema foi minorado com a chegada de Caxias ao Paraguai, em fins de 1866, e a consequiente unificação, em sua pessoa, do comando das forças brasileiras. Anteriormente, elas tinham sido comandadas, em gritante erro militar, por três oficiais generais de igual patente: Quintanilha Jordão. Tamandaré eo Visconde de Porto Alegre.

Outro fator político, de maior relevância do que o anterior, foi a relação de desconfiança entre os chefes militares brasileiros e seus colegas argentinos. Havia a separá-los décadas de rivalidade entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. herança das disputas entre as metrópoles espanhola e portuguesa no Prata, robustecida pela Guerra da Cisplatina e pela política externa expansionista do ditador argentino Juan Manuel de Rosas. Essar rivalidade tornouse, para utilizar um conceito historiográfico,
uma verdadeira "força profunda", ${ }^{13}$ coletiva e durível, das sociedades argentina e brasileira.

Eram poucos, no Brasil e na Argentina, os defensores da aliança estratégica entre os dois países que substituísse, permanentemente, as relaçôes de rivalidade pelas de cooperação. Entre esses poucos encontra-vam-se o Presidente Bartolomeu Mitre, co-mandante-em-chefe das forças aliadas até o iníciode 1868. e Rufino de Elizalde, chanceler argentino. Do lado brasileiro, entre os que pensavam nessa relaçāo estratégica, destacavam-se Francisco Octaviano de Almeida Rosa, que assinou o Tratado da Tríplice Aliança, em ${ }^{2}$ de maio de 1865 , e José Antônio Saraiva, ex-enviado especial ao Prata no início da intervenção brasileira na guerra civil uruguaia.

A maioria dos políticos e chefes militares brasileiros encarava como tática a aliança com a Argentina e pensava que, finda a guerra, os dois países voltariam à rivalidade e poderiam, mesmo, chegar à guerra entre si. Essa era a opinião de chefes militares brasileiros como o Visconde de Porio Alegre, de Tamandaré, de seu substituto no comando da esquadra no Paraguai, José Ignacio, e do próprio Caxias. Tamandaré tinha comoelemento adicional a explicar sua aversão ios argentinos, bem como sua resistência em aceitar o comando de Mitre, o fato de ter lutado contra Buenos Aires na Guerra da Cisplatina.

Taumbém Caxias desconfiava da insistência do presidente argentino para que a esquadra forçasse a passagem de Humaitá.

[^31]Essa insistência decorria do plano de Mitre de, em lugar de promover um ataque frontal contra a fortaleza, sitiá-la por água, por meio da passagem da esquadra, e por terra, mediante uma marcha por seu flanco esquerdo do Exército aliado, até alcançar o Rio Paraguai acima dessa posição. Devido à posição privilegiada de Humaitáe suas dezenas de canhōes, Caxias estava convencido de que Mitre, ao propor tal plano, "lem pensamento oculto e maléfico contra o Império". A força naval brasileira, argumentava com razão Caxias, era instrumento de exercício de poder do Império no Rio da Prata e sua destruição, durante a guerra contra o Paraguai, seria motivo de regozijo em Buenos Aires. ${ }^{14}$ De fato, a defesa dos interesses do Império no Prata estava umbilicalmente ligada a uma Marinha de Guerra forte, a qual viabilizava as intervenções na área, transportando e desembarcando tropas e promovendo bloqueios.

A premissa de Caxias sobre a importância do poder naval brasileiro era verdadeira, mas crrava ao ver em Mitre outras intençōes que não a de anular Humaitá. Mostrava-se contraproducente a sinceridade e a lógica militar de Mitre, ao escrever a Caxias que valeria a pena perder até dois terços dos encouraçados e , mesmo, toda a esquadra, no cumprimento do principal objetivo dessa força, que era a de anular Hu maitá. ${ }^{15}$ A realidade é que Mitre tinha um projeto estratégico de cooperação entre a Argentina e o Brasil para o pós-guerra, e

[^32]seus planos políticos e militares não eram orientados pela desconfiança em relaçãoso aliado brasileiro. Na guerra e depois dela, Mitre permaneceu um leal defensor das boas relações de seu país com o Brasil. ${ }^{16}$ O mesmo não ocorria, porém, com os principais chefes militares e políticos do Império. que fizeram suas carreiras com a conviçâo de ser inevitável um conflito armado contraos argentinos. Essa convicção se tornou arraigada entre esses chefes, influenciando suas decisōes em alguns momentos da guerra, especialmente ao evitar ações da esquadra contra Humaitá entre 1866 e início de 1868.

## COMENTÁRIOS FINAIS

A Guerra do Paraguai foi um marco no processo histórico dos países nela envolvidos. Árdua é a tarefa de compreender suas origens e desenvolvimento de forma objetiva, evitando explicações simplistas que personificam os acontecimentos ou, ainda, que decorrem das paixōes nacionais. A melhor forma de o historiador reduzir ao máximo a subjetividade dessa análise é o respeito à metodologia histórica e a pesquisa em arquivos, quer na busca de documentação inédita, quer para reler documentos já manuseados por outros estudiosos. Em ambos os casos, bem como na leitura de memórias dos personagens históricos, cabe ao historiador confrontar a documentação, comparí-la, analisar sua lógica internae sua relação com o contexto em que foi gerada,

[^33]permanecendo atento para contradiçōes, dubiedades e silêncios.

A pesquisa histórica deve ser norteada pelo princípio ético do respeito às vozes do passado, buscando explicar às gerações atuais o contexto em que foram geradas e os valores que carregavam. Outro princípio que deve estar presente no trabalho do historiador é o da humildade, devendo considerar, sempre, que seu trabalho nāo é A verdade final sobre determinado assunto, massim UMA verdade. Afinal, a descoberta de documentos inéditos ou novas abordagens teóricas podem levar ao aperfeiçoamento das verdades conhecidas ou, então, à sua superação.

No livro Maldita Guerra e neste ensaio estâo presentes esses dois princípios. Foi minha preocupação apresentar o sacrifício e a dedicação dos personagens anônimos, soldados ou civis, independente de sua nacionalidade. Foi minha preocupação explicar as origens e a dinâmica da guerra a partir de sólida base documental, incorporando os avanços metodológicos e teóricos. O resultado desse trabalho, dos muitos anos de pesquisa, está exposto, sem censura, sem omitir informações que considerei relevantes, no meu livro. Essa é a minha verdade, é uma verdade que pode, claro, vir a ser superada. Contudo, qualquer contestação que venha a ser feita terá que também basear-se em base documental, sob pena de ser mais uma abordagem ideológica de um tema que, por tantas vezes, foi vítima de paixões e subjetividades, ofendendo os mortos e desrespeitando os vivos.

## A Batalha de Tuiuti

Aureliano Pinto de Moura*

> Resumo: Texto da palestra proferida em 26 de novembro de 2002, no auditório do IGHMB, relata em detalhe a maior batalha campal travada na América do Sul.
> Palavras-chave: Guerra da Tríplice Aliança, Osório, Solano López.

## OS ANTECEDENTES

0Exército aliado iniciou transposição do Rio Paraná ìs 2 horas da manhã do dia 16 de abril de 1866 , sob o comando de Osório. As embarciççẽes desceram até a confluência do Rio Paraguai, desembarcando em sua margem esquerda, nos fundos do potrero de Itapiru.

Ao desembarque houve alguma resistência paraguaia, mas, graças ao fogo da artilharia naval brasileira, o inimigo retraiu para Itapiru.

No dia 18, pela manhã, as tropas aliadas avançaram até ltapiru que, no dia anterior, havia sido abandonada pelos paraguaios. Após pequena resistência de remanescentes paraguaios, Itapiru foi ocupa-

[^34]da pelos brasileiros. O inimigo retraiu para Passo da Pátria.

No dia seguinte, a esquadra brasileira bombardeou Passo da Pátria, então quar-tel-general de Solano López. No local, 45 mil paraguaios esperavam as suas ordens. Solano López, então, ordenouo retraimento para uma nova linha defensiva, em Estero Bellaco. Passo da Pátria foi incendiada pelos paraguaios.

## A SURPRESA DE ESTERO BELLACO

Em 2 de maio, os paraguaios ocupavam posiçãoem Estero Bellaco, procurando surpreender a vanguarda comandada por Ve nâncio Flores.

A vanguarda aliada, disposta na margem sul do Estero Bellaco, era constituida por 3.500 uruguaios, reforçada por infantaria,
cavalaria e artilharia brasileiras. Venâncio Flores, por segurança, realizou um reconhecimento sem nada encontrar de anormal.

Próximo ae meio-dia, a tropa aliada sofreu um inesperado ataque inimigo que a obrigou a abandonar a posição, retraindo até onde se encontrava o grosso do seu exército.

O combate cresceu, levando à intervenção da $6^{3}$ Divisĩo, comandada pelo General Vitorino, para fazer frente aos reforços paraguaios que chegavam.

Graças à intervenção de Osório, após três horas de combate a tropa aliada obrigou os paraguaios a retraírem para suas antigas posições.

Na perseguição ao inimigo, as tropas brasileiras depararam com um extenso campo, não muito longe da Lagoa Tuiuti, onde a artilharia paraguaia desdobrava-se em uma elevação de três quilômetros de largura. Era a chamada Linha Roja. Analisando os acontecimentos, logo os aliados perceberam que a retirada paraguaia obedecia a um plano estratégico.

Os aliados ainda não haviam conseguido carrear todos os seus meios para Passo da Pátria. Faltava alimento, o transporte era deficiente, a cavalhada e os muares delinhavam.

Em Estero Bellaco não foi mantido o contato com o inimigo. O terreno era muito difícil para as açōes da cavalariat e a tropa estava desgastada, o que levou Osório a mandar desmontar parte da cavalaria em benefício do restante da tropa.

Somente no dia 20 de maio a tropa aliada cerrou à frente, até Tuiuti.

## 0 PROSSEGUIMENTO

Ao amanhecer do dia 20de maio, oExército aliado iniciou o seu deslocamento para o norte, seguindo a estrada que levava a Humaitá. Procurou passaro Estero Bellaco, enquanto a esquadra brasileira penetrava pelo Rio Paraguai, conforme o planejado.

A vanguardade Venâncio Flores foi constituída por dois batalhôes de infantaria orientais, o Regimento San Martin e a $6^{3}$ Divisão de Infantaria brasileiru, mais artilharia.

Diante do perigo iminente, Venâncio Flores posicionou uma bateria de artilharia brasileira ao sul de Passo Sidra, visando apoiar a passagem da tropa, e ordenou $o$ ataque à posiçīo inimiga. A resistência paraguaia foi pequena, permitindo o avanço aliado.

No mesmo dia em que os aliados chegaram em Tuiuti, Solano López transferiu-se para Passo Pucú, a seis quilômetros, ao norte da linha do Sauce, onde permaneceu por dois anos.

Nos passos, os paraguaios mantinham-se em posiçĩo, procurando oferecer uma resistência aos aliados e, em seguida, retraírem, mediante ordem.

Precedido de um violento bombardeio de artilharia, o Exército aliado prosseguiu em direção ao inimigo até fazer o contatoe entrar em combate. O esforço principal foi realizado no Passo Sidra, onde pareceu ser mais frágil a defesa, o que favorecia o flanqueio. Enquanto isso, a cavalaria argentina, sob o comando do General Hornos, atravessou o estero em Passo Carretas, com exceção do Regimento San Martin.

A defesa paraguaia procurou deter o avanço aliado, enquanto possível. Logo foi
levada a retrair para o norte do Passo Rojas. "As peças de artilharia foram retiradas ao galope."

Ao chegar em Tuiuti, a tropa aliada acampou. O terreno da regiāo não era favorável para uma ação ofensiva e as tropas de Solano López barravam o caminho para Humaitá com uma linha de trincheiras, ao norte do Estero Rojas. O desconhecimento da região deixou o Exército aliado em uma situação difícil. As trincheiras paraguaias do Sauce tinham cerca de 1.600 metros e estavam fortemente organizadas.

O acampamento aliado ficou sobre um terreno arenoso entre o Estero Bellaco (ao sul) e o Rojas (ao norte), e ao sul da Lagoa Tuiuti. A oeste havia a mata do Sauce e a leste um terreno coberto por um coqueiral de iataís. À frente da posição, após um campo de 900 a 1.600 metros, um mato denso, linear, no sentido leste-oeste.

Em posição central no acampamento aliado, havia uma elevação de pequenas colinas, paralela à linha de defesa, local onde o General Osório instalou o seu quartel-general.

Em 20 de maio, todo o Exército aliado estava em Tuiuti, enquanto Solano López encontrava-se em Passo Pucú, bem distante.

Após desdobrar-se, o Exército aliado recebeu ordem para, aproveitando o terreno, adotar uma posição defensiva, escalonada, em linhas sucessivas, devendo abandonar Passo da Pátria. Neste espaço de tempo, Solano López aproveitou para fortificar o terreno e barrar as sendas de penetração, ignoradas pelos aliados.

Em 21 de maio, pela primeira vez, os dois exércitos encontravam-se frente a frente, permitindo a observaçāo direta do campo adversário.

A direita paraguaia apoiava-se em um bosque denso que se prolongava até encontrar o carriçal do Potrero Sauce. Este possuía apenas uma abertura estreita, aberta para o Boqueirão do Sauce, em frente ao acampamento aliado, defendido por uma pequena trincheira artilhada.

Neste mesmo dia, 21 de maio, foram construídas pequenas trincheiras. Algumas com $1,80 \mathrm{~m}$ de profundidade. "Os aliados, para atacar de frente os paraguaios, deviam atravessar dois passos igualmente profundos e ficarem expostos durante toda a passagem a um fogo tremendo." (G. Thompson) Para Centurión, a posição paraguaia "(...) era bastante respeitável, tanto assim que nāo era acessível a nenhum movimento envolvente por nenhum lado." Ali estavam 25 mil paraguaios, mais outros 10 mil acampados em Humaitá, prontos para intervir.

Solano López achava-se em seu quartelgeneral em Passo Pucú, "(...) em uma elevação situada do outro lado do passo de um estero, onde cruzava o caminho para Humaitá, e a 5 km da linha do Sauce. Ocupou uma casa coberta de palha rodeada por um laranjal de formato quadrado" (E. Cardozo). Próximo, foram construídas outras destinadas a sua familia e ao seu estado-maior. Uma linha telegráfica foi construída ligando o quartel-general a Humaitá e a Assunção, bem como aos principais comandantes.

O Exército aliado ( 45 mil homens) desdobrado em Tuiuti, às vistas das posições
paraguaias, formava" (...) unnaespécie de ânguloesférico: seu vértice, dirigidoatéaprincipal posição paraguaia, era ocupado pelas tropa orientais e brasileiras, da vanguarda, tendo como núcleo central um grupamento de 24 peças raiadas. Na ala direita colocaram-se as forças argentinas, em duas linhas, cobertas em sua ala exterior pela cavalaria. Sobre a ala esquerda, em quatro escalōes próximo à retaguarda, situaram-se as tropas brasileiras. (E. Cardozo)

Em 22 de maio, os aliados avançaram para o norte, realizando um reconhecimento às posições paraguaias. Em consequiência, decidiram que deveriam aproximar-se ainda mais da linha inimiga. Era preciso conhecer melhor as fortificaçōes e a posição inimiga.

Na manhã do dia seguinte, Venâncio Flores realizou reconhecimento no flanco direito paraguaio. A tarde, um novo reconhecimento foi realizado, dando a perceber que a posição paraguaia estava muito bem organizada. Ficou decidido, entâo, um reconhecimento em força no dia 24 de maio.

## FORÇAS EM PRESENÇA

Reunido o Conselho de Guerra aliado, resolveu-se atacarem 25 de maio. Tentariam uma penetração para romper as linhas inimigas. Daf a necessidade de um novo reconhecimento no dia 24.

Em 22 de maio, porém, Solano López já havia decidido mudar o seu plano de operações. Passaria à ofensiva, empregando o grosso da sua tropa de cavalaria e infantaria. Realizaria um ataque frontal ao centro do acampamento aliado, em Tuiuti,
e um duplo envolvimento. Buscava a batalha decisiva.

O seu plano anterior consistia em esperar os aliados em sua posição, em Estero Rojas, e atací-los pela retaguarda. No seu entender, seus soldados só iriam ser notados quando já estivessem na retaguarda aliada.

A razão da mudança, segundo George Thompson, foi saber que Bartolomeu Mitre atacaria no dia 25 de maio. Logo, deveria antecipar-se tomando a iniciativa do combate antes que os aliados concluíssem a fortificação da posição, antes que o $2^{a}$ Corpo de Exército brasileiro (General Porto Alegre) transpusesse o Rio Paraná e antes que a esquadra brasileira passasse Humaitá.

Solano López contava, naquele momento, com cerca de 34 mil homens. Destes, apenas 25 mil chegaram a participar do combate. (E.Cardozo)

A sua linha de defesa era encoberta por matas que iam até Potrero Piris. Por detrás dessas matas, na noite de 23 para 24 de maio. Solano López organizou suas forças em três colunas:

- A $1^{2}$ Coluna (General Barrios), com 7.000 infantes e 1.200 cavalarianos, constituía a ala direita;
- A $2^{a}$ Coluna (Coronel José Díaz), com 3.700 infantes e 1.200 cavalarianos, auxiliado pelo Major Hi lário Marcó, com 3.000 infantes e 1.200 cavalarianos, posicionou-se ao centro; e
- A $3^{3}$ Coluna (General Resquin) constituiu a ala esquerda, com 1.500 in fantese 4.800 cavalarianos.

Eram cerca de 25 mil homens, número inferior aos 32 mil homens dos aliados. Em reserva, cerca de 7 mil homens (Coronel Bugrez), que nunca chegaram a ser empregados.

Comandavatatropaaliadao General Bartolomeu Mitre, tendoo General Manuel Luís Osório no conludo brasileiro.

As tropas brasileiras estavam constituídas por quatro divisões de infantaria (Argolo, Sampaio, Guilhermee Vitorino), duas divisōes de cavalaria (J. L. Mena Barretoe Tristão Pinto), a brigada do General Netoe duas brigadas de artilharia (Gurjão e Gomes Freitas), que contavam com trinta canhōes La Hitte.

As tropas argentinas eram constituidas por dois corpos (Paunero e Emílio Mitre), aquatro divisōes de infantaria, um regimento de cavalaria e uma brigada de artilharia, contando com um total de 37 canhōes. Na vanguarda, duas brigadas de cavalaria, sob o comando do General Hornos. Eram ao todo 9.600 homens.

Os orientais, do General Venâncio Flores, eram 1.360 homens.

As tropas aliadas tinham um efetivo de aproximadamente 32 mil homens e cerca de 150 canhões.

## O DESDOBRAMENTO

## Os aliados

O Exército aliado desdobrou-se no terreno em três escalōes, deixando desguarnecido o Potrero Piris, apesar dos protestos do General Argolo. À esquerda os brasileiros e à direita os argentinos.

## No le Escalāo

A $3^{a}$ Divisão de Infantaria (Sampaio), com cinco batalhões de infantaria e três de voluntários: a $6^{3}$ Divisioio de Infantaria(Vitorino), com três batalhōes de infantaria e oito de voluntários; e $]^{v}$ e $3^{3}$ Batalhões de Artilharia a Pé.
$\mathrm{O} 1^{12}$ Corpo argentino (Paunero), com quatro divisōes e um piquete de cavalaria provincial. A $2^{3}$ Brigada de Cavalaria (Hornos) constituía a vanguarda argentina.

O Escalão contou, ainda, como $1^{9} \mathrm{Re}$ gimentode Artilhariaa Cavalo(Mallet), dois regimentos de cavalaria, em reserva, e uma pequena tropa uruguaia.

## No $2^{a}$ Escalão:

Mais ao sul, estavam os $1^{\circ}$ e o $3^{\circ}$ Batalhão de Artilharia a Pé; a ${ }^{13}$ Divisão (Argolo), com três batalhōes de infantaria e seis de voluntários; a $4^{4}$ Divisũo (Guilherme), com três batalhões de infantaria e cinco de voluntários; e mais a $19^{2}$ Brigada Auxiliar, menos o $I^{2}$ Batalhão de Engenheiros.
$\mathrm{O} 2^{\circ}$ Corpo argentino (Emílio Mitre), com quatro divisões; o $2^{2}$ Regimento de Artilharia; três regimentos de cavalaria e mais a Legiāo Paraguaia, em reserva;

## No 3" Escalão:

As $2^{+} \mathrm{e} 5^{3}$ Divisões de Cavalaria (Mena Barreto e Tristão Pinto), e os $7^{9}$ e $24^{0}$ de Voluntários;

Ao sul do Estero Bellaco, a Brigada Ligeira (Neto), com quatro corpos de cavalaria de Voluntários, fazia a proteção dos trens.

À frente do $1^{\circ}$ Escalão, desdobrava-se à vanguarda aliada (Venâncio Flores). À sua direita, batalhōes de infantaria brasileiros,
da $12{ }^{3}$ Brigada; dois batalhões de infantaria uruguaios: e mais o $1^{\text { }}$ Regimento de ArtiIharia a Cavalo (Mallet). À esquerda de Mallet, a artilharia uruguaia, protegida pela infantaria oriental.

Ao entrar em posição, o Tenente-Coronel Mallet, "(...) recomendou que, a partir daquela noite, se abrisse em toda a frente um largo e profundo fosso, o que se faria em silêncio e sem estrépito". As terras seriam espalhadas de tal forma que não formassem parapeitos (T. Fragoso). $\mathrm{Ol}^{12} \mathrm{Ba}-$ talhão de Engenheiros, na mesma noite, iniciou a abertura das trincheiras, que no dia seguinte estavam concluidas.

Os canhōes entraram em posição a uma distância de 900 a 1.600 metros da linha paraguaia do Estero Rojas. Os animais foram levados para o Passo da Pátria. Todos os canhões eram raiidos.

O desdobramento aliado formou uma linha constituida pela vanguarda, o grosso das forças brasileiras e a tropa argentina, à direita. Formou um ângulo quase reto, frente às posições paraguaias.

O posto de comando do General Osório, em uma pequena elevação, permitiauma visão geral do terreno à sua frente, assim como das tropas à sua retaguarda.

O Exército aliado estava em atividade de faxina, na manhã do dia 24 de maio, um tanto despreocupado. Carneavam o gado e pastoreavam os cavalos, sob a proteção de dois batalhōes de infantaria, no Potrero Piris. A munição ainda vinha sendo trazida de Estero Bellaco. Ao meio dia estava previsto o "pega cavalo". Nesta manhā chegou a notícia de que o Osório recebera o título de Barāo de Herval.

A região estava em silêncio e o sol brilhava. Nâo havia sinais do inimigo e o General Emílio Mitre já estava montado, pre-parando-se para mais um reconhecimento. A soldadesca limpava o seu armamento.

## OS PARAGUAIOS

No dia 22 de maio, Solano López deci-dira-se por um ataque de aniquilamento na manhā de 24 de maio. Empregaria somente a cavalaria e a infantaria. Para alguns, esta mudança de planos teria sido sugerida pelo Coronel Wisner de Mongerstein; para outros, ao contrário, este oficial teria aconselhado Solano López a não atacar em inferioridade numérica de efetivos.

Na véspera do ataque, Solano López percorreu as linhas paraguaias e dirigiu-se à tropa procurando dar coragem e determinação aos seus comandados. À noite, em Passo Pucú, Solano López reuniu os seus comandantes e os instruiu, com o objetivo e a determinação de destruir o Exército aliado.

Decidido a atacar no dia 24, Solano López organizou as suas forças estacionadas em Passo Pucú em três colunas. Atacariam simultaneamente pelo centro, pelos flancos e também pela retaguarda.

A $1^{a}$ Coluna (ala direita), comandada pelo General Barrios, contava com dez batalhões de infantaria, dois regimentos de cavalaria ( 8.700 homens) e quatro obuses. Deveria progredir pelo Sauce até o Potrero Piris e atacar oflanco esquerdo aliado, caindo sobre a sua retaguarda.

A $2^{a}$ Coluna (centro), do Coronel José Díaz, contava com cinco batalhões de in-
fantaria e dois regimentos de cavalaria (4.950 homens), mais as tropas de Hilário Marcó, com quatro batalhões de intantaria e dois regimentos de cavalaria ( 4.200 homens). A coluna deveria realizar um ataque frontal ao grosso aliado.

A $3^{3}$ Coluna (ala esquerda), comandada pelo General Resquin, contava com oito regimentos de cavalaria e dois batalhōes de infantaria (5.300), devendo realizar o esforço principal. Tinha como objetivo a tropa argentina, no flanco direito aliado. Resquin reuniu as suas tropas em Yataity Corá e. na hora assinalada, deveria realizar um movimento envolvente, até encontrar-se com as tropas do General Barrios, na retaguarda aliada.
$O$ ataque foi marcado para as 9 horas da manhā do dia 24 , procurando surpreender os aliados. Deveriam agir com rapidez e agressividade, tão logo fossem lançados os foguetes previstos pelo General Barrios. Seria o sinal de que tudo estava pronto para o desembocar do ataque, que seria desencadeado após um disparo de canhão disparado pela artilharia de Bugrez.

Solano López permaneceu na retaguarda durante todo o combate, em uma posição central, afastado da linha de frente, com uma escolta do Regimento Ací Carayá e outra de infantaria leve, para observar o desembocar do ataque do seu posto de observação. Teoricamente, foi o comandante das operações.

## A BATALHA

Às 1 h 55 min , Barrios ordenou o disparo de um foguete à Congrève. Era o sinal
previsto de que estava pronto para o ataque. Não foi possível, para Barrios, cumprir o horário pré-determinado por Solano López ( 9 h 30 min ). As dificuldades enfrentadas parat transpor o estero e vencer a mata foram o motivo do retardo parao sinal combinado. Os seus soldados foram obrigados a marchar em fila indiana, enfrentando os estreitos caminhos e os esteros.

Como resposta ao foguete, troou o canhão de Bugrez sinalizando o início do ataque. Ouvido o disparo no campo aliado, o corneteiro do quartel-general foi mandado tocar "sentido"e" chamada ligeira". "Todos correm aos seus postos" (General Cunha Matos). Instantes após o disparo do canhāo de Bugrez, da vegetação em frente ao flanco direito paraguaio começaram a surgir os primeiros homens do Coronel José Díaz.

O Major Hilário Marcó, com seus batalhōes a baioneta e os regimentos de cavalaria de sabre na mão, sem disparar um só tiro, precipitou-se sobre a vanguarda aliada. Os paraguaios levaram de vencida os piquetes da cavalaria uruguaia, que nem sequer conseguiram entrar em forma. O mesmo ocorreu com o Batalhão Independênciae o Libertad. O41² Batalhão de Voluntários, não conseguindo deter o inimigo, retraiu sobre a artilharia uruguaia. A cavalaria paraguaia chegou até a boca dos canhōes "(...) procurando apagar o seu fogo a machadadas (...)" mas a infantaria brasileira veio em socorro e obrigou-os a retrair.

Rearticulando-se, a cavalaria de Marcó voltou ao ataque. Em determinado momento, foi levada a mudar de direção, dando uma guinada para a esquerda. Ao se aproximar das posições do $I^{2}$ Regimento de

Artilharia a Cavalo, foi destroçada pelo fogo. "Foi um alívio (...) estávamos preparados para repelir o assalto", disse o General Cunha Matos.

As primeiras cargas desencadeadas pelas tropas de Marcó terminaram no fosso intransponível mandado cavar por Mallet. O mesmo ocorreu com as cargas subseqüentes. "Por aqui não entram", bradou Mallet com toda ênfase. Oque restou dos esquadrōes paraguaios escoou em direçāo a Yataity Corí.

Antes de atacar o flanco esquerdo aliado, o Coronel José Díaz foi obrigado a cruzar um extenso estero, sob forte fogo aliado. Ultrapassado o obstáculo, reorganizou as suas tropas e desencadeou o ataque. Conseguiu fazer a vanguarda aliada retrair e prosseguiu avançando, procurando contornare romper as linhas aliadas. Do matagal, continuavam surgindo maise mais soldados paraguaios.

Atento ao perigo, Osório lançou a $3^{3} \mathrm{Di}$ visāo de Infantaria. Esta contra-atacou, procurando barrar o avanço paraguaio. À testa seguia a $7^{a}$ Brigada, reforçada pelo $4^{v}$ Batalhão de Voluntários. Ao mesmo tempo, foi ordenado aos $4^{\circ} \mathrm{e} 6^{\circ}$ Batalhōes de Infantaria defender a artilharia uruguaia, ameaçada. Foi durante este ataque da $3^{a}$ Divisiano de Infantaria que tombou, mortalmente ferido, o Coronel Antônio Sampaio. Com a sua morte, assumiu o comando da Divisão o Coronel Jacinto Machado Bittencourt, entāo comandante da $7^{3}$ Brigada de Infantaria.

A grave situação no flanco esquerdo aliado chamou a atenção do General Osório. No mesmo instante, ordenouà $10{ }^{\circ}$ Brigada, com cinco batalhōes de voluntários,
mais o $13^{\circ}$ Batalhāo de Infantaria, contraatacar para impedir a penetração inimiga no interior da posiçāo. Atrás da $7^{7}$ Brigada, Osório ordenou que a $11^{a}$ Brigada, do Ge neral Guilherme, atacasse uma coluna paraguaia que surgiu do interior da mata. Essa brigada, mais a tropa uruguaia ali presente, fez o inimigo retroceder, fechando a brecha que havia sido aberta.

No mesmo momento em que as $3^{3} \mathrm{e} 4^{a}$ Divisões de Infantaria contra-atacavam sobre as tropas do Coronel Díaz, a $6^{4}$ Divjsũo, do General Vitorino, engajou no combate à direita a à esquerda das posiçōes do $1^{10}$ Regimento de Artilharia a Cavalo. Concomitantemente, a $14^{4}$ Brigada empenha-va-se à esquerda de Mallet e as outras duas, a $12^{\mathrm{a}} \mathrm{e}$ a $18^{\mathrm{a}}$, lutavam à sua direita. Na retaguarda da $12^{\star}$, mantinha-se o $38^{\circ}$ Batalhãode Voluntários.

Durante o combate, o ${ }^{10}$ Regimento de Artilharia a Cavalo foi reforçado por duas baterias do $3^{\circ}$ Batallhào de Artilharia à Pé, por ordem de Vitorino.

Toda a artilharia brasileira, sob o comando do General Gurjão, constituía o centro de resistência da linha de defesa aliada, permitindo que a posição da tropa aliada fosse mantida.

Os aliados, levados pelo estímulo e exemplo de Osório e de Venâncio Flores, levaram de roldão tropas paraguaias, impedindo que elas rompessem as suas linhas.

Na frente, a linha de defesa foi restabelecida eos contra-ataques das divisões brasileiras levaram os paraguaios a retrair. Restava, porém, todo o flanco esquerdo da posição aliada, que era uma preocupação para Osório. Ficara vulnerável.

Coube ao General Barrios conduzir o ataque a esse flanco. Deveria romper a defesal brasileira partindo do Potrero Piris e procurar fazer junção com as tropas do General Resquin. na retaguarda aliada. Coisa que não conseguiu. O General Barrios entrou em combate com três horas de atraso. quando "(...) a batalha ao centro e nos flancos estava praticamente decidida". (E. Cardozo)

As tropas do General Barrios penetraram em massa no Potrero Piris. O vigor do ataque levou as tropas brasileiras a retrair até as antigas trincheiras paraguaias de Estero Bellaco. A infantaria paraguaia foi se infiltrando pela mata, procurando conquistar terreno.

Previdente, o General Osório ordenou a várias unidades que convergissem sobre a posição ameaçada. Entregou o comando dessas tropas ao General Mena Barreto, comandante da $2^{3}$ Divisão de Cavalaria, que combatia a pé.

Os soldados paraguaios continuavam a surgir, vindo de dentro da mata, através dos dois boqueirōes, as únicas passagens que permitiam chegar até o Potrero Piris, um no sentido leste-oeste e o outro no norte-sul. Este último levava até Passo Sidra, diretamente na retaguarda aliada, abrindo caminho até Passo da Pátria, através do Estero Bellaco.

A maioria das tropas paraguaias procurou atravessar por esse boqueirão, tentando atingir a retaguarda aliada.

Estiveram empenhadas, defendendo esse flanco, várias unidades brasileiras que, agindo diretamente sobre oflanco esquerdo de Barrios, levaram-no a retrair. José

Luís Mena Barreto, depois de conseguir recalcar o inimigo, procurou um lugar conveniente para cortar a ação de uma outra tropa inimiga que, no momento, atacava a infantaria brasileira. Nesse instante, o General Mena Barreto recebeu ordens de Osório para defender a $19^{3}$ Brigada, do Coronel Gomes de Freitas.

A Brigada Ligeira, do General Neto, posicionou-se no Potrero Piris dando pasto aos animais, juntamente $\operatorname{com~os} 1^{9} \mathrm{e} 24^{\circ}$ Batalhão de Voluntários e mais dois bataIhões de infantaria da $13^{3}$ Brigada.

O ataque de Resquin ao flanco direito aliado foi organizado em duas colunas. A primeira, com os seus regimentos de cavalaria, atacou o flanco esquerdo argentino, visando à cavalaria, que foi levada a retrair, procurando um melhor posicionamento no Estero Bellaco. O 1" Corpo, do General Paunero, após intenso combate, conseguiu deter o ataque de Resquin, tendo a artilharia argentina infligido grandes perdas aos paraguaios. Esta operação contou com o reforço de um batalhão de infantaria brasileiro.
$\mathrm{O} 2^{\circ}$ Corpo, do General Emílio Mitre, procurou proteger o flanco direito aliado e ainda teve de reforçar a $12^{a}$ Brigada, na vanguarda, comandada pelo General Hornos. A vanguarda havia sido atacada pelas tropas de Resquin.

A tropa argentina, vigorosamente atacada pela cavalaria paraguaia, em particular a sua artilharia, foi socorrida pela $8^{3} \mathrm{Bri}$ gada de Infantaria brasileira, sob o comando pessoal de Osório. Ao retrair, as tropas argentinas do General Hornos foram parar em Passo de Pátria, causando pâni-
co. Emilio Mitre, com o apoio brasileiro, conseguiu fazer retrair as tropas de Resquin. (Sena Madureira)

Durante o confronto com as tropas argentinas, Resquin conseguiu apoderar-se de 34 peças da artilharia comandada pelo Coronel Maldones, quando do retraimento inicial. Diante do sucesso, Resquin pediua Solano López que mandasse, urgente, tropa de artilharia para assumir os canhões. Para surpresa sua, Solano López, ao invés de mandar os homens solicitados, ordenou a sua retirada para Passo Pucú. (F. I. Resquin) Em realidade, além de Resquin ressentir-se do apoio de infantaria, o restante das suas tropas já havia sido destroçado.

De todo o dispositivo paraguaio, o único que conseguiu chegarà retaguarda aliada foi Olabarrieta, com a sua cavalaria. Contomou o flanco direito aliado, passou pela retaguarda argentina, chegando até a retaguarda brasileira, onde Barrios e Resquin deveriam ter chegado. Durante todo o trajeto, Olabarrieta foi alvo de intenso tiroteio. Em lá chegandoe não vendo sinal das tropas de Vicente Barrios, retornou pelo mesmo caminho, tendo o seu efetivo quase todo aniquilado.

Durante o início da batalha, Solano López estava em seu quartel-general, em Passo Pucú, de onde logo saiu para posicio-nar-se em um bosque, entre Passo Fernandez e Passo Rojas, a cinco milhas de distância. Aí permaneceu, recebendo as informações do desenrolar do combate, até determinar a retirada, no final da tarde, às 17h30min. Em seguida, retirou-se para Passo Gómez, na casa de Bugrez, onde foi se reunir com Barrios, Díaze Resquin para avaliar o resultado da batalha.

Segundo Thompson e Sena Madureira. Solano López não teria observação direta do campo de batalha. Nem com "(...) telescópio".

Causou espécic que, em momento algum, Solano López procurasse empregar a sua reserva de sete mil homens estacionados em Passo Pucú, sob o comando de Bugrez.

## 0 DIA SEGUINTE

"No dia seguinte ao combate, o Exército aliado ocupou-se em fazer fuzilar e degolar os nossos desgraçados prisioneiros de guerra, que haviam ficado feridos no campo de batalha." (F. I. Resquin) Esta atirmativa somente se acha registrada no livro de Resquin, a despeito de toda a extensa bibliografia consultada.

Em 25 de maio, o Boletin de Campaña $\mathrm{n}^{\mathrm{n}} 6$, da Imprenta Del Ejército, em Passo Pucú, tem como cabeçalho: Las heróicas huestes de La República acaban de legar la más gloriosa página a la historia nacional.

A edição do El Semanário, de Assunção, também registra "a grande vitória". Ao saberem da notícia do "grande triunfo", os sinos de Assunção repicaram em homenagem aos seus heróis. A bandeira nacional foi hasteada no Palácio do Governo e vinte e uma salvas de artilharia foram ouvidas. A multidīo correu para as ruas para comemorar ao som de bandas de música. (E. Cardozo) Medalhas e promoçōes foram distribuídas. José Diáz e José Maria Bugrez foram promovidos a brigadeiro.

No campo de batalha, soldados recolhiam os seus feridos e mortos no terreno neutro entre os dois exércitos. Alguns tiros chegaram a ser trocados nas matas do Sauce.

Solano López passou todo odia 25 com receio de um ataque aliado. Tinha consciência de que o seu exército fora destroçadoe de que as tropas na sua ala esquerda estavam fracas e vulneríveis, contando apenas com algumas guardas avançadas. Segundo Resquin, Solano López teria dito que "(...) si em aquella noche o em el siguiente dia no fuese atacado, podia contar com larga vida".

A realidade era bem diferente das notícias divulgadas pelo Boletin de Campaña $n^{0} 6$ e por El Semanáro. Foram cerca de sete mil mortose oito mil feridos paraguaios. O $40^{\prime \prime}$ Batalhão de Infantaria foi destroçado, o mesmo ocorrendo com os $6^{\circ}$ e $7^{2}$. Segundo o General Resquin, as perdas paraguaias somaram cerca de 12 mil homens.

Os brasileiros tiveram 719 mortos e 2.292 feridos; os argentinos, 125 mortos e 480 feridos; e os uruguaios tiveram 133 mortose 163 feridos. Alguns mortos aliados foram enterrados. Outros foram incinerados, em pilhas de cinqüenta a cem corpos, juntamente com mortos paraguaios, alternados com lenha.

O Exército aliado, ao invés de apro-veitar-se da situação e marchar em perseguição ao inimigo, preferiu permanecer na posição. Apenas reforçou as suas trincheiras. Poderiam ter flanqueado a esquerda paraguaia e dirigir-se para Humaitá, alcançando as baterias pela retaguarda. Mas não o fizeram. As tropas estavam exaus-
tas $\mathbf{e}$ o terreno era desconhecido. A cavalaria estava, praticamente, a pé e as verdadeiras condições das tropas paraguaias eram desconhecidas.

Tal decisĩo tem sido alvo de grandes polêmicas entre os estudiosos do assunto.

## CONCLUSÕES

- Em relação aos paraguaios:

A concepب̧ão do ataque paraguaio foi boa e o planejamento bem-elaborado, mas a execução deixou a desejar.

A ausência de Solano López na linha de frente não deu unidade de comando, falhando a coordenação e o controle na execução da manobra.

O deslocamento da ala direita, através do Potrero Piris, foi mal avaliado, levando a que Barrios chegasse atrasado seis horas para o ataque.

Marcó, ao sentir-se acuado, derivou em direção leste, desfilando diante das baterias de Mallet, tendo suas tropas destroçadas; Resquin por sua vez, encurtouo envolvimento à ala direita aliada, contrariando a orientação de Lópeze, além de enfrentar um terreno difícil, não empregou a sua infantaria para ocupare manter o terreno conquistado pela sua cavalaria;

Não empregou a reserva de sete mil homens sob o comando de Bugrez; Solano López não considerou a sua desvantagem em efetivos e desencadeou o ataque. procurando antecipar-se aos aliados.

- Em relação aos aliados:

Segundo Bartolomeu Mitre, o General Osório já havia pressentido o ataque pa-
raguaio e a manobra que realizaria. Sobre essa hipótese foi concebida a manobra defensiva aliada e a sua manobra defensiva emprofundidade.

A vanguarda aliada foi surpreendida pelo ataque paraguaio, assim como o seu flanco esquerdo o foi pelas tropas do Ge neral Barrios. O reconhecimento na vanguarda deixou a desejar e a ala esquerda aliada nada fez em benefício da sua segurança. Nāo houve o reconhecimento pela cavalaria nem a escuta pela infantaria, nos esteros e nas matas vizinhas.

A iniciativa de Mallet, posicionando a sua artilharia protegida pelos fossos construidos e pelas carretas bem distribuidas, impediu, pelo fogo, a ruptura da posição aliada.

O escalonamento da posiçũo defensiva e o posicionamento da reserva permitiram a Osório realizar os contra-ataques necessários, obrigando o inimigo a retrair.

Na tropa argentina, as iniciativas de Paunero, as intervençōes de Mitre e o apoio preciso, proporcionado por Osório, fizeram com que os aliados resistissem ao ataque e obrigaram as forças de Resquin a retirar-se para Passo Pucú.

A presença a a atuação de Osório e Flores no campo de batalha muito influíram no moral da tropa.

Ao analisar a maior batalha já havida na América Latina, pode ser afirmado, semeno, que "Tuiutie é Osórioe Osórioé Tuiuti". Foi o grande comandante.

## 2002 <br> $66^{\circ}$ ANIVERSÁRIO DO IGHMB



Mesa que presidiu a Sessảo Magna comemorativa do $66^{\circ}$ aniversário de fundaçăo do IGHMB, deslacando-se a presença do General-do-Exército Luiz Seldon da Silva Muniz, Cornandante do CML.

# Alguns Pontos Pólêmicos na História da Guerra de 1801 no Brasil ${ }^{1}$ 

Silvino da Cruz Curado*


#### Abstract

Resumo: Comunicação apresentada no colóquio "Incorporação dos Sete Povos das Missões", patrocinado pelo IHGB, IGHMB, Comissão Portuguesa de História Militar e Comissão Argentina de História Militar. Ocupa-se, sobretudo, dos antecedentes e das conseqüências das lutas de que resultaram a incorporação do território dos Sete Povos das Missōes ao do Rio Grande de São Pedro, hoje Rio Grande do Sul. Palavras-chave: Sete Povos das Missōes, Rio Grande de Sāo Pedro, Rio Grande do Sul.


Apartir de 1796, a Espanha, tendo abandonado Portugal em guerra com a França, foi-se submetendo à vontade desse país, chegando ao extremo de invadir o solo lusitano, em 1801. Na emergência, e a fïm de evitar que as forças francesas também passassem a fronteira, foi assinado o Tratado de Badajoz, que custou aos portugueses muita honrae fazenda. E custou, sobretudo, Olivença, cuja devolu-

[^35]ção, prevista em posteriores tratados, nunca se chegou a efetuar.

Entretanto, na América, continuava viva uma dupla insatisfação. Era a dos espanhóis em relação à expansão conseguida pelos portugueses, muito para além dos limites de Tordesilhas. E era a dos lusitanos por terem sido desalojados do Rio da Prata, que consideravam o limite natural do Brasil, e obrigados a ceder, no tratado de 1777, extensos territórios anteriormente atribuídos pelo de 1750. Refletindo um tal estado de espírito, as arrastadas demarcações de limites foram interrompidas em 1797, no meio de acusações recíprocas.

Ora, foi neste cenário que o conflito de 1801 teve um prolongamento no Brasil, do qual fez parte o feito temerário da Conquista das Missões, que, pela forma verdadeira-
mente heróica como foi conseguidoe pela considerável extensio de território que acrescentou at Brasil. deixou na penumbra outros acontecimentos dignos de registro.

Assim, nal fronteira do Rio Grande, foi possível levar os limites para posições semelhantes às attuaise aí conserví-los, apesar das grandes pressöes recebidas do lado espanhol. (Ver Esboço do Sul do Brasil.) Em Mato Grosso, a corajosa defesa do Forte de Coimbra e a destruição do fortim espanhol de São José do Apa evitaram a perda, por parte do Brasil, de extensões consideríveis e de posições muito importantes. Contrariamente, a fronteira com a Guiana Francesa aproximou-se perigosamente do Amazonas, por força dos tratados de Badajoze de Madri, de 1801. Finalmente, no mar. primeiro os corsários franceses, e depois também os espanhóis, causaram sérias dificuldades à navegação e ao comércio, apresando numerosos navios e suas cargas.

Ohonroso privilégio de me dirigir a uma audiência tão esclarecida dispensa-me, não só de outras considerações introdutórias, como de uma descrição dos acontecimentos há muito feita nas páginas da Revista deste prestigiado Instituto. Quem não conhece, por exemplo, a Memória da Tomadia dos Sete Povos das Missöes, de Gabriel Ribeiro de Almeida, uma fonte a que recorreram tantos historiadores?

Esse fato permite-me centrar a atençāo apenas em alguns pontos polêmicos, solicitando a generosidade do leitor para o trabalho deste tardio frequientador de arquivos que, procurando nāo ser um war maniac, nāo irá além de um contador de curiosidades.

Na generalidade da historiografia salien-ta-se o fato de o governador do Rio Grande de Sĩo Pedro nīo ter, em 1801, aguardado a comunicação oficicial da situação de guerrat das instruções consequientes para iniciar o movimento das suas forças para a fronteira. Por outro lado, tem varriado a atribuição da iniciativa da conquista das Missōes. O Brigadeiro Francisco João Roscio, presente no Rio Grande, escreveu que naio the constava "de pessoa alguma que expressamente o ordenasse, o propusesse, e o intentasse".2 Capistrano de Abreu afirmou que Borges do Canto e Santos Pedroso acuaram sem ordem de ninguém. Aurélio Porto defendeu que o inspirador do grande feito foi o Tenente-Coronel Patrício Correia da Câmara e escreveu:

Houve, nīo há que duvidar, conjugando a documentação hoje conhecida, uma insinuação partida do alto, que tinha em vista anexar, às possessōes portuguesas do Brasil, o território de Missões e quiçáa a própria regiâo depois denominada Província Cisplatina, ao menor choque entre Portugal e Espanha. ${ }^{3}$ Pareccu-me que devia começar por tentar concretizar as orientações superiores, relativas a um assunto tão grave como era o da guerra.

Em setembro de 1796, foi nomeado Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o futuro Conde de Linhares. Logo no mês seguinte, deu-se o rompimento entre a Espanha, aliada à Fran-

[^36]ça, e a lnglaterra, colocando Portugal numa posição difícil.

As preocupações resultantes de tal fato e das futuras evoluções levaram D. Rodrigo adirigir-se ao vice-rei e outras autoridades do Brasil, pelo menosem treze momentos diferentes, nos quatro anos seguintes. ${ }^{4}$ De forma geral, depois de ligeira descrição da situação, todas essas comunicações utilizavam palavras como vigilância, cuidado, cautela ou precaução para evitar a surpresa por parte da Espanha, a quem sempre se atribuía má-fé, e da França. Devia repelir-se todoo ataque, obrar-se ativamente em determinadas circunstâncias, e socorrerem-se mutuamente as capitanias.

Interessa salientar o ofício de 23 de março de 1797, no qual, face às queixas chegadas do Brasil de que os vizinhos demoravam e viciavam a execução do Tratado de Limites para estenderem os seus territórios, foi dada a seguinte orientação:
"(...) sem comprometer a nossa Coroa, (...) nāo havendo rompimento, se Ihes faça uma guerra surda, e de tal, que não só ponha um decidido obstículo a todo e qualquer ulterior progresso que queiram fazer sobre o nosso Território; mas que até se vejam continuamente inquietados em todas as cabeceiras e curso do Uruguai. Paraná e Paraguai, devendo sempre propor-se a Coroa de Portugal o levar os confins dos seus Domínios ao ponto que a Natureza lhe

[^37]deu ${ }^{5}(\ldots)$ e, igualmente, é S. M. servida que, logo que V. Exa. (o Vice-Rei) receber da Europa a certeza de que os espanhóis nos atacam, faça atacar a um tempo, pela Esquadra, Montevidéu, e Buenos Aires, enquanto o Rio Grande e as cabeceiras do Uruguai, Paraná e Paraguai serão ao mesmo tempo ameaçados e insultados, a fim de que os espanhóis não possam concentrar as suas Forças em um só ponto; o que V. Exa. só executará recebendo ordens positivas de S. M. (...)."
Ao governador do Rio Grande ${ }^{6}$ acrescentava que deveria examinar a possibilidade de estabelecer forças militares de São Paulo nos campos de Curitiba, donde irradiasse o povoamento que assegurasse a ligação entre as duas capitanias e evitasse a expansão dos espanhóis. Por outro lado, seria de procurar que os paulistas, sem parecerem autorizados pelos governadores. levantassem bandeiras e estendessem "povoações ao longo do Uruguai, do Paraná e do Paraguai, perseguindo e destruindo, logo que daqui se the expeça qualquer aviso, as povoações espanholas aquém do Rio da Prata ( $\ldots$ )". Poderiam voltar a constituir-se Companhias de Aventureiros que seriam muito próprias para, "no caso de rompimento, para penetrarem por todos os pontos da Linha Divisória(...).

[^38]para fazer uma tal diversão aos espanhóis que eles nào pudessem fazer uma grande reuniào de foŗas sobre o Rio Grande". Igualmente seria de preparar, tal como já existian noutras capitanias, "umaespéciede milicias a que chamam Pedestres (...) a mais própria para defender os limites da nossa Linha Divisória e estendê-los até onde conviesse aos interesses da Real Coroa. Estes corpos de tropa ligeira seriam os mais próprios para roubar o gado cavalar, muar e vacum dos espanhóis (...)". Tudo deveria ser realizado com extremo segredo e de maneira a poder negar-se qualquer concorrência do Governo.

Repare-se que, na conquista das Missōes, a guerra surda foi localmente traduzida por "Tazer as hostilidades que the fosse possível aos castelhanos" ${ }^{\text {" }}$ ou por "hostilizaro inimigo e segurarem a cavalhada que fosse possível para o emprego do Real Serviço, ${ }^{-7}$ e o cuidado de não comprometer a Coroa, assim: "(...) e como a guerra ainda se não tinha declarado naquela fronteira, somente lhe foi proibido (a Borges do Canto) pelo tenente-coronel comandante o não levarem fardas por se não conhecerem por militares, pelas suas insígnias. ${ }^{9}$

A atuação na fronteira sul também esteve de acordo com referidas orientaçōes. Para evitar a surpresa, o Sargento-Mor Vasco Pinto Bandeira, que mantinha espias no campo oposto, informado do aumento das guardas espanholas e de boa-

[^39]tos que diziam ter sido publicada a guerra em Buenos Aires e Montevidéu, foi oculto a uma delas onde confirmou tais notícias. Manuel Marques de Sousa escreveu que "daqui resultou a vantagem de atacarmos primeiro as suas guardas do cordão"."0 Mas a comunicação oficicial da guerra ainda nĩo tinha chegado, pelo que se devia evitar o rompimento. O mesmo Pinto Bandeira atacou a guarda do Quilombo e surpreendeu a guarnição, mas deixou-a sair em liberdade. No seu relato, o governador, evitando utilizar a palavra ataque, escreveu: "Forçados estes (os espanhóis) pelo seu valor, intrepidez e fidelidade das nossas tropas foram obrigados a abandonar precipitadamente todos os seus postos avançados ${ }^{11}$ (...)." Depois, já oficializada a guerra, atacou-se Cerro Largo, o que também satisfazia às diretivas, por evitar concentrações de forças e destruir uma das povoaçōes aquém do Prata.

Em 20 de fevereiro de 1801, quando se admitia que uma esquadra francesa pudesse estar a caminho do Brasil e o embaixador de Espanha deixara Lisboa, declarando quase a guerra a Portugal, foi enviada uma fragata aos portos do Brasil levando estas notícias c ordenando, além das medidas habituais, a preparação de um ataque por mara Buenos Aires e Montevidéu, "enquanto a Tropa do Rio Grande os atacar em frente e a de Sāo Paulo nas costas". ${ }^{12}$

[^40]Mas tal comunicação não chegou ao Rio de Janeiro nem ao Rio Grande.

Em 20 de março, dois meses antes de ocorrido em Portugal, foi mandado publicar o estado de guerra com a Espanha e enviadas instruções para a mesma que serão referidas mais à frente. Foram das últimas de D. Rodrigo, como Secretário de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, pois entregou aquele cargo ao Visconde da Anadia, em 16 de junho.

Com a ameaça da guerra presente durante anos, é natural que se pretenda saber que medidas foram sendo tomadas.

Em situação semelhante. o Marquês de Pombal começou por tomar disposições para obter, como escreveu, "o dinheiro destinado ao pagamento e sustentação das tropas, a base fundamental de toda a guerra". ${ }^{13}$ No tempo de D. Rodrigo, o Tesouro estava exaurido com os infrutíferos gastos da compra da paz. Lançou-se um empréstimo no Brasil, em 1796, mas não teve a aceitação desejada, pelo que a falta de fundos foi uma constante.

Em 1797, foi enviada para o Brasil uma pequena esquadra, mas a sua presença nāo foi marcada por grandes glórias e "devorou" as reduzidas finanças do vice-rei. Entretanto, os corsírios continuaram a causar danos insustentáveis, o que originava sucessivas ordens para o Vice-Almirante Antônio Januário do Vale. Deveria fornecer comboios à navegação de três em três meses, patrulhar a costa de Pernambuco, da Bahia e do Rio de

[^41]Janeiro, bloquear o Rio da Prata etc. Com as ordens, vinham reprimendas e vexames, chegando D. Rodrigo a ameaçar o vice-almirante com Conselho de Guerra. Nem mesmo Donald Campbell, que comandava em 1801, incensado como "hábil e valeroso". conseguiu evitar que, só entre maio e agosto, fossem apresadas 15 embarcações. É que os corsários dispunham de bases em Caiena e no Prata, podiam atacar ao longo da extensa costa e o vice-rei escrevia, em 11 de setembro: "As embarcações da Esquadra se acham quase todas necessitando de conserto. ${ }^{1 / 4}$

Em novembro de 1799, foi enviado para o Rio de Janeiro o Tenente-General José Narciso de Magalhāes de Meneses, a fim de comandar as forças da capitania, com exceção das do Rio Grande. Apesar de extensas instruções para "prevenir todo e qualquer conflito de jurisdição", menos de um ano depois o general informava não poder cumprir a sua missāo, queixava-se do vice-rei e pedia o seu regresso a Portugal.

Tinha encontrado os regimentos tão desfalcados que nunca conseguira reunir mais de 800 soldados. Deveria levá-los sucessivamente ao pé completo a que faltavam 3.700 homens, mas "sem que de semelhante aumento resulte dano à cultura ou ao comércio". Ora, quem recrutava era o vice-rei e este já informara a D. Rodrigo que "eu não descubro meio algum de remediar a falta que padecem os mesmos Regimentos sem transtornar toda a ordem política e econômica desta Capitania e, por conseqüência, sem arruinar a sua

14 Oticios 45 e 47 , de 11.09.1801, (AHU, B-RJ, cx. 194)
lavoura e o seu comércio de que tanto depende o seu aumento". ${ }^{15}$

Emfeverciro de 1800 , reconhecendo-se a necessidade de reforçar a llha de Samta Catarina a partir da guarnição do Rio de Janciro, foi ordenada de Lisboa a descida de Minas para a capital de dois regimentos de milicias. Chegaram com reduzidos efetivos e com pouca aptidão para o serviço de guarnição, por serem de cavalaria. "Bem-montadoe fardado, com aquela uniformidade de um Regimento de Linha", escreveu o vice-rei; ${ }^{16}$ "indisciplina, ignorância e armas arruinadas", referiu o General José Narciso. ${ }^{17}$

Nessas circunstâncias, considerando perigoso desfalcar a guarnição da capital, conseguiu o Conde de Resende que Santa Catarina fosse reforçada com cinco com-

[^42]panhias do Regimento de Infantaria de São Paulo. Mas, iniciada a guerra, socorreu o Rio Grande com o Regimento de Estremoz que já lá tinha um destacamento.
D. Rodrigo foi sempre remetendo para o Brasil o armamento e munições que era possível. Mas, quando em 1797 houve um período de tensão nas fronteiras e o vice-rei enviou a Lisboa o Sargento-Mor Joaquim Xavier Curado para apresentar e sustentar os pedidos de materiais necessários, recebeu como resposta de consolação "que o cuidado imediato, que há em atender ao mais urgente não permite distracção alguma, ainda que seria igualmente justa $e$ conveniente". ${ }^{18}$

Foi feito um grande esforço de melhoria das fortificações. O Conde de Resende, com os cofres vazios, aumentou baterias à Fortaleza de Santa Cruze realizou muitos outros trabalhos recorrendo ao expediente de, como ele escreveu, "condecorar com os postos de capitão, tenente e alferes aqueles sujeitos que espontaneamente concorressem para a construção e subsistência das mesmas fortificações". ${ }^{19}$ Mais tarde, o Conselho Ultramarino, alarmado com o pedido de confirmação de 587 patentes de comandantes de fortes, baluartes, cortinas, flancos e revelins, existentes ou virtuais, referiu-as como "patentes honoríficas das fortificççōes ou venda disfarçada das graduaçōes".."

Também se recorreu no Rio de Janeiro e no Rio Grande, mas em número limitado

[^43]"pela falta de cabedal e daqueles gêneros que saio indispensíveis" al construy̧ioo de barcas canhonerase fomilhos necessairios ao lam̧̧amento de balas ardentes, ultimas inovaçóes para a detesa de portos. e a carretas para transporte da artilharia a cavalo.

Em Mato Gnosso, passaramos sacrilicados milicianos anos seguidosemamas, guarnexendo longínquas fortificaǧ̃es eoutros pontos de interesse, contando com um reduzido reforçodos hussants, calcule-se, de Goiás. E em boa hora se iniciou a construção dos novos fortes de Coimbrae Miranda.

Presidindo a toda a difícil situação, en-contrava-se o Conde de Resende, não já o enérgico vice-rei do início da década de 1790 mas, com o conhecimento da Coroa, um homem extremamente doente e incapacitado de desempenhar as suas funções. No Sul, foi já do leito de morte que Sebastião Xavier da Veiga Cabral impulsionou a conquista de Cerro Largo. E, a partir do Rio Pardo, fez Patrício José da Câmara intermináveis e bem sacrificadas deslocaçōes, cheio de febre e de chagas, para comandar os seus homens onde era necessírio.

Uma das particularidades dessa guerra foi a de ter decorrido, na América, tanto tempo depois de ter sido assinada a paz entre as metrópoles. (Ver gráfico Duração da Guerra.) A explicação óbviaé dada pela curta duraçāo que o conflito teve na Europa. isto é, menos de três semanas, e pela dificuldade das comunicaçōes. Mas é preciso notar que esta última foi muito agravada pela ação dos corsários franceses e espanhóis contra a navegação portuguesa, obrigada a seguir em comboio, e da Marinha britânica contra a espanhola. Muita cor-
respondência foi, segundo as normas, lanÇada aut mar antes do apresamento dos navios em que seguia, como suceden, por exemplo. atos 31 olícios do vice-rei que Xavier Curado levavaa Lishoa. Nem mesmo os paguetes do correio marítimo conseguiam escapar, havendo noticia do apresamento de dois e do encalhe de um.

Foi assim que o vice-rei, alertado da declaração de guerra feita pela Espanha, por notícias chegadas aos comerciantes e confirmadas pelo govemador da Bahia, mas sem quaisquer detalhes nem instruções da Coroa, enviou uma parada por terra ao referido governador, em busca de elementos que lhe permitissem cumprir al sua obrigação. ${ }^{21}$ Nem sequer tinha recebido o jí mencionado ofício de 20 de fevereiro, que alertava para a iminência da guerra. Tinha sido lançado ao oceano pela fragata Andorinhha ${ }^{22}$ quando, já depois de ter saído da Bahia, se rendeu após honroso combate.

Conhecemos as rellexões do vice-rei face à falta de ordens concretas:
"(...) todos estes avisos eram de prevenção para resistir aos ataques do inimigo, e repelir a força por meio da força e não me autorizavam para cometer atos de hostilidade, e fazer represálias por serem estes atos só próprios da Autoridade Real.

Além dessas consideraçōes, recor-do-me de haver exemplos de se ter declarado guerra na América entre as duas

[^44]potências, ficando os Estados da Europa na mesma trampüilidade. (...)"
Temia a reação dos espanhóis no Rio Grande e ser responsível pelo início da guerra sem ordem positiva. ${ }^{21}$

Finalmente, só em 23 de julho, quatro meses depois de escrito, chegou ao Rio de Janeiro o também já referido ofício de 20 de maŗ̌o, o qual só atingiria o Rio Grande em 16 de agosto, quando a concuista das Missões já ia adiantada. Era redigido nos seguintes termos:
"A Corte de Espanha, depois de ter mostrado em toda a sua conduta a falta de boa fé que deveria praticar a nosso respeito, acaba finalmente (em 27 domês anterior de nos declarar a guerra com a maior perfídia (...). Ordena, portanto S.A.R. que V. Exa. faça publicar nessa Capitania o estado de guerra com a Espanha: e que procure todos os possíveis meios de evitar as suas hostilidades e de as praticar a seu respeito. para cujo fim se devem auxiliar mutuamente entre si todas as capitanias desse estado.

O mesmoSenhor manda recomendar a V. Exa. que veja se, de acordo com o hábile valeroso Comandante [da Esquadral Campbell e com os Governadores de Sāo Paulo e Rio Grande, pode combinar um ataque sobre os estabelecimentos espanhóis do Rio da Prata. acometendo-os em frente, descendopelo Uruguai e pelo Paranní, enquanto vāo as naus pelo Rio, paral lhes fazer uma diversão. Bem entendido que antes de se tentar esta açāo, se devem tomar todas as medidas para que os portos e costas ma-

[^45]rítimas dos Domínios de S.A.R. fiquem seguros e livres de todo e qualquer ataque." ${ }^{34}$ (Ver esboço OAtaque ao Prata.)
D. Redrigo, sendo um governante preparadoe culto, dispunhajáde uma raooível cartografia do Brasil e conhecia as enomes distâncias que se exprimiam em centenas de é́guas. Mas nionodevia terumaconsciênciaconcretae efetivadis reaisdificuldadesnesultantes daconjugaçio da larguczade taisespraçoscom a escasse\% dos necursos, a existência de largos vazios populacionais onde a falta de apoios cra total e as imposições de uma natureza exuberante e tantas vezes indomável.

Só assim se pode explicar que. tendo nas mãos o memorial do Tenente-Coronel Xavier Curado, que estimava haver 15 mil homens aptos para pegar em armas em Buenos Aires equatro mil naregião de Montevidéu, concebesse uma tão complexal operação, dependente, ainda, da condição de os portos e costas do Brasil ficarem livres de todoe qualquer ataque.

O Conde de Resende, em ofício de 31 de agosto, escreveu:
"Não sendo a execuçĩo deste Plano positiva e absolutamente determinada, como se colige da mesma carta. tem lugar o refletir sobre a possibilidade e formadaquele ataque, sem contar ainda com as peculiares dificuldades eobjeções que tenham a propor os referidos governadores, conforme a natureza do terrenoe forças atuais das suas Capitanias (...)."
Seguiu desenvolvendo as suas reflexöes em muito extenso e bem-fundamentado estudo de situação. ${ }^{3}$ como hoje the chamarí-

24 AHU, Cod. 574.
25 Olicio 41, do 31.10.1801 (AHU, B-RJ).
amos. Face à impossibilidade de conseguir a surpresta à dramatica escassez de meios. demonstrava que todas as modalidades de ação apresentavam demasiados riscose dificuldades praticamente insuperiveis. Retenhamos apenas a opiniabeem que tinha os homens que, sem planos tion grandiosos e imealistas, ousarame acrescentaram, de fato, o Brasil: "O ataque pelo Rio Grande, se me regular sópelo cariter daqueles Povos, pela natureza que todos têm de tropa ligeira, insensiveis aos trabalhose inimigos declarados dos espanhóis logo que nascem, também poderia afirmar mais a sua constância que a sua perda (...)." Sabia do que falava!

Visto o que se cogitava nos altos escalōes, que desenvolvi por julgar menos conhecido, é mais que justo passar ao Rio Grande. onde Sebastião da Veiga Cabral, estando numa fronteira em disputa, foi tomando as medidas que os meios the consentiam, na observação das diretivas recebidas diretamente da Corte e que anteriormente referi.

Contou com forças de voluntários e de milicianos, para além das de linha, todas altamente motivadas e especialmente adaptadas quer ao terreno, quer ao tipo de combates a travar. Pari além dos interesses superiores da Coroa com que aliás sempre se identificaram, batiam-se por uma causa que sentiam suae consideravam justa: defender o que com tanto sacrifício tinham construído, recuperar o que lhes retirara um tratado negociado em desvantagem e tirar algum desforço dos espanhóis, de passadas ações que ainda doíam. Eera a possibilidade de novas sesmarias, amplas estâncias, terras excelentes, ervais produtivos e muito, muito gado.

No lado oposto, só tardiamente os espamhóis tentaram, e com pouco êxito, fixar algumas populaçòes em terras que os charruas assolavam. As suas forças, majoritariamente milicianas, fracamente instruídase deficientemente comandadas, tinham sido deslocadas dos seus longínguos interesses, pelo que não teriam o mesmo grau de motivação.

Talvez isso explique a sucessão de vitórias das armas portuguesas eo impressionante número de baixas espanholas havidas em alguns combates.

Trata-se de história que muito honra portugueses e brasileiros. Mas, considerandoa conhecida, procurei, sobretudo, aspectos menos divulgados.

Devo referir que as fontes que consultei. milhares de páginas que lamento não ter sido capaz de explorar melhor, são constituidas por manuscritos destinados a circular nos circuitos do Real Serviço. São otícios e relatórios ou, ainda, requerimentos pedindo retribuição de serviços e respectivos atestados, muitos envolvendo, consciente ou inconscientemente, odesejo de valorizar ou justificar a atuação própria. Mesmo a Memória de Gabriel Ribeiro de Almeida foi entregue a D. João, em 1806, ao mesmo tempo que o seu autor solicitava a promoção a coronel do seu regimento de milícias e o lugar de administrador dos Sete Povos. ${ }^{26}$ Faltam tes-

[^46]temunhos de autores nioo envolvidos. O próprio Visconde de São Leopoldo, nomeado, em I801, auditor militar do Rio Grande, louvou-se mais nos documentos arquivados na Secretaria do Govemo do que em depoimentos que poderia ter recolhido.

Veja-secomooSargento-Mor engenheiro José Saldanha, posteriormente autor de conhecidos relatos formais, retratou, em linguagem de carta particular, o início da conquista das Missões, tal como era visto do Rio Pardo, quando a mesma ainda decorria:
"A primeira coisa que ali conquistaram os nossos gaúchos ou salteadores do campo, e com bem pouca gente, foi a guarda de São Martinho (...). Os mesmos gaúchos que parece não excediam ao número de 33 , comandados por um desertor nosso José do Canto e um Manuel dos Santos que mais lhe competiria o nome de Manuel do Diabo pelas crueldades que tem praticado nos seus saques (...). ${ }^{27}$
Referi acima a busca de aspectos menos conhecidos. Um deles, segundo creio, reside no fato de tanto esforço, valor e coragem ter corrido sérios riscos de ter sido em vão. Assim, não me parece totalmente correta uma idéia generalizada que se pode sintetizar na seguinte afirmação de Arthur Ferreira Filho: "Quando a paz voltou, na Europa, entre portugueses e espanhóis, receava-se que a Espanha reclamasse a devolução das terras a que se julgava com direito pelo Tratado de Santo Ildefonso. Tal, porem, não aconteceu. ${ }^{-28}$ Na mesma linha

[^47]de pensamento, o Coronel Jonathas Rego Monteiro referiu que a Espanha consideraria Olivença mais valiosa que o território tomado pelos portugueses, "motivo pelo qual não cogitou de fazer reclamaçōes, nem mesmo sabendo-se apoiada pela França (...). ${ }^{-39}$, e há historiadores espanhóis que acusam o vice-rei do Prata e o Governo de Carlos IV de falta de empenho. Mas terá sido bem assim?

Considero que a integração no Brasil do território das Missões e dos outros ocupados em 1801 correu riscos no próprio Rio Grande e ao nível das Coroas, como passarei a documentar. Qualquer beliscadela daí resultante na imagem de personagens que nos habituamos a respeitar deve ser entendida na complexidade das situações que então se viviam.

Comecemos pela fronteira das Missōes.
O obstáculo do Uruguai, limitando a transposição aos passos, conferiu aí, aos limitados mas muito ativos efetivos portugueses que os guarneciam, nítida superioridade sobre as forças espanholas que reiteradamente tentaram a recuperação do território perdido. Mas forças que marcharam do Paraguai e de outros pontos no interior e se concentravam em Candelária, estimadas em dois mil homens, constituiam uma séria ameaça para aquele setor, a que só a oportuna publicação da paz pôs termo.

A referência a estas forças dá-me o ensejo para dar a conhecer uma explicação plausível para a inesperada retirada de D. Lázaro Ribera de Coimbra, terminando o ataque ao forte e recolhendo-se apressa-

29 MONTEIRO, p. 602.
damente a Assunção, o que em nada diminui o merecimento do grande feito de Ri cardo Franco. O General Raul Silveira de Melo atribuiu a retirada a a esgotamento das munições e à demora da tropa de reforço que seguia apeada com o gado. ${ }^{30}$ Ora, acontece que os prisioneiros feitos no ataque ao fortim de São José do Rio Apa, incluindo um alferes com boas relaçães em Assunção e que tomara parte no ataque ao Forte de Coimbra, declararam:
"Um correio extraordinário do ViceRei de Buenos Aires frustou a empresa. Determinou o Vice-Rei que sem perda de tempo se recolhesse D. Lázaro à Capital a recrutar gente para socorrer Montevidéu e guarnecer as suas campanhas de Santa Teresa que estavam em grande consternaçāo. Que deixasse a ação de Coimbra para outra ocasião (...). ${ }^{31}$
Lizaro fez partir por terra um contingente de seiscentos homens e, pouco depois, um outro de oitocentos milicianos e duzentos mulatos, caborés e índios, além de carretciros e peões, comandados pelo Coronel Espínola, o qual também aparece referido na correspondência das Missōes.

Passemos à frontcira sul do Rio Grande.
O Coronel Manuel Marques de Sousa marchou, em 27 de agosto, a assumir ocomando das forças no Jaguarão que, entretanto, foram recebendo reforços de tropa de linhae milicianae levaram a cabo alguns confrontos altamente favoríveis aos portugueses. Só dois meses depois, em 30 de outubro, foi atacada a vilae fortificação de

[^48]Cerro Largo, numa operação bem-planejada e conduzida. A guarniçāo capituloue saiu sob promessa de não voltar a pegar em armas naquela guerra.

A demora ter-se-ia devido ao elevado nível das águas do rio que não permitia a sua transposição por grandes efetivos. Mas, por escrito do ajudante de ordens do agonizante governador, sabemos que este, vendo "bem a seu pesar" ser retardada a execução do ataque, teve que enviar ao coronel "ordens providenciais e instruções".32

Logoem $1^{\text {y }}$ de novembro, sabendo estar a expirar o general governador, marchouo mesmo coronel em direção à Vila do Rio Grande para tomar as providências pertinentes. Entregou o comando ao Tenente-Coronel Jerônimo Xavier de Azambuja que deveria retirar as forças para o acampamento inicial, a coberto do Jaguarão, deixando apenas quarenta homens no forte, depois de arrasado, "pois nào podia conservá-lo sem dividir as suas forças e licar. desta sorte, em estado de nāo se poder opor às que o inimigo ainda conservava na campanha". ${ }^{33}$ No dia 5, falecia o Tenente-General Sebastião Xavier da Veiga Cabral, enquanto chegavam notícias particulares, que sempre precediam as oficiais, de ter sido negociada a paz. Com as collheitas a se perderem, os milicianos começaram a desertar e foram, na maior parte, mandados regressar a casa para evitar o pior. A situação degradou-se rapidamente.

Gabriel Ribeiro de Almeida dá-nos a sua visão de miliciano.

[^49]"Deixo aos politicostecidir solreeste modo de proceder. Os Sete Povos das Missiés conquistados conn ump punhado de homens, e por meros soldados, acham-se debaixo dos domínios de S.A.R.: e aquela fortaleza do Serro Largo, conquistada por aquele Coronel, munidode artilharriae 800 homens, estí possuidados espanhóis, que em poucos dias se senhorearam outra vez dela (...)."
Refere ainda que, propondo-se o comandante espanhol Marquês de Sobremonte passar o Jaguarão, e nāo havendo providências para encontrar o inimigo na fronteira, se acharam os povos em grande confusāo, dispondo-se a passarem a Sāo José do Norte. ${ }^{3}$

Menos conhecida será a versão do Brigadeiro Francisco João Roscio, chamado na emergência de Porto Alegre a assumiro govemo interino. Engenheiro competente, desenvolveu, nas disputas comos espanhóis e com a idade, uma escrita desconfiada e muito dura, e terá ficado magoado por ver, depois, o Coronel Manuel Marques dos Santos ter sido promovido enquantoele, que considerava ter salvo o continente, nāo recebera qualquer reconhecimento da Coroa. Com estas prevenções, vejamos o seu relato.

A caminho da Vila do Rio Grande, recebeu informação do referido coronel de que a tropa era escassa, tendo desaparecido grande parte dela depois da tomada de Cerro Largo. Tinha feito saber aos negociantes as notícias que tinhac, se bem que esperasse defender a fronteira, advertira-os para acautelarem as suas fazendas porquanto, quando aparecesse o inimigo, nāo que-

[^50]ria confusão e só tratar da defesa. Referia, ainda, que a tropa espanhola ultrapassava as cinco mil praças.

Sigamos Roncionas suas próprias palavras:
"Ainda que me pareceu este aviso fundado de alguma formaem terrore cobardia, não me persuadi achar tāo adiantados os seus efeitos, como observei no dia da minha chegada ao Rio Grande [dia 25], notando uma fermentação displicente e temerosa; a qual motivaram os mesmos comandantes com as sobreditas notícias, sendo os primeiros em fazer retirar até as suas menores alfaias, assim como das próprias estâncias os escravos, com tudo o que puderam conduzir a maiores distâncias. Alguns dos negociantes haviam já embarcado os seus efeitos para o lado Norte e outros os tinham entrouxado para o mesmo fim. As embarcações do comércio estavam detidas por ordem e, portanto, encalhado todo o seu tráfico (...). [Nos dois dias seguintes| soube ter marchado o Inimigo paratas margens do Jaguarão; sendo o que mais me escandalizou e pôs em atento cuidado, saber que a mencionada Fortificação de Serro Largo fora sem razĩo alguma abandonada ao arbítrio do mesmo lnimigo que havia capitulado, tornando a guarnecê-la, com desprezo da capitulaçāo que havia jurado e assinado, enquanto o Tenente-Coronel Jerônimo Xavier Azambuja andava talando aquelas campanhas conquistadas e remetendo os animais vacuns e cavalares para a sua estância, cuja avarezae outras circunstâncias indispuseram toda a tropa, principalmente a de Auxiliares,
que abandonando aqueles destinos, se retiraram a sens domicílios, falando altamente que haviam arriscado suas pessoas e seus modos de vidib, não para aumentoe serviçodo Estado, mas para saciar ambições particulares, com prejuízo seue da Coroa (...)." ${ }^{35}$
Perante essa situação, bem poderia terse repetido o desastre de 1763 o que, conjugado com a ação das forças que se avizinhavam do Uruguai, colocaria em sério risco todas as conquistas e mesmo o próprio Rio Grande. Sabemos que a ação acertadae firme de Roscio. antes e depois da chegada da declaração da paz, afastou tal perigo. Mas não se julgue que as autoridades de Buenos Aires, de Montevidéu e da fronteira se conformaram e desistiram da devoluçāo dos territórios ocupados durante a guerra. Para além de sucessiva e exigente correspondência, houve movimentaçōes de tropas espanholas que, vistas como preparação de ações ofensivas, desencadearam novas chamadas à fronteira das forças portuguesas. Vários foram, também, os incidentes entre patrulhas portuguesas e espanholas, chegando a haver baixas de ambos os lados, a que se seguiam protestos e acusaçōes recíprocas. Tinha surgido uma nova discussão à volta da definição do território que tinha sido efetivamente conquistadoe da fixação de uma linha divisória provisio-

[^51]nal parà vigorar até que as Cortes, aparentemente distraídas, tomassem decisões.

Nem sempre os gaúchos acatavam as ordens do novo governador, Paulo José da Gama, que, para evitar incidentes, limitavam a profundidade das suas incursões em busca de gado. Foi assim, por exemplo, que o Capitīo José Borges do Canto, autorizado pelo governador das Missões, Major José Saldanha, a deslocar-se até o Jarīo, situado a cinqüenta léguas de São Luís, foi aprisionado, a cem, pelos espanhóis. Cinco dias depois, tentou escapar com os companheiros, mas voltou a ser capturado. Em 16 de agosto de 1804, o Major Saldanha escrevia: "Trato agora de ver se os liberto por meios amigíveis e políticos [por via de um cura amigo de Canto que regressava a Buenos Aires], pois que sendo apreendidos em tais alturas, se reputariam por vagabundos e gaúchos do campo, conluiados com os infiéis ( $\ldots$ ). ${ }^{336}$ Ainda que outros autores afirmem que morreu às mãos dos charruas, Rudolfo Garcia diz que foi morto por uma patrulha espanhola, neste mesmo ano de 1804. Certo é que Gabriel Ribeiro de Almeida já se lhe refere como falecido, em $1806 .{ }^{37}$

Mas o maior risco de se perderem as conquistas teve lugar em Lisboa e Madri!

Em 5 de julho de 1802, ainda com um conhecimento incompleto do acontecido nas fronteiras do Brasil, iniciou a acutilante diplomacia espanhola uma série de insistentes protestos e exigências, escritos na linguagem arrogante dos vencedores. Co-
36 Olício para o ajudante de ordens do governador do
Fio Grande (AHU, B-RGS, cx. 10, anexo 11 ao doc.
603 que relere outros incidentes com os espanhois).
37 Requerimento referido na nota 26.
meçou por reclamar de fatos relativos a Mato Grosso, tais como a construção dos novos fortes, o que enfraqueceriat pualguer futuro protesto relativo aso atague de Lízaro Ribera, que omitiu. Exigiu uma satisfiação conveniente e uma reparação de todos os excessos das usurpaçōes verificadas no Sul e o cumprimento do tratado de limites, queixando-se dos comissários portugueses pelo insucesso e grandes gastos das demarcaçōes. ${ }^{\text {w }}$

O principe regente, ainda abalado com a perda de Olivença, terá sido levado a pensar, ingenuamente, que o gesto generoso de oferecer a devolução das conquistas no Brasil - cuja vastidão e interesse talvez nem ajuizasse - antes que a mesma fosse formalmente requerida, levasse o sogro, Carlos IV, a concordar que uma pequena parcela de terreno de Juromenha, situada além do Guadiana, não fosse incluída no território perdido. No fundo, esperava que, retribuindo a generosidade, o monarca devolvesse, não só a referida parcela onde se situava a povoação de Vila Real, com cerca de 250 habitantes, mas também Olivença, com $750 \mathrm{~km}^{2}$ e 12 mil habitantes.

Precipitadamente, foi a oferta comunicada à Corte de Espanha em meados de agosto. ${ }^{39} \mathrm{O}$ Visconde da Anadia redigiu as conseqüentes ordens para o Brasil, ${ }^{\text {40 }}$ de que forneceu cópia ao seu colega dos Estran-

[^52]geiros, ${ }^{41}$ mas acabou por suspender a sua expedição, invocaando ordem do príncipe, ${ }^{42}$ sempre pressionado por facções diversas dos seus conselleiros. D. Redrigo de Sousa Coutinho, por exemplo, então no Erário Público, escreveu que choraria sempre o fato de não ter sido atendida a sua proposta para que não se cedesse ou oferecesse logo a cessão do que se havia conquistado no Rio Grande.

Não permite o espaço disponível resumir odesenvolvimento dessa insólita situação. A Espanha, sem querer ouvir falar em Olivença, a insistir pelo cumprimento da oferta espontânea da entrega dos territórios, sucessivas vezes confirmada pelos secretários dos Estrangeiros, e mesmo pelo príncipe, e o secretário dos Domínios Ultramarinos a travar, nos últimos momentos, as ordens correspondentes para o Brasil. ${ }^{43}$

Entre outras diligências, tentou ainda a agressiva ação diplomática espanhola exigir um tratado definitivo de limites, com base no de 1777 e nos trabalhos de campo já realizados, sem necessidade de novas demarcaçōes. Era uma outra forma de reaver os territórios ocupados na guerra. Concor-

41 Oficio do Secretário de Estado dos Domínios Ultramarinos para o dos Negócios Estrangeiros, de 21.08.1802 (AHU, B-L, anexo ao doc. 282, post. 05.11.1803).

42 Olício do Secretário de Estado dos Negócios Ulitramarinos para o dos Negócios Estrangeiros, de 04.11.1802 (AHU, B-L., anexo ao doc. 282, posl. 05.11 .1803 ).

43 Essa situação, relacionada com a Questão de Olivença, parece năo ter sido ainda tratada em Portugal. O seu desenvolvimento pode ser seguido na correspondència de e para a Legaçảo de Portugal em Madri, da Legaçăo de Espanha em Lisboa para - Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros existente no ANTT e na correspondência sobre o assunto trocada entre os Secretários de Estado existente no AHU.
davam os portugueses com a necessidade do tratado, mas comoos anteriores demarcadores não tinham conseguido chegar a acordo em vários pontos, alirmavam ser indispensível voltar ao terreno. Era uma outra forma de adiar as devoluções e ir assegurando a ocupação lusitana.

Além da pressĩo diplomática, concluiuse em Madri, no início de 1806, sob orientação de Godoy, o plano de uma ação militar que, além dos efetivos do vice-reinado, incluía uma expedição de quatro mil homens. ${ }^{4}$ E na mesma altura, o Ministro do Despachoreferia ao embaixador português: "Se o Vice-Rei de Buenos Aires fosse mais activo. Portugal já não possuiria aqueles terrenos! ${ }^{+45}$ Era tarde! Por esta altura, teve lugar a intervenção dos ingleses no Prata, o que deu início a um novo período histórico em toda a região.

Falamos, sobretudo, do antes e do depois da guerra, de orientaçōes por vezes irrealistas, de dúvidas sobre algumas atua-
̧̧ões no Rio Grande e de desconcertantes manobras diplomáticas. Não retoquei as personagens nem adocei as situações. Pertencem à gloriosa História luso-brasileira.

Propositidamente, pouco nos ocupamos do grandioso feito cuja evocação aqui nos reuniu. Preferimos esboçar, ainda que a largos traços, a complexidade do quadro envolvente, de forma a que, por contraste, sobressaísse a ação ousada de um pequeno grupo de valentes que, indiferentes a todos os sacrificios e riscos, explorando de forma inexcedível o efeito de surpresa e da adesão dos índios, tanto engrandeceu esse maravilhoso País de que, com os brasileiros, também se orgulham os portugueses.

Finalmente, é de justiça uma saudação de muito apreço ao valor dos adversários de ontem que tiveram de arrostar a escassez de meios, as tremendas dificuldades resultantes do grande afastamento das suas bases e a determinação dos seus opositores.

## FONTESEBIBLIOGRAFIACONSULTADAS

## - Fontes manuscritas

ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR (AHM)-Lisboa.
Descrição corográfica, política, civil e militar da Capitania do Rio Grande de S. Pedro do Sul feita pelo Sargento-Mor Domingos José Marques Fernandes, 1804, p. 68 a 106.
ARQUIVOHISTORICOULTRAMARINO(AHU)
Brasil-Limites (B-L), Caixa 4.
Brasil-Mato Grosso (B-.MG). 1796-1806.
Brasil-Rio Grande do Sul (B-RGS). 1796-1807.
Brasil - Rio de Janciro (B-RJ), 1796-1807. (Esta documentaçảo está em reorganizaçâo, sem numeraç̧̃o definitiva, pelo que se refere apenas à respectiva data.)
Brasil - São Paulo (B-SP), 1796-1803.
Brasil - Correspondència da Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios Ultramarinos para o Vice-Rei E Governadores, Cód. 573, 574e 575.
ARQUIVO NACIONAL - Rio de Janciro (AN). Cópia dos seguintes documentos arquivados na COAT6, Secretaria do Estado do Brasil, Cód. 104.
Correspondência entre o Brigadciro Francisco Joāo Roscio e o Coronel Manuel Marruues de Sousa, de 4 a 16 de novembro de 1801 , folhas 117 a 123 .

[^53]Cópia da Relasãoe dos acontecimentos matis motaveis da sucrra próxima passada na entrada e conquista dos Sete Powor das Miswies Oricmais ao Rï, Urugury, por José Borges do Canto, e Mantuel dos Santos Pedromo, de 8 de maio de 1802, folhas 87 a 90 .
Cópia da Instrusüe dos atapues mais motaveis que net prisiona prefírita guerra foram praticados no Departamento de- Missoics na Costa do Uruguay e Poro de S. Borja (...), pelo Tenente de Auxiliares Francisco Carvalho da Silva (...) anterior a 29 de maio de 1802 , folhas 91 a 93.
Cópia da carta do Manqués de Sobremonte para Paulo José da Silva Gama, de 29 de decembro de 1804. folhas $1(6)$ a 111 .
ARQUIVO NACIONAL. DA TORRE DO TOMBO (ANTT). Decumentã̧̧̃o do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Arquivo Central.
Correspondência da Legaşão de Portugal em Espanha para a Secretaria de Estado dos Negócios Entrangeiros, de 1802 a 1806 (L.PE), Caixas $6+8$ a 652.
Correspondéncia da Legação de Espanha em Portugal para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, de 1802 a 1806 (LEP). Caixa 432.
Oficios (da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros) para Madri (Legação de Portugal em Espanha) (S. E. N. E.), Livros 598, 599 e reservados 113 .

## - Fontes impressas

ALMEIDA, Gabriel Ribeiro de. "Memória da Tomadia dos Sete Povos de Missões da América de Hespanha", Revista do IHGB, tomo V, Rio de Janeiro, n. 17, abril de 1843, p. 3-21.
ANÔNIMO. Ano de 1801. "Notícias e acontecimentos pela presente guerra nos Sete Povos das Missöes e n'esta fronteira do Rio Grande de S. Pedro", Revista do IHGB, tomo XVI, Rio de Janciro, 1853, p. 323-346.
CANTO. José Borges do. "Relação dos acontecimentos mais notáveis da guerra próxima passada na entrada e conquista dos Sete Povos das Missōes Orientais do Rio Uruguay". Revista do IHGB. tomo LXXVII, parte II, Rio de Janciro, 1914. p. 54-62.
MELO, Francisco Inácio Marcondes Homem de. "Documentos relativos à história da Capitania, depois Província, de São Pedro do Rio Grande do Sul", Revista do IHGB. Rio de Janciro, tomo XL P. I., 1874, p. 264-302.
PEDROSO. Manuel dos Santos. "Rellação dos serviços que practiquei na conquista dos Sete Povos Guaranis das Missoens Orientaes do Uruguay, desde o principio até o fim da guerra proxima passada", Revista do IHGB, tomo LXXVII, parte II, Rio de Janeiro, 1914, p. 63-67.
SALDANHA, José (?). Notícia abreviada dos principais sucessos da Guerra de 1801, na Campanha do Rio Grande de Säo Pedro, na América Meridional, em VARNHAGEN, Francixco Adolfo de, História Geral do Brasil, 8. ed. Sīo Paulo: Melhoramentos, Tomo V, aditada por Rodolfo Garcia, 1975.

## - Bibliografia

AAVV. Offcios dos Vice-Reis do Brasil. Índice da correspondência dirigida à Corte de Portugal dé I763 a 1808, 2. ed. Rio de Janciro: Arquivo Nacional. 1970.
ABRANTES, Ventura Ledesma. "O Patrimônio da Sereníssima Casa de Bragança em Olivença". Revista Ocidente, Lisboa, 1954.
ABREU, J. Capristano. Capítulos de História Colonial (1500-1800), 6. ed. Rio de Janciro: Civilização Brasilcira, 1976.
ALEXANDRE, Valentim. Os Sentidos do Império. Questāo Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime Portugučs. Porto: Ediçōes Afrontamento, 1993.
ALORNA, Marquez. Refleçocns sobre o Systema Economico do Exercito. Lisboa: Livraria Ferin. 1902.
ANDRADE, Gomes Freire de. Ensaio sobre o methodo de organizar em Pornugal o Exercito relativo à população, agricultura, e defeza do Paiz. Lisboa, 1806.
ANTUNES, de Paranhos. Dragẽes de Rio Pardo. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora. 195-4. p. 153-164.

ARAUJO, Artur da Cunha. Perfil do Conde da Barca. Porto: Depositária Livraria Tavares Martins. CALMON, Pedro. História do Brasil, v. IV. Rio de Janeiro: José Olympio, 1961.
CALÓGERAS, J. Pandiá. A Polírica Enterior do Impérrio, v. I-As Origens. Brasilia: Senado Federal, 1998.
CARVALHO, Luiz Paulo Macedo (Coord). O Exército na História do Brasil, v. II. Rio de Janciro: Biblioteca do Exército Editora, e Salvador: Odebrecht. 1998.

CASTRO, Luciano de. A Questäo do Amazonas nos Tratados de Paris e de Madri (1797e 1801). Lisboa: Portucalense Editora, 1945.
CIDADE, F. de Paula. Lutas ao Sul do Rrasil com os Espanhoóis e seus Descendentes (1680-1828). Rio de Janeiro: Biblioteca Militar. 1948.
COUTINHO. D. Rodrigo de Sousa. SILVA. Andrée Mansuy Diniz (Introdução e direção). Textos Políticos, Ecomomicos e Financeiros - 1783-1811. 2 tomos. Lisboa: Banco de Portugal. 1993.
CURTO. Diogo Ramada. D. Rodrigo de Sousa Coutinho e a Casa Literária do Arco do Cego, em AAVV, A Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801). Lisboa: Biblioteca Nacional e IN-CM, 2001.
DONATO, Hernâni. Dicionário das Batalhas Brasileiras. São Paulo: IBRASA. 1987.
FERREIRA, A. A. Souza. História Militar do Brasil (Regime Colonial). Rio de Janeiro: Imprensa Militar, 1945.
FERREIRA FILHO, Arthur. História Geral do Rio Grande do Sul - 1503-1960, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1960.
FUNCHAL, Marquez do. O Conde de Linhares - Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Lisboa: Edição do autor, 1908.
GAY, Pedro, "História da República Jesuítica do Paraguay desde o descobrimento do Rio da Prata até aos nossos dias, ano de $1861^{\prime \prime}$. Revista do $/ H G B$, Rio de Janciro, $4^{*}$ trimestre de 1863.
HANDELMANN, H. História do Brasil. 2. ed., tomo 11. São Paulo: Melhoramentos e MEC, 1978.
LHÉRETIER, Michel. "Napoléon et le Portugal (1799-1808)". Publicã̧̧̃es do Congresso do Mundo Pornugués, v. VIII. Lisboa: Comissio dos Centenários, 1940.
MACEDO, José Borges de. História Diplomática Portuguesa. Constantes e linhas de força. Lisboa: Edição da Revista Nacão e Defesa, 1988.
MAEDER, Ernesto J.A. Misiones del Paraguay: Conflictos y disolucionn de la sociedad guarani (1768-1850). Madri: Editorial Mapfre, 1992.
MARTÍNEZ, Pedro Soares. História Diplomática de Portugal, 2. ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1992.
MATOS SEQUEIRA, ROCHA JÚNIOR. Olivença. Lisboa: Portugália Editora. 1924.
MELO, Raul Silveira. História do Forte de Coimbra, v. 2 (17-4-1802). Rio de Janeiro: Imprensa do Exército. 1959.
MONTEIRO, Jonathas da Costa Rego. "A Campanha de 1801. Tomada dos 7 Povos Missionciros". Anais do III Congresso de História Nacional, v. 4. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1941.
PEREIRA, Ângelo. D. João VI, Príncipe e Rei. v. I. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1953.
PINHEIRO. José Feliciano Fernandes. Anais da Província de São Pedro. Porto Alegre: Merèado Aberto. 1982.
PORTO, Aurélio. "A Conquista das Missöes e os Cachocirenses". Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, $I^{v}$ trimestre do ano 1. 1921. p. 8-17.
"O Regimento de Dragōes do Rio Pardo na Expansîo Gcográfica do Rio Grande". Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Ive 2ex trimestres do ano VI. 1926, p. 606-634.

- "Dr. José Saldanha", Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Jane'iro, v, LI. Rio de Janeiro, 1938. p. 139-162.
_. História das Missiès Orientais do Uruguai. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1943.
RIBAS, José Maria Onrubia y. "Las Relaciones entre España e Portugal en el Reinado de Carlos IV (1788-1808)". Publicações do Congresso do Mfundo Portuguts, v. VIII. Lisboa: Comissĩo dos Centenírios, 1940.
RIO BRANCO, Barioodo. Efemérides Brasileiras. Riode Janeiro: Ministério das Relaçōes Exteriores, 1946.
SAMPAYO. Luiz Teixcira. Compilação de Eleme'ntos para o Estudo da Questão de Olivença. Lisboa: Associação dos Amigos do Arquivo Histórico-Diplomático do MNE e Grupo dos Amigos de Olivença, 2001.
SANTARÉM, Visconde de. Quadro Elementar das Relaçèes Políticas é Diphomaiticas de Pornugal (...). Tomo XVIII (por Luiz. Augusto Rebello da Silva). Lishoa: Governo de Portugal, 1860.

SERRÄO, Joaquim Veríssimo. Histöria de Porrugal. v. VI. Lisboa: Editorial Verbo. 1982.
SILVA. João Ribeiro da. A Conquista dos Missö̀'s Orientais do Uruguai. 2. ed., Rio de Janeiro, 2001.
SILVEIRA. Hemetério José Veloso da. As Missiés Orientais: seus antigos domínios. Porto Alcgre, 1909.
SORIANO. Simão José da Luz. História da Guerra Civil, tomos II e III. Lisboa: Imprensa Nacional, 1867.

SOUTHEY, Robert. Histiria do Brasil, 4. ed. bras., v. III. São Paulo: Melhoramentos e MEC, 1977.
TESCHAUER, Carlos. Mistoria do Rio Gramde do Sul dos dous primeims séculos, v. II. Porto Alegre. Livraria Selbach. 1921.
VARNHAGEN, Francisco ddolfo de. Historia Geral do Brasil, 8. ed. integral, tomo V. São Paulo; Melhoramentose MEC. 1975.
VEL.OSO. J. M. de Queiou. Cimoperntemes Olivenga, 2.ed. Lisboa: Academiade Ciéncias de Lisboa, 1939.
VICENTE. Antônio Pedro. Um Soldado da Guerra Peninsular - Bermardim Freire de Audrade e Castro. Separata do n. 40 do Boletim Histórico Militar, Lisboa, 1970.
——.O Tempo de Napoletuo com Portugal. Estudos Históricos, 2. ed. Lisboa: Comissio Portuguesa de História Militar, 2000.
-_. "O Início das Guerras Peninsulares". Fontes do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Actas do X Coloquio de História Militar Brasil e Portugal - História das Relaçöes Militares. Lisboa: Comissio Portuguesa de História Militar, 2000, p. 231-246.
-. "Olivença. Início da expansion napoleônica na península", História 36, Lisboa, junhode 2001, p. 42-51.
WIERDERSPAHN. Henrique Oscar. "A Conquista das Missōes 1801", Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, ${ }^{20}$ trimestre do ano XIV, 1934, p. 95-114.
-. A Conquista de Cerro Largo, Revista do Instinmo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ${ }^{0}$ trimestre do ano XVII, 1937, p. 119-124.

ESBOÇO DO SUL DO BRASIL



## DURAÇĀODA GUERRA

| 29 de janeiro | Decisão de ataque a Portugal |
| :--- | :--- |
| 19 de fevereiro | Parte o embaixador espanhol |
| 27 de fevereiro | Espanha declara a guerra |
| 19 de maio | Inicio da Guerra das Laranjas |
| 24 de maio | Portugal declara a guerra |
| 6 de junho | Data da assinatura oficial da paz |

## O ATAQUEAO PRATA

(Diretiva da Coroa)


# As Causas e o Ideário da Revolução Constitucionalista de 1932 

Carlos de Meiva Manos*

Resumo: Comunicaçio apresentada no simpósio promovido pelo IGHMB e IHGB, no período de 10 a 12 de setembro de 1972, enfocando a Revolução Constitucionalista de 1932 no ano em que se comemora os 70 anos da sua deflagração. Examina o seu ideário e as causas por que foi deflagrada e por que fracassoul.
Palavras-chave: Primeiro governo Getúlio Vargas, Revoluçảo Constitucionalista de 1932, chefes civis e militares.

0historiador frances Jules Michelet encontrou, nas obras do italiano Giovamni Vico, os fundamentos de umaciência historicu, baseada em métodos de avaliaçao que combinavam os fatos históricos coma a filosofia, oambiente social, a psicologia coletiva, aexpressio dos personagens. Michelet, aplicando o método de pesquisa de Vico, depois de ter publicado várias obrus, abalou-se a escrever a História da Revoluỵ̃o Francesa.

Emplena atividade de pesquisa, escreveu a umamige: "Jamais levantei peso tio grande, combinei tanlos elementos aparentemente dispares, numat uninca unidade viva."

Nossa tarefu é menor. Nossa postura de historiador é pequena, mas pretende-

[^54]mos chegar a uma unidade viva - a Revoluçīo de 1932.

Vírios acontecimentos precedentes levaram os paulistas, há 70 anos passados, no dia 9 de julho, a tomarem a drástica decisio de partirem para a luta armada, como ünica solução partaos insuportiveis problemas políticos que os angustiavam.

Como sempre acontece, a acumulaçâo dos agravos conduz a um ponto que os torna insuportíveis, e diz-se, entīo, que foi "a gotad":igua que transbordou". No caso de nossa Revoluçio de 32, a gota d'igua foram os acontecimentos de 23 de maio. quando tombaram a rajadas de metralhadora, num tiroteio na esquinta da Rua Bario de Itapetininga com a Praça da República. cinco idealistas e bravos jovens paulistas. Seus nomes: Mário Martins de Almeida,

Antonio Americo de Camargo Andrade. Euclides Miragaia, Driusio Marcondes de Souzac Anmadeu Martins.

Os epishdios de 23 de maio sonvenceramos liferss consitucimadistas paulistas de que deviam se preparar para novas refregas emque nāusolicsem tantanhadeswantugem no chnoper amado, tendo en vista que o grupardversirios se apresentava apetrechadocon amas de guerta. Aí fortaleceu-se a ideta de um movimento militar:

Vamos aos acontecimentos que anteciparam e precederam a "guerra paulista" de 1932.

O Partido Democrático de Sảo Paulo, tendo à frente figuras ilustres e de expressiva representatividade, que participara ativamente nat Aliança Liberal, movimentorevolucionario que conduziu Getúlio Vargas wo Palácio do Catete, uma ver vitoriosa a Revoluçĩo fora alijado da alta administraçîo do governo de Sĩo Paulo.

Getúlio Vargas poderia ter escolhido para governar Sto Paulo qualquer um dos prestigiosos políticos paulistus pertencentes no Partido Democrítico - entre eles, Francisco Morato, Marrey Júnior, Cardoso de Mello Neto, Jonquim Sampaio Vidal. Henrique de SouzaQueiroz, Paulo de Moraes Barros, Paulo Nogueira Filho, Prudente de Moraes Neto, Manfredo Costa, Henrique Bayma, Antônio Carlos de Abreu Sodré.

Comessa magnffica pleziade de aliados a sua disposiçio, colocou-0r de lado. Impos an Sioo Paulo um interventor imaturo, capithio do Exército, adventicio, inexperiente, completamente desconhecido ali.

Conneçou alt, nos primeiros dias do governo Vargas, a grande desavença com São Paulo. Näo adiantou buscar uma compensaçio lateral noncandooeminente paulista Dr. Jose Marria Whitaker para Ministro da Fuzenda e, mais tarde, o lider do Partido Democrático, Paulo Nogucira Filho, para, em nivel ministerial, coordenar uma comissiog geral de comprait.

Nenhum dos dois ilustres paulistas agüentou-se no cargo federal. A crise estava aqui, no estado, cuja gente inconformada, desfeitenda, injuriada, nāo tolerava mais ahumilhaçioaque era submetida pelo governo de Vargas.

Em meados de julho de 1931, depois de cercade oito meses de interventoria, resolveu o ditador demitir o Capitāo João Alberto. Nem Vargas nem o próprio João Alberto suportaram mais a pressio da repulsa dos paulistas.

Veio a segunda interventoria. Assumiu-a o insigne jurista paulista Dr. Laudo de Camargo. Mas, teria que governar accitando os grilhöes da ditadura nīo poderia substituir o Coronel Miguel Costa no conundo da Força Pública. Nomeou um Secretariado de primeiro nivel: Antônio de Almeida Prado, Fonseca Telles, Queiroz Telles, Numa de Oliveira, Abrabo Ribeiro, este ültimo Secretário de Segurança Pública; para prefeito da capital, Francisco Machado de Campos. No entanto, as limitaçōes impostas por Vargas à autonomia do estado não permitiram que Laudo de Camargo se sustentasse no cargo. Cerca de cinco meses conseguiu se agdientar. A gota d'igua para o seu pedido de renúncia foi uma
visita do Capitiono Joino Alberto, por orden de Getulio, exiginto nudanges no wen Secretariado.

A crise polititanchega a fervara. OComandante da $2^{4}$ Região Militar, General Manoel Rabelo, assumue interimumente ogovemo. Sucedem-se as idas e vindas a Sano Paulo e an Rio de Janciro de delegados da ditadura e da Frente Única Paulista entào organizada, unindo os partidos Republicanoc Democritico. Atuancomoemissinios Oswaldo Aranhae Góes Montciro, de parte do Palacio do Cate: Waldemar Ferreira, Francisco Morato. Paulo Nogueira Filhoe Aureliano Leite, pelos paulistas. Enquanto isso, a populaçiode Sio Paulo vive em polvorosa - sucedem-se os comicios. passeatas, discursos inflamados, conflitos de rat.

Destacam-se a frente das manifestaçöes os admiráveis oradores Ibruhim Nobre e Romeu Lourençâo; presentes, ativamente, os estudantes de Dircito do Largo de Sĩo Francisco.

De surpresa, após a sondagem de vários candidatos, Getúlio nomeia para a Interventoria de Salo Paulo o Embaixador Pedro de Toledo, aposentido, paulista, residente no Rio de Janciro. Pedro de Toledo era descendente de ilustre familia paulista. Seu awô, Brigadeiro Jonquim Floriano de Toledo, fora tesourciro, comandante das arnase vice-presidente da Provinciu de Stáo Paulo,cuja presidencia exercera por mails de uma vez. Seu pai, Manoel Jonquim de Toledo, fora oficial do Exército, comandara a Policia da província e participara da Guerra do Paraguai.

Mas o Embaixador Pedro de Toledoestava afastado do estado havia muitos anos.

O novo interventor nasecra em 1860; tinharentio 72 anos. No prissado, antes de ingressar ha diphominecia, buthra-se entusiasticamente pela candiatura do Marechal Hermes da Fonseca em eujo governo servirucono Ministroda Agricultura.

Sua nomeaçāo, en IV de março de 1932, apesar da surpresa total ciusida nos meios políticos locais, agradou aos paulistas. Diz o principal historiador dia Revoluçĩo de 1932, Puulo Nogueira Fillo: "(...) acrescentamos que Pedro de Toledo, fibra de lutador, caráter inflexivel, cultura e inteligencia, era homem sensivel aos anseios populares."

Ali chegando, logo se entrosou com os políticos paulistas, Nio teve a preocupaçãode mudar completamente o Secretariado. Manteve Silva Gordo, Mendonça Lima, Salles Gomes, Henrique Guedes. Cordeiro de Farias. Nomeon, de sua escolha, Theodureto de Camargoe Manoel Carlos Figueiredo Ferraz, respectivamente, para as pastas de Agriculturae Justiça. Mais tarde, este último foi substituido por Waldemar Ferreira.

OCoronel Miguel Costa, duble de militar e político ativo. presidente da Legiño Revolucionaria transformada em Partido, continuivatagitar. Prenunciou-se a desavençaentre oGeneral Góes Monteiro, Comandante da $2^{4}$ Regiào Militar, eo Coronel Miguel Costa.

Nessa epoca, março/abril de 1932, a conviç̧̆to geral era que se tornara impossivel evitar un conflito pelas ammas. O Governador Pedro de Toledo vivia sob insuportível pressio dos delegados da ditadura, que tolhiam seu poder de governar den-

Iro dhe padries de nitionomia do cstath, Nese andricute explamivo, Júlio Mcspuita Pillme Cestrin Coimhria, pelo Partido Demacritico, Aalliba Leomel e Cincolamode Geiis, pelo PRP, passam a chefliar a nowhiliamain pata a pussibilidade de luta armada. Negmeiadmes, Aureliamo Leite e Abelardo Vergueiro Cesar salo envindes a Porto Alegree Belol horizamtea fimde articular com as lithers da opoxigion odesencendennento (k) movimento militar.

O Gieneral Isidoro Dias Lopes, guc se demitira no iniciode 1931 doconandoda 2* Regian Militare pasarat para a reserva, fora ewolhido panan tratar da organizaçäo militur do nowimente.

Nesseclimude etervesetnciacstouran os acontecimentos de 23 de maio, quando os partidários da Legiano Revolucionárita, de Mizuel Costa, reprimem a hata de fuzise metralhadoras umba manifestação popular prob-reconstitucionalizaçio do Pars, maturdocineo jovens.

Os acontecimentos de 23 de maio levaram o povo de São Paulo no auge da humillaģáoe dat frusaraço-humilhaçioc frustraçio que foi oclo misticoque estreitouoseu levantamento unutnime, exigindo uma soluçion, fosse qual fosse, pela força se necessinio, que resgatasse os brios eo orgulho da gente pulista.

No periode de 23 de miaio a 9 de jutho, data quando Silo Paulo unido se levantou militamente contra id ditadura, a populaçio do estado viven em constante polvorosia. As articulaçess se sucediam, a conspiração milliar corria solun, a busca de aliados em outros estados se intensificava e as manifestaçōes de rua,
cata ver mais entusifisticas e violentas, se reperiam.

Oprineipal espinho do conlito local cram ass provocaçües do Coronel Miguel Costin que, afinal, fora apeado do comundo da Força Pública c substituido pelo Coronel Marcondes Salgado, este nomeado pelo Governador Pedro de Toledo. Mas, mesmo sem comando da Polícia Militar, o Coronel Miguel Costa continuava á testa da Legiano Revoluciontiria e do Partido Popular Paulista (PPP). Earanha a posiçio de Miguel Costa: sua Legiño, de indole esquerdistil, pretendia preservar a Revolução de 30 e tinhal portanto, como principal inimigo, at Frente Única Paulista. mas mantinha um clima de atritos abertos e constantes com os lideres do Governo federal. Era uma espécie de tertions, no contronto maior entre a Frente Única Paulista e o Governo federal, sob forte influencia do Clube 3 de Outubro.

OGeneral Gíes Monteiro. Comandante da $2^{2}$ Regino Militar, delegado do Govenoem Sio Paulo, assim se exprimiu em entrevista sobre o Coronel Miguel Costa: "Os obstáculos que criou com a sua Legioio resulatam no afastamento do Partido Denocrático, na demissio do General Isidoro do Comando da $2^{4}$ Regiño Militar, na derrubadia do Interventor Joîo Alberto, e na deposiçto de Laudo de Camargo e Manoel Rabelo."

O ápice da crise, que precipitou a irruppiodo movimento militar, aconteceuem 7 de julho, quando o General Bertholdo Klinger, previsto para comandar a Revoluçio Paulistar em gestaçĩo, foi demitido do comando da Circunscrição Militar de

Mato Grosso. Klinger foraconvidado pelo General Isidoro e aceitara. Esperavia-se que Klinger trouxesse cinco mil homens bem udestrados e equipados (triste ilusīo). A demissaio de Klinger fora precipitada por cle mesmo, enviando correspondência critica, violenta, to Minisiro da Guerra. A crise provocada por Klinger obrigou os conspiradores a anteciparemo rompimento da revoluçũo, prevista para iS de julho.

Aí as coisas se anteciparam: os lideres politicos paulistas, no dia 8, em reunióes sucessivas, decidiran desencedear, no dia 9.0 movimento militar contra a ditadura.

Contavam com o apoio do interventor gaucho e de importintes setores politicos minciros liderados pelo ex-Presidente Arthur Bernardes. O interventor em Minas Gerais, Dr. Olegario Maciel, minciramente, ora aderia e ora "desaderia" ao movimento constitucionalista.

As esperanças fagueciras de São Paulo. de contar com esses apoios politico-militares, logo se desvaneceram. $O$ interventor rio-grandense, muib longe de apoiar, trans-fonnou-se, logo, num dos mais importantes fatore de fortalecimento polfico e militar, na mobilização realizada, em suporte ato governo de Vargas. O ex-Presidente Arthur Bemardes, favorivel aos piulistas, nivo conseyuiu mobilizar os scus partidários. E oque foi pion, Klinger chegou praticamente sozinho; trouse uma tropa imsignificante. Comodisse Paulo Nogucina Filho, logonos primeiros dias que se scguiram to 9 de juTho, verificou-se que Sāo Puulo cstava absolutamente so. Os lideres gauchose mineiros que vieram se solidarizar con Sino Paulo, como Joilo Neves da Fontoura,

Djalma Pinheiro Chagas e ourros, somente valeram pela eloquitencia de seus discursos.

Omovimentocivicode 32 empolgou Sĩo Paulo. Nio the faltou cntusiasmoe desprendimento. Nio the fillou organizuctio, surpreendente mobilizaçlo de pessoal $c$ industrial, extraordinúria criação de serviços para o apoio aos combatentes - MMDC, correios, saúde, agasalhos. As mulheres priulistas mais uma vez revelarum a fibra das "anti-emboabas". A campanhan financeira"dé ouro para São Paulo" - revelou o extroordinírio espirito de donçílo de nossis sociedade. A propagandae a campanha psicológica atingiram miveis de exceléncia nunca vistos no Brasil, por meio da imprensa escrita c, principalmente, da falada, atraves darecem-difundida radiofonia. Os noticíarios pela Rádio Record, lidos pelo grande locutor Cesar Ladeira, mantiveram os paulistas e seus partidários de outros estidos empolgados pelos ideais do movimento de 32.

Então? Vem a pergunta. Por que Saio Paulo foi derrotido? A resposta, nāo temos dívidas em pronunciar: pela falla de seus esperados aliados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e pelo seu despreparo muiliar. A parte militar da campanha foi conduzida com incompeténcia, quer do ponto de visha estratigico, quer titico, quer de organizaçă e estrutura dis forças.

Vejamos allguns desses desacentos.
Primeiro, quem faz revoluętio rompe com o poder constituido, parte para a ofensiva. Por ter tido a iniciativa de romper as operaçöes, surpreende o adversírio; este leva algum tempo para se recompor do estado de surpresa e tomar as pri-
meiras medidas efetivas de defesa. Oque aconteceu aqui.

Inompida a revoluçion em 9 de julho, somente no dial 13. quarro dias depois, a $2^{*}$ Divisão de Infantaria coneçou a se mover rumoao Rio de Janciro. Durante esses preciosos dias, ogoverno ditatorial nāo tinha aindh organizado sua defesa mililiut, oacesso aCapital Federal, objelivo principal a conquistar, estava livre. Somente em 17 dejuTho, otto dias após a imupção do movimento revolucionário, travou-se oprimeiro combate, na regitio do túnel, nas proximidades de Cruzeiro, e a açío jif for defensiva.

Veja-se que foram perdidos os valiosos dias em que ogrande fator da estrategia, a surpresa, favorecia inteiramente os paulistus. Subia-se que a populactio carioca era simpática a causa de Stio Paulo.

Se tivessem chegado logo ao Rio de Ja= neiro, a sorte militar da revolução poderia ter sido muito outra. Tomar uma aitude revolucionairiae cair na defensivaé se condenar, a prioni, a derrota. Para desculpar essa falha fatal jis se ouvinum vinhes juatificatives. Oplamo ofensivo do Coronel Figuciredo fon recusado. Mas isso nāo podia acontecer faltou audácia, ousadia nas decisöes.

Em segundo lugar, sob onspecto tático, a exeeução dis operaçōes fallhou pelo despreparo dos comandos, dos quadros e da tropa. Foi tudo improvisido. As unidades do Exercito sediadas no estudo, quise unanimemente aderiram à revoluçio, contaminadus peloentusiasmo imesistivel conn que o povo abraçou a causa constitucionalistu (embora howesse defecçes individuals). A Força Pública entrou para a luta ammada dividida pelas rivalidades entre 0 grupos
miguelistas e salgadistas, que vinham se combatendo desde o começo do governo de Laudo de Camargo. Os primeiros. fiéis aos sentimentos de seu lider. Coronel Miguel Costa, en geral, tiveram uncomportamento frico, que alguns autores alcunham de traiçio - quando nos comandos, ou evitavam os riscos do combale ou desertivim, entregando-se no inimigo. Os exemplos mais chocantes se deram no túnele na frente de Itarare. Os voluntirios jowens civis cheios de esfusiante entusiasmo, niono encontraram umenquadramento militar que os levasse à vilónia.

No tocante ì organizaçilo e estrutura da força combatente comeleram-se erros irrepariveis. A começar pelo comando-geral. Por que o Gencral Klinger, um desconhecido em Sto Paulo, e nilo o General Isidoro, estreitamente ligado anos lideres polfticos de Sào Paulo e que já vinha sendo encarmegado de coordenar a mobilizaçīo militar? Sea razio foi contar com os cinco mil homens que Klinger traria de Mato Grosso, essu razaio se transformou em anarga desilusio. O General Klinger levou quatro dias para sair de Campo Grande. chegar a Saio Paulo e assumir o comando das operações. Essa demora foi tatal para a sonte da revoluçīo. Perdeu-se a oportunidude din surpresa estrategica, alravés de uma ofensiva fulminante sobre a Capital Federal, ainda completanente desguarmecida para uma defesa. A monte do Cornonel Salgado, comandante da Força Püblica, chefer respeitado, anti-miguelisala eque vinha restaurandoa coestiodessa organizaçio. 15 dias apos o inicio da luta, veio favorecer a retomada das posiçöes pelos miguelistas.

Salgado foi substituide no comando da Forqa Piblica pelo Cormet I Ierculano de Carvallow, sonhexdoymer suis atitubs vicilantes, que acabow assimando umanmisticio em separalo com o govermo ditatorial. Conowe ve, a cestrutura dos comandos foi fallha, cheia de desavengas e rivalidades persokis egrupuis. Em síntese, nilose teve uns estrutura e organizaçio militar de comando para gankar a guerta.

Oprincipal historiador desses acontecimentos e participe dos mesinos preferiu nâo culpar ninguém c a todos culpar. Em seu livro A Guerta Cóvica de Säo Paulo. 1932, avaliando o "erro fatal" das tropas constitucionalistas - o nāo terem avançado sobre o Rio de Janciro nos primeiros dias - assim se expressal "Ela [a respon-
sabibidade| en no caso eoletiva." Todos foram culpados: on chefes militares, digladiandu-se em luta surda; os chefes civis, nifo obstante amparados pela consagraçĩo priblica, onnitindo-se de participaçilo na solugion dos mais graves problemasemergentes dasituaçio miliar.

Em sintese, a Revoluçio de 32 foi um movimento politico-militirquedespertou na gente de Sío Paulo um arrebatamento civico impressionmate, por sua fé, entusiasmo, desprendimento e uniào de todas as camadas de suu populaçâo. Levantamento cívicoexemplar, talvez nunca visto igual no $\mathrm{Brat}-$ sil. A mobilizaçio do povoe das atividades industriais foram irrepreensiveis. Mas, foi como uma alma extremamente forte obrigada a pulsar em corpo fraco.

## BIBLIOGRAFIA

BARROS, Guilherme A. de. A Resistência no Tinel.
CARVALHO, Herculano, A Revolução Constitucionalista. Rio de Janciro: Editora Civilizaçio Brasileiru, 1932.

ELLIS Jr., Alfredo. A Nossa Guerra. Sao Paulo; Editora Piratininga, 1933.
FIGUEIREDO, Euclides. Contrihução para a Historia da Revoluçio Consilutcionalista de 1932. Sáo Paulo, 1934.

KLINGER. Bertholdo. Memorial. Revista Brasileira, 1934.
LEITE, Aureliano. Martirio e Glória de São Paulo. Sioo Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1934.

MENOTTI DEL PICCHIA. A Revoluçũo Paulista. São Paulo, 1932.
-- A Resistência no Thued.
PEREIRA, Antônio Carlos. Folha Dobrada - Docimento Hissorico da Revolução de 32. Edit. O Estado de S. Paulo, 1982.

SILVA, Hélio A Guerra Paulista - /932. Rio de Janeiro: Editora Civilizaçio Brasileirs, 1967.

NOGUEIRA FILHO, Paulo, A Guerra Civica de $/ 932.5$ volumes.
AMARAL, Pedro Ferriz do. Resumo de A Guerva Covica de 1932, publicado em 1982.

## Desinformação, Arma de Guerra em 1932

Hemâni Dovalo*


#### Abstract

Resumo: Comunicação apresentada no simpósio comemorativo do $70^{\circ}$ aniversario da eclosào da Revoluçăo Constítucionalista de 1932, patrocinado pelo IGHMB e IHGB, no periodo de 10 a 12 de setembro de 2002. Aprecia o uso da desinformaçāo, em diferentes aspectos, por ambos os contendores do conflito, bem-planejada, executada e sucedida na tarefa de isolar e intrigar os revoltosos face à comunidade nacional. Palavras-chave: Desinformaçio, Revoluçdo Constitucionalista de 1932, radiodifusfio.


Desinformar, ensina o dicionario, "é informar mal: fonecer informaçies: inverídicas". Empregada como arma de guerra, adesinformação significa trabalhar at opinī̄o puiblica de modo que esta, chamada a decidir sobre idêia, pessoa ou evento, ajuize conforme o querer dodesinformador.

Nalo se trata de novidade. É recurso tāo antigo quanto os conflitos. Porém, no Brasil, raramente foi tino hábil e eficientemente engendradae utilizada como em 1932 . em favor do Govemo Provisório. Contribuiu para circunscrevero âmbito da Revolução

[^55]Constitueionalista inamisti-la em vastas freas do pais ef favorecer an mobilizaçôo destinadatamfremtifla.

Gente simples, recrutada no norte e ao sul, entrou ma luta acreditando combater estrangeiros que, tendo se apoderado do controle económico de Siio Paulo, buscavam empalmar tambémo mando político. Isso fariam ajudados por alguns paulistas antigos, egoistas, rancorosos, vingativos. intencionando fazer do estado um pais independente, hostil ils fireas e às classes empobrecidas do Brasil.

Esses separatistas eos intrusos disfarçariam seus propósilos com o reclamar convocaçīo de assemblétia constituinte. Uns e outros deveriam ser combatidos sem piedade.


Prolessor Ooutor Hemani Donalo, prosidente do honra do HGSP; so Lazer a sua comunicação.

São inúmeros os depoimentos a respeito daquela atividade desinformadorae dos seus resulados.

OGeneral Brazilio Taborth (Algus Efivsodios) refere que o Coronel Apparicio Borges
"(...) era meu amigo e nosso companheiro de ideal na Revoluçĩo de 32. Em Passo Fundo, quis levantar todu a Brigada Policial gaúcha em favor de Sio Paulo, só ntio o conseguindo por haver Getúlio mandado apregoar por todo o Rio Grande que Sĩo Paulo havia proclamadoa sua independencia. Esta foi a razio que levou seus companheiros a negarem-se ao levante. A intomhesto de Getúlio foi tīo upregonda (...) que Apparicio acabou se convencendo de que era verdadeirae veio combater Säo Paulo." Oracy Nogucira reproduziu, ma pigina 232 do seu livro Negro Polifico - Polfico Negro, mensagem deixada por sargento marinheiro no álbum fotogrifico da familia do baiano, preto, médico e senador esta-
dual paulista Alfredo Casemiro da Rocha, em cuja casa de Cunha se aboletara. Proclamouo marujo:
"(...) os paulistas que levantarmem armas em punho para sujar nossa história, com parte de constituiç̧fo, enganandoo brioso povo paulista a fim de separatismo, procura desmembraro grande estado do nosso mapa. (...) Morte. gritarmos de todo conmitio! Morte aos cabeças, Liberdade ao povo paulista. Vivao Brasil unido. Vivaa Marinhan brasileira." Umprincípio de explicaçio para a facilidade no convencimento digqueles afirmativas comparece ius puginas do livro $O P P^{-}$queno Evécifo Pandista, de Dalmo de Abreu Dallauri:
"Nio foi dificil ess mobilizỹ̧̧o, uma vez que as liderancas de muitos estados jii vinhamsustentandoque oncuimulode riquezas em Silo Paulo é que determinavalo atraso de outras regives. Enfatizandoesse argumento, passou-se a apresentarcomoseparatista movimento dos
puulistas, dizendo-se que Sīo Pauloqueria separar-se do Brasil, abandonando à própria sonte os demais estados."

Separatismo, umatecla. Invasiocsarmgeira, por fascistase por comunistis, outra. Ambas emocionalizaramosentir patriótico, especialmente do honven norte-nordestino.

Asseverou Glauco Carnciroem História das Revoluçōes Brasileivas:
"De todos os pontos do país tropas foram mandadas contra Sio Piulo, pre-
textandoos interventores que seus esta-
dos lutariam contra os italianos residen-
tes na terra bandeirante que pretendiam
fundarall umacobonia fascistahs ordens
de Mussolini. Peloridioe pelos jornais
foram evocadas as confusões dos dias da Questầo do Protocolo, quando con-
flitaramatoridades pualistantse grupos descontrolindos de italianos."
A convocaçīo patriótica para enfrenaar estranhos teve em Manuel Ananias dos Santos um ardoroso aderente. Ele entrari, com disposiçio gutrreira, para a história das lulas armadas, ma jornada dos 18 do Forte de Copacabama, em 1922. Dez anos depois, sendo sargento da Força Pública de Sergipe, foi expedido para a frente de luta. Mais tarde, dedaroua Glaweo Cameiroque a sua tropa combatera com a absoluta conviectiode que enfrentava "estrangeiros que haviam assumido o controle de Sĩo Paulo, guerendo desligá-lo da Federaçīo, sendo a luta de Gelúlio umesforço pela integração do poderoso estado do Brasil",

Fica, pois, razoavelmente entendido o entusiasmo com que a tropa regular, os policiais, os recrutados no monento lançaram-
secontra as posiçües constitucionalistas. $A$ eficiente propagankanaleançara tramsfonmar acampanha repressivatem cruzaba pario-tico-religiosa.

Religiosa, écerto, A ameaça do comunismo, com o sen cortejo de horrores descritos pelos cormeis sertanejos e pelospregadores de púlpito (segundo a sua postura ao tempo), instrumentalizou muitos dos combatentes. Estes foram so ataque animados pelo objetivo samilicido de resgataro poyo irmão de Sato Paulo aos comunistas algozes da paitriat, da religino, da fanniliae então no poder cstadual.

Vale, a respeito, o relato de Guilberme de Ameida a Paulo Nogueira Filho, em $A$ Gierra Cívica de 1932. Reproduza a declaraĝ̣̣o de nordestino, sargento de tropa regular, aprisionado no setor de Cunhal:
"O que ohomem sustentiva, com lucideze iranquilidade, éque seus chefes the haviamexplicado tudo, tudo, muito bem. Lutavam, ele e seus companheiros, contra a República Comunista de Stio Patulo, que cle sabia ter um presidente italiano chumado Matarazzo,"
Nio falton o ingrediente intriga no receituário da desinformağio, Cartazes espaIhadospor Minas Gerais, Bahta, interior flu= minense e Nordeste reproduziam a paulistissima sigla MMDC, interpretando-a para o sertanejo: Mata Mineiro. Degola Carioca. Quantos acreditaram? É de se imaginar oespírito com que esses tonaram o fuzil.

Foi. portanto, planejula bem-executada e melhor sucedida a tarefa de isolarocstado revolucionado e de exibi-lo à comunidade nacional sob luz adversa.

Porim. com que meios se alcangoun tal nesulado? Houve opalanque, aproctanhetio, op puilpito, o jornal, o alto-falante, o bocuouvido. House, principalmente, oridio.

At unu nidion requintado. Ogaicho Buptista Pencira (Diäzo da Caypla) registraque
"(...) uma propaganda maquiavélica mas inteligente desnaturivios intuitos de Silo Paulo, apontando-o como separatista e desprezador do resto do Brasil. Nos estados do Norte, ridios clandestinas emitiam discursos cujos speakers se anunciavam como paulistas da gema, discursos que nioeram mais do que descabeladas verrinas contra os nortistas."
Desinformar também pode ser silenciar: omitir. Enire os exitos desse tipo de guerra. resultouespecialmente efetivoode evitar que o Pais e oexterior tomassem conhecimento de que a idéta constitucionalista sustentada pelas anmas não se restringia a Sào Pauloea Mato Grosso do Sul atual (estado de Maracuju naqueles dias), mas rompera qual meufistase no Rio Grande do Sul, no Paría no Amazonas, na Bahia, em pelo menos uma cidade de Minas Geruis e na Capital Federal en seguidos pronunciamentos populares. E issoem agosto, quando a sonte das operaçōes militares travadas em solo paulistajuise inclinaraem favordo Govemo Provisónio.

Somente anos depois, e ainda assim nebulosamente, o Norte soube das conrerias e combates no pampa gaúchoe os sulistas informaram-se sobre a monte, nas aguas do Amazonas, de 64 artilheiros rebelados, do sacrificio de estudantes revoltados em Be lefm, da pristio de mais de setecentos sublevados nas fuculdades de Salvador. O silencio vigorou, evitando perplexidades e inter-
rogaçes dentro do Pais e, fora dele, a possibilidade de concessio do stans de beligerancia aos constitucionalishas. Noentanto, foran 29 os combates travados fora do estado de Saio Paulo, reclamando a Constituiçio. Neles, do lado revolando, morreram mais de quatrocentos homens, Admira que tal silęncio, absoluto em 1932, persista, só um pouco menos denso, em 2002.

Assim, tunto quanto nas trincheiras, a guerra foi travada no éler. Também ali os constitucionalistus utuaramem desvantagem. Sino Paulo dispunha de trés estaçũes de rídio: Record, Educadorae Cruzeiro do Sul. Mobilizadas hexaustio. Conheça-se a programaçio da Record, durante os meses de julho a agosto: das 2 is 4 horas, boletim reurospectivo; das 12 as 14, boletim número 1; das 16 is 18 , boletim número 2; das 19 às 24 , microfones a disposiçío das autoridides, de associuçues e personalidades de outros estados descjosos de farerem-se ouvir, em defesa da Constituiçio, pelos coestaduanos. Ede muilos prestativos onadones.

Mencionar alguns desses oradores que se revezavam diariamente é incursionar a fundo no melhor da cultura brasileira: Monréro Lobato, Cassimo Ricardo, Paulo Sctuibal, Guilherme de Almeida, Alfredo Ellis Júnior, Cyro Cosia, René Thiollier, os Alcântara Machado, Motta Filho, Origenes Lessa, Vivaldo Coaracy, Antonieta Rudge. Guiomur Novais, Sousa Lima, Mignone, Marcelo Tupinambi, Camargo Guarnieri, Victor Brecheret, Gobis, Mugnaini. Lopes de Leino, Pedro Alexandrino, Segall, Badenes, Belmonte, Ibrahim Nobre.

Os nomes, brilhantes; o tempo concedido, generoso. Mas os canais apenas
trtse a orabian perorante, catedratica, Iuminosa, aonivel maisultodip pasivel audiéncia. Do ledo adverso as dezenas de prefixos emitiamen linguajer destintion fizer ranger os dentes dos que sabiam empunthar o turil ou se constituiam em páblito multiplicudor. Vivaldo Coaracy, em arligo no OEstado de S. Poulo, resumiriatantocrítica dos responsiveis pela difusioconstilucionalista: "O ridioe uma admitivel anma deguerrade que talver nio tenamos subido nos uilizar com toda a cficilncia..."

Orecaldejarchrou diretodos heniowem comunicalfio do governo getuliano obteve. junto ís maksis, maior efeilo do queagratoria flamante digucles nomesestelures daciredra, da likeratura, da muisici, dacseulura, dapintura da politica, dareligifio, atunter nos estudios pualistanos. Tardiamene, ow rexolucionsirios responsiveis aperceberum-sedisso. Reagiram criandoo Servigode Publicidude o qual, mantendo oestilo condoreiro, elaborou a mensigem segundoa fónmulado adversirio diminuto nespeito iverdade.

Esse Serviço cuidou de responder iss acusaçocs mais graves feilas à Revoluçio. A de separatismo. contestaval levando aos microfones filhos notáveis dis unidades mais empenhadias at lado de Vargas, is de comumistizaçio opunha declaricies antiticas do arcebispo, de bispos, lídercs religiosos leigos: in de fisweistizaghor erd contestadi con depoimentos de milhares do Exefeito. notorimentenacionalistas Insistiaem que a maioria da Força Pública ceme do Exército Constitucionalista, era de soldados nonte-nordestinos.
E. desinformaçio por desinformaçio. ocorreu em ambos os lados orecurso da
obstruçĩo. Alonso Schmid (ALocomoniwio), que seconservou, comunistin que ern. infenso ao apelo revoltowo, observon que. "no meio da barulheira da induq̧an, avultiva a interferencia proposital das estay̧ơes paulistanas, com o intuito de tornar impossivel a recepaio das mensigens sariocas".

Os litigantes namberm mandaram ao ar vozes clandeshinus, filando em territorio adverso. Em Sio Piulo Ficaram, mais atuantes do que expectantes, celulas tenenlishas ligudis à Legiano Revolucionairiae no PPP (Partido Popular Paulista), Embarsllavam ats tranmissoces da Record, da Educadora e da Cruzeiro do Sul. desmentindo-is no ato. atraves de emissoras oculats, No citado A Locomonio. aprendemos que,
"(...) em certos pontos da cidade. funcionawan transmissores de ridionen permanente comunicateio con oRiorde Janeiro. E tal serviço era aio perfeito que a polician dispondo de todos os recursos técnicos, só conseguiu prender mein düzia de uparellos, assim mesmo abundomalos pelos seus operadores. denonstrandoque eles tinham sido avi= sides cm hora oportuna, talver porespiobes de tocaia ta própria policia revoluciomátit."
Outros grupos de desinformantes postavam-se junto aos sfitios onde alto-falantes dilasavma a vor das ridiosen mas bancis dejormais. Desmereciamonoticianio oficial, davamcursoaboutos eanevelaģos.

A reciproca paulista da rädio clandestina funcionou principalmente no Rio de Janciro. logo desde I 3 de julho. operada por Paulo Yasbek e, ocasionalmen-
ac, por nảb-puulistas, engentheiros. professores, o pota gaucho Felipe de Oliveina Bete for preso e exiledo por isso. A emissora mudava freqifentemente de local, chegando a transmitir de sufte no Cupacalbana Pillice Hotel. Un código foi estruturado para transmitir informakies militianes fornecidas por elementos do Ministerio da Guerta contrairios àditadura Tal código, baseado em dicionário tcheco-português do qual, sabidamente. sol havia dois exemplares no Brasil - um com Yashek. no Rio, co o outro com seu irmûo, eni Silo Paulo. Um dia, Paulo ousou farer-se indluir nta conitiva do Ministro da Justiça em visitu ao Sul, meter nat bagagem oficial onecessario para monhar esteçün chandestinane deixi-la operando: Rüdio Constituctionalista de Porto Alegre. Intormavace desinformival

Mas desinformerção pode também levar a resultados contrúrios ans programados. Reclama cstudo mais profundo mas não pode deixar de ser considerado o item referente no quanto teri custado à credibilidade da Revolução, entre o povo paulista, odestespeito à verdade, os abusos noticiosos contidos pelos orientadomes do notictiario. Paulo Duarte (Pobhares pelo Arerso) xintelizou esse exugero registrandoque
"(...) oconjunto das noticias de guema deve ser de umotimisino capxizde maillter encalinacesem alame apopulteçio, mas esses olimismos nio devem chegar aocxagero ridiculo que se viaem todos os jonlais (...) só a estupidez seria capari do que se via em descrição de heroismose bravalas. (...) os jomais ifri-
tam profundamente aqueles que estiona linhtade fogo."
E issoacontecelu muito.
Oempenhoemdesinfonnarestá flagrantemente presente no texto do redator do Correio de Sõo Podo, no descrever uma retirnda nada gloriosa:
"Historiarcmos hoje outro episódio
que ficara em nossa história como fato que honrara nossa mocidade guerreira. Referimo-nos à marcha realizada de Apial ti Xiririca por uma coluna constitucionalista (...)."
Até olcilor menos argulo, indo to mapa ou conhecendo a geografia, ditr-se-fuconta da exalia natureza daquela operaçĩo. E nâo teriul robustecida u certeza da vitória.

Ocientisat social Oracy Nogueital voluntário no Butallhio de Caçadores Diocesanos, de Bolucatu, depoc que rodando a unidade de seca a meca, praticamente desarmada e desmuniciada, ainda assim foi mantida na conviç̧ão de que a guerra cra un triunfo, até odia da desmobilizaçåo, em face da derrota, em tins de setembro.

Pedro Brasil Bandecchi narrou que seu pai. com escritório na Praça Manuel da Nóbregar centro da cidade de Sío Paulo. postava-se to pe da banca de jomais ali existente. E media o decrescer do tinimo popular à medida que a geografia teimava em desmentir com a sucessāo dos nomes dis cidides evacuadas, is vilórias anunciadis mas manchetes.

Por duas formas - a do adversárioe a própriat - a Revolução Constitucionalista de 1932 foi combatida e ferida pela desinformaçío. O que pode ser uma liçŭo vílida para todos os tempos.

# 0 Emprego da Aviação na Revolução Constitucionalista de 1932 

Manoel Cambeses Junior**


#### Abstract

Resumo: Comunicação apresentada no simpósio comemorativo do $70^{\circ}$ aniversário da eclosāo da Revoluçāo Constitucionalista de 1932, realizado no período de 10 a 12 de setembro de 2002 e patrocinado pelo IGHMB e IHGB, discorre sobre o relevante papel da aviação nas açōes de legalistas e revolucionários. Destaca, além das dificuldades logísticas encontradas, a organização dos comandos aéreos e as missōes aéreas. Palavras-chave: Revolução Constitucionalista de 1932, Aviação, missōes aéreas.


Aaviação teve relevante papel na Revolução de 1932, embora os dois lados em luta dispusessem de poucos aviōes. O Governo federal contava aproximadamente 58 aeronaves divididas entre a Marinha e o Exército, já que a Força Aérea, nessa época, ainda não fora criada.

Em contrapartida, os paulistas possuiam apenas dois aviões Potez e dois Waco, além de um pequeno número de aviões de turismo. No final de julho, o governo rebelde conseguiu mais um aparelho, trazido pelo Tenente Artur Motta Lima, que desertou do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Os "vermelhinhos", como eram conhecidos os aviões do Governo federal, não apenas

[^56]atuaram nas linhas de combate, como foram utilizados para bombardear várias cidades paulistas, entre as quais Campinas, onde causaram grandes prejuizos. Serviam, igualmente, como meio de propaganda, deixando cair panfletos sobre as cidades inimigas e em locais de concentração das tropas rebeldes. Já os aviōes das Unidades Aéreas Constitucionalistas (UAC) conhecidos como "gaviões-de-penacho", pouco puderam fazer.

Ainda assim, realizaram duas façanhas de grande impacto. Em 21 de setembro, num ataque de surpresa a Mojimirim (já em poder de Eurico Dutra), conseguiram inutilizar cinco dos sete aviões federais ali estacionados, antes que estes pudessem levantar vôo. No dia 24, três "gaviōes-de-penacho" atacaram o couraçado Rio Grande do

Sul, fundeado em Santos, com o objetivo de relaxar o bloqueio ao porto local. Nesse ataque, um dos avioés explodiu no ar, matando piloto e co-piloto. Os outros dois aparelhos, porém, conseguiram cumprir a missão. Dois meses antes, em 23 de julho. Santos Dumont. o Pai da Aviação. deprimido com a utilização de seu invento como arma de guerta. suicidava-se em Guarujá.

## AS FRENTES DE COMBATE DA REVOLUÇÃO DE 1932

Com a eclosão do movimento em São Paulo, logo na primeira semana as forças legalistas se desdobraram nos limites do estado, estabelecendo inicialmente duas frentes: uma ao sul, na fronteira com o Paraná, cujos elementos marchariam sobre São Paulo seguindo o cixo Itararé-Faxina (Itapeva)-Itapetininga; outra a leste. cujos componentes avançariam pelo vale do Pa raiba. Posteriormente, outra frente se abriu na fronteira com Minas Gerais, sendo objetivo das forças aí desdobradas progredir com um flanco sobre o vale do Paraiba e com outro sobre Campinas, apertando o cerco sobre a capital.

Ainda na fase de ebulição política, quando ficou evidente a forte possibilidade de as sucessivas crises desembocaremem conflito armado, os contendores em potencial procuravam mobilizar os meios de combate mais avançados para impor a sua vontade. É óbvio que os dois lados reconheceram de pronto a importância da aviação, e ambos desenvolveram grandes esforços para enriquecer seus meios aéreos. Com presença marcante e decisiva nas três fren-
tes de combate, e mesmo sobre o mar. durante o bloqueio naval do Porto de Santos. ataviaçio foi responsível pela unicidade histórica da Revolução de 1932, na medida em que nenhum chele pôde dela prescindir. Elaé referencial obrigatório em qualquer análise politico-militar do movimento constitucionalista.

Na realidade. durante a guerra civil. ocorreu pela primeira vez, na história do País, o ensaio em escala considerável da arma mais temida do período de entre-guerras. Embora a disponibilidade de meios fosse modesta de parte a parte, os resultados da intervenção dos mesmos nos combates foram surpreendentes. Constitucionalistas e legalistas, nas très frentes, clamavam continuamente por maior presença da aviação. certos de sua condição de fiel da balança na dicotomia vitória/derrota.

A ânsia por meios aéreos manifestou-se desde os instantes iniciais da luta. Um dos primeiros atos paulistas foi ocupar o Campo de Marte, base do Exército nos arredores de São Paulo, onde se encontravam dois aviòes Potez 25 TOE e dois Waco CSO. um dos quais pertencente ao Grupo Misto de Aviação, sediado no Campo dos Afonsos. Assim, na manhā de 10 de julho. a aviação constitucionalista compreendia quatro aviōes, aos quais se acrescentariam. posteriormente. o Waco CSO C. 3 levado para São Paulo. no dia 21 de julho. pelo Primeiro-Tenente Arthur da Motta Lima.e o Neuport Delage Ni D-72, transportado na segunda quinzena de agosto pelo Capitāo Adherbal da Costa Oliveira, por terem ambos os pilotos aderido à causa revolucionária. Além desses, uma série de aviōes le-
ves foi posta à disposiçāo dos rebeldes por proprietários privados: três De Havilland DH 60x Mohh dois Harriot +10 , um Nienport Ni-81, um Morane-Sawhier MS29. um Curtiss JN-2 e um Caudrom 93-bis. Alguns dias mais tarde foi acrescentado a essa frota heterogênea um Laté 26, requisitado da Aeropostale, com vistas a possível adaptação para bombardeio.

Também os legalistas cedo revelaram reconhecimento pelo valor potencial da nova arma. Jí em 10 de julho. o General Góes Monteiro instruiu o Coronel Pessoa no sentido de solicitar ao Ministério da Guerra que mantivesse sempre à sua disposição três aviōes armados.

No início das hostilidades, a aviação legalista era mais bem servida de meios aéreos. Da Aviação Militar foram mobilizados: o Grupo Misto de Aviação. com doze aviōes Potez 25 TOE de observação e bombardeioe cinco aviōes WACO CSO armados com metralhadoras e porta-bombas; a Escola de Aviação Militar, com um avião de bombardeio Amiot 122, um caça Niett-port-Delage Ni D-72 e onze De Havilland DH 60T Moth. atualizados em missões de ligação. observação e regulagem de tiros de artilharia.

AAviação Naval mobilizou a $18{ }^{3}$ Divisão de Observação com quatro aviōes Vought 02V-2A Corsair e a Flotilha Mista Independente de Aviöes de Patrulha com três aviôes Martin PM e sete Savoia Marchetti S-55. Para tarefas de ligação, reconhecimentoe observação, havia, ainda, disponíveis 12 De Havilland DH 60 e dois Avro 504.

Se o primeiro passo foi mobilizar os meios existentes, o segundo, tanto de le-
galistas quanto de constitucionalistas, foi adquirir meios complementares, necessariamente importados, já que a indústria local era incapaz de produzi-los. Dos contratos negociados pelo Governo federal. apenas um, referente à compra de 36 Waco C90, se concretizou com a rapidez necessária para permitir o emprego operacional no conflito. Dos 36 , só dez foram montados a tempo de terem participação efetiva, mesmo assim com uma particularidade. A intenção era usar os Waco C90 primariamente como aviōes de caça, e secundariamente como de bombardeio e observação. O contrato especificou a instalação de metralhadoras de 7 mm , com a finalidade de utilizar muniçāo já fabricada no País para armamento de mesmo calibre usado na infantaria. Entretanto, como as muniç̃̃es aérea e terrestre têm características distintas, as metralhadoras dos Waco C90, em sua maioria, entravam em pane logo após as primeiras rajadas. Os aviōes passaram então a cumprir, primariamente. missões de bombardeio e observação, e os poucos cujas metralhadoras aceitaram a munição autóctone eram intensamente solicitados e deslocavam-se para as três frentes, realizando missões primárias de caça.

Para os paulistas, as dificuldades de aquisição de material eram significativamente maiores. As negociaçōes em Nova York, por exemplo, com a Consolidated Aircraft. para a compra de dez aviōes Fleet $1 O D$, quando quase concluidas. foram abortadas por intervenção direta do Governo brasileiro junto ao Departamento de Estado.

Só mesmo através de operagiono triangularem Buenos Aires, a timde burlar clainsulas do Tratade de I lavana, foi possível adyuirir dez avièes Curtiss 0-1.3 Falcon na Cibrica de montagem da Curtiss Wright Corporation, em Los Cerrillos, Chile, pela quantia de US\$292.500. Eram avioes robustos, equipados com motor Curtiss D) 12 de 435 HP , velocidade maixima de $22+\mathrm{km} / \mathrm{h}$, raio de açio de 1.000 km e teto de 4.600 m , capazes de realizar bombardeio picado. Sem dúvida, foram os aviões mais aperfeççoados que participaram da luta aćrea.

O transporte desses aviōes para o Brasil foi um desafio. Em princípios de agosto, pilotos americanos e ingleses. especialmente contratados, iniciaram os vôos de traslado, via Argentinat Paraguai. Dois aviões foram entregues a pilotos brasileiros em Encarnación, no Paraguaii, próximo à fronteira argentina. No dia 25 de agosto. um dos aviōes fez pouso forçado em Concepción, sendo apreendido pelas autoridades paraguaias sob a acusação de sobrevôo nâo-autorizado de seu espaço aéreo. Pouco mais de uma semana depois, outro Falcon sofreu acidente ma Argentina, próximo à fronteira chilena. Finalmente. em I ${ }^{\text {de }}$ de setembro, os paulistas receberam os primeiros Falcone as entregas posteriores foram feitas aos rebeldes brasileiros na cidade de Campanário, no sul de Mato Grosso. De lí eram trasladados para o Campo de Marte, a fim de receberem metralhadoras e porta-bombas, estes últimos já de fabricação nacional. Apesar do esforço hercúleo, apenas quatro Falcon participaram das operaçōes
asteas anles gue a revoluģào chegasse ao lim. Oprimeiro emprego lis em 20 de setembro, em missâo de bombardeio ato campode Mojimitim.

## OS COMANDOS AÉREOS

Para empregodos meios aćreos, o General Góes Monterodispunha em sen es-tado-maior de dois assessores, on capitaies Vasco Alves Seceo e Carlos Plaltagrafl Brasil.

O Major Eduardo Gomes, comandante do Grupo Misto de Aviaçaio, yue desde o rompimento das hostilidades coordenava o emprego de suat unidade e dos reforços da Escola de Aviação Militar, foi designado, em 16 de setembro, comandante das Unidades Aćreas do Destacamento de Exército do Leste.

No dial 6 de setembro, loi designado comandante das Unidades Aéreas do Destacamentode Exército doSul o Major Ajalmar Vicira Mascarenhas.

Os aviões da Marinha ficavam sob o controle operacional direto das autoridades navais, operando em apoio aos mavios de superfície desdobrados nas proximidades do porto de Santos, para cletivaç̧ão de bloqueio naval e também em apoio à tlotilha naval de Mato Grosso, sediada em Ladírio. Participaram, também, de operações com a Aviaçĩo Militar no vale do Paraiba e na frente sul, em missōes de escolta e observação.

Os meios aćreos paulistas foram enfeixados nas mãos do Major Ivo Borges. comandante das unidades aćreas da aviaçĩo constitucionalista, e nas do Major Lysias A.

Rodrigues, comandante do Grupo de Aviação Constitucionalista.

## missöes aéreas

Em termos de infra-estrutura de aeródromos, os paulistas tinham muito mais flexibilidade que os governistas. Enquantoestes dispunham apenas do Campo dos Afonsos. do Galeão e só muito mais tarde de Resende. aqueles serviam-se do Campo de Marte como base principal, significativamente aumentado durante a revolução, e também dos campos de Lorena. Taubaté, Mojimirim, Campinase Itapetininga. De uma posição central em relação às zonas de combate, com facilidade de desdobramentos nos campos citados, os paulistas colocavam-se em posições bem próximas das três frentes, conseguindo assim, com os mesmos aviões e pilotos, a realização de grande número de surtidas.

Durante os primeiros dias de hostilidades, tanto legalistas quanto constitucionalistas empregavam seus aviôes em missões de reconhecimento e propaganda. Assim. no dia seguinte ao rompimento das hostilidades, 10 de julho, os paulistas enviaram ao Rio de Janeiro um dos seus Waco CSO, com o objetivo de lançar panfletos, e nesse mesma dia lançaram uma patrulha aérea de combate sobre São Paulo, constituída de dois CSO e um Nieuport Ni D-80, com a finalidade de interceptar aviōes legalistas.

Três dias mais tarde. os governistas planejavam duas surtidas de Potez 25 TOE, executando-as em seguida. No curso da primeira, concentraçōes de tropas paulistas foram detectadas e atacadas perto de

Queluze durante a segunda foi interceptado um Waco CSO paulista em vôo de observação perto de Bananal. O Tenente Márcio de Souza e Mello, no comando do Potez 25 , iniciou a aproximação para o combate. desferiu as primeiris rijadas, mas, com problemas de sincronização das metralhadoras e ultrapassado em velocidade. abandonou a perseguiçāo.

Sentindo a necessidade de dispor de um aeródromo mais próximo das frentes de combate, os legalistas planejaram a ampliação do campo de Resende que. embora só tenha adquirido plena operacionalidade na segunda quinzena de agosto. foi usado pela aviação legalista desde meados de julho.

Assim, em 16 de julho, dois Potez 25 TOE e dois Waco CSO da Aviação Militar decolaram do Campo dos Afonsos e pousaram em Resende, onde os esperava um Voustht 02V-2A Corsair da Aviação Naval. para realizarem missão conjunta sobre São Paulo. Os dois Waco CSO lançariam panfletos, os dois Pote 25 TOE atacariam o Campo de Marte. enquanto o Vought 02V-2A Corsair faria a cobertura de escolta. No dia seguinte, os legalistas renovalram o ataque ao Campo de Marte com três Poteze um Amiot Bp 3, lançando bombas de 50 libras, sem grandes danos para as instalações. Nesse mesmo dia, um Potez atacou o campo de Taubaté.

A situação no vale do Parabab, inicialmente favorível aos paulistas, evoluiu mais tarde para vantagem dos legalistas. Com a finalidade de reduzir a iniciativa dos paulistas nessa área, os govemistas montarum uma série de ataques aéreos a pontos críticos
das posições defensivas adversárias. Em 20 de julho, três Wacoe três Potezcumpririm missoés de apoio aéreo aproximado em proveito das forças governistas que defendiam São José do Barreiro, então sob pesado bombardeio da artilharia paulista. Os avióes concentraram os ataques sobre as baterias destruindo-as totalmente e aliviando a pressão que então exerciam.

Os ataques aéreos foram, para ambos os contendores, a grande novidade da Revolução de 1932, não raro causando pânico nos combatentes terrestres. Este efeito foi explorado ao máximo pelos legalistas, que instituiram a prática de usar patrulhas aéreas sobre tropas rebeldes, muito mais para fins psicológicos do que propriamente pelo que poderiam representar certos alvos de oportunidade. Os Waco CSO de cor vermelha, que desempenharam grande parte dessas missões de inquietação, eram temidos e foram logo apelidados pelos paulistas de "vermelhinhos".

Dada a inferioridade de meios no vale do Paraíba, os paulistas resolveram concentrar seus recursos aéreos na frente sul, onde havia total ausência de oposição aćrea legalista. Assim, o Major Lysias Rodrigues desdobrou o Grupo de Aviação Constitucionalista com dois Potez e três Waco no campo de Itapetininga, próximo da linha de frente.

Desse ponto privilegiado, a partir de 16 de julho, aquela unidade aérea passou a hostilizar as forças legalistas, atacando concentrações de colunas. comboios e linhas ferroviárias. Usando tática de aviơes isolados ou aos pares, cada piloto realizando duas ou trés surtidas por dia e sem oposi-
ção aćrca, o grupo procurou conter o avanço das tropas do General Waldomiro Lima, inquietando, retardando e causando baixas. A tal ponto que o comandante da frente sul se viu na contingência de solicitar apoio aéreo urgente ao quartel-general no Rio de Janeiro. Finalmente, em 26 de julho, um Potez chega a Faxina, acródromo recentemente ocupado pelas tropas governistas.

Tão logo o Potez 25 foi reabastecido e armado, decolou de Faxina para uma missão de reconhecimento armado à base dos constitucionalistas em Itapetininga, pilotado pelos tenentes Carlos França e Antônio Lemos Cunha. O avião atacou o QG da aviação rebelde e. no retorno, bombardeou um comboio de tropas.

No dia seguinte, duas novas surtidas foram realizadas, e, no dia 28, ato atacar o campo de Itapetininga onde havia um Waco estacionado, foram lançadas duas salvas de bombas que, entretanto, nāo atingiram o alvo. Sentindo que entim começara a encontrar oposição aćrea, o Major Lysias procurou imediatamente neutralizar a ameaça potencial. Despachou dois Potez para Faxina que, surpreendendo oavião governistaestacionado, naio tiveram diticuldades em atací-lo, causando-the sérios danose indisponibilidade prolongada. Com isso, a frente sul perdeu o apoio aćreo de que tanto necessitava.

No dia 5 de agosto, entretanto, mais um Pote deixou Resende com destino a Faxina, al lïm de substituir o avião danificado dias antes.

No dia 8, empenhadoem missão na parte da manhā. foi interceptado por uma for-
mação paulista de dois Wacoe um Potec. sob o comando do Capitios Gomes Rileiro, mas conseguin escapar. Na tarde desse mesmo dia, no entanto, na execţ̧̧̃o de nowa sutida, foi mais unta vez intereeptado pelamesma fonmagaionelelde, desta vez sob o comando do Major Lysias, e, em combate aćreo na região de Buri, o Pótéz govermista receleu varios tiros no radiador de agua, e foi obrigado a aterrar fora de campo, no interior das linhas amigas, felizmente sem danos pessoais, mas com perda total doequipamento.

Querem alguns pesquisadores que o Pote 25 TOEA-117 tenha sido o primeiro aviño abatido em combate aćreo na América Latina, antecipando-se em oito semanas a evento semelhante em 30 de setembro de 1932, quando um avião paraguaio Wibault 73 foi derrubado por um Vickers 143, na Guerra do Chaco, conforme consta dos registros arronáuticos internacionais.

Três dias depois, II de agosto, um terceiro Potez é deslocado para Faxina. Já no dia seguinte, escoltado por dois Vought Corsair da Marinha, decolou para missĩo de ataque à base de Itapetininga, mas não encontrou qualquer oposição aćrea porque o Grupo de Aviação Constitucionalista se deslocara para Lorena, a fim de tentar barrar o avanço governista no vale do Paraiba e na frente mineira.

Chegados a Lorena, foram logo empenhados em ataques a pontos fortes da frente legalista, surpreendendo as tropas hí muito habituadas apenas ao sobrevôo de aviões amigos. Com o intuito de marcar o seu espírito ofensivo, os rebeldes planeja-
ram um andacioso ataque ao campo de Resende. levado a efeito no dia 13 de agosto a 0 hh 30 min , sem maiores consequiências táticas, mas constituindo-se no primeiro ataque aćreo noturno realizado na Américal Latina. Éo que alirmam alguns pesquisadores, declarando que ele precedeu de dois anos e guatro meses o alegado primeiro ataque do avião naval paraguaio Macchi M/8, que consta nos registros aeronáuticos como tendo sido realizado em 20 de dezembro de 1934.

Como resposta à afronta, os legalistas executaram nesse mesmo dia um ataque maciço ao campo de Lorena, com cinco Poteze dois Waco dos recentemente chegados dos Estados Unidos. Embora surpreendessem os aviōes paulistas estacionados e realizassem ataques durante cinco minutos, nada disso impediu que conseguissem decolar com os aviões na direção de Sĩo Paulo.

Logo depois desse ataque, os paulistas desfecharam um outro contra Areias, ocupada pelos governistas, utilizando um Poteze dois Waco. Perto de Bom Jesus da Bocaina, durante o retorno, interceptaram um Potez governista, pilotado pelo Tenente José Cândido de Murici Filho, tendo como observador-metralhador o Tenente José Vicente de Faria Lima, que estava bombardeando a usina elétrica local. Houve rajadas de parte a parte, sem perdas, mas os rebeldes desengajaram do combate por falta de muniçãoe combustível.

No dia seguinte, depois de realizar missões em Queluze Areias, os paulistas retornaram a Lorena, e, concluindo que estavam em vias de perder este campo avan-
çado. retraíram para a antiga base de ltapetininga.

Na segunda quinzena de agosto, inten-sificaram-se as ações aćreas de ambos os contendores.

Os paulistas retornaram ao vale do Pa raiba e no dia 22 houve um combate aéreo envolvendo um Waco e um Nielport, do lado dos paulistas, e um Waco e um Potez, do lado do Governo. Os aviōes paulistiss regressavam de um ataque às tropas na região de Queluze os do Governo, que tinham tomado conhecimento antecipado do ataque, decolaram de Resende para persegui-los. Houve troca de rajadas entre os combatentes, mas nenhum avião foi abatido.

No dia 23, três Potez e dois Waco legalistas descobriram a base de Guaratinguetá, onde estavam estacionados dois Waco, dois Potez e um Nietuport, os quais regressaram pouco antes de um bem-sucedido ataque às tropas governistas na região de Cunha. Os cinco aviões legalistas iniciaram a corrida de bombardeio do Sul, atingindo em cheio um dos Potez rebeldes, que se fez em chamas. Em consequiência, os qualtro aviōes remanescentes retraíram para São Paulo.

Em 26 de agosto, a aviação constitucionalista passou a operar simultaneamente de Mojimirim, a pequena distância da fronteira mineira e do Campo de Marte, em apoio a um batalhão que lutava desesperadamente para manter a posse de Itatiaia, conquistada pelos legalistas no dia seguinte.

A situação para os rebeldes deteriora-va-se seriamente, obrigando a esforço máximo dos pilotos, do pessoal de apoio e das
máquinas. Comoconseqüência, oGrupode Aviação Constitucionalista retraiu para a base principal, o Campo de Marte.

Conquistadas novas posições, os legalistas pressionavam na frente mineira. Para isso, três Waco deslocaram-se de Resende e passaram a operar de Pouso Alegre. cem quilômetros a nordeste de Mojimirim. Simultaneamente, os aviōes baseados em Re sende desenvolveram operaçōes intensas no vale do Paraiba. E, para aumentar a pressāo sobre os rebeldes, dois Waco desloca-ram-se para Faxina no dia I ${ }^{\mathrm{v}}$ de setembro. Assim, a aviação legalista marcava presença nas três frentes de combate.

Na frente mineira, a ofensiva terrestre acelerou-se e os paulistas começaram a ceder terreno. No dia 5 de setembro, as forças governamentais ocuparam Mojimirime scus acródromos. Seis dias depois, três Waco foram transferidos de Pouso Alegre para a cidade conquistada, apesar de a frente dos combates encontrar-se ainda próxima aoaeroporto. Eles fustigaram continuaunente as tropas rebeldes nas estradas e ferrovias ao sul de Mojimirim.

Nesses combates faleceu o único piloto legalista, Segundo-Tenente Lauto Aguirre Horta Barbosa, atacando uma composiçāo ferroviária na região de Casa Branca, quando o Waco que pilotava foi abatido pelo fogo de armas antiaéreas.

Também na frente sul a ofensiva legalista acelerou-se, a despeito do potencial dos constitucionalistas e de seu grupo de aviação. Itapetininga continuava em uso, apesar de bem próximo da frente de combates terrestres. No dia 17 de setembro, entretanto, percebendo a ativa oposiç̧̃o aérea
também nessa frente e a progressĩo das forças terrestres, os paulistas sentiram gue seria temeridade operar de aeródromo tão próximo da linha de frentee assim, dois dias depois, evacuaram detinitivamente Itapetininga. gue lies servira de base desde o iníciodoconllito.

As forças em confronto no transcorrer da Revolução de 1932 tiveram oportunidade de exercitar técnicas de comando e estado-maior na condução das operaçōes terrestres e aéreas.

Os ensinamentos da Primeira Guerra Mundial, aqui transmitidos ao Exército pela Missāo Militar Francesa nas escolas de es-tado-maior e de aperfeççoamento, sistematizaram os trabalhos nos escalōes de comando, planejamento e execução, ensejando a emissão de documentos nos três níveis, através dos quais podem ser analisadas as operações terrestres e aéreas levadas a efeito durante a Revolução de 1932.

Três dias após o rompimento das hostilidades, os primeiros navios da Marinha chegaram às costas de São Paulo, iniciando o bloqueio do porto de Santos.

Para o apoio a esses navios e a outros que a eles se juntariam, nesse mesmo dia, três Savoia-Marchetii S 55 e dois Martin PIS deslocaram-se para Vila Bela, na Ilha de São Sebastião. Além das missōes de apoio aéreo às unidades navais, era intenção da Marinha empregar os aviōes acima, juntamente com quatro Vought 02U-2A Corsair, em ataques a alvos terrestres. Os Corsair na conliguração flutuadores operavam do Galeão, por ser teenicamente contra-indicado fazê-lo ao largo de Vila Bela, o que levou a Marinha a aumentar o
campo de pouso da ilhae utilizar a configuração rodas, a lim de poder operá-los mais próximo da área de combate, fazendo o patrulhamento da costa paulista entre Santose Parati.

No dia 18 de julho, dois Corsair em missão de reconhecimento armado no eixo Parati-Cunha-Lagoinha foram hostilizados por fogo antiaćreo e interceptaram um Potez rebelde que conseguiu fugir prote-gendo-se na nebulosidade existente na regiāo. Três dias depois, dois Corsair receberam a missão de atacar uma bateria, cujos fogos estavam barrando $o$ avanço de um batalhāo de fuzileiros navais na área de Cunha. Após demorada busca sem conseguir localizá-la, a patrulha preparava-se para regresso à base quando o Capitão-de-Corveta Petit avistou uma concentração inusitada de carros de boi e carroças de cavalo. Descendo para investigar, foi atacado por fogo de armas de pequeno calibre e decidiu soltar suas bombas sobre a concentração, a 15 m de altura. À explosīo das bombas aéreas, para surpresal do piloto, segui-ram-se várias outras. O reconhecimento posterior mostrou tratar-se da destruição de morteiros e sua dotação de munição, ou seja, destruição da bateria que barrava a progressão dos fuzileiros, propósito atribuído aos Corsair comandados por Petit.

Para reforçar a Aviação Militar desdobrada no vale do Paraiba, dois aviões Corsair permaneceram regularmente em alerta no Galeão, enquanto os outros dois apoiavam as unidades navais, partindo do campo de Vila Bela, já com novas dimensōes. No dia 27 de julho, estes últimos receberam a missão de escoltar um Martin PM e
dois Savoia Marchetti $S$ - 55 no ataque is instalações da Light em Saio Paulo, mas a missào foi abortada. No dia seguinte, nova tentativa de ataque a Cubataio, também sem sucesso, por conta de precárias condições atmosféricas sobre oalvo. A terceirat tentaltiva, no dia 29, com um Saroia Marchetti e um Corsair, foi positiva quanto ao ataque. mas os resultados do bombardeio foraminsignificantes.

Na segunda quinzena de agosto, quando os ataques nas três frentes terrestres se intensilicaram, a Aviação Naval exccutou uma série de vôos de patrullia, de reconhecimento e de ataque ao longo do litoral paulista. coincidindo com aquela ofensiva.

Hostilizados pelos rebeldes que ocuparam o Forte de Itaipu, no dia 3 de setembro, três Savoia Marchetti escoltados por um Corsair realizaram um primeiro atague ao forte, seguido de outro no dia 5 . que resultou em sérios danos com destruição de vários canhōes.

No mês de setembro, com a chegada dos primeiros Falcon ao Campo de Marte, um deles foi destacado para Mato Grosso. com o objetivo de atacar o monitor Pernambuco, fundeado no Rio Paraguai próximo a Porto Esperança. Pilotado pelo americano Otton Hoovere tendo como observador Juvenal Paixão, durante três dias, cinco ataques foram conduzidos contra o navio, causando-lhe sérios danos.

Para a devida proteção aćrea a seus navios fluviais, a Aviação Naval transladava para Ladário, em agosto, com grande dificuldade, dois aviöes Avro 504 equipados com flutuadores e armados com uma única metralhadora Vickers. Esses aviōes
fizeram inúmeros vôos de ligação e reconhecimento emp proveito das forgas governistas do Destacamento Nery da Fonseca e em apuio a flotilla naval de Mato Grosso. Foram pilotados nessas missòes pelo Capitão-Tenente Ary de Allukgurque Lima e pelo Primeiro-Tenente Carlos Alberto Huet de Oliveira Sampaio. Na realidade. os aviôes não tinham condições de enfrentar os Falcon em combate aćreo, por seremoperacionalmente inferiones.

Ainda durante o mês de setembro. aviões Corsair participaram das operações aéreas ma frente sul.

## A FASE FINAL DO CONFLITO

Com a retirada do Grupo de Aviaç̧̧̃o da base de lapetininga, em 19 de setembro, a situação tornava-se crítica parat os constitucionalistas. Asfoŗ̧̣s legalistas avançau:unem todas as frentes, e a resistenncia rebelde começava a entrar em colapso. O número de surtidas da Aviação Militar erescia signiificativamente à proporçâo que o conflito marchava paraa a inevitivel conclusion, sendo que os Waco baseados em Mojimirim chegaram a cumprir cinco missöes por dia.

Mesmo acuada, a aviaçion paulista ainda resistia. No dia 20 de setembro, pela primeira vez, os aviōes Falcon entraram em ação na frente mincira, bombarkeando o campo de Mojimirim. Eram ao todo dois Falcon, um Waco e um Nienport Delage fizendo a escolta. Quinze minutos antes do bombardeio tinham acabado de aterrar quatro Whoo legalistas em transito paraa frente sul; dois desses avióes foram incendiadose dois sofreram danos menores.

Entusiasmada como sucesso desse atalque. atavia̧̧ãoconstitucionalista executou, quatro dias depois, umataque diversionário aos navios de guerra que faziam oblogueio de Santos, com a linalidade de fazêlos concentrar a atençioo nos aviôes. dando chance ao navio Ruth, que travia armannento e munição para os rebeldes, de iludir o bloqueio naval e entrar no porto. Para a missão foram designados dois Falcon e um Waco, mas o ataque não teve sucesso e foi abatido pelo fogo antiaéreo do cruzador Rio Grande do Sul o Falcon pilotado pelo Primeiro-Tenente Gomes Ribeiro, que tinha como observador o Dr. Mario Machado Bittencourt, matando os dois tripulantes. Essa missão foi o canto do cisne do Grupo de Aviação Constitucionalista.

A importância do navio Ruth para os paulistas pode ser avaliada através do registro publicado na obra Os Engenheiros de São Paulo em 1932, de Artur Morgan. No capítulo "Ruth", referindo-se a uma visita de navios de guerra a São Paulo, entre os quais estava o próprio Ruth, incorporado à esquadra após a revolução e rebatizado com o nome de Rio Branco, assim se expressou o autor: "Que ironia da sorte! Como entraste hoje em Santos, e como seria se tivesses entrado em 1932!"

Nos últimos dias de setembro, ficou claro para os paulistas a impossibilidade de reversão do curso do conflito. Em 29, tiveram início as negociações para o ces-sar-fogo. O Coronel Oswaldo Villa Bella, chefe do estado-maior do General Ber-
tholdo Klinger, e o Major-Aviador Ivo Borges foram os militares gue, representando as forças constitucionalistas, compareceramao QG do General Góes Monteiro para assinar 0 armistício, o qual se consumou cm 3 de outubro.

Como término da revolução, os Majores Ivo Borges e Lysias Rodrigues, o Capitâo Adherbal da Costa Oliverra, os primei-ros-tenentes Orsini de Araújo Coriolano e Arthur da Motta Lima, todos reformados pelo Governo, exilaram-se em Lisboa e Buenos Aires.

Anistiados em 1934, pelo Decreto $n^{2} 23.674$ de 2 de janciro, foram todos reintegrados em seus quadros.

Conquanto o número de aeronaves diretamente empregadas nas missōes de combate tenha sido reduzido e a eficaicia operacional relativamente modesta, não há dúvida de que a progressâo das forças de superfície foi significativamente afetada pelas operações aéreas de ambos os lados.

Legalistase constitucionalistas sofreram o ineditismo e a violência dos bombardeiros e às vezes tentavam, de fuzil na mão. atingir os velozes aparelhos que espalhavam a morte e a destruição. Todos atcompanhavam os vertiginosos piques, flexando a terra com fulminantes rajadas, quase sempre indelensíveis. Equantos admiravam a audácia dos pilotos ao mesmo tempo maldizendo a diabólica aplicação da arma aérea.

Como asseverou Glauco Carneiro: "A Aviação foi a trágica surpresa da revolução."

# Raízes e Evolução da Cavalaria 

Nilson Vieira Ferrreira de Mello*

Resumo: Palestra proferida em 24 de setembro de 2002, no auditório do IGHMB, discorre sobre a origem e evolução da espécie eqüina e sua utilização nos primórdios da civilização, e sobre o surgimento da Cavalaria e sua evolução até os nossos dias.
Palavras-chave: Cavalo, Cavalaria, evolução.

## O CAVALO E SUAS ORIGENS

Desde quando o homem logrou domur os pôneis selvagens das estepes, o cavalo e seus assemellhados do gênero cequus participaram intensamente das atividades humanas. Os ancestrais mais remotos desse colaborador do gênero humanoem sua obra civilizadora surgiram no planeta - e no continente americano - há 50 ou 60 milhões de anos. Erumanimais de pequeno porte, de talhe entre uma lebre e uma raposa, que possúam quatro dedos nas patas dianteras e três nas traseiras.

Esses pequenos mamíferos corriam livremente pelas pradariats coberas de densae úmida relvae, a despeito de conviverem com animais gigantescos e de não possuírem meios poderosos de delesa,

[^57]conseguiram sobreviver graças à sua velocidade e agilidade.

Robustose prolíferos, prosperaram em número e evoluíram para se adaptarem às mudanças radicais do meio ambiente ocorridas na sucessão das eras geológicas. Há cerca de um milhaio de anos, atingiram aproximadamente a aparência que têm hoje: seu porte avantajou-se, os dedos das patas finn-diram-se em um único, cuja unha formouo casco, e os dentes tornaram-se adequados à função de triturar.

Esse vigoroso quadrúpede, que fora capaz de suportar os mais rudes climas e as mais severas mudanças ecológicas, sobrevivendo mesmo diante de espécies maiores e dotadas de meios poderosos de agressāo, espalhou-se pelo continente americano. No seu perambular em busca de pastagens, tomou o rumo norte, atingiu o estreito gelado de Bhering e derramou-se
pelas vastidoes asiáticas, de onde alcançoua Europa.

Écurioso observar que, se nio houvesse ocorridoessa migraçio, a históriadacivilização teriase desennolado segundo outro ritmo e, talvez, de mancira muito difenente. Éque, por causas ainda naio definitivamente esclarecidas, o cavalo foi extinto no seu habitat original durante a era glacial, antes mesmo do seu primeiro contato com o ser humano. Portanto, o homem naio teria sequer conhecido esse prestimoso colaborador, nuio fosse aquela extraordinária migraçâo.

Ohomem primitivo, caçador por instintoe necessidade, via o cavalo apenas como mais umapresa capaz de fomecer-lhe alimento. Foi somente no terceiro milênio a.C. que ele conseguiu domesticá-lo, nāo para o utilizar como meio de transporte - é curioso notarmas como reserva alimentar, isto é, como provedor de leite e de carne. Nas longas travessias das vastidōes asiáticas, os povos nômades tangiam manadas de éguas às quais alguns garanhōes eram incorporados para garantir a perpetuação dos rebanhos, pois os machos da espécie eram deixados em liberdade devido à sua indocilidade.

Durante milhares de anos mais, montar a cavalo iria permanecer uma habilidade desconhecida.

## 0 CAVALO NOS PRIMÓRDIOS DA CIVILIZAÇĀO

O mais antigo registro histórico dautilizaÇão do gênero equuts para outros fins que nāo o alimentar data de 1.500 anos a.C. Tra-ta-se da figura de um carro, tirado por uma parelha de animais, pintada no estandarte da
cidade sumeriana de Ur. Portanto, ocavalo teriasidoprimeiramente empregadonaguerra quando da invassio da Mesopotâmia por hordas nômades, provenientes da ÁsiaCentral. Esse nobre animal, que viria a formar com o homem elicaz binômio de combate, surgiu no campo de batalha puxando carros, os quais cram pesadas viaturas de dois eixos equatro rodas inteiriças, isto é, sem raios, destinadas a levar os guerreiros à distância da luta corpo a corpo.

Os egípcios, mais tarde. empregaram carros mais leves como uma plataforma para acercarem-se rapidamente do inimigo, atingi-lo com suas armas e retrocederem para sua linhas. Davam, portanto, ênfiseà velocidade, colocando ocixo de suas viaturas de duas rodas bem para a retaguarda.

Já os hititas da Ásia Menor exploravam o poder de choque dos carros para romper o dispositivo do adversário e, para tanto, colocavam o eixo das suas viaturas, igualmente de duas rodas, bem no centro, a fim de aumentar-lhes a estabilidade.

Observa-se, assim, que desde aqueles recuados tempos, o emprego dos carros na guerrají oscilava entre o poder de choque. paraesmagaro inimigo, e a velocidade, para surpreendê-lo.

O cavalo não é o único animal que tem sido empregado na guerra. A necessidade de dispor de grande força e resistencia em atividades bélicas tem levado o homem a utilizar, antes da vulgarização do motor, elefantes, camelos, muares e até bois paradeslocare transportar cargas pesadas. Outras características e habilidades dos animais também têm sido exploradas em diversas ocasiōes. Os cīes, pelo seu faroe fidelidade.
sĩo ótimos em atividades de guarda, assim como os gansos, que têm a seu crédito o episódio histórico do alarme que deram quando do ataque dos gauleses ao Capitólio, em 390 a.C. Os pombos-correio desempenharamum papel importante na transmissĩo de mensagens, quando não existiam ainda os meios eletroeletrônicos de comunicações. Em 1870, por exemplo, foram eles que garantiram a comunicação da Paris sitiada com o restante do Exército francês. Ainda recentemente, foram realizadas experiências para utilizar golfinhos em missões de guerra, aproveitando-se a inteligência e a capacidade que têm esses mamíferos aquáticos de serem adestrados.

## 0 SURGIMENTO DA CAVALARIA

É provável que o guerreiro montado, seja em plataforma tirada por animal, seja sobre o dorso do cavalo, do elefante ou do camelo tenha surgido como resposta à conveniência de se obter uma posição dominante no combate.

Essa categoria especial de combatente, a par da dominância, acabou por adquirir também mobilidade e potência de choque. Delineavam-se, assim, as características básicas que iriam determinar o aparecimento da cavalaria como arma.

O termo cavalaria, para designar essa estirpe especial de guerreiros, talvez não derive, como muitos supõem, do vocábulo cavalo. Alguns estudiosos são de opinião que ele vem de cava, espécie de lança longa com que se armavam os combatentes montados de outrora. Outros pesquisadores acham que cavalaria vem de akva, pa-
lavra sânscrita que designava as plataformas utilizadas pelos persas e macedônios para obter a dominância a que aludimos. Dario, no século IV a.C., e Alexandre, no século III da mesma era, empregaram largamente essas plataformas, assim como formações a cavalo, como instrumentos de combate capazes de assegurar-lhes as vantagens da dominância, da velocidade e da potência de choque.

Desde entīo, a história da cavalaria temse constituído numa longa série de adaptações às condições sempre mutáveis das guerras, como aliás também ocorre com as demais armas. Essa contínua evolução de meios e formas de emprego não resulta, porém, de mero esforço de sobrevivência. Ao contrário, é a permanência de determinadas necessidades operacionais, como cobertura e reconhecimento, e de determinados princípios de guerra, como segurança, manobrae economia de meios que tornam eterna a arma capaz de satisfazer àquelas e a estes.

Na Antigüidade, ocorreu o emprego de massas de combatentes montados, a princípio empiricamente, mas depois com razoável conhecimento das características e possibilidades dessas formações. Nas Guerras Púnicas (264 a 201 a.C.) podemos situaro surgimento da cavalaria como arma; nelas. os cavaleiros númidas, a serviço de Cartago, ofereceram exemplos de emprego judicioso desse tipo especial de combatentes, o mais brilhante dos quais ocorreu na batalha de Canae (216 A. C.). Anibal, comandando 50 mil cartagineses contra 70 mil romanos de Varro, soube aproveitar magistralmente suas frações a cavalo. comandadas por

Asdrúbal e Maharbal, para envolvere aniquilar o inimigo, transformando a enorme desvantagem numérica em que se encontrava em arrasadora vitória. Findos os combates, os romanos tiveram 48 mil mortose 13 mil prisioneiros, contra a perda de somente 6 mil cartagineses.

## A EVOLUÇÃO DA CAVALARIA

Na Idade Média, a arte militar definhou até recuperar-se, já no tïnal desse período. com o aparecimento de novos engenhos bélicos e de novas organizações militares. Conquanto tenha sido uma época histórica de muitas conflitos, na qual o homem d'armas predominou, e tenham ocorrido alguns eventos bélicos de vulto, como as Cruzadas e a Guerra dos Cem Anos, a batalha nela perdeu a característica de entrechoque de massas organizadas, impulsionadas por um comando. As manobras, os esquemas táticos e o exercício da liderança não podiam prevalecer na série de duelos individuais em que se transformara a bataIha, duelos estes nos quais os únicos requisitos eram a destreza e a bravura. A cavallaria tornou-se, entāo, pesada e couraçada, esquecendo-se da mobilidade e da flexibilidade. Contudo, manteve o predomínio no campo de batalha e elevado prestígio na sociedade feudal. do qual é exemplo a instituição da Cavalaria.

Um fato novo viria, afinal, tirar a cavalaria dessa despreocupada superioridade. Foi o aparecimento da bombarda, ancestral do canhão, na batalha de Crécy (1346). durante a Guerra dos Cem Anos. A perplexidade causada pela novidade, mais do que
a eficácia do tiro desse engenho rudimentar, contribuiu para a dizimação da cavalaria francesa diante da infantaria inglesa. Crécy foi o túmulo de 1.200 cavaleiros franceses, fato que abalou a galharda confiança dos nobres de armadura e penacho. que podiam ser derrubados de suas montadas pelo impacto de bolas de ferro, ficando à mercê do mais humilde besteiro.

Em face dessa estrondosa derrota, a reação da cavalaria francesa foi de apear para combater. Eassim vamos encontrí-la diante da cavalaria inglesa a cavalo, na batalha de Poitiers (1356), ainda na Guerra dos Cem Anos, julgando estar aproveitando a experiência dolorosamente colhida dez anos antes. Oresultado foi novae fragorosa derrota. que culminou com a captura do seu rei. Joāo III. o Bom, pelo Príncipe de Gales, filho de Eduardo III, chamado de Príncipe Negro por causa da cor da armadura que usava.

Estava, assim, criada a primeira grande dúvida sobre o emprego de uma arma que. até entāo, movimentara-se desembaraçadamente no campo de batalha. Mas. a Guerra dos Cem Anos não terminaria sem presenciar o emprego adequado das formações de cavaleiros. Surpreendentemente, foi uma jovem camponesa da Lorena quem iria ofereceros exemplos de emprego corrto do combatente montado. Joana D'Arc. exadtada pelo sentimento de predestinaçāo para a tarefa de libertar a França da ocupação inglesia. mostrou que, se era temerário investir a cavalo contra um inimigo em posição favorável à defesa, era ainda mais insensato apear diante de suas formaçōes montadas.

Com o passar do tempo, aperfeçcoouse o armamento e firmou-se a importância
do fogo no campo de batalha. Não obstante, alguns cavaleiros insistiam em apresen-tar-se nos combates em elegantes uniformes de gala e dispostos em rigorosas formações de parada. Julgavam a bala vil e traiçocira, porque disparada por mãos covardes, que nāo ousavam enfrentar aqueles que feriam. Tendiam, assim, a desprezá-la; atitude que tornava as pesadas baixas impeditivas da vitória. Tal procedimento, conquanto bravo, logo iria determinar nova revisão no emprego da cavalaria.

Mais uma vez, a reação pecou pelo exagero. Impressionada com a crescente importância do fogo na guerra, a cavalaria jogou fora suass lanças e armou-se de pistolas. Os esquadröes, antes impetuosamente lançados ao entrevero, passaram a marchar parao inimigo executando uma bizarra manobra denominada caracol. Essa espécie de carrossel consistia em disporem-se os esquadrōes em linhas sucessivas de sorte que, ao aproximar-se a primeira do adversário à distância de um tiro de pistola, os cavaleiros disparavam as suas armas e infletiam à esquerda e à direita. deixando o campo livre à segunda. O processo deveria prosseguir até obter-se suficiente desorganização do inimigo que permitisse oassalto final, a fio de espada. É óbvio que os disparos de pistola jamais atingiam o efeito desejado, ao passo que o longo desfilar diante do adversário ocasionava muito mais baixas do que a carga fulminante. E. pior ainda, essa forma de emprego representava o abandono da mobilidade e do espírito ofensivo da cavalaria, afinal recuperado na batalha de Rocroi (1643). durante a Guerra dos Trinta Anos. Nela. Condé, diante de uma situação deses-
peradora, lançou seus esquadrões sobre as alas e a retaguarda do inimigo, destroçando o escol da infantaria espanhola.

A partir de entāo, tendo se reencontrado com suas missões, a cavalaria manteve seu lugar na batalha, a despeito do fogo. Os comandantes afinal perceberam que, se explorassem convenientemente sua mobilidade, sua passagem pela zona dos fogos eficazes do inimigo era muito rápida, da ordem de dois a três minutos. E, quando ela entrava nessa zona, a ameaça que representava erade tal ordem que o inimigo preferia fugir a atirar.

Durante o último quartel do século XVII e todo o século XVIII, a cavalaria conservou integralmente sua mobilidade e aptidão para a manobra, mesmo a despeito do fogo. Este, aliás. não tinha grande profundidade no campo de batalha. Durante o período napoleônico. o alcance dos canhōes era de 400 m e o dos fuzis 200 m . Todavia, ninguém negava mais sua importância no combate, ofensivo ou defensivo. e tanto carga como o assalto aarma branca dependiam do apoio de fogo para serem bem-sucedidos.

Mas, a crescente densidade do fogo no combate tornava cada vez mais onerosas as ações frontais, aumentando a importância das manobras de ala. em busca dos flan$\cos \mathrm{e}$ da retaguarda do inimigo. Esse novo conceito operacional contemplou a cavalaria com renovado destaque no campo de batalha. Napoleão soube explorar magistralmente as características manobreiras da arma do movimento. Constituiu grandes massas de cavalaria e empregou-as em missōes de exploraçãoe segurança, de forma a conhecer a localização e as possibilidades
do inimigo, e assim prover-se da liberdade necessária para tomar decisōes. Durante a batalha, fixava o inimigo e o desgastava para, empregando a cavalaria, desbordálo ou envolvê-lo, obrigando-o a empenhar suas reservas. Ao primeiro sinal de desorganização do dispositivo do adversário, dirigia o esforço principal para o ponto de rupturae culminava a batalha com profunda perseguição, lançando seus esquadrōes no aproveitamento do êxito. Assim procedeu em muitas das batalhas que compõem a brilhante constelação das suas vitórias.

O grande gênio militar organizou sua cavalaria em três categorias. A primeira, considerada de elite porque voltada para as ações decisivas, era a cavalaria pesada, constituída pelos couraceiros. Havia, na Grande Armée, 14 regimentos desse tipo, cujos cavaleiros usavam meia armadura no peitoe nas costas, capacete metálicoe eram armados de espada e pistola. Montavam cavalos de grande porte, tanto franceses como prussianos e austríacos. Os regimentos de couraceiros eram enquadrados por divisioes e constitúam a espinha dorsal das reservas dos exércitos do imperador. Seu emprego buscava a decisão pela ação de choque, istoé, pela carga. Esta era metolicamente executada. segundo preconizara Frederico, o Grande, para a cavalaria prussiana: o primeiro terço da distância entre os dispositivos amigoe inimigo devia ser percorrido ao trote, joelho com joelho: em seguida, os couraceiros punham seus cavalos ao galope controlado para preservar a formação e, em consequiência, a ação de massa para, apenas nos 50 metros finais, passarem ao galope de carga, para aumenta-
rem o momento, vale dizer, o produto da massa pela velocidade.

A segunda categoria da cavalaria napo-leônica-e a mais numerosa-era a constituída pelos dragōes, capazes de combater tanto a cavalo como a pé. Recebiam, para isto, instrução de infantaria, até mesmo de combate a baioneta.

A terceira categoria era formada pelos hussardos e caçadores a cavalo. que trabalhavam em proveito de escalōes de comando criados por Napoleão, os corpos-de-exército, provendo-thes reconhecimentoe segurança. A esta categoria juntaramse, em 1809, os lanceiros, novamente adotados nos exércitos europeus após cerca de duzentos anos de ausência, desde quando. impressionada com a importância do fogo no combate, a cavalaria lançara fora as suas lanças. Os lanceiros. como os hussardos, tinham suas raízes na Europa Oriental, em particular na Polôniae na Hungria, e guardavam as tradiçōes de presteza na ação e espírito de iniciativa dos cavaleiros das estepes. Eram empregados contra a infantaria em açōes instantâneas, utilizando suas lanças longas com as quais atingiam os soldados a pé antes de serem por eles atingidos com suas baionetas.

Em todas as batalhas do grande corso, a cavalaria esteve presente e, em muitas, representou papel relevante, quando não decisivo. Em Marengo(1800). Kellerman, com seus 400 cavalarianos, lançou uma carga contra oflanco dos 6 mil austríacos de Zich. transformando ern vitória uma quase derrota. Em lena, a cavalaria tricolor cumpriu seu papel de vocação após a batalha, perseguindo tenazmente os prussianos e cobrindo. em

24 dias, 800 km . Mas a mais brilhante ação da cavalaria de Napoleão ocorreu em Eylau (1807). Nessa batalha, a reserva do exéreito imperial, constituidade 10.700 cavalarianos, foi lançada sobre as linhas russas, cobrindo os 2.500 m que a separavam do dispositivoinimigona maiore mais decisivacargaque a história militar registra.

Colaboradoraem tantas vitórias do imperador, a cavalaria acompanhou-o, também, na sua derrota final. Em Waterloo, a derrocada iniciou-se quando Ney, julgando Wellington em retirada, deslocou prematuramente a cavalaria sob seu comando, inclusive os regimentos da reserva do Exército francês, e lançou-a em desastrosa carga. O terreno desfavorável e o momento inoportuno obrigaram aquela massa enorme de cinco mil cavaleiros a marchar ao trote, joelho com joelho, tornando-a vulnerável ao fogo da infantaria inglesa.

Passada a fase áurea do emprego da cavalaria sob Napoleão, novacrise surgiria com o advento da arma raiada e do canhão de retrocarga. Esses aperfeiçoamentos do material, aumentando a rapidez e a precisĩo do tiro, iriam despertar nos cavalarianos exageradas preocupações com a segurança. Ao irromper a guerra franco-prussiana, em 1870, a cavalaria de ambos os contendores operava muito próxima da infantaria, quando não a reboque desta. Trocava, assim, a sua aptidão para manobrar nos amplos espaços pelo apoio aproximado das tropas a pé. Os alemães foram os primeiros a corrigir esse desvio de comportamento de uma arma essencialmente móvel e manobreira. O III Corpo germânico, em Metz, confrontava uma posição francesa de efetivo superior e vantajo-
samente instalada no terreno. Em face de uma situação que se tornava crítica, o comandiante do Corpo, General Alvensleben, decidiu empregar a brigada de cavalaria Bredow. Essa grande unidade realizou um amplo movimento desbordante, a coberto das vistas do inimigo, e caiu de surpresa sobre a infontaria e a artilharia francesas, aniquilando-as com fulminante carga.

No continente americano, a cavalaria atuava, com liberdade e desembaraço, nos grandes espaços ainda pouco providos de vias de transporte. No Norte, participou das lutas pela emancipação das colônias inglesas que viriam a constituir os Estados Unidos, bem como da Guerra da Secessão, primeiro conflito travado em bases operacionais modernas. Contribuiu, também, na conquista do Oeste e na dominação-quando não na eliminação - de nações indígenas. No Canadá, através de um ramo policial paramilitar-a Real Polícia Montadacontribuiu largamente para garantir a ocupação civilizada de enormes territórios.

Na América do Sul participou, com Bolívar, das campanhas libertadoras, esteve com San Martin na épica travessia dos Andes e brilhou nas campanhas platinas. Na Guerra da Tríplice Aliança, o maior conflito jamais registrado no hemisfério austral, desempenhou papel de relevo sob as bandeiras dos quatro países envolvidos. Do lado brasileiro, cavalarianos de diferentes graus hierárquicos distinguiram-se pelo valor e pela bravura, desde Antônio João, simples tenente comandando 15 homens na remota colônia de Dourados, que derramou conscientemente o seu sangue como "protesto solene pela invasão do solo da (...) Pátria",
até experimentadoschelescomo Andrade Neves, o Bario do Triunfo, c Osório, Marechal do Exército, Barīo, Visconde e Marquês do Herval, Patrono da Cavalaria brasileira.

No período entre as guerris de 1870/71 e de 1914/18, os exércitos de vários países empenharam-se em explorar as possibilidades bélicas dos novos materiais, produzidos pelo surto industrial da época. Não obstante, alguns chefes de cavalaria, embalados pelas glórias do passado, relutavam em admitir a necessidade de introduzir modificações na organização, equipamento e emprego da arma. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, esses cavalarianos, apegados ao passado, saltaram agilmente a cavalo, pensando em reeditar as cargas que fizeram da cavalaria a arma da audácia e da decisão.

Outro, porém, era o campo de batalha emque teriam de atuar. Nele estrugiam as granadas e matraqueavam as metralhadoras, obrigando até mesmo a infantaria a mergulhar nas trincheiras, estendidas dos Vosges ao Mar do Norte. De um lado e do outro de um intrincado sistema de valas, fossos, túneis e redes de arame farpado, os exércitos oponentes mantinham-se estáticos, tendo de permeio a "terrade ninguém", permanentemente batidapelo fogo. Qualquer tentativa de romper essa imobilidade acarretava milhares de baixas ao imprudente.

Nesse cenário desolador, pouco havia a fazer uma arma móvel, de nítida vocação para a manobra. E cis a cavalaria combatendo como infantaria, cavando trincheiras, lançando granadase batendo-se a baioneta. Para isso, foi sendo dotada de equipamento mais pesado e incorporando às suas uni-
dades frações de petrechos e de sapadores. Mas, nostággica de suas verdadeiras missões, empenhava-se em patrulhas, alonga-val-se em reconhecimentos e lançava-se ao desconhecido sempre que se the apresentava oportunidade.

Logo, porém, iria surgir o engenho que revolucionaria a arte militar, devolvendo à cavalaria sua mobilidade e potência de choque. Na batalha de Cambrai ( 20 de novembro de 1917), o Corpo Blindado inglês lançou um ataque de 381 "tanques" às posições alemães, rompendo-as e provocando pânico entre os defensores. Estava, assim, criada a arma blindada, herdeira da cavalaria pesada das guerras napoleônicas.

No período entre as duas guerras mundiais, os cavalarianos iniam vacilar entre preservar a cavalaria dotada do cavalo, seu meio tradicional de conduzi-la ao combate, mecanizando-a apenas parcialmente, ou aderir sem reservas ao motor e à lagarta. Porém. alguns dos grandes teóricos da guerra prontamente perceberam as vantagens dos blindados e a inexistência de lugar, na batalhal moderna. para tropas montadas. Contudo, ainda na Segunda Guerra Mundial ocorreu o emprego de formações hipomóveis na artilharia, no apoio logístico e até constituindo divisões de cavalaria. como aconteceu na Polôniae na União Soviética.

No Brasil, o processo de mecanização da cavalaria foi lentoe sofrido. Nāo havendo perigo iminente de emprego da força terrestre em operaçōes de vulto, nem vizinhos com os quais tivéssemos sério desencontro de interesses. e principalmente, diante da crônica carência de recursos atribuidos ao Exército, nós, os cavalarianos formados na tradi-
ção hípica, pudemos dar-nos o luxo de prolongar as delícias oferecidas pela pista de obstáculos e pelo campo de pólo por mais algum tempo. Todavia, alguns percebiamque o excessivo apego ao cavalo poderia conduzir a cavalaria a perder seu Iugar na batatha, e foram esses pioneiros da motomecanização que, arrostando incompreensōes e preconceitos, conseguiram manter a cavalaria brasileira na sua qualidade de arma combatente eficaze necessária.

## A CAVALARIA ATUAL

Ocampode batalha moderno nãoé mais exclusivamente terrestre. Hoje ele tem umai terceira dimensio que aumenta a sua complexidade e alarga os seus limites. Em consequiência, a forma de atuação da força terrestre teve de evoluir: a histórica necessidade de cooperação entre a infantaria, a cavalaria e a artilharia, apoiadas por outras armas e serviços. transformou-se na integração de sistemas operacionais, constituindo equipes de armas combinadas, inclusive aleronaves. É a batalha ar-terra, novo conceito operacional que veio revolucionar o emprego da cavalaria, assim como dos demais ramos da força terrestre.

Até então, a diferença de velocidade entre a infantariae a cavalaria indicava naturalmente as missões de umac de outra. A maior velocidade da cavalaria, sua mobilidade tátical e estratégica ofereciam ao comandante o instrumento próprio para ver o que se passava à distancia. precisar as informaçōes sobre o inimigo, gartantir-lhe tempo para tomar sua decisão e economizar meios necessários à ação principal e, final-
mente. dar o golpe final graças à suaa ação de choque. Esse sistema tradicional de guerra encontrou o zênite de sua aplicação durante as guerras napoleônicas.

Desde então, ocontinuo desenvolvimento dos materiais e equipamentos alterou as relações entre os diferentes ramos dos exércitos. Nos primeiros meses da Primeira Guerra Mundial. a mobilidade das forças terrestres mostrou-se insuficiente paracompensar o aumento do poder de fogo dos novos armamentos, como metralhadorase canhões aperfeç̧̧oados. O resultado foi a estagnação da frente ocidental. Isto levou os pesquisadores a procurarem meios de restaurar a guerra de movimento, encontradoafinal no "tanque". logo percebido pelos grandes estudiosos contemporâneos da guerra. entre eles J. F. C. Fuller e Liddel Hart. como substituto do cavalo.

Nos debates ocorridos entre as duas guerras mundiais, os mais perspicazes viram o empregodocarro-de-combate como substitutodacanalana tradicional, atuando comautonomia nos grandes espaços nas missien de explonaçàe de peneguição.e em masia nas rupturas. Prevaleceu. porém. a opiniào dos mais conservadores, que viam o "tanque" como um meio de apoio à infantaria. Essa posição foi a adotada pelos exércitos inglese francês, mas não pelo alemão e pelo russo. Exsooponiçäode formas de empregodos blindados persistiu até a Segunda Guerra Mundial, quando as formaçöe penzer. colhendo netumbanter vitónias, levaramonaliadonaempregar on blindados em organizaçõ's de combinação de annar. como a divisǐo blindada.

Após a Segunda Guerra Mundial, quando generalizou-se a motorização. diminuiu
sensivelmente adiferença de velocidade e de alcance entre a infantaria motorizadae acavalaria blindada e mecanizada. A tropacapaz de desempenhar as missöes tipicamente de cavalaria estava na dependência de um material que quebrasse o impasse. O helicópterode combate tornou-se esse material, e a cavalaria fez-se aćrea. Criou-se, entāo, a brigada de cavalaria aérea de combate e a brigada de infantaria aeromóvel, esta correspondendo aos antigos regimentos de dragões e aquela ao conceito de cavalaria pesada.

As unidades modernas de helicópteros operam, portanto, como as unidades de blindados na Segunda Guerra Mundial e de cavalaria no século XIX.

A organização proposta para uma divisão de cavalaria aérea do Exército norteamericano, em 1999, incluía, como unidades de manobra, 3 regimentos de helicópteros de ataque (cavalaria pesada), 1 regimento de cavalaria aérea (cavalaria ligeira), 1 brigada de infantaria de assalto (dragões) e um regimento de aviöes caça-bombardeiros, dotado de aviōes Harrier de decolagem e pouso na vertical (aeronaves VSTOL vertical/short takeoff and landing).

No Exército norte-americano, oregimento é uma organização comparável à brigada brasileira, dotada de meios de combate, apoio ao combate e apoio administrativo, e o corpo de exército é a principal organização para conduzir a batalha ar-terra.

## CONCLUSÕES

O imenso desenvolvimento alcançado pela ciência e pela tecnologia resultou em alterações profundas na arte militar. Perma-
necem, porém, válidos os princípios de guerrae continuam a existir necessidades básicas para o exercício do comando. Assim, segurança, surpresa, economia de forças e manobra continuam sendo princípios na busca da vitória. Igualmente, informações precisas, cobertura e reserva potente e móvel seguem sendo necessidades sentidas pelos comandantes operacionais.

A validade desses princípios e a permanência dessas necessidades põem em evidência a atualidade da arma capaz de atender a ambos. Agora, como no passado, cabe à cavalaria abrir e encerrar a batalha e dela participar eficazmente. O que mudou foram os meios, os quais, em vez de restringir, aumentaram exponencialmente suas possibilidades, ressaltando suas características. Conquanto ainda na Segunda Guerra Mundial ocorresse o emprego de grandes massas de cavalaria hipomóvel, organizadas em grandes unidades, os blindados e, mais recentemente, as acronaves, viriam a desempenhar, com idêntico brilhoe maior eficácia, o papel antes cumprido pelas formações montadas.

E, se foi banidodo campode batalhat ocavalo, nobree fiel amigo de tantase tão memoráveis campanhas, não desapareceu a cavalaria, rediviva nas hostes blindadas e aéreas, que restauraram seu poder de choque e aumentiram sua mobilidade eseu poder de fogo.

Disse alguém que o combate, sem a presença da cavalaria, torna-se algo bastante deselegante. Em nome da elegância, que inclui procedimento cavalheirescoe nobre mas não descarta a eficiência, é que nós, os cavalarianos de todos os tempos, afirmamos que sempre haverá uma Cavalaria!


# Os Militares e a Inconfidência 

Marcos Ribeim Corréa*

Resumo: Comunicação apresentada na sessão do NEPHIM de 4 de junho de 2002, distingue, à luz dos entendimentos modernos da História, os verdadeiros objetivos da Conjuração (Inconfidência) Mineira, considerando as realidades brasileiras na ocasião em que foi deflagrada, e examina a participação de 13 militares no movimento que năo considera revolucionário, mas uma tentativa malsucedida de sedição.
Palavras-chave: Inconfidência (Conjuração) Mineira, Visconde de Barbacena.

À
Iuz dos entendimentos moxernos da História, a Conjuraçioo Mincira nĩo poxle serconsiderada ummovimento revolucionário, mas, puaudomuito, umatentativa malsucedida de sedição, rupidamente abortada no nascedouro.

Em tue pese o grande conteúdo sentimental gue leval os brasileiros a dar ênfase desmesurada aos acomecimentos de Minas Gerais, atitude assumida pela maioria dos que defendem ideais republicanos, em particular depois da proclamação da Repúbliea, mada houve de realmente positivo nas ações dos conjurados.

Todos eles agian desligados da realidade, pairando sonhadoramente no reino encantado das lueubrações literárias de

[^58]seus principais cheres, movidos por impulsos originários de doutrinações vindas de outras sociedades cultural e politicamente mais adiantaliss. Seus objetivos eram nobres e de grande significação, mans desligados totalmente da realidade brasilecira natgulatocasiaio.

A situaçiơ da colônia era, em geral, de calma e par. A não ser nas Minas Gerais, onde a cobramça de impostos atrasados poderia gerar inçuielações, nada parecia conturbar a vida da populaçĩo. A discretíssima attuaçion das sociedades secrelas, que trinta e poucos anos depois levaria à Independência, ainda cra pouco sentida, além de estar:ipenats comegando. Os intelectuais tinham conhecimento do que se passava no exterior, tanto através dos livros que conseguiam, de alguma forma, receber, como
pelas noticias que os viajantes e os estudantes que retornavaun da Europa Thes triziam. Eles vinham de Coimbrale de outras universidades curopéias, onde as idéias revolucionírias circulavam abertamente.

A Independência norte-americana excitava as mentes mas não era conhecida da grande massa, e nem mesmo da sociedade em geral. A Revolução Francesa ainda nem começara. Sentia-se no ar que algo nāo tardaria a acontecer, tanto mais que a Viradeira, movimento reacionário ocorrido em Portugal após a queda de Pombal, derrubara do poder todos aqueles que professavam idéias políticas mais avançadas.

Os conjurados, divididos em dois grupos, seguiam ouvindo, em reuniões semiabertas, as intermináveis tertúlias de poetas e de visionários. O grupo, cuja liderança era exercida por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, pensava em república em Minas, com ou sem a adesão das demais capitanias. Já o grupo do cônego Luís Vieira da Silva, o brasileiro mais erudito daépoca, era mais moderado, propugnando por uma monarquia tipo inglesa, o Brasil como um reino unido a Portugal, solução que garantiria a sobrevivência do Brasil como um todo. Essa divisão refletia aquela que existia na Maçonaria, mola, na época, de todos os movimentos libertários.

O povo nāo entrou em momento algum nas cogitações dos conjurados. Partiam do pressuposto de que, como representavam a elite da capitania, o que decidissem seria aceito incondicionalmente pelo resto da população. Contavam, além
disso, que a derrama, jaí programada, criasse o ambiente propício para a revolta. Quanto às tropas, elas seguiriam disciplinadamente as ordens de seus oficiais, na sua maioria, de certo modo, comprometidos com a conjuração.

Essas tropas faziam parte do Regimento de Cavalaria Paga, criado em 1775, e cujo comando cabia, teoricamente, ao ca-pitão-general governador da capitania. O novo governador recém-empossado cra o Visconde de Barbacena, Luís Antônio Furtado de Mendonça, de quem se diz que, no mínimo, era maçom ou virtualmente, desde a universidade, ligado à Maçonaria. Viera para as Minas Gerais por influência da família, que o queria ver afastado das garras da polícia e da Inquisição. Era público e notório que simpatizava com as idéias democratizantes dos iluministas, trazidas para Portugal por Pombal e seus amigos, mas era monarquista e leal à Rainha Dona Maria I; dava-se bem com a maioria dos conjurados e, provavelmente, estava bem-informado das maquinações, não tomando qualquer medida para coibir as reuniōes. Suspendeu a derrama quando sentiu que, se a mantivesse, estaria dando cabais razōes à Conjuração. Estava desarmada a bomba que parecia prestes a explodir. Surpreendeu-se, porém, quando o grupo dos exaltados republicanos mantiveram em curso as reuniōes, já agora com uma conotação cada vez mais subversiva. com sinais evidentes de incitação à indisciplina no seio da tropa.

Delas participava assiduamente o culto Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, fluminense, filho natural do

20 Conde de Bobadela, Gomes Freire de Andrade, que governara a capitamia entre 1752 e 1758 , e, depois, fora governador do Sul do Brasil. Ele erao virtual comandante do regimento, jí que o governador tinhas suas fumçies administrativas adesempenhar. Nio pexia. portanto, ignonar gue os mais exaltados, cujo principal portia-vozera oAlferes Joaquim José da Silva Xavier, planejavam aprisionarogovemadore, eventualmente, se houvesse resistência, até matí-lo.

O que poderia se seguir a isso era imprevisível, levando-se em conta a existência, na região. de um número muito grande de escravos e de desocupados, por conta da crise na mineraçĩo. Era uma combinação que, numa situação de indisciplina na tropa, poderia deflagrar uma tremenda balbúrdia. Não foi outra a razão pela qual. dentre os militares envolvidos, à exceção do Alferes Xavier, foi o único condenado. não tendo conseguido retornar ao Brasil. A nação. uma vez independente, reconheceu seu sacrifício. pois seu filho chegou a general no Segundo Reinado. tendo sido agraciado, inclusive, com o lítulo de Barūo de Itabira.

Outro militar de alta patente que tinha conhecimento de tudo o que se passava era o Tenente-Coronel Francisco Antônio Rabelo, ajudante-de-ordens do governador e português de nascimento. Era amigo de todos os conjurados, tendo provado na devassaque não participara das reuniōes subversivas. Foi o enviado do governador à Lisboa para explicar aos ministros e ao regente o que realmente se passara em Minas. Tão bem se houve na missão que foi promovido a coronel. Retomou a Minas,
onde permaneceu até 1799 e , quando voltou ao Reino, foi promovido a general, morrendo iantes da invasão francesa.

O subcomandante do regimento era o Sargento-Mor Pedro Afonso Galvão de São Martinho, outro português. Era muito ligado alos conjurados, principalmente ao Alferes Xavier que, mercê de seus conhecimentos de ervas, haviacurado uma de suas filhas. Interrogado na devassa, convenceu que não tivera participação ativa na conjuração. Permaneceu no regimento até 1811 , atingindo o posto de brigadeiro ao passar para a reserva.

Dos capitães, o mais envolvido com a Conjuração era o mineiro Maximiano de Oliveira Leite, tetraneto do bandeirante Fernão Dias Paes e ligado por laços de parentesco às principais famílias da região. Substituírao Alferes Xavier no comando do Destacamento do Caminho do Rio, posição de extrema importância no caso de uma possível vitória. Chegou a ser preso, mas provou que não estava em Vila Rica por ocasiāo das reuniões subversivas; para isso. consta que pagou com barras de ouro a liberdade. Por via das dúvidas, embrenhouse nos sertōes de Paracatu, desaparecendo por completo. Tinha fama de frouxo, ou melhor dito, de efeminado.

Outro que desapareceu da História, no rumo dos sertōes baianos, foi o mineiro Capitào Manuel da Silva Brandīo, comandante do Destacamento Diamantino, dado como maçom. Ninguém operseguiu.

Livre de complicaçũes, porque literalmente morreu de medo, ficou o português Capitão Antônio José de Araújo. Também livres ficaram os tenentes José Antônio de

Meloe Antonio Agostinho Lobo Leite Peneira, ambes brasileiros e dos quais pouco ses sale. Phoraram yue nùoestavamem Vila Rica naépoadas reunióes subversivas.

O mesmo lizeram os alferes Matias Sanches Brandaio e Antonio Gomes de Oliveira, ambos mineiros e citados na devassa. Provaram que não compareceram às reunióes fatidicas. O porta-estandarte Francisco Navier Machado, português, promovido a alferes no lugar de Tiradentes. era grande amigo dele e fora recentemente curado por ele no Rio de Janeiro. Estava há bastante tempo de licença para tratamento de saúde, podendo assim provar que nào comparecera às tais sessões. Sua mais importante missão. ultimamente, fora avisar ao Alferes Xavier que estava sendo procurado para prendè-lo. Fez carreira nas Forças Armadas do Reino e do Primeiro Reinado. chegando a coronel.

Da tropa, ninguém é mencionado na devassa. Ausência de participação ou deliberado esquecimento? Isso só poderia ter partido do Visconde de Barbacena. figura enigmática, que merece um estudo mais profundo para melhor ser compreendido. Tudo indica que ele conhecia tudo do movimento e, enquanto esteve convencido de que ele nāo ameaçava realmente a segurança da capitania, nada fez para cerceí-lo nem para punir fosse lá quem fosse. Envolver a tropa no episódio não traria nada de bom. Ainda mais que não se punira. praticamente, quase nenhum dos oficiais.

Voltando ao reais implicados.é evidente que seu comportamento foi, em geral, mui-
to descuidado, pois não guardavam o menor sigilo com relação ao que tramavam. Tentavam aliciar - principalmente oAlferes Xavier - qualquer um que Ihes desse ouvidos. Era voz corrente em Vila Ricao que estava se passando. mas o povo mesmose mantinha completamente alheio, o que parece ter ocorrido no seio da tropa. Hí apenas referências vagas, não comprovadas, à atuação do Aleijadinho e de sua gente. Os profetas talhados pelo artista seriam a representação dos conjurados. Mais nada.

Na realidade, o Visconde de Barbacena tinha um plano, bem-sucedido na sua execução, qual seja: o de evitar que a disciplina fosse quebrada. Já frisamos que, se grassasse a indisciplina numa região como as Minas Gerais, importantissima para Portugal. onde o número de escravos era muito grande em relação ao resto da população. existia a possibilidade de, numa ausência temporária de autoridade. haver movimentos incontroláveis de rebeldia, cujo desfecho seria imprevisível. A situação de caos no Haiti. que ocorreu mais ou menos na mesma época, poderia ter tido lugar antes, aqui no Brasil.

A situaçĩo era muito delicada. Nenhum dos oficiais aqui mencionados, embora de alguma forma envolvidos na trama, iniciou as denúncias nem foi punido por não o ter feito. As denúncias partiram de oficiais honorários, titulares de posto em regimentos de tropas de $2^{4}$ e $3^{3}$ linhas. Tanto Joaquim Silvério dos Reis quanto Domingos de Abreu Vieira estavam nessa situação. da mesma forma como outros que testemunharam na devassa, todos portando tí-
tulos pomposos da hierarquia militar. Eram, em geral. portugueses endividados com o Erírio Público e malquistos pela sociedade local. que os considerava meros aproveitadores.
E. ironiada História, Joaquim Silvériodos Reis casou-se com uma cunhada do General Francisco de Limae Silva, pai do Duque de Caxias, e mais tarde regente do Império. Umde seus fillhos, brasilecro convicto, lutou bravamente junto com seu primo.

Enlim, o Visconde de Barbacena deu boa conta de seu projeto, garantindo a disciplina da tropa e a segurança da capitania. Ao mesmo tempo, por um portador de confiança - o seu ajudante-de-ordens -, fazzia chegar ao conhecimento do Trono um relatório em que os fatos eram descritos pela sua ótica, de molde a não ser apanhado em momentoalgum numa falha. Seu sucesso foi tal que, ao retornar à Lisboa foi muito bemrecebido, como um governador que soubera evitar o pior, tendo sido agraciado com a promoção a conde. Sem esquecer seus antigos amigos, tudo fez para aliviar a situação dos clérigos conjurados que cumpriam pesadas penas em vários conventos de Lisboa. Com tempo, é o principal advogado pela comutação de suas penas. Dessa for-
ma, o cônego Luís Vieira da Silva conseguiu retornar ao Brasil e, na clandestinidade, organizar a estrutura definitiva da Maçonaria Brasilcira.

Vimos, assim. que a participação dos militares na Inconfidência que preferimos chamar de Conjuração, pautou-se sempre pelo respeito à disciplina eà hierarquia, mola mestra de qualquer força armada. Quando ficou patente que se caminhava para uma situação insustentável e de profunda periculosidade para a sociedade mineira, a oficialidade do Regimento de Cavalaria Paga de Minas Gerais soube recuar para posi̧̧ões sólidass, para o que contou com o apoio do governador.

Assim, só o comandante, que deixara que a indisciplinae a quebra de hierarquia invadissem o quartel. foi punido. O Alferes Xavier, ao assumir, deliberadamente, responsabilidades maiores do que as que eram realmente suas, atraiu para si todo o rigor da lei e por isso mereceu o castigo. Sua corajosa atitude salvou a vida de todos os seus colegas de conjuração.

Os outros militares envolvidos foram, em sua maioria, até o fim de suas carreiras, tanto nas tropas coloniais quanto nas do reino $e$. até, nas do Império.

## bibliografia

Autos da Devassa da Incomfindëncia Mincira. Brasilia: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1976al983, 10 volumes.
Jardim. Márcio. A Inconfidència Mineira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, v. 579.

# 0 Visconde da Torre <br> Sesquicentenário de seu falecimento 

Christóvāo Dias de Ávila Pires Junior*

Resumo: Comunicação apresentada em 14 de maio de 2002, no auditório do IGHMB, fornece dados biográficos do Visconde da Torre, herói das lutas pela consolidação da Independência na Bahia.
Palavras-chave: Antōnio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Torre de Garcia D'Ávila, Independência da Bahia.

## 0 VISCONDE DA TORRE

Antônio Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque nasceu em Salvador, Bahia, e foi batizado na freguesia da Sé, em 12 de feverciro de 1785 . Coronel dos batalhōes de $2^{3}$ Linha das Milíciase Marinha da Torre, condecorado com a Medatha de Ouro da Independência, foi Secretário de Estado e Guerra do Brasil, em 1808, e membro do Conselho Geral da Bahia, de 1828 a 1830.

Fidalgo Cavaleiro da Casa de Sua Majestade Imperial, Gentil Homem da Câmara de Sua Majestade, Grande do Império, Oficial da Imperial Ordem de Aviz e Comendador da Ordem de Cristo, foi o primeiro titular do Império do Brasil com o

[^59]título de Barīo da Torre de Garcia D'Ávila, concedido por decreto imperial de $1^{\circ}$ de dezembro de 1822, dia da coroação do Imperador D. Pedro I. Único título brasileiro por mais de dois anos, foi elevado a visconde em 12 de outubro de 1826, com honras de Grandeza em 18 de julho de 1841.

## DECRETO DE $1^{1}$ DE DEZEMBRO DE 1822

Havendo respeito aos grandes merecimentos e distintas qualidades que concorrem na pessoa do Coronel Comendador Antonio Joaquim Pires de Canvalho e Albuquerque, Senhor da Torre de Garcia D'Avila na Província da Bahia; e aos relevantes serviços que tem prestado com a maior honra, patriotismo, decidido entusiasmo em bem do Estado e gloriosa causa da Independência e Constítuçc̃o do Império; e considerando também ser a Casa tal,
por sua antigïidade e nobreza que os que nela sucederem me poderão sempre servir e aos meus Augustos Sucessores täo honradamente como deles espero, e o fizeram os de quem ele descende, cuja memória Me é muito presente; e por folgar outrossim que por todos estes motivos e pela muito boa vontade que tenho de lhe fazer Mercê (sendo por certo de quem ele é) Me saberá sempre merecer, continuando a prestar à Naçāo iguais serviços; Me praz e Hei por bem de the fazer Mercê, como faço, do Tifulo de Barão da Torre de Garcia D'Avila, elevando por este modo o Título de Senhorio de que de tempos antigos tem gozado a sua Casa e Família. Paço, em o primeio de Dezembro de mil oitocentose vinte dois, primeiro da Independência e do Império.

Imperador D. Pedro I
José Bonifácio de Andrada e Silva
Em 12 de dezembro daquele mesmo ano de 1822 , onze dias após a coroação de D. Pedro I, assentou-se, o então Barão da Torre, como irmão da Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, sendoempossado juizem 15 de agosto de 1823 - tendo sido o primeiro provedor desta Irmandade, no Império do Brasil.

Casou-se, em 28 de maio de 1834, com sua sobrinha D. Ana Maria de São José e Aragão, filha de seu irmāo Brigadeiro Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque, Visconde de Pirajá, e de D. Maria Luiza Queiroz de Teive e Argolo, Viscondessa do mesmotítulo.

Foi agraciado com a Medalha de Ouro da Independência, juntamente com seus dois irmāos, da Casa da Torre: o Barão de

Jaguaripe e o Visconde de Pirajá, por relevantes serviços que prestaram à causa da Independência.

Foi o Visconde da Torre o último senhor e administrador do Morgado da Torre, cuja sede, o Castelo da Torre, com sua capela sextavada de Nossa Senhora da Conceição, fora construído em I55I, por seu oitavo avô, Garcia D’Ávila, suceden-do-se, naquela Torre, dez gerações.

## о́впо

Do livro de assentamento de óbitos da freguesia da Penha, na Bahia, anos de 1849 a 1866 , ìs folhas 44 , consta:

Aos cinco de dezembro de 1852 pelas dez horas e meia da manhā, faleceu de uma congestāo cerebral, que o privou da fala e por isso não podendo receber os demais sacramentos, apenas foi absolvido e ungido o Exmo. Sr: Visconde da Torre, Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, de idade de 68 anos, casado com a Exma. Viscondessa de mesmo título D. Ana Maria de São José e Aragāo. Faleceu, ad intestato, e foi sepul-tar-se no Convento dos Religiosos de São Francisco desta Cidade, sendo aqui encomendado. Do que para constar fiz este assento, que assinei. O vigário João Pinheiro Reguião. Nada mais consta. Câmara Eclesiástica da Bahia. 31 de julho de 1861. Padre Moisés Pinho Santos, Sub-Secretário.

Os restos mortais do Visconde da Torre encontram-se no jazigo perpétuo dos Ávilas e Pires e Albucquerque, em frente ao altar de Nossa Senhora da Conceição, da

Igreja de São Francisco, ao Terreiro de Jesus, na Cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos.

## GRANDES VULTOS DA INDEPENDÊNCIA

Afonso d'Escragnolle Taunay, em sua obra Grandes Vultos da Independência Brasileira, publicação comemorativa do Primeiro Centenário da Independência Nacional, assim inicia o registro das lutas pela Independência na Bahia: ${ }^{\prime}$
"Conhecem todos os que estudam a História do Brasil com alguma pormenorização, o papel notável que à chamada Casa da Torre coube no desbravamento dos sertões do Nordeste e na repulsa dos invasores estrangeiros.
"Entre esses grandes feudatários devassadores do Piauí, Maranhão, citam-se, sobretudo, além do fundador Garcia D'Ávila, contemporâneo de Tomé de Souza, os nomes de Francisco Dias de Ávila e Garcia de Ávila Pereira. Em fins do século XVIII, extinguia-se esta ilustre estirpe com o Mes-tre-de-Campo Garcia de Ávila Pereira de Aragão, cujos vastos bens passaram à sua sobrinha Ana Maria de São José de Aragão, casada com José Pires de Carvalho e Albuquerque, alcaide-mor de Maragogipe e depois capitão-mor da Bahia e Secretário de Estado do Governo do Brasil.
"Quando, em 1798, na Bahia, ocorreu a conspiração cujo desfecho se passou nos patíbulos do Campo da Pólvora, prestou José Pires de Carvalho e Albuquerque relevantes serviços ao governo.

[^60]"Feliz casal, o do Secretário de Estado do Governo do Brasil e D. Ana Maria de São José e Aragão! Três varöes ilustres deles provieram.
"Um deles-Francisco Elesbāo Pires de Carvalho e Albuquerque, depois Barão de Jaguaripe, membro da junta administrativa ditatorialmente dissolvida pelo General Madeira, eleito para a junta revolucionária, aclamado seu presidente, é o chefe do Governo que dirige a Providência em todo esse dificilimo período.
"Outro - o Coronel de Linha Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, brigadeiro graduado, Barão e depois Visconde de Pirajá, envolve-se nas primeiras conspirações; submetido a Conselho, retira-se para os seus engenhos, levanta os ânimos, arma soldados a sua custa e é quem primeiro se apresenta no campo de luta, de que saiu arruinado.
"Outro, finalmente, o primogênito, que Ihe havia de suceder, como sucedeu, nos bense títulos da Casa - o Coronel Antônio Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque, Barão e depois Visconde da Torre de Garcia D'Ávila, seguiu para o seu castelo, onde organizou e de onde comandou a base de operações do exército libertador, renovando os relevantíssimos serviços que na invasão holandesa prestara seu avô Francisco de Ávila..."

## homenagens no centenário da INDEPENDÊNCIA

Naquele ano de 1922, quando das comemorações do centenário de nossa Independência, foram homenageados heróis
das lutas pela consolidação havidas na Bahia, com nomes de ruas, que ainda hoje os ostentam, no bairro de Ipanema, Rio de Janciro:

Rua Joana Angélica - Soror Joanna de Ângelis, a Mártirda Independência do Brasil.

Rua Maria Quitéria - a primeira mulhersoldado, sagra-se heroína, sendo condecorada por D. Pedro I.

Rua Barão de Jaguaripe - Capitão Francisco Elesbão Pires de Carvalho e Albuquerque.

Rua Visconde de Pirajá - Brigadeiro Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque.

Rua Barão da Torre - Coronel Antônio Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque, Baräo e depois Visconde da Torre de Garcia D'Ávila.

A Rua Garcia D'Ávilareverenciouofundador da Casa da Torre, que chegou ao Brasil em I549 com o primeiro Governa-dor-Geral Tomé de Souza.

## ENCERRAMENTO

Encerramos nossa homenagem ao Coronel Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Visconde da Torre, no ano de sesquicentenário de seu falecimento, lembrando as palavras do saudoso confrade benemérito Professor Pedro Calmon, com as quais ele finaliza sua obra História da Casa da Torre - Uma Dinastia de Pioneiros: ${ }^{2}$
"Faleccu no dia 5 de dezembro de 1852 o Visconde da Torre, de moléstia do coração, que já padecia há tempos e se agra-

[^61]vou repentinamente. Contava quase 70 anos. Antônio Joaquim Pires foi o último Senhor da Torre de Garcia D'Ávila.
"A vida boa dos engenhos de açúcar esvaziou o castelo isolado na montanha. Um silêncio de angústia desceu sobre esses lugares históricos.
"A trissecular Casa da Torre envelhecera com o País.
"Os batalhões, reforçados com os índios da vila de Abrantes, nāo precisavam mais ensarilhar as armas nos pátios da casaforte, à espera da voz de comando. A tranqüilidade imperial desarmou-os.
"O facho sinalciro, de sua mensagemquinhentista, aviso contra os corsários e almenara das vigilias coloniais, podia extinguirse sobre o remoto muro.
"Mas a casa é tão rija, nas paredes de pedra, tão resistente e definitiva, nas abóbadas e nos arcos romanos, que a ação do tempo pôde apenas transfigurá-la.
"Perdendo a linha conventual das mansões da colônia, ganhou - nas muralhas fendidas - $o$ aspecto das fortalezas medievais, que assinalam, com os altos destroços, o poder extinto, evocando, na poesia das paisagens cheias de história, as gerações que fundaram a nacionalidade.
"Três séculos de tradições brasileiras continuam a morar nessas ruínas..."

Coronel Antônio Joaquim Pires de Carvalhoe Albuquerque Cavalcante Machado d'Ávila Percira era o nome completo do último Morgado da Torre - Visconde da Torre de Garcia D`Ávila.

Que Deus o guarde!

## DOCUMENTO

## Um Plano de Defesa Nacional para assegurar nossa Independência

Quando do transcurso do $150^{\circ}$ aniversário da emancipação política do País, rea-lizou-se, no Rio de Janeiro, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Congresso de História da Independência do Brasil.

O Instituto de São Paulo enviou ao certame uma delegaçāo que apresentou trabalhos. Entre estes, figurou a comunicação que fizemosem torno de documento, até então inédito, pertencente ao arquivo de nossa entidade.

Tratava-se do Plano de Defesa Nacional, elaborado por Estevão Ribeiro de Rezende para o Conselho Geral dos Representantes das Províncias, criado pelo decreto de 16 de fevereiro de 1822 , e presidido pelo Príncipe Regente.

Atć aquele momento, conheciam-se, apenas, as atas de suas sessões. Peças lacônicas, que pouco revelam das matérias discutidas. Deu-the publicidade o volume XVIII das Publicações do Arquivo Nacional (1918), sob a direção de Luís

Gastão d'Escragnole Dória, ocupando as páginas de 8 a 15 .

Numa dessas atas, a relativa à única sessão presidida pela Princesa Leopoldina na ausência de seu marido, em viagem a São Paulo, consta que fora decidido que cada um dos membros do Conselho apresentasse plano sobre "todas as medidas necessárias de segurança e defesa", diante de possível reação da Metrópole ao movimento emancipador em gestação.

O Instituto de São Paulo fora aquinhoado com a doação de documentos que pertenceram ao Conselheiro Ribeiro de Rezende, posteriormente Marquês de Valença, por sua neta, Sra. Lídia de Souza Rezende, em 1910 (RIHGSP, XV: 454-455).

Nas vésperas das comemorações, Antônio Barreto do Amaral localizou, no arquivo da Casa, os dois volumes que contêm o acervo referido, utilizando-se de alguns dos papéis na elaboração de trabalho. Foi Barreto quem propiciou a
oportunidade de se apresentar a comunicação referida àquele Congresso.

A Comissio de História Militar acolheua pelo voto do relator, General Francisco de Paula e Azevedo Pondé, incluindo-a nos Anais do Congresso.

O plano elaborado por Rezende evidencia que a Independência do Brasil não foi apenas o resultado de ato arrebatado de um jovem impetuoso, mas decorrência de processo de atenta elaboração.

## O PLANO DE DEFESA NACIONAL

Senhor
A segurança externa e interna da Capital, Províncias do Brasil nas circunstâncias a que nos tem reduzido a errada Política do partido dominante do Congresso de Lisboa, depende de providências prontas, de muita atividade, energia e firmeza, e de muita política, e providência, para que a repulsa, que devemos fazer aos despóticos arbítrios e decisĩes daquele Congresso, nāo pareça envolver propósito, e agressāo contra a imião, comércio, e boa inteligência comt o Reino de Portugal, ao menos enquanto por uma declaraçũo píblica, e medidas gerais se näo mamifestar a opinião geral daquela Nação contra a sagrada causa da nossa Liberdade, miã̃o das nossas Províncias e Regência de V. A. R., que à custa do próprio sangue devemos defender por ser a única Garantia, e Penhor da Felicidade Brasflica. Debaixo destes princípios, respeitando o Direito das Gentes, e a nossa Independência moderada com o Reino de Portugal, darei o men
parecer para se conseguir uma e outra segurança, e primeim falarei da

## SEGURANÇA EXTERNA

É com força de mar postada nos principais portos das Províncias coligadas, que podemos repelir a força, que de Portugal se mande, ou seja para bloquear os nossos Portos, ou para transportar e desembarcar tropas, com que intentem supiantar-nos. A falta de Embarcações de Guerra, e de Marinha Brasileira, nunca talvez mais necessárias do que na presente crise, nos obriga a recorrer com pressa à América Inglesa para aí serem compradas, ou afrentadas (a ser possivel) tantas, quantas, unindo-se-lhes as Brasileiras, que temos, possam compor duas Esquadras, uma dlas quais ficará cruzando nas costas da Bahia, e Provincias do Norte, e outra desde o Rio até Santa Catarina: os Comandantes com dois terços da Tripulaçĩo deverão ser Americanos, com un terço de Brasileiros, para deste modo se irem conseguindo hábeis marinheiros Nacionais, de que mais precisaremos sempre do que de exércitos de terra. Quando digo, que os Comandantes sejam Americanos é supondo falta de Oficiais nossos, que devem sempre preferir que os haja com decidida adesão à cousa do Brasil.

Eu suponho, que unindo-se aos Vasos, que temos mais 6 Fragatas, podemos contar com una forşa respecitável, e além dessas, mais 6 brigues, que sinvam para cruzar pelo mar nas alturas, que se designar, a fim de comunicarem, e darem aviso às

Esquadras de todas as novidades, que conseguirem por Navios Mercantes, e de Guerra, Nacionais, ou Estrangeiros.

Se convirá antes afietar; ou comprar as 6 Fragatas, elu me inclinaria antes ao primeiro caso, até que com o tempo, e atividade se poderem ir reformando as que temos, e empreender outras novas, não só porque assim fica o dinheiro no Brasil, como porque é o meio de se habilitarem, e ocıurarem os braços da nossa Gente, além da superioridade das nossas madeiras de construção. Embora para a verificação destas medidas se proponha, e realize a abertura de um empréstimo, com maior; ou menor sacrificio. Sem este nada se consegue quando se trata de salvar a Nação em perigo. Eu terei sempre por axioma político que a defesa do Brasil, segurança, e liberdade do seut Comércio, residirá antes nas Esquadras do mar do que nos Exércitos de terra.

A esta medida anda anexa a da fortificaçāo dos portos suscetíveis de desembarques nas imediações dos principais portos, e Cidades Marítimas: Nestes pontos se deve quanto antes remir a maior força possivel, com que cada Província puder concorrer sem ser preciso desfalcar as forças da Provincia vizinha. As Províncias do interior poderão socorrer as Marítimas mais vizinhas segundo a stua posição topográfica.

É de absoluta necessidade, que esteja no Porto de Lisboa debaixo de algum especioso pretexto um brigue Americano para logo que se publicar a saida de alguma Esquadra, ou Tropas, para a comunicar às Esquadras do Norte, e Sul, com
escala por este Porto, e as Esquadras o farão imediatamente aos Governos de cada Província para se porem em pontos de defesa: digo Brigue Americano, porsue no caso de rompinento formal, lá tomarāo medidas de embargos nas embarcações para cortarem a comunicação com o Brasil, mas esse embargo nunca se realizará a respeito de bandeira Estrangeira.

Em Lisboa, e Porto devem permanecer Espiōes pagos pela Polícia desta Corte, além de outros, que o Ministério possa consegair, para observarem, e prevenirem todas as novidades políticas sobre a nossa sorte. $\qquad$ correlação se deve ter nas Nações Estrangeiras, com quem os de Portugal podem empreender algum tratado. Toda a comunicaçāo com estes agentes deve ser por cifras.

No caso do rompimento de Guerra declarada em Portugal contra o Brasil se deverão dispor Corsários para no momento, em que se fizerem represólias, sequiestro, e embargos nas Propriedades do Brasil, começarem também hostilidades na Costa de Pornugal. O Terso das presas servirá para compensar e indenizar as perdas da Propriedade Brasileira, ficando dois terços para a oficialidade, e guarnição aventureiro. Em caso algum devemos abrir o exemplo da agressāo. Eles que o dêem, para dar mais justiça aos procedimentos do Brasil. Toda a nossa Guerra é defensiva: näo descansamos por mais tempo sobre a nossa boa-fé; ponhamo-nos em estado de repelir força com forga, e o Congresso de Lisboa nāo terá de alçar a voz da razão senão contra seus próprios fatos; quando o Brasil terá
em abono de sua conduta a opressão, o egoísmo dos sens Recolonizadores.

Para a seguransa externa não pode menos concorrer a emissão de Agentes mossos para as Naçòes Aliadas a fim de se oporem a quaisquer deliberações de Portugal para privar-nos das relações políticas e Comerciais com as ditas Naçōes. Ainda que estes nossos Agentes nâo poderào logo ser recebidos com caráter Pifblico, e Diplomático, sendo hábeis, e edestros poderāo conseguir a neutralidade, que é quamto nos basta para a nossa Causa, o bom estado de comércio. Tais Agentes deverão ir munidos de poderes gerais. e particulares para poderem afiançar aliberdade que o Brasil declara ao Comércio de todas as Na̧̧̧ões, que näo tomarem parte contra nós na contenda privada com Porugal, ou com o seu Congresso.

Os papéis puiblicos anunciam constantemente algum rompimento próximo dos Estados principais do Norte contra Espanha e Pormugal. Se aqueles Governos têm essas vistas, é provável, que embora se desenvolva esse projeto, visto que está removido o embaraço dominante da Guerra da Rássia com a Porta," cuja paz está conchuida. Em tal caso poderia V. A. R. contar com a aliangsa e socorros de seut Augusto Sogro, e que por interveņ̧ão dele se conseguisse do imperador da Rissia o auxilio de duas Naves, e da Suiça alguma Tropa, qute estivessem ao Serviço do Brasil até a decisão de nossa Contenda com Portugal, conseguindo-a

[^62]talvez por fin o bem de ficarem entre nós para aumento da população esses suíços, que mais bem convidados seriam se logo se declarasse, que findo o tempo de Serviço, o Governo debaixo da Solene Palava de V. A. R. repartiria por eles terras, em que se estabelecessem.

Exigindo o nosso estado atual, que $V$. A. R., e o Seu Ministério estejam ao fato constantemente de todos os acontecimentos nas Províncias Marítimas do Brasil, e nāo se podendo isto conseguir por comunicaçōes de terra, cujas delongas podem desaparecer com o uso das Barcas de vapor, parece-me necessário. que sem perda de tempo se mande fazer aquisição de duas na América Inglesa, capazes de navegarem em alto mar, quando as tempestades as obrigarem a fugir da Costa. Assim periodicamente se poderá contar com notícias das nossas Provincias Marítimas, e isto muito influirá para a segurança externa de nosso Reino.

Agora falarei da

## SEGURANÇA INTERNA

A segurança interna das nossas Províncias pode ser perturbada, ou por inimigos externos, que se expulsam com as armas na mào, e por meios indiretos, e políticos, ou por inimigos internos, contra os quais deve existir a mais vigilante Polícia, que é o sustenáculo da harmonia Civil e que uniforma a opinião, o espírito público, a bem da Causa da Pátria, ou Nação em que se vive. Teremos, desgraçadamtente de combater contra uns, e outros inimigos, e é com remédios
prontos, é eficazes, que se pode evitar o mal, que ataca o nosso Corpo Político.

Ainda que já arancei o axioma, que comvém mais à seguraņ̧a do Brasil a foŗa de mar do que a de terra, nào posso contudo olhar nesta primeira convulsão como igualmente, e inevitável para o caso eventual de desembargues a maior força regular, que seja possível reunir-se nos Portos, e imediaçōes de Santa Catarina, Santos, Rio de Janeiro, Bahtia, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Ceará(sic), Rio Grande do Norte. Para o Rio de Janeiro se podem mandar vir de Minas Gerais dois mil homens, vindos dos diferentes Regimentos daquela Província, podendo concorrer com 300, ou 400 Praças a Infantaria de Sabará, de que é Coronel José de Sá, por ser este Corpo de 900 Praças, e de gente de pé, e de melhor préstimo para a Arma de Caçadores, de mais se precisará neste ponto, e que será muito menos dispendioso. Com esta Tropa, e a da Provincia do Rio julgo. que bem se poderāo defender todos os pontos, e pôr-se em segurança a Real Familia, para cuja Guarda se deverá levantar, ou aumentar o Corpo criado com a denominaçūo de - Guarda de Honra a que se poderão somente adnitir pessoas, que tenham valor; e bens, que perder.

Um Corpo de dois mil homens será designado para manter o sossego, e segurança da Cidade, além da Guarda Nacional, que se há de criar. Os Comandantes de todos os Corpos deverão ser Brasileiros, ou de ama conhecida adesāo à nossa Causa. Além desta força se deve de antemão convidar o Povo em massa
para se armar, e estar pronto a guardar a Cidade, s defendê-la, nomeando-se Comandantes para o alistamento geral de todos os Cidadãos, e dividindo-se a Cidade em distritos. Alguns haverão täo pobres, que se não possam armar à sua custa. Trabalhem as oficinas do Arsenal, e se repartam Lanças, e Chuços para aqueles, que nāo a poderem dar próprias.

Parece que muito diminuirá a força inimiga no caso de qualquer desembarque. espalhando-se impressos, que de prevenção devem estar prontos, em que S. A. R. Declare ľ, que se dá quartel a todo o Soldado, que desertar, e se passar para o nosso Exército; $2^{\text {eq}}$, que desde o momento, em que se apresentar, terá a sua baixa, e ficará recebendo por espaço de 2 anos o seu soldo, como se estivesse em serviço; $3^{\circ}$, que além disso receberálogo-20\$000-para se estabelecer onde escolher, e quiser; $4^{2}$ cque se nega quartel a todo o Oficial, que for achado com as Armas na mão. É esta, gtuanto a mim, uma arma terrível contra exéncitos inimigos, e incalculável a vantagem que se ganha sobre os sacrifícios pecuniairios propostos. Assim se conseguirá mais depressa a seguranga intema.

Para se manter as Tropas do nosso Exército, e conseguir que tenham abundância de víveres convém fazer de prevenção depósitos gêneros de primeiranecessidade na proximidade desta Cidade (e o mesmo nas Outras) mas onde figuem do assalto inimigo. Na fazenda de Pan Grande por exemplo se poderá fazer o depósito de gados. No Pr Crrar e Porto da Estrela se poderá fazer o depósito de milho, feijão, arroz e toucinho. Nos mes-
mos ou diferentes pontos se poderão estabelecer depósitos de Municöes. fazendo-a retirar de beira mar para que nanca os inimigos se possam senhorear dos alimentos, e armas, que devemos defender para nossa defesa.

Assim como se cuida da abundância para o nosso exército, assim devemos cuidar. em que o inimigo sinta todo o gênero de privações; e por isso devem estar prevenidos todos os moradores, e fazendeiros, que logo que se verifique o aparecimento de qualquer esquadra, ou Comboi, retirem para o interior todos os viveres, e animais, assin cavalares, como vacum, e lanigero, de sorte que os inimigos não achem recurso algum, com a pena de serem reputados inimigos, e incursos nas de crime de Lesa Naçāo.

Todo e qualquer do Povo poderá ser autorizado para se armarem, e fazerem guerrilhas aos inimigos.

Aos inimigos internos, e ocultos, que vivem entre nós, e que impacientes esperam o momento de tirarem a máscara, e de tomarem armas contra a Pátria, que os alimentos se deve opor una vigilante, e rigorosa Polícia, em todas as Vilas, e Cidades, e muito principalmente nesta Corte, onde se sabe, que existe um exame de tal gente. Em cada uma rua desta Cidade deve o Intendente Geral da Polícia ter um delegado, que tenha a lista geral de todos os moradores, e que examine a sua conduta, do que vivem, e o que se passa, e se faz em cada casa para todos os dias saber-se o que pode ser prejudicial a nossa causa: estes delegados devem ser pagos sem mesquinhez pelo Cofre da Polícia: é assim que
a Pátria tem bons Servidores. Além destes Espiões deve a Polícia ter outros de maior representaçāo, e que tenham, ou se thes subministrem meios de ir comer a casas de pastos, botequins, e casas de jogos, onde diariamente se fala com mais liberdade, e se descobrem planos ocultos, e o carater, e conduta dos individuos. Outros, gue disfarçadamente andem espalhados pela nua da quitanda, nua direita, cais do Paço, e Passeio Público. E deve trabalhar muito para que se consigam sócios de clubes, que é público se tem criado por delegados de Lisboa, para destruir a nossa Causa. Assim se conseguirá conhecer os traidores para nos pormos a coberto de suas maquinaçōes, sendo em pronto castigados, e apartados dos mais cidudāos.

O exame mui circumspecto dos passageiros, que vem dos Portos de Portugal, e de alguns mesmo do Brasil, não deve escaparà vigilância da Policia: o Comandante deve dar a relação exata de todos os passageinos, declarando-se-lhe na Fortaleza de Rego, que se algum ocultar, ficara em responsabilidade, e embargado até que dê conta desse, ou desses passageiros, que ocultar; ficando demais, e sujeito à pena que se imporia ao passageiro, que se emissário contra a nossa Causa. Todos os passageiros, sem distinção, se devem logo no ato de desembarcar apresentar ao Intendente Geral da Policia para tomar as declaraçôes, e observar a qualidade de cada um deles, sabendo onde väo residir para os fazer vigiar, e espionar:

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 1822.

Estevão Ribeiro de Rezende

## INFORMACÕES

## PRIMEIRO CURSO DE PÓS-GRADUAÇĀO LATO SENSU EM HISTÓRIA MILITAR

Dia 12 de março de 2002 marcou o encerramentodo lit Curso de Pós-Gradunçio Lato Sensmem História Militar. Nnocasiào, usuram da palavra o Vice-Almirmte Hélio Leoncio Martins, em nome da direçüo do Curso.eo Tenente-Coronel de Infantariae Estado-Maior Afonso Henriques Eduardo Pedrosa, em nome dos pós-graduados, cu= jos discursos stion aseguir transeritos:

## Discurso do Vice-Almirante Hélio Leöncio Martins

Hif froses que, em duas ou trets palavis, simplificam uma observaçio ou um ticontecimento. Entre estas, ligura a alfirmaçūo de que nito se conseque vitória sem risco. Ed exatamente o que celebramos hoje com esta simples cerimóniade encerramentodo Primeiro Curso de Pós-Graduaçio de História Militar que se realiza no Brasil = um risco que se transformou em vitoria. Apesar de cuidadosamente preparado, bem orientado eacompanhado, ainda assim nio deixou de ser uma incógnita, em relaçito no resultadoque alcançaria.

Além das escolas militares, o meio intelectual brasileivo, de uma forma geral, dáa impressaño de nilo accitar que a guerra, o confronto armadoe sangrento que substitui
ou sucede as discordancias ideológicas, politicas, economicas e geogrificas entre as naçōes, quando falham os diälogos diplomáticos, faça parte, launentivelmente embora, das relaçóes humanas c, como tat, deva ser inelufda nas áreas das ciéncins sociais e humanistas. Os que a repugnam podempreferir denominia-la anti-social ou desumana, o que, entretanto, nâo muda sua classiliceçio. Condentivel que seja, merecendo que se lute para extirpa-la das relaçōes humanas, a guera acontece sempre, tem acontecido desde o passado mais remoto, e tudo indica que continuari a aconlecer, malgrado a instituiçīo dos órgitos destinudos a coibi-la, como a Ligudas $\mathrm{Na}-$ çies, a ONU e os tratados bie multinacionais. Nio hif seculo que nifo seja teatro de conllitos, ou de grandes proporçies envolvendo muitos pxises, ou menores, entre naçĩes isoladis, ou internos, mas todos com as mesmus camaterfsticas de dermamanento de sungue, destruiçio, mortes eholocaustos.

A História das naçóes corre pari-pussu com sua Histơria Militare alividades bélicas. Um exemplo colhido entre as muitas estatisticas incluidas na literalurae na História mostra que, só entre a primeira parte do sceulo XVIII e a segunda metade do século XX (de 1740 a 1974), listam-se 366 confrontos armados de aspecto rele vante. causados por motivos ideológicos, economicos, ansia de poder, passionais ou geo-
grificos. Eo find do seculo XXe os primeiros meses do seculo XXI, mesmo com o témino da bi-poluridade conflitante chantida Guerra Fria, nilo ofereceram o tho desejaivel espeticulo de paze amor decantado pelos autores que prolligam a violéncia. clogindoe clanado em comoventese brancas passeatas e regido pelas Naçōes Unidas.

Execruda, condenuda, amaldiçoudaque seja, a guerra nilo pode ser ignorada como fenômenosocial, porque realmente existe, tem existido e, pelo que se percebe, continuari a existir enquanto a humanidade for como é. Negai-lu nīo assegura sua inexistencia ou, talvez, pelo contrário, aumente as possibilidades de que ocorra. E, como um fato social que afeta-e como! - as sociedades, agora mais do que nunca, pois interfere nas outras áreas que nioo as puramente militares, toma-se assim necessário que sum evoluçäo histórica, seu desenvolvimento, certas caracteristiens que podem ser consideradas permanentes, sejam estudados, acompanhados, analisidos, pesquisidos, como todos os outros acontecimentos que influem na vida das naçēes, a fim de serem tirados ensinamentos dos aspectos sociais, cientificos e filosoficos que alligem o mundo hoje em diae, com certeza, continuerion alligi-lo no futuro. De maneim possivelmente sarcística, Clemenceau, na Primeira Grande Guerti, alimava ser a guerra fato muito importante para ser relegado apenas aos generuis. Mas isto, dito ironicamente, tomou-se realidade atualmente. Niog hai segnento social ou produtivoque nela nйo seja envolvido. E a que órgios cabem os estudese analises deste envolvimento se nāo is universidndes, aos institutos, ans centros
de estudo? Apelando inclusive para a gran-deMestru-a Historia-que, comseus exemplos, instrui-nos para compreender o presente até exirapolar parau visīodo futuro.

No Brasil, como temos sido pouco afetados pelos sofrimentos de umai guerra, as quais ou temsido travadas longe do ternitorio nacional (exceto entreveros fronteiriços) ou, como nos dois últimos conflitos mundiais, empregando apenas elementos profissionais, nilo fare parte da nossa cultura uma preocupaçio especial com a guerra, como nos palises quesū̃o assolados por uma em cada geraçio, ficam scu estudo e suas análises limitados quase que exclusivamente aosclementos militares pordever funcional. Acresce que nas últimas décadis, como revanche de lutas polfiticas, hat tendencia destes últimos serem ignorados, E, talvez, muitos achem que oestudo da guerracomo fato social possa contribuir para o fortalecimento da classe castrense. Nho ocorre a esses temerosos que odesenvolvimento de um pais, suu colocaçto na primeiru linha dis neçes, na qual, queirum os pessimistas e derrotistas ou nilo, o Brasil tende a se posicionur, traz incvitavelmente confrontose que uma orgunizuçio militar independe da política e năo se improvisa, podendo até nito dispor de armas, que se compra ou se fabrica, mas nioio de mentalidade, que tem de ser formada em muitos anos e manter-se permanente.

E uma das vannagens da existência e da difusio de cursos scmelhantes ao que terminamos é exatamente a uniformizaçio mental que civise militares igualmente ad-quirem-atingindo tambémestes últimos das diversas corporaçōes - em tomo do de-
senvolvimento dos conflitos bélicos que podem afetar a sociedade de muncira triagica. Deixarkio de consideril-los eventos emergenciais, mas umataividade possivele provivel, ainda que nakodescjivel, na vida nicional. Eque pracenfrentif-los, é imprescindivel aexistencia de Poder organizadoe preparado de antemio, em caráter permanente, e niono a estrúxula dualidade definida cono poderes civil e militar, organizaçóes que, sem dúvida, diferemem tempo de paz, mas não como poderes, e sim pela diversidade de tarefis que lhes sio impostis, prontus, entretanio, a se confundirem em tempo de guerra - oque a História nos ensina.

Obedecendo a tais consideraçōes e se confrontando com esse ambiente, é que a decisảo da UNIRIO, aceitando acollher o primeiro Curso Pds-Graduaçĩo de História Militar, aparece como uma iniciativa de coragem, de risco, de visīio. Poderia ser criticada pelo simples fato de promove-lo. E ser acusada de erros ao adotar programas ecurriculos organizados sem haver modelo anterior que servisse de orientação, apoiando-se naexperiéncia de professores civise militares que se viam, da mesma forma, enfrentando como iniciantes este desafio. O ensino deveria transcender da simples descriçaio de batalhas ou de estrategins adotadas em determinadas situaçōes. Dever-se-ia mostrar a filosofia, a metodologia, as problemíticas dos conflitos ma História, as polificas que os criaram e as conseqüéncias - tudo que servisse de ensinamento e de exemplo. Os riscos de deformações, de falhas, de se seguir caminhos errados eram muitos, além daqueles que se porleria esperar de uma estréia.

Neste encerramento, entretanto, pode-se alímar que nada disso aconieceu. As fallhas, que houve com certeza, nảo ultrapassuram ats que podessem afetar oque de positivo se obleve com os resultados alcançados. As informaçōes sobre o andamento do curso fuit tendo nas críticas ouvidas nas reunióes de professores e nos comentários dos alunos. Mas, pessoalmente, pude observí-lo, ao ter a honra de ser convidado como orientador das leses defendidas pelas alunas da Marinha. Nīo se tratavam de principiantes, aptas a serem influenciadas por qualquer idefia novac elementar. Eram capitües-de-corveta, com perto de vinte anos de atividades em História, conno professoras e chefes da Divisio de Históriae Publicaçōes no Serviço de Documentaçāo da Marinha, e só ressentiriam os efeitos do curso se houvesse um real acrescimo em seus conhecimentos. Tenho tido contato com ambas em toda a sua carreira na Marinha. E posso garantir que fonam sensiveis ̀̀s modificaçōes que verifiquei nas teses que defenderam, aliús de muito boa qualidade. A maior amplidīocom que passaram a considerar os problemas da História, a seleção das pesquisas, as conclusbes tiradas das annalises feitas, demonstram uma visăo que talvez niot tivessem antes - e que elas mesmas atribuem ao que lhes foi mostrado no curso.

Podemos assim concluir, nesta festa de encerramento, que, indiscutivelmente, oprimeiro Curso de Pós-Graduaçion de História Militar realizado na UNIRIO foi um Sucesso, apesar de todos os riscos que enfrentou. Seria este o monento também de congritularmo-nos com os fatores que ole-
varam a vitória, parabenizando aqueles que para isto contribuiram, organizando-o, dirigindo- otadministrando-oe mintistrandoA lista seria extensa, mas, sem diminuir 0 valor de todos, devenos fazer especial referência to General-de-Exército Frederico Sodré de Custro, que, como Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército, deu todo o apoio moral e material a realizaçîo do curso, baseado na confíança que depositava em seu exito; ao Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalho, Presidente do IGHMB, e ao Professor Doutor Amo Wheling, Chefe do Departamento de Históniada UNIRIO, que o idealizaram; hicompreensio de sua finalidade, objetividade e orientaçio mostradas pela Professora Doutora Maria Jose Wheling, Decana da Universidade; e ao Professor Marcos Sanchez, a quem ficou afeto ministrar os aspectos da filosolia e metodologia da História, ainda não muito trilhados.

Mas devemos auferira a principal vitória deste curso ao fato de ele ter sido, com seus êxitos e, porque niio, também com seus erros, solido patamar para apoiar outros cursos semelhantes, frequientados inclusive por civis, desvendando novo horizonte para a intelectualidade e a Historia brasileiras.

## Discurso do Tenente-Coronel de Artilharia e Estado-Maior Afonso Henriques Eduardo Pedrosa

Ohomem em sociedade e o tempo sīio duas categorias fundamentais para o estudo da Histórial. Hoje estamos aqui reunidos porque um pequeno grupo social, odos historiadores militares, atingiu seu tempo de
formactio. As arder de quinta-feira, as jornadas de sexta-feira e a monografia fazem parte, agora, de nossa historicidade. Já nảo somos mais ou menos individuos que sereuniram, neste auditorio, para assistir a aula inaugural hádois anos alrís. Agora somos historiadores militares.

Acredito que o primeiro dever, como orador da turma pioneira de formandos de Historia Militar, seja agradeceras instituiçōes que permitiram a concrelizaçllo de uma aspiração antiga de ilustres personalidades. Mas, tentarei fazê-lo dentro de uma perspectiva histónica. Temos que valorizar aquilo que aprendemos. As aulas emsi, as quais me referi há pouco, nilo passam de conhecimentos pontuais. É necessfrio buscara estrutura ca conjuntura que possibilitaram a realização do curso. A História Militar, até entīo, com raras exceçōes, apresenta-va-se excessivamente empfítica, limitandose ao relato de uma série de acontecimentos, aproximando-se mais de um texto jornalisticodo que uma anailise dos homens em sociedade no passido. Ou seja, uma vistio limitada, desconectada das estruturas social, econömicae política. Os historiadores militares acredilavam serem restauradores do passido. Uma vez descobernas as fontes e encadeadas numa ordem cronologica, o problema estaria resolvido. Opassido nito ê um quadro desbotado pelo tempoem que umprofissional, com técnicas apurades, vai deixdi-lo exatamente como era ao ser pintado. O historiador busca reconstituir as relações sociais no passado. Hoje, podemos dizer que nilo somos mais restauridores! Isso tomava a historiografia brasileira defasada em relaçãoa suas congêneres em
outros paises Sob outraperspectivil, a História Militarcrauncsprç teónco vaziono aimbito acadetnico, niococmiemplatopelos prograumas de pisisgraduaçio. Essis conjunturatssimp permaneceriase tits insuituiçues nito se unisseme buscassem modificars a trajecoŕa histórica da Historia Militar brasilcina. O Departamento de Ensino e Pesquisa, dentro do Projeto de Modernizaçţo do Ensino no Exército, buscou uma mellhor formaçio e especializacito de seus instrutores. Énecessírio, aindia, ressaltara imponânciaque o DEP atribui à História, na atual visüo acerca da formaçio dos recursos humanos do Exército, eo interesse pessozil do Diretor de Ensinoe Pesquisa, condiçées fundimentais sem as quais ocurso nülo se realizaria. O Instituto de Geografiac História Militardo Brasil, porter detectado o problema e buscado parcerias para superílo. Pelo interesse cm dar continuidade aos scus projetos no campo da História Militar dentro de uma perspectivatacademica e peloalto nivel de seus professores. E, linalmente, a UNIRIO que, com toda a sua tradiçino academica no Ambito da História, organizou, coordenou e deu vida to curso, quer pela estrutura cono instituiş̆io de nivel superior, quer pela excelencia de seus professores.

O nossocurso reveste-se decaracterisiicas especinis. Eoprimeirocursode História


Tenerle-Comonel de Atheria e Estudo-Malon Alansa Henriques Eduardo Pedrosa

Militar que se renliza no Brasil. Somos um guypointerulisciplinarcom 15 oficiais do Exércilo, duas olicialas da Marinhue um suboficial dut Acronsutice. A fonnaçionceademicadesse grupo interagiu historiadores, geografose militares deviritesespcialidades. Mas acredito que niss, militares de origen, fomos os mais beneliciados. Ocurso, para nós niiohistorindones, abriu um mundo novoa frente. Ranken, a metodologia analiticn, a nova hermenêutica, arelaçĩo objetosujeito, a dicotomiaobjetivi-dade-subjetividade, os ritmos da temporalidade de Braudel, o uso das fontes, a Escola dos Anales, Mare Bloch, a históriadas mentillidades, a micro-historia, a continuidadee adescontinuidade histórica. As relaçōes comas ciências sociais. As tendencias historiograficas atuais. O amplo leque de possibilidades da História Militar que, finaimente,deixa parn trús a história-batalha. A cvolução do pensamento estratégico. Maquiavel, Aron, Defarges. A evoluçito da arte da guerta e das instituições militares. As relaçc̃es Estado, Sociedade e Forças Armadas e tantos outros conhecimentos que nâo poderemos enunciar Face al carenciade tempo. Esse mundo nowo contribuiu para uma sustentaçioo filosófica, conceitual e metodológicafime.

Aqui cabe uma constataçĩo. Nơs, militares, nîo somos historiadores, mas cau-sou-me estranheza o faro de nino conhecer-
mos, a fundo. a historia de nossa instituif̧ilo. Temose naturean de ver em todoconhecimento wnim paticidme que nilo eb objetivo da Historia. Queremos ler, estudar com oobjevivo de aplicar conlecintentos no colidianoobjetivode nossts vides proFissionais, Estamos sempre buscundo ensinamentos nacumpanibe tal, em deteminada botalha. Ocstudo da Historia está num campo mais elevado. Ela nem sempre proporciomarit ensindmentos prálicos, mas algo ntils fundamental, Ela detemina nossa historicidade, nossa identidade como militares brasilciros, at alma de nossa instiruiçio. Todo militar deveria saber a evolução historica da instituiç̣̂o militar. Os diversos processos que, desde o Brasil Colônia até os dias atuais, conformum nossa mentalidade, nosso padtiono de relaçto com o Estadoe a Sociedade. Esve conhecimen-
to fax parte de nossa memória coletiva que Thio deve se restringir sos monumentose documentos ercritos, mas, sobretudo, deve estar en nossa memória indivilual. Esse conhecinontoproporcionari finnezaeconvicçio de rossos alos e ntitudes, pois sto respuldados nos monsos antepassidos.

Fundmente terei que cometer uma heresta historica. Sei que aprendemos que a História é diacrónica. A História pela infinidade de varifiveis que a compüent, é singular. A Hestónia não se repetc. Mis temos que, neste momento, refutar todo o nosso aprendizado edesejarque daserepita. Que ocurso que orn temina nāo se limite ands. Que tenha vida longa. Que anualmente, neste iuditorio, oradores, como este que vos fala, muterializem com suas palavias geraçes de historiadores que engrandecerio a Histónia Militar brasikeirs.








Simpósio "70 Anos da Revolução Constitucionalista de \$āo Paulo"

O IGHMB e o IHGB promoveram um simpósio sobre a Revoluçino Constitucionalista de Slo Paulo, de 10 a 12 de setembro, no auditorio da Biblioteca do Exército e na Sala Pedro Calmon do IHGB, onde formm apresentadas as seguintes comunicnções e conferencias;
"As Causas e o ldeário da Revolução Constitucionalista de Sáo Puulo" - Gene-ral-de-Divisio Carlos de Meiru Mattos.
"Lideranças Políicase Militares" - Professor Guilherme de Andrea Frota.
"Razōes da Derrola" - Professor Dr Hemini Donato.
"Desinformação, Arma de Guerra em 1932" - Professor Dr Douglas Michalany.
"As Operuçues Terrestres" - Coronel Manoel Cindido de Andrude Netto.
"AParticipaçioda Marintha" - Vice-Almirante Hélio Leóncio Martinse Capitio-de-Mare-Guerra Lauro N. F. Mendonça,
"A Participaçio da Aviaçĩo Militar" = Coronel-Aviador Manuel Cambeses Júnior.

Os trabalhos foram abertos e encerrados com uma Mesa Redonda presidida pelo Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalhoe tiveram conno coordenador o Cornenel Luiz Carlos Cameiro de Paula.

Na abertura do simpósio, o Presidente do IGHMB proferiu a alocuçĭo abaixo transcrita:
"Durnte muito tempo, prevaleceuaideta deque a Revoluçio Constimucionalista de Sio Paulo, deflagrada em 9 de julho de 1932 e terminadi em 2 de outubro do mesmo ano, era contra o progresso, uma reaçio da oligarquia cafecira ao fim da políticado"cafe com lite"- ocorridaem 1930-, eseparatista.
"Transcoridos 70 anos, a Revoluçilo de 1932 e um fato historico complexoe, por vezes, contraditório, um tema que ainda suscita debates entre os estudiosos e pesquisudores em busca do modelo para a democracia liberal brasileira, cujos principios ainda nảo estilo perfcita e convenientemente delineados. Ede crucial importincia para se compreender o processo de construçío do federalismo democrático liberul em oposiç̧̧ão ao centralismo do Estado reformisa, empalmodo pelo positivismo guichoe pelos militares.
"Estavamem jogo, na época, duas correntes de pensumento conflitantes. De um hado, situram-se aqueles que defendiama modemizaçito conservadora, vendo no dirigismo do Estado centralizador ocaminho para garantir a ordem social e promover a industrializaçino via substituiçio de importuçōes; do outro, encontravam-se aqueles que pugnavam pela instituiçitio da República Federativa, conslitucionalista, com ampla autonomia cstadual, contrária ao centralismo da Uniāo.
"Se a primeira corrente nāo logrou triunfarcompletamente, impôs o modelo domi-
nante no Pais ate recentemente. Truçou o ordenamento legal das relações entre cipitale traballo, cimplanoon a base da legislaçầo trabalhista. A política de substituiçũo de importaçûes sobo patrocintio cstatal atingiu o apogeu no governo Geisel, comosegundo PND.
"Hoje, diante da crise do Estado, esse modelo wem sendo repensido. Crescem as vozes tavoriveis à reduçio dos poderes da Unilio, restringindo-os a defesa, a politica monctinite aocomércioexierior, deixando a cargodos estados edos municipios a educaçāo, a justiça, a saúde, a segurançaetc.
"Essa concepçiolo reabre a discussio de democracia e dos encargos da Federnção, focodas preocupaçoes da RevoluçãoConstitucionalista de 1932. Confirma aopiniäodo historiador Jose Murilo de Carvalho de que os principios doconstitucionalismodefendidos em 1932 nïo eram de fachada.
"Ficou evidenciado que é preciso levar a sério a implantaçio do regime liberal representativo democrático no Puils. O Brasil era, e ainda é, composto majoritariamente de massas de pobrecs, ou miseriveis, nāoeducadas, cujo comportamento nilo se ajusta à sociedade ideal.
"As massas continuam suscetiveis de se deixar levar pelo canto da sereia dos politicos populistas, que tomam as elcigces uma sequiêcia de desastres e dificultam onavanço da democracia liberal representativa, contradizendo seus princípios básicos no aventureirismo da csquerda radical.
"A julgar pelas idéias difundidas pela Revoluçiode 1932, se nāolegaram a aceitaçīo de um amplo conceito de democracia liberal, constituiram-se em um ensaio
seminal de idetus liberais no Brusil, que vetm sendo aceitas pela grande maioria das correntes politicas.
"A Revoluçio Constitucionalistade 1932 exigiudo Pails grande esforpoindistrua-militar durante o seculo XX . Guardadas as devidas proporçōes, só a Guerra da Tríplice Aluinça, conirıo Piruguai, levou a uma mobilizaçato comparivel dos recursos da $\mathrm{Na}-$ çīo. A Revolução envolveu cerca de 135 mil homens- 100 mil legalistas e 35 mil constitucionalistas. As perdas em açio, computadas oficialmente, totalizaram mais de mil vidas, em quise trts meses de luta, amaionia sofrida pelos paulistas - numero superior ato dos combatentes brasileiros que tombaram na Iualia durnate aSegunda Guema Mundial.
"Entre os milhares de paulistas convocados para combater havia capitīes de indústria, barōes do café e uma multidāo de cidadaos anônimos - trabalhadores, comerciantes, estudantes universitifios, funciondrios públicos, militares, profissionais liberas; mulheres chomens; brancos, negros e pardos (Legīio Negra), e até indios guaranis da última triboexistente no Estado de Sào Paulo, empregidos em tarefas auxiliares.
"Tanto dinhtiro foi arrecadado que os cofres da Revoluçio permitiram a construçiodo dodificio de 12 andares da Santa Casa da Misericordia de Sáo Paulo. "Doc ouro para obem de São Paulo" inspirou umn iniciativa semethante en 1964.
"O subdesenvolvimento refletiu-se no graude instruçĩo militar, no obsoletismodo material bélico, nos meios, em geral, e na doutrina empregada por ambos os contendores. A alitude defensiva prevaleceu sobre a ofensiva. Os embates trivados nào
se caracterizaram por brilhantes coneepçōes estraégicas nem láticus.
"Um militiar francés disee, conn muitapropriediade que, na guerta, vence quem menos erros concte: Os paulistas cometeram uma séric deles. Esperaran demais por reforços de supostos aliados gaúchos e minciros, que jamais chegaram. Conflaram na Foręa Püblica ( PMSP ), que firmou paz em separado com as iropas federais em Cruzeiro. Nio fomaram a iniciativa de marchar, logo no inicio da Revolução, sobre o Rio de Janciro. Nos primeiros dias de combate, ficou evidente a inferioridade dos paulistas nos confrontos decisivos. Enquanto as forças federais contavam com 24 aviöes (alguns com capacidade de bombardeio pesado) e 250 canhōes (de médio e longo alcance), os paulistas dispunham apenas de 7 avioues e 44 canhtues menos poderosos. Dos 10 aviöes Falcon, de fabricaçăo nor-te-americana, adquiridos peloGovernopaulista, apenas 3 chegaram a Sīo Paulo.
"A disparidade das forças em presença era notória.
"Stio Paulo nỉo possuía Marinha. As belonaves dos governistas bloquearam ficilmente o porto de Santos, impedindo o recebimento de reforços e de armas compradas no exterion. Ao mesmo tempo, o bloqueio asfixiou coonomicamente oestaldo, nāo permitindo a exportaçĩo de café.
"Sio Paulo combateu en diversas frentes, ao longo de todas as divisas com os outros estidos. As duas primeiras frentes, a do vale do Paraiba e a mineira, tinham por direçio o cixo Rio-São Paulo. As outras eramsecundarias - ade Mato Grosso c a do Paraní -, apesar de contribuifem
parno isolamento do estado. A concepçio estrategica do Governo federal eracercar os paulistas, de modo a negar-lhes quaisquer possibilidades de ajucha.
"Os puulistas, entretanto, demonstraram uma grande capacidade de improvisacịio, fabricando armamento, engenhos bélicos, equipamentoe munição. Dentre os diversos tipos de armantento desenvolvidos pela Escola Politécnica para aparelhar as tropas constitucionalistas, umdos mais utilizados foi o lança-chamas, montado sobre umaespecie de blindado. Um outro engenho bélico famoso era o trem blindado Fantasma da Morre - composição de três carros revestidos com chapas de aço-, que atuava na reginiontendida pela Mogiana. Lembrava, na aparéncia, o conhecido trem utilizado pelo lider bolchevista Leon Trotsky na Revolução Soviética. Na verdhde, näo passava de um Belo Antônio, arma inútil, uma vez que trens estilo condicionados aos trilhos, Serviu, porém, para assustar tropas bisonhas.
"Também ocorreram episódios que se tornuran célebres: o ataque aéreo paulista aos navios que bloqueavam Santos eos intensos bomburdeios da aviaçtio governista a Guaralinguetif. As incursots sobre as belonaves fundeadas ao largo de Santos nio obtiveram o êxito desejado, sendo um dos aviōes abatido pelo fogo antinéreo de um cruzador. Eram biphanos obsoletose mal-armados. Naquelaépoca, nioo se podiu imaginar que acronaves viessem a causar sérios danos a navios de guerra, como o presenciado em Pearl Harbor. Da mesma forma. faz-sedignade mençioa minagem das tiguas do porto de Santos pelos paulistas, para dificultar o desembarque das tropas de Gelứ-
lio, Cairam no esquecinento os conbates nevais que tiveram luger nu Amizánia,
"Há duas versiós sobre a bulallha de lanmare: uma de que teria sido conquistada a buionela pelas tropas federais: a outra, de que o Batalhão 14 de Julho, a despeito da interioridade numéricate de armamento, teria resistido o máximo de tempo possível antes de recuar.
"No vale do Paraiba, os paulistis, sobo comando do Coronel Euclides de Figueiredo, aguardavam, num túnel da Estrada de Ferro Central do Brasil, na Serra da Mantiqueira, a chegada das forças gaúchas e mineiras para, juntos, marcharem sobreo Rio de Janeiro, mas tiveram a decepcito de serem rechaçados pelas tropas do General Gées Monteiro. Otrem Fontasma da Mor: se entrou em açāo, mas nem isso impediu a derrota dos puulistas.
"Em 28 de setembro, deu-se o ưltimo embate da Revoluçio, em Campinas. A cidade foi alvo de quatro bombatdeios executados por 16 aviôes WACO CSO, da Primeira Guerta Mundial, que ficaram conhecidos comoos "vernelhinhos".
"No dia 2 de outubro, era assinada a convençio militar que firmavaos temos da capitulaçato paulista.
*O reloggio marcava 23 horas de 8 de outubro de 1932 quando uma multidia, tomada por delírio patriótico, despediu-sedos lideres da Revoluçuto Constitucionalistade Säo Paulo, sob cusiodia do Goveno Provisório de Vargas, que seguiam por via ferroviária para o Rio de Janeiro e, em seguida, deportados, em um navio para Porlugal.
"A crónica factual relata que a Revoluçio Constitucionalista de 1932 , detonada
no dia 23 de maio com a morte de quatro estudantes - Martins, Miragaia, Dráusioe Camargo-, chogara a0 fim.
"Nos dias aluais, fora de Sioo Paulo pouco se fala daquele dramático acontecimento de nossa Historia, em que irmbios mataram irmilos. E a máquina de propaganda de Vargas espalhou, para desacreditar a rebeliño pualisth, que o movimento tinha um ideírio separatista, com a finalidade de dividiro Brasil ao meio, separando Sĩo Paulo dos outros estados do País.
"A realidade, sabe-se hoje, cra outra.
"A Revoluçiode 32 promoveu a rcfundaçio da República, o restabelecimento do regime constitucionalista mais tarde, deteve o nacionalismo de esquerda no scio das Forças Armadas, traduzindo-se numa manifestaçio contra o Estado centralizado e nano em festa dos baries do cafte. O constitucionalismoe a maior herança legada pela Revoluçilode Sāo Paulo."

## Cooperaçōes do IGHMB em 2002

- Na Escola de Conando e EstadoMaior do Exérilo
- Atendendo a pedido de cooperação, o 1 GHMB realizou quatro palestras na manhâ do dia 15 de março, sobre a "Evolução da Atte da Guerra c do Pensamento Militar na Idade Média e no Periodo Napoleónico", al cargo do Professor Marcos da Cu= nhae Souza, e sobre a "Guerrado Golfo"e a "Guerra do Afeganistio", a cargo do Coronel Luiz Paulo Macedo Carvalho.
- Na Escola de Aperfeiçownento de Oficiais
- Atendendo a convite, o General-deExército Jonus de Morais Correia Neto,
representandoo $\operatorname{IGHMB}$, proleriu palestra abordando o tema "Por que aconteceueo que foi a Revoluçio de 1964", em comemoração ato irunselurso do aniversírio da Revoluçhocm ${ }^{31}$ de marçç.
- Dia 8 de ounubro, atendendo a pedido decoopenaçio,oCoronel Luiz Paulo MacedoCarvalhoe oCornol Luiz Carbos Canneirode Paula realizaram palestra wobreotema "Conllitose Operaçùes Contemporineas".
- Na los Região Militar
- Atendendo a convile, o Presidente do 1GHMB realizou, no auditório da Federaçilo das Indústrias do Estado do Ccařú, uma conferencia abordando o tema "A Problemática das Forças Armadas no Século XXI ", por ocasifio do encerramento das. comemoraçōes do Dia da Vitória.


## Colaboradores do IGHMB

Eminconformidade como ${ }^{1} 1^{9}$ do Art. 17 do Estatuto do IGHMB, por ato do Presidente decisto da Diretoriat foram admitidos colaboradores desse Instituto, por um período de quatro anos:
-Capitio-de-Fragata MONNICA HARTZ DE OLIVEIRA MOITREL, a contar de I" de março de 2002, e

- Cipitio WAGNER ALCIDES DE SOUZA, a contar de lu de maio de 2002.

Websites de História Militar
A Comissio de Historia Militar dos Estados Unidos da America informa os /inks das principais organiziçes norte-americanas de interesse para os estudiosos de Hisốria Militur:

- Orgion especializados:

US Commission on Military History:
hitp/hwwwuscmh.ord
Socicy for Military Hislory:
help/www, smbihquard

- Orgios do Departamento de Defesa e das Forças Armadas:

DefenseLINK, The Official Web Site of the U.S. Department of Defense:
hup:/wwoudercoselink.mil/
U.S. Amy Center of Military History:
hup:/wwwarny,milemh-ppl'
U.S. Naval Historical Center:
hitp://wwwhistory navy.mil/
U.S. Marine Corps History and Museums Division:
htip://www.usmc,mil/historical.nsfl table+oftcontents

The U.S. Air Force Historical Research Agency:
htp:/wwomaxwellaf.mivawaifhry
U.S. Coast Guard Historian's Office:
hup:/wwwuscg mil/hg/g-cp/history/ collecthiml
U.S. Arny Military History Institute:
hetp/larlisle-www, immyimilusamhiv

- Outras organizaçes:

Library of Congress:
hip:/www.loweb.loc.gow/
National Archives:
htip://www, naria,gov/
The National Security Archive, The George Washington University:
hap:/hwww,gwu,edh/-nsarchiv/
Women in Military History:
hup/hmitervacentercom
Military History Network -- H-War:
hup://www2.h-ne.msu.edu/-ward
The United States Civil War Center, Louisiana Sate University:
hati/fownecwc.|suedh/

Principais sites nacionais de interesse
Ministérioda Defesa
hup/hwwodetesi.gov.bit
Exercito Brasikiro
hur:/Wwwalefeschgovihy
Marinhando Brasil
hup/howw,mermil.had
Forģa Aérea Brasileira
herp/hwwacrmil.hy
Rede Goveno
herp/hwwwbrasilgovibr
Filmoteca Militiar
htro/wwwexercito pow,brio7Servisffilmoteca/indice, htm

Organizaçles Militares
htp://www.exercilo.gov.br/060Ms/ lemA.hem

Armamentoe Muniçio
hup://wwwexercitogov,br/O3Brafor/ ammani/idice.ham

A Profission Militar
hup://wwwexercitogou,hr/D2Ingred Profmilibltom

## Curtas

- Convtnio Exército Brasilciro/IGHMB

O Exercito Brasileiro eo IGHMB Jirmarim um convênio, por intermédio da Diretoriade Assuntos Culturais, coma finalidade de promover estudos, pesquisas, palesiruse conferencias sobre temas, vultose fatos da Historia Militar.

- Visilante ilustre

OIGHMB receben a visita de cortesia do Professor Doutor Sérgio Martinez Baeza, Presidente da Sociedade Chilena de Históriae Geografia, naqual entabulounegociaçues para realizar atividades acadêmicas entre o Brasil eo Chile.

- XXVIII Congresso Internacional de Historia Militar

Teve lugar, no periodo de 11 a 16 de agosto, em Norfolk (Virginin, EUA), sobo patrocinio da Comissio Internacional de Histórin Militar RepresentaramolGHMB o Coronel Joilo Ribeiro da Silva eo Capi-tiode-Mar-e-Guerra Dino Willy Cozza.


Appotho do audiofo duranto o simposia "70 Anos da Revolutho Canshiuchanalista de 1932 .

## IGHMB - Situação em dezembro de 2002

I. SÓcIOS Eméritros

Corume FRANCISCORUASSANTOS-G4 (CALOGERAS)
COOHS $104 O U I M$ VICIORINOPORTELL LAFERREIRAALVES - 3 (RIOBRANCO)
General Sicverino sombrade ilivouerquue- 47 (CUNHA MATTOS)
Comoll CLAUDIOMOREIRA BENTO- 88 (PAULACIDADE)
Ahminate MARIOCESAR FLORES - 77 (VISCONDEDEINHAUMA)
Generil JONA DE MORAIS CORREIA NETO - 72 (OSORIO)
Connd ELBER DEMELLO HENRIQUES-54(REBOUCAS)
2 SOCIOSFUNDADORES

Cupitio ADAILTON SAMPAIO PIRASSINUNGA
Coronel ALIPIO VIRGILIO DI PRIMO
Cunilo ALTAMIRANONUNES PEREIRA
Contoncl alvaro qctavio dealencastre
Comandinte ANTONIOBUARQUE PINTOGUIMARĀES
Comandante ANTONIOCARLOS RAJAGABAGLIA
CIpitio ANTONIOLEONCIO PEREIRA FERRAZ
AmirmeALGUSTOCARLOS DESOUZA ESILVA
GenenUAUGUSTOTASSO FRACOSO
General CANDIDOMARIANO DASILVA RONDON
Comandante CESAR FELICIANOXAVIER
Comindinte DIDIOIRATIMAFONSODA COSTA
Coronel EMIL IOFERNANDES DE SOUZA DOCCA
General ESTEVAOLETTAODECARVALHO
Tenente-Coronel FRANCISCODEPAULACIDADE
Coronel FrANCISCOJAGUARIBE GOMES DE MATTOS
Gcnern FRANCISCOJOSEPINTO
Cupithor
Comandinte FREDERICOVILLAR
ComoelGENSERICODE VASCONCELOS
Almirmie HENRIOUE BOITEUX
Cupitio HUMBERTODEALENCARCASTELLOBRANCO
Comundunle JOAO EGON FRATES DACUNHA PINTO
Generil IOAO FULGENCIODE LIMA MINDELLO
Geneml IOAOMANUEL BORGES FORTES
Cipitao JONA S DE MORA S CORREIA FILHO
Major IONATHAS DA COSTAREGO MONTEIRO
Capitio JONATHAS DE MORAIS CORREIA
Cppitio JOSE DE LIMA FIGUEIREDO
Major JOSE FAUSTINO DASILVA FILHO
Generil JOSE MARIA MOREIRAGUIMARAES
Tenente-Coronc LEOPOLDONERY DAFONSECA
Commante LUCAS ALEXANDREBOTTEUX
Comenel LUZ LOBO
Almirante MANOEL JOSE NOGUEIRA DA GAMA
General MANUEL LIBERATO BITTENCOURT
Maior PIDROCORDOLINOIVRREIRADEAZEVEDO
Mupr RAPHAELDANTONGARRASTAZU TEIXEIRA
Coronel RAUL BANDERA DEMELO
Alminale RAULTAVARES
C口PIEOSEVERINOSOMBRA DEALBUQUERQUE
Coronel VALENTIM BENICIODASILVA

## 3. SOCIOSTTIULARES

| CADEEIRA E PATRONO |  | OCUPANTES / ANTIGOS E ATUALS |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | ALFREDO DESCRAGNOLLE TAUNAY. Visconde do Taunay | Marechal HJMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO - Fundador Genoral CARLOS DE MEIRA MATTOS - Eredrio Vaga |
| 2. | General ALFREDO MALAN DANGRONE | Goneta FREDERICO AUGUSTO RONDON -Fundador-Benamdrito Coromel VIFGILIO DA VEGGA |
| 3. | JOSE MARIA DA SLVA PARANHOS. Barato do Rio Branco | General FRANCISCO DE PAULA CLDADE Fundado Coronel JOAOLM VICTORNO PORTELLA FERHERA ALVES - Emerito Comandarte DND WLLY COZZA |
| 4. | Chole de-Divs解 ANTONO CLAUDIO solpo | General ARNALDO DAMASCENO VEPA Mavechal JONO BAPTISTA DE MATTOS Prolessor ODORICO PIRES PNTO Prolesser GLBERTO Joio CARLOS FERAEZ Vaga |
| 5. | Amirant ANTONO COUTINHO GONES PERERA | Almirante MANOEL JOSE NOGUEIPA DA GAMA = Fundador <br> Alminante WASHNOTON PERAY DE <br> ALMEDA - Benemarto Vaga |
| 6. | General ANTONO JOSE DAS DE OLVEIRA | General JOAO MANUEL BOFNES FORTES = Fundader <br> Gonemal AFFONSO DE CARVALHO Gengeal ADALARDO FLALHO Vaga |
| 7. | Engeriveio JULLO CESAR RIBERO DE SOUZA | Brigadelo LYsiAs Augusto Rodrioues Benembinio <br> Douter AUGUSTO DE LIMA JLINGA <br> Prolessor AMERCO JACOBINA LACOMBE <br> Prolessor AFNO WEHLNG |
| 6. | AImifante ANTONOOLUE VON HOONHOLTZ, Bardo de Tele | Almiranta FREDERCO VLLAR - Fundador AImi Almitarti HELIO LEONCIO MARTNS - Emerlio Vaga |
| 9. | Comandarie Marlamo de Azevedo | Gonorai Manuel liberato azevedo BTTENCOLIFT - Fundador Ganeral NELSON WERNECK GODFE Vaga |
| 10. | Cormol ANTOHO DE SENA MADURERA | Garenel ALVAFO OCTAVO DE ALENCASTRE = Fundador Ganera NELSON RODRGUES DE CAPVALHO Coronol JARDAO DE ALCANTARA AVELLAR |

[^63]| CADEMA E PATRONO |  | OCUPANTES/ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 11. | Gomeral ANTONO TBULACIO FERREIRA DE gOUZA | Gonoral genserico de vasconcelos - Fundador <br> Maractal ONOFRE MLAE GONES DE LMA <br> General OLINO gONDM DE UZEDA <br> Prolessor PEDAO UACINTO DE MALLET UDUEM |
| 12. | Ammanto jíno ctisar de norionha | General EVERALDO DE OLNEIPA RES |
| 13. | AImirante ARTHUA SLVEIRA DA MOTTA, Baralo de Jacegual | Aimiranle RAUL TAVARES = Fundador-Eenementio Doulor SÉRGO PERREIPA DA CUNHA AImirante DOMNGOS PACIFICO CASTELLO BRANCO FERREIPA |
| 14. | Cormel AuGusto fausto de souza | Goneral EM'LO FERNANDES DE SOUZA DCCCA - <br> Fundador <br> Gonent AhRTON SALGUEIRO DE FREITAS <br> Conom JOSE DE SA MARTES |
| 15. | Chelede-Diutrio Augusto JoAo MaNLEL LEVERGE Bardo de Melgaço | Comandarta ANTONO BUARDUE PNTO <br> GUMARAES - Fundador <br> Ganeral JOAOUM VICENTE RONDON <br> Alniranue HEACK MAROUES CAMNHA - Eenemérito <br> Comandante GL CORDERO DUS FERAREAA |
| 16. | Maruchal CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS | Genelal ALTAMRANO NUNES PERERA - Fundador Comonal FERNANDO ULRICH DE ALMEDA Dour MAACOS RBERO CORREAA |
| 17. | General COFAADO JACOB DE NEMEYER | Gonaval JOAO DE MELO MORAS <br> Prolemar ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS Coronel IUNENAL MLTON ENGEL. |
| 16. | Terente-Coronel DOGO AROUCHE | Genemal RAPHAEL DANTON GARPASTAZU TEXEEAA <br> - Fundador-Banemerilo <br> FIolersor DAvid Antóno da silva carmeiro <br> Vaga |
| 19. | General DOHISIO EVANGELISTA DE cASTRO CEROUEPA | Nanchal ESTEV AO LETTAO DE CARVALHO - <br> Fundador-Benemerilo <br> Cormol jose ferninio de mata pedioga |
| 20. | Geneml EDUARDO JOSE DE MOAAS | General yose faustino da siva Filho - <br> Fundador-Benembrile <br> Profossor gullherme de andrea frota |
| 21. | Cotonel EMLIO CARLOS JOURDAN | General VALENTM BENCO DA SEVA $=$ FundndetBenemerito <br> Goneral ANTONO DE SOUZA JÜROR = Bonemério Comonel ANTONO GONCYALVES MEIRA |
| 22. | Cotonel PRANCISCO ANTONO CARNEIRO DA CUNHA | Genaral JOÃO FULGENCIO DE LMA MNDELLOFundader <br> General Augusto frederico de araulo CORFEIA LIMA <br> Goneral OMAR EMIR CHAVES - Bonamarito Vaga |


| Cadeira e patrono |  | OCUPANTES /ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 23. | Mruchal Antowio Jose rodiciues | Gonaral Jowathas de moras correla Fundador <br> Goneral JOSE CAMPOS DE ARAGAO Ganeral DANLO DA CUNHA HuNES |
| 24. | Marechal FRANCISCO DAS CHMGAS SANTOS | Gereral Alifio virgino oi PRMO - Fundador Marechal MAAO TRAVASSOS <br> Coronal REWTON CORREA DE ANDRADE MELLO Genmal TASSO VLLAR DE AOUNO |
| 25. | Academico EUCLIDES RODRIGUES PMENTA DA CUNHA | Genemal UMBERTO PERECRINO SEABRA FAGUNDES |
| 20. | Mardchal HENHIOUE PEDRO CARLOS DE EEAUAEPAIRE ROHAN - VIsconde de Beaurepaire Rohan | Gonoral FRANCISCO JAGUARIBE GOMES DE WATIOS = Fundidor-Benemerito Prolessor EDUARDO CANABRAVA BARRELROS CoIURI PAULO DARTANHAM MAROLES DE AMORIM |
| 27. | Major ANTONO FLORENCO PEREIRA DO LAGO | ```Ganeral MANOEL CAVALCANTE PROENGA Gmneal HUGO glvA Prolessor LOUPENGO LUZZ LACOMBE Vaga``` |
| 28. | JOSE FELICLINO FERNANDES PINHERO, Visconde de Sto Leopoldo | General FAANCBCO SEVERA DO PRADO Brigadeio DEGCLECIO LIMA DE SDUEIPA Prolesser Jose neves amtencount |
| 29. | General JERONNOD FRANCISCO COELHO | General JOSÉ MARIA MOREIRA GUMARAXS = Fundador Cononal FREDERICO LEOPOLDO DA SILVA Cononel FERNANDO OSCAR WEIEERT |
| 30. | General JOARO SEVERIMND DA FONSECA | Gemeral CARLOS SUOA DE ANDPADE <br> Goneral JARBAS CAVALCAATE DE ARAGAO <br> Cororel JOLO SEVERIANO DA FONSECA <br> hermes neto <br> Almirant Mario Jonge da fonseca hermes |
| 31. | Matechal jose berniardin bormains | Genemal Augusto Tasso pragoso - Fundader- <br> Benamerilo <br> Coronel Joho baptisia de magalides <br> Cotonel FELICIANO THAUMATURGO MENDES DE MORAIS |
| 32. | Amiram fose candido GUlllobel | AImiranto ANTONO CARLOS RAIA GABAGLLA Funclador <br> Alminate RENATO DE ALMEDA GULLOBEL, <br> Comandinte LEVY SCAVARDA <br> Amtianle ARTHUR OSCAR SALDANHA DA GAMA <br> - Benamarilo <br> Doutor JOAOUM PONCE LEAL <br> Vaga |


| GADERA E PATRONO |  | OCUPANTES / ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 33. | Comandanto MANUEL ANTONO VITAL DE OLVEPA | Comandante LUZ ALYES DE OLNERA BELLO Amiminle HLTON BERUTTI AUGUSTO MOAERA Almimate AFLINDO VMANA FILHO - Emdrito Voga |
| 34. | General FAANCSCO jOSE OE SOUZA SOARES DE ANDREA. Bardo de Caçapava | Coronal LUZ LOBD - Fundador Genomi LUZ FELICIO RONTE RO DE LIMA Comoni hHMALDO SLVEAA FONTES |
| 35. | Genomil dose maco de abreve LIMA | Comandante CESAA FELICLANO XAVIER - Fundadon Amirante GERSON DE MACEDO SOARES General LAURO ALVES PNTO Coranel HIPAM DE FRETAS CAMARA |
| 36. | General JOSE JOAOUM MACHADO DE OLVEIPA | Comandarle JOAO EGON PRATES DA CLINHA FNTO - Fundador Vaga |
| 37. | General JOSE JOAOUM BARBOSA, Visconde de Alo Comptide | $\begin{aligned} & \text { Genpral ADALTON SAMPAIO PRABSNUNGA - } \\ & \text { Fundodor } \\ & \text { Bngadeiro JOSE EOUARDO MAGALHAES MOTTA } \end{aligned}$ |
| 3 LI. | Amirande iNACO JOAOUM DA FONSECA | AImieane DOO FATM AFONSO DA COSTA Fundador <br> Almirante UVENAL GREENHALGH Almirante MAX IUSTO GUEDES |
| 39. | Gompal JOSE VIERA COUTO DE MAGALHAES | Genaral JOSE DE LMA FGUEIAEDO - Fundador <br> Pioleseor PEDRD CALMON MONZ DE <br> BTTEAGOURT - Benemeria <br> Gonaral FERNANDO GUMAAAES DE CEROUEAA LILA <br> Brigadairo LALFO MEY MENEJES |
| 40 | Malor LADBLAU DOS SANTOS TITARA | General ANTONO LEONCIO PEREIRA FERRAZ Fundador <br> Corone germano seiol vidal |
| 41. | Comol JOÃO DE SOUZA NELLO RLVM | General FERDINANOO DE CARVALHO Vaga |
| 42. | CgpitBo RLFREDO PRETEXTATO MACEL DA SUYA | Gumal PEDRO CORDOLNO FERRERA DE <br> AZEVEDO- Fundader <br> Doutor MARCOS CLAUDIO PHILPPE CARNERD DE MENDONCA <br> Coronel NELSON JOSE ABREU DO O DE ALMEDA Vaga |
| 43. | Comindanin LUS EARROSO PEREIRA | Almiranto LUCAS ALEXANDRE BOITEUX - Fundador Comandante LEO FONSECA E SILVA Vega |
| 44. | Major JOAO MARTINS DA SILVA COUTIVHO | COTOMAI 4DHATHAS DA COSTA REGD MONTEIRO Fundador <br> Gonaral SALM DE MIRANDA <br> Vage |


| CADERAA E PATHONO |  | OCUPANTES / ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 45. | Gunem FRANCSCO DE PAULA BoRges Fontes | Gonem PRAMCisco Jose Prito - Fundade: Gongal AMMR BORGES FOATES Vaga |
| 46. | Cemonel jose saturnino Da costa PERERA | Grmal PAUL EANDEIPA DE MELLO - Fundador Goceral WALDEMABO PMENTEL Douth LUZ DE CASTRO SOUZA |
| 47. | Goneral RAMaundo JOSE DA CUNHA MATTOS | Gereral SEvERND SOMDRA DE ALBUQLEROLE -Fundador-Beneredrito Cownel NETSALLES |
| 4 B | Coronal RICARDO FRANCO DE ALMEIDA SERPA | Marechal CAMDIDO UARANO DA SLEVA RONDON = Fundador Eenemetrito Deufor GuSTAVO EARHOSO <br> Genorai RALL SLVERA DE MELLO - Banemério Comm LUE GONzaGA DE MELLO |
| 49. | General RUFMO ENEAS GUSTAMO GALVAO, Viscende do Maracaju | Comm LEOPOLDO NERY DA FONSECA - <br> Funclador <br> General EDMUNDO DE HACEDO SOARES E SILVA <br> - Benamentio <br> Gonan FLAMMARON PNTO DE CAMPOS <br> Cornal NLTON PREDKNHO |
| 50. | Amirante FRANCISCO CORDERODA SILVA TORRES E ALVIM, Barbo do buatemi | Almirarta HENHIOUE BOITEUX - Fundador Amirarte ANBAL CO AMAPAL GAMA COmantane CAPLOS GARRDO Comandante ANTONG LUE POHTO E AlBUDUEROUE - Jublado Vagn |
| 51. | Gemaral Augusto tasso fragogo | Manchal TRASTMO DE ALENCAR ARARIPE Eenamerlo Ganem SEBASTHO JOSE RAMOS DE CASTRO |
| 52. | Marchal WNOCONCOV VELLOSO pederneras | Gembal DiAlMa POLY COELHO Comel SEBASTLIO DA BEVA FUBTADO Brigadelo HUMEERTO CESAR PAMPLONA COELHO |
| 85. | FRAHCISCO ADCLFODE VARNHAGEN. Visconde de Petto Saguro | General DCCLECO DE PARANHOS ANTUNES Thenenta-Cornel JOSE AUGUSTO VAZ SAMPAIO HETO Coronl SEfoio PaULO MUNZ CggTA |
| 54. | Engertelto ANDRt PNTO REBOUCAS | Manchal NAcIO vose venissul Coronal ELEER DE MELLO HENRIOUES = EmAtio Coronel MAREC ANTONO CUNHA |
| 55. | Gengral JONOUM DE SALLES TORRES HOMEM | GHnetal JOSE MEIRA DE VASCONCELLOS Benemitio <br> Comnel VALTEA DOS BANTOS MEYEA = Banamedrito <br> Gnven HETIOA BOHGES FORTES <br> Conome MANOEL SOFIANO NETO |


| CADEIRA E PATRONO |  | OCUPANTES / ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 56. | Engertwiro AUOUSTO SEVERO DE ALBUOUEROUE MARANHAO | Brigadelno NELSON FRERE LAVENERE WhinDERLEY - Bunemérilo Doutor KEPLER ALVES BOMGES |
| 57. | Manchal PEDROO DE ALCANTARA DELLEGARDE | Ganeral CESAR AUGUSTO PARGA RODRIGUES Benemertio <br> Doutor ADOLFO MOPALES DE LOS RIOS FLHO Prolessor ANTONIO PNENTEL WNZ Vaga |
| 48. | Marechal LUIS ALVES DE LMA E SLVA. Duque de Caxias | Prolessor Euce ${ }^{(1 O}$ VLHENA DE MORAES <br> General ALFREDO SOUTO MALAN <br> Covonel ALDLIO SARMENTO XAVIER <br> Ganeral ALBERTO DOS SANTOS LMA FAJARDO |
| 59. | Mantchal EMDO DANTAS BAPRETO | General OTAVO SMAELNO SARMENTO DE CASTRO |
| 60. | Marechal-do-Ar ALBERTO SANTOS DUMONT | Comonel lue Peomo mirnida da costa |
| 61. | Padie Bantolomeli de glsmao | Brigadeim GOOOFFEDO VDAL Corongi HEANAR OHGULAR |
| 62. | Amireme LUZ FELIPE DE SALDA期A DA GAMA | AImirante AUGUSTO CARLOS DE SOUZA E SLVA = Fundader Aintirant ANTONO MENDES GRAZ DA SLVA |
| 69. | Marechal GREGORIO THAUMATUFOO DE AZEVEDO | Airmirarte MARO FERAETAA FRANCA Goreral JOLIO BAPTISTA PEDOTO - Benamerito General ALBERTO MARTENS DA SLVA |
| 64. | Engerheiro PANDA CALOGERAS | Gontal AURELIO DE LYRA TAVARES - Benemdrito Comen FRANCISCO RLAS SANTOS - Emdribo = Jutilade <br> Prolessor VICENTE COSTA SANTOS TAPAJOS Enpenteiro CHETONAO DUAS DE AVLA PIRES JUNOP |
| 65. | Marechal CANDDOO MARANO DA SLVA RONDON | Gereral FRAMCISCO DE PAULA E AZEVEDO <br> PONDE - Bonemprito <br> Major ELZA CANSANÇAO MEDEFOS |
| 66. | Comen IONATHAS DA COSTA REGO MONTERO | General SEFGO ROBEATO DENTIN MOHGADO |
| 67. | General EMLIO FEFNANDES DE sOUZA DOCCA | Prolesser ALBERTO LMA <br> Goneral AGUNALDO JOSE DE SENNA CAMPOS Gereral NEWTON BONLMA DOS SANTOS Vaga |
| 68. | General MANUEL LBERATO BITENGOURT | General JONAS DE MOPASS CORREIA FLHO -Fundador-Eenametifo Cononel CELSO JOSE PIRES |
| 69. | Brigadelro-do-Ar LYSUS AUCUSTO ROOPIGUES | Cownel AMERNO RAPOSO FLHO |


|  | CADERHA E PATROMO | OCUPANTES / ANTMGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 70. | Gemeral vaLENTTM 日ENICO DA SLVA | Coron wall Vaga |
| 71. | Almirante JOncun maroues Liseon Marques de Tamandine | Almirante ESTANISLAU FACANHA SOBRAHO |
| 72. | Manchsi MANOEL LUE OSOHIO. Marques do Homel | General JONAS DE MOPAS CORREA NETO Emarto <br> Aminath ARMANDO DE SENNA BTTIENCOURT |
| 73. | Manchal Antono de sampac | Gereral murilo RODRIGUES DE SOUZA Gereral MORVMLDE CALVET FAGUNDES Embaladdor FRANCISCO DE ASSIS GRECO Vuga |
| 74. | Marechal Emino luls MALLET, Bario de Hepery | Coronel lue paulo macedo carvalho |
| 75. | Teneme-Coven JOAO CARLOS DE VLAGRAN CABRITA | Coronel ASDFUBAL ESTEVES |
| 76. | Ambum FAANCSCO Manuel BAFROSO, Bardo do Amazonas | AIminnt ARMANDO AMOAM FERREPA VIDIGAL |
| 77 | Amirantu Jonous Jose ranáco, Viscondo de whaima | Arvitarte MAMO CESAR FLORES - Emério TomenthConone MUGO jopge DE BRITO CHAVES |
| 78. | Genenal FRANCISCO JAGUARIBE GOMES DE MATIOS | Prolegser Paulo braga de menezes Cononal DARZAN NETO DA SLVA |
| 79 | Mavochal yOAQ EAPTESTA MABCARENHAS DE WORAKS | Gonemal heTTOR DE ALMEIDA HEARERA Coronel ADHEMAR FNEAMAR DE ALMEDA |
| 80 | Tenenta Comonel JOSE DE MiRales | Prolessor GLLEATO FREvAE Vaga |
| 81. | Tenerle henfogue duoue estanda DE MACEDO SOARES | Prolessor RAUL DO REOO LIMA Genera Alficlanio pint de moura |
| 82 | Capitho TEOTONO MEMELLES DA suva | Atolrane PaULO DE CASTPO MORERA DA SLVA Vega |
| 83. | Amimarte MMNOEL PNTO BRAVO | Almart JOAO CARLOS GONCALVES CAMNHA |
| B4. | Capitio-de-Fragsta uOge EgYDO GARCEEZ PALHA | Prolassor ARSTIDES PNTO COELHO |
| 85. | Marechal JOMO CRISOSTONO CALLADO | Prolessor hemculano gowes mathas Vaga |
| 66. | Gempli yoño hevaloue botw | Comonel PEDAO SCHIPMER |
| 87. | Gemm uOhDun Xniver curang | Prolesgor AFFONSO CELSO VILELA DE CARVALHO |
| 腺 | Genoral PAANCESCO DE PAULA CDADE | Coromal Clatudio moreira bento - Enúlig Coronal DAVG RBERO DE SENA |


| CADEIRA E PATRONO |  | OCUPANTES / ANTIGOS E ATUAIS |
| :---: | :---: | :---: |
| 69. | Acadenico OLAVO BRAZ MARTINS DOS GUMARAZES BLAC | Gemal lieerato da cunna fried rich Doutor JOAOUIM MAAUEL XAVIER DA SLVEIRA |
| 90. | Academico gustavo baprose | Cononel NEOHL PORTELLA PERAEPA ALVES Brigadeiro MAX ALVM |
| 91. | Prolessor PEDRO GALMON MONE DE BITTENCOURT | Gomeral CARLOS PATHICIO FRETMS PEREIAA |
| 92. | Tenme-Brigadairo NELSON FREIRE LAVENERE WANDERLEY | Vaga |
| 93. | Almimito JOĀO DO PRADO MAA | Comandame LAURO NOGUEIRA FURTADO DE MENDONPA |
| 94. | Conone FiAMCESCO XAVIER LOPES ARAUUO. Bará do Parima | Vagat |
| 95. | Mamehal HUMEERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO | Coronel LUZ DE ALENCAR ARARPE |
| 96. | General ANTONO DE SOUZA Junioh | Bngadelto MURLLO SANTOS Viga |
| 97. | Marechal-do-Ar EDUARDO GONES | Tenarle-Comenel ALCMR LNTE GERALDO |
| 98. | Mavechal MAROO TRAVASSOS | Cemenel Joho miberio da suva |
| 99. | ALEXANDPE DE GUSMAO | General PEDRO LUZ DE ARALJO BRAGA |
| 100. | Escritor GASTĀO PENALVA | Amiranle sERGO TAsso vascuez de acuno |

## 4.ESCLARECIMENTO

- As relacies pablicadas nesia Revista raduzem una tentativa de consubslanciar um levantamento de cariler definitivo dos socios das diversas categorias do lastituto e respectivos parronos.

Pare isso, foi obscrvoda a seguinte oricniches:
 do na Revisia n. I. Com isso, alguas patronos, hathoidos posteriormente, iveram rcajusisdos os mimeros de suas cedeinas:-respeilo ao vinculo do sécio com o respectivo patrono, seja por adoçion na eleiçịo ou posse, seja por u̧ău fuluru. Com isso, oconeram algumis mudanças no namero dise cudeirak de ilguns socios:
-os posios forim simplificodos, em particular os dos oliciais-genernis, ficando restringidos a Almirante, na Mariaba, a General, no Extreito, e a Brigudeiro, na Acroniduica;

- evibu-se of usp indiscriminado de abreviatunas dos postos para permitir maior entendimento por porte dos civis:
- procurou-se evitir nomes incompletos ou com apenas as iniciais de alguns sobrenomes:
- Bīo fió publicada a releço dos Socios Conrespondentes a fim de permitir umba atualizaģo rigorosa da existeme; para tiso, esti sendo solicinida a cooperaçio dos confrades yue dispo-
 veis incorreços observadas e para a complementyy to do posto e do endereco.
s.socios palecibos

1. Marcht HUMBERTO DEALINCAR CASTELLOO BRANCO - Fundudor
2 General FREDERICOAUGUSTORONDON - Fundidor, Benemérito
I Gentral FRANCISCO DE PAULACIDADE- Fundulpr
2. Generil ARNALDODAMASCENO VIEIRA
Marelal JOAO BAPTISTADE MATTOS
Prolesor ODORICO PIRES PINTO
Prolesmo GILEERTOJOAOCARLOS FERREZ
3. Amsiranle MANOEL JOSÉ NOGUEIRA DA GAMA - Fundudor
Almirante WASHINGTON PERRY DEALMEIDA-Bencouerito
4. General JOAO MANUEL BORGES FORTES - Fundador
GenerulaFFONSO DECARVALHO
Generul ADALARDOFLALHO
5. Brigadeiro LYSIASAUGUSTORODRIGUES - Benentrito Doutor AUGUSTODE LIMA JUNIOR Professi AMERICO AACOPINA LACOMBE
8 Almirans FREDERICO VILLAR - Fundador Almirane JOAO DO PRADOMAIA - Benemérito
6. Ceneril MANUEL LIBERATOAZEVEDO BITTENCOURT-Fundador Genural NEI SON WERNECK SODRÉ
7. Coronel ALVARO OCTA YIO DEALENCASTRE - FundadorGeneral NELSON RODRIGUES DECARYALHO
8. Coroncl GENSERICODE VASCONCELLOS - Fundador Marchal ONOFRE MUNZ GOMES DE LIMA GenenI OLIVIOGONDIM DE UZEDA
9. Abrirume RAUL TAVARES - Fundudor, Benemerito Dotior SERGIOFERREIRA DA CUNHA
10. General EMILIOFERNANDES DE SOUZA DOCCA Gencral aymton Sal GUEIRODE FREITAS
11. Comandane ANTONIO BUARQUE PINTOGUIMARÄES - FundadorGlneral JOAQUIM VICENTE RONDON
Alqurnte HERICK MARQUES CAMINHA - Denemérito
16 GenerulALTAMIRANO NUNES PEREIRA-Fundador Cononel FERNANDO ULRICHDEALMEIDA
12. Gencral JOAO DE MELOMORAIS
Proficsme ARTHUR CEZAR FERREIRA REIS
13. Gencral RAPHAELDANTONGARRASTAZUTEIXEIRA-FundadonProfessor DAVIDANTONIODASILVACARNEIRO
14. Marechal ESTEVAOLETTAODECARVALHO-Benemerito
15. General JOSE FAUSTINO DA SILVA FILHO - Fundador, Benemérito
16. General VALENTIM BENICIO DA SILVA - Fundudor, Benemerito
Generol ANTONIO DE SOUZA JUNIOR - Benemérito
17. Gcnerul JOAO FULGENCIODELIMA MINDELLO-FundadorGencral AUGUSTO FREDERICO DE ARAÚOCORRELA LIMA
Gencral OMAR EMIR CHAVES - Benemério
18. Gcneral JONATHAS DE MORAIS CORRELA - Fundador
General José CAMPOS DE ARAGAO
19. General ALÍPIO VIRGILLIODI PRIMO-Fundudor
Mamthal MARIOTRAVASSOS
Commel NEYTON CORREA DE ANDRADE MELLO
20. Genem FRANCISCO JAGUARIBEGOMES DE MATTOS - Fundadox, Beneménito Pro/tsom EDUARDOCANABRAVA BARREIROS
21. General MANOELCAVALCANIEPROENCA
General HUGOSILVA
Deutor LOURENCOLUIZLACOMBE
22. Gencral PrANCISCOSILVEIRA DOPRADO
Brigakim DEOCLECIOLIMA DESIQUEIRA
23. Gentral JOSE MARIA MOREIRA GUIMARAES - Fundador Comel FREDERICO LEOPOLDO DASILVA
24. General Doutor CARLOS SUDA DE ANDRADE
General JARBASCAVALCANTE DEARAGAO Cornel JOÃ SEVERIANO DA FONSECA HERMES NETO
25. GenerelAUGUSTOTASSO FRAGOSO-Fundedor, Benemento Coromel JOÃ BAPTISTA MAGALLHAES
32 Almirnte ANTONIOCARLOS RAJA GABAGLIA - FundadorAminnie RENATODEALMEIDAGUILLOBELComindante LEVYSCAVARDAAlmbinte ARTHUR OSCAR SALDANHA DA GAMA = BeneméritoDoulor JOAQUIM PONCE LEAL
26. Comendante LUIZALVES DE OLIVEIRA BELLO
Amirant HILTON BERUTTI AUGUSTO MOREIRA
27. Coronel LULZ LOBO-Fundidor
General LUIZ FEICIO MONTEIRODE LIMA
35 Comondante CESAR FELICIANOXAVIER - Fundodor Almiande GERSON DEMACEDOSOARES
General LAUROALVES PINTO
28. Comandante JOAO EGON PRATES DA CUNHA PINTO - Fundedor
29. General ADAILTONSAMPAIOPIRASSINUNGA - Fundador
30. Almirinte DIDIOIRATIM AFONSO DA COSTA - FundadorAlainne UVENALGREENHALGH
31. Generul JOSE DE LIMA FIGUEIREDO-Fumdador
Prolessor PEDROCALMON MONLZ DE BITTENCOURT - Beneménio
Genenu FerNandogulmaraies decerqueira lima
32. Genter ANTONIO LEONCIO PEREIRA FERRAZ-Fundador
33. Gentrul PERDINANDODECARVALHO
34. Geteral PEDROCORDOLINO FERREIRADE AZEVEDO-Funduder Doutor MARCOSCLAUDIO PHILIPFECARNERODEMENDONCA Corchel-Aviador NELSON JOSÉ ABREU DOO DEALMEIDA
35. Almuruie LUCAS AL EXANDRE BOITEUX - Fundeador
Comindente LEO FONSECAESILVA
36. Coronel IONATHAS DA COSTA REGO MONTEIRO-Fuodador
Generil SALM DEMIRANDA
37. General FRANCISCO JOSE PINTO-Fundader
General AMYR BORGES FORTES
38. General RAUL BANDEIRA DE MELLO-Funduder
Generul WALDEMIRO PIMENTLI
39. Mawhal CANDIDO MARIANO DASILVARONDON - Fundador, BenemétitoDoworGUSTAVOBARROSOGeneral RAUL SILVEIRADEMELLO-Bencmério
40. Cormi leorolidonery Dafonseca-Fundador
Gentnil EDMUNDODEMACEDO SOARES ESILVA-Benenérito
General FlamMarion Pint Ode Campos
$\$ 0$ Almirante HENRIQUE BOITEUX-Funduder
Almirante ANÍBALDOAMARALGAMA
ConnonduntCARLOS GARRIDO
41. Marechal TRISTAODEALENCAR ARARIPE-Benemérito
52 Genmal DJALMA POLYCOELHO
Curane SEBASTIAODASILVAFURTADO
42. General DIOCLECIODEPARANHOSANTUNES
Coroncl JOSÉ AUGUSTO VAZSAMPAO NETO
43. Mirchal INACIO JOSE VERISSIMO
44. General JOSÉ MEIRA DE VASCONCELLOS - Benemério
Coronel WALTER DOSSANTOS MEYER - Benemérito
Gencral HEITOR BORGES FORTES
45. Brgadino NELSON FREIRE LAVENERE WANDERLEY - Benemérito
46. Gcncral CESARAUGUSTOPARGARODRIGUES-Benemério
Doulor ADOLPHOMORALES DE LOSRIOS FILHO
Professor ANTONIOMPIMENTEL WINZ
47. Professor EUGENIOYILHENA DEMORAES
Generil ALFREDOSOUTOMALAN
Coronel ALDILIOSARMENTOXAVIER
48. BriguleiroGODOFREDOVIDAL
62 Amirante AUGUSTOCARLOSDE SOUZAE SILVA - Fundador
49. Amirame MÁRIO FERREIRA IFRANCAGeneral JOAOBAPTISTA PEIXOTO- lienemérito
50. Gemenil AUREIIODELYRATAVARES
Profestor VICENTECOSTASANTOSTAPAJOS
51. Gencral FRANGISCODE PAULAEAZEVEDO PONDE - Benenuerito
52. Protesaral.BERTOLIMA
General AGUINALDOIOSEDESENNACAMPOS
Gencral NEWTON BONUMA DOS SANTOS
53. Generai JONAS DE MORAIS CORREIAFILHO-Fundador. BenemArito
54. Coronc WALDIR DACOSTA GODOLPHIM
55. General MURILORODRIGUES DESOUZA
Geteril MORIVALDECALVET FAGUNDES
Enhuizular TRANCISCODEASSISGRIECO
56. Prolessor PALLOBRAGADEMENEZES
57. Gencral HETOR DEALMEIDAHERRERA
to Profeswolliberiofrreyre
58. Professor RaUL DOREGOLIMA
82 Amitane PAULODECASTRO MOREIRA DASILVA
59. Profesor HERCULANOGOMES MATHIAS
60. Guteril LIBERATO DACUNHAFRIEDRICH
9 Corone NEOMILPORTELLAFERREIRAALVES
\% BrigadeiroMURILLOSANTOS

## Relatório Anual da Diretoria Ano de 2002

## 1. FINALIDADE

Registrar as atividades desenvolvidas pelo IGHMB e efetuar a prestiçĩo de contas da Diretoria relativa ao ano de 2002.

## 2. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

## a. Recursos financeiros

Oprograma traçado para 2002 foi cumprido graças ao novo valor da anuidade. estabelecido em R\$270,00, conforme deliberaçio na reunifio de Diretoria, em 24 de janciro, de conformidade com o que presereve o Art. 52 do Estatuto.

Odemonstrativo da receitae da despesa tunuil, aprovado peloConselho Fiscal, consta do "Anexo A - Prestaçio de Contas".

## b. Secretaria

A Secretaria vem lutando com dificuldades para desincumbir-se de suas atribuiçues, pela fallan de auxiliares competentese de recursos suficientes.

OCapitäo Justo Hélio Monteiro vem se encatregando dos trabalhos da Secretaria dentro dies possibilidades e limilaçōes, contando apenas com uma auxiliar, estagíria da Fundaçìio Osório.

## c. Boletim Informativo

Foram editudos e distribuidos 10 (dez) Boletins Informativos, de março a dezem-
bro, relatando as atividades socioculturais no periodo. Uma coletinea desses informativos faz parte do "Anexo B - Coletânea de Bofelins Informativos de 2002".

O Boletim Informativo, a partir de 2003 , serie emitido também pela Internet, a firnde reduzir os gastos e facilitar a distribuiçio.

## d. Revista

A revista de 2000 foi editadae distribuida aos sócios e entidades congeneres, nacionais eestrangeiras.

A referenteso ano de 2001 estí em fase final de impressino, já estando paga.

## c. Instalaçōes

O IGHMB luta para a manutençāo das bons condições de uso da Casa Histórica de Deodoro. O Fato de tratar-se de um imóvel centenário, cujja conservaçũo nào veio sendo feitu dentro das suas reais necessidades, levou o Instituto a transferir a realizaçâo de suas sessdes para o auditório da Bibliotecado Exército.

A Presidénciado Institutofez gestoes junto 20 Departamentode Engenhariae Comunicaçẽes do Exército nosentido de conseguir recursos paraarecuperaçiodohistónicoimóvel. Contou, moportunidade, comacooperaçiodo General-de-Exercito Licinio Ribciro Viana Filho. Lamentavelmente, até a presente data, as obras, a cargo da Comissão Regional de Obras, nīo estino concluidas.

As vistorins realizadas pellu Presidetncia do lGHMB is obras que vêm sento realizadas fêm apresentado algumus resirriçöes ì qualidude do traballio ate entian exccutado. Agrava-se a situaçio, uma vez que os recursos disponíveis nàio estä̀o sendo suffcientes para a conclusito das obras.

## f. Material permanente e de consumo <br> O IGHMB recebeu por doação, para repor itens roubados de suas dependências, o seguinte material: computador com gravador e reprodutor de CD; impressora; scaner; copiadora tipo "xerox".

## g. Assemblêia Geral

Realizaram-se duas assembléias gerais ordinárias, no longo do presente ano; uma para prestação de contas e apresentaçíto do relatório anual de 2002 e outra destinuda à eleiç̣̃o dos órgäos administrativos.

Nīo foi realizada assembléa geral para ingresso de novos sócios titulares por nito haver cadeira vaga. Entretanto, foram efetuadus eleiçoes paru socios eméritos, correspondentes e honorários.

A Diretoria reuniu-se formalmente cm duas oportunidades ( 24 de janciro e 9 de dezembro de 2002).

## h. Posse de Sócios

Tomaram posse em 2002 os sócios honorários: Drat Vera Lúcia Boturel Tostes; Prof. De Marcos Curha e Souza; Prof. Dr. José Arthur Alves da Cruz Rios; e Prof. Dr. Ricardo Velez Rodriguez.

## i. Admissão como Colaborador <br> Conforme oque estabeleceo ${ }^{\$} 1^{*}$ do Art.

17 do Estututo do IGHMB por ato do Presidente edecisioda Diretorin, foram admithdos conno Colaboradores deste Instituto, por umperiodo de 4 (quatro) anos: oCC Mönica Hartz de Oliveirai Moitrel, a contar de Ia de marrç; e o Cap QCO Wagner Alcides de Souza, a contar de le de maio.

## j. Jubilaçảo de Sócios

Segundo o que prescreve o Art. 12 do Estatuto do IGHMB, foi concedida, a pedido, a jubilaçĩo dos socios: Cel Francisco Ruas Santos, a partir de $1^{\text {º }}$ de março; Gen Umberto Peregrino Seabra Fagundes; e CMG António Luiz Portoe Albuquerque.

## k. Visitante ilustre

A sede do IGHMB foi visitada oficialmente pelo Presidente da Sociedade Chilena de Históriae Geografia, Prof. Dr. Sergio Martinez Baeza.

## L. Falecimento de Sócios

No ano de 2002, Caleceram os seguintes confrades: Prof. Herculano Gomes Mathins, em IUde janeiro, Gen Bda Newton Bonumá dos Santos, em 17 de julho; Ten Brig Ar Murillo Santos, em 7 de setembro; e Prof. Joaquim Ponce Leal, em 28 de outubro.

## 3. ATIVIDADES CULTURAIS

## a. Palestras e Conferencias

Oano sociocultural foi abertoem 19 de março com a brilhante conferenncia sobre o tema "Fundamentalismo Istämico e Terrorismo", proferida pelo Prof. Dr. José Arthur Alves da Cruz Rios. Fonam proferidas, durante o ano. 25 palestras e conferências
pelos conferencistise palestrantes constiantes do "Antexo D-Pulestrase Conferthacias Proferidas em 2002".

## b. Núcleo de Estudos e Pesquisas de Histôria Militar (NEPHIM)

Em 2002, o IGHMB rualizou 8 (oito) sessöes do NEPHIM, de abril a novembro, seguindo a programuçãoconstante no"Anexo E-Sessöes do NEPHIM em 2002".

## c. Simpósios

No corrente ano, o IGHMB fez realizar um simpósio sobre of lema "70 Anos da Revoluçĩo Constituciontulista de Stio Pau10 ", no auditório du Biblioteca do Exército e na Sala Pedro Calmon, do IHGB, no período de 10 a 12 de setembro. O evento teve como coordenador o Cel Eng e EM Luiz Carlos Carneiro de Paula.

## d. Congresso Internacional de Historia Militar

OIGHMB se fezrepresentur no XXVIII Congresso Internacional de História Militar, realizado no período de 11 a 16 de agosto, em Norfolk, Virginia, EUA, sob o patrocinioda Comisstio Internacional de História Millitar, pelo Cel Inf João Ribeiro da Silvae CMG (FN) Dino Willy Cozza.

## e. Atividades Culturais dos Sócios

- Prof. Dr. Amo Wehling assincu artigo "A Pesquisa na História Militar Brasileira" no n. I da revista Da Cuhura, da Diretoria de Assuntos Culturais; colaborou na magnifica obra Brasiliana, da Biblioteca Nacional; recebeu a "Medalha PuuloCameiro", da Aca-
demia Brasileira de Letras, participou de mesa redonda sobre historiografia da Grécia, no Pen Clube do Brasil; e proferiu conferencia sobre" PedroCalmon, Historiador", na Academia Brasilcirade Letras.
- Prof. Guilherme de Andrea Frota lançou 500 Anos de História do Brasil (Ed. BIBLIEX) e 50 Anor do Colégio Naval (Ed. Serviço de Documentação da Marimha).
- Prof. Ronaldo Rogerio de Freitas Mourio foi empossado na Academia Brasileira de Literatura e lançou oAnuário de Astronomia de 2002 (Ed. Bertrand Brasil) e Do Universo ao Multiverso (Ed. Vozes).
- Prof. Jose Arthur Rios, Prof. Ronaldo R. Mourio e Gen Umberto Peregrino Seabra Fagundes assinam verbetes na 2 .ed da Enciclopédia de Literautura.
- Cel Art e EM Luiz Paulo Macedo Carvalho falou homenageando Umberto Peregrinoe sua obra; suudou o Presidente da Sociedade Chilena de Historia e Geografia, no IHGB; pronunciou, em Fortaleza, a convite do comandante da $10^{a} \mathrm{Re}$ giāo Militar, uma palestra sobre "A Problemática das Forças Armadas no Seculo XXI; recebeu o título de Sócio Correspondente da Sociedade Chilena de História e Geografia; recebeu o diploma de Grande Benemérito outorgado pelo Real Gabinete Portugues de Leitura; foi eleito Sócio Correspondente do Instituto Histórico, Geogrífico e Antropológico do Ceará; e tomou parte na reuniāo do Conselho Técrico Consultivo da FUNCEB, realizadaem Ipatinga, MG.
-Gen Div Med Aureliano Pintode Moura foi distinguido com a "Medalhad de Hon-
ra ao Mérito", por relevantes serviços prestados à Medicina, pelo Colegio Brasileiro de Cirurginess participou da mesa redonda sobre o tema A Maldita Guerra, coordenada pelo Prof. Francisco Fernando Monteoliva Doratioto, realizada no Centro de Estudos Brasileciros de Relaçues Intemacionuis; purticipou do VIII Encontro Luso-Brasileiro de Medicina Militar, em Lisboca, onde apresentou o trabalho "Geografia MédicoMilitar da Amuzônia", realizou palestrasobre O Contessado, no IGHRJ; e participou da vingem ao Paraguai visitando os locais historicos do teatro de operageles, de Passo da Pítria até Humailá
-Cel Inf Joăo Ribeiro da Silva foi admu'tido como Sócio Cortespondente do Instituto Histórico e Geografifico de Minas Gerais e do Instituto Urquiza de Estudos Históricos; lançou o livro $O$ Homem Brasilei$r o$; e foi agruciado com o Diploma de Alto Mérito Sociocultural da UBERJ.
- Dr. Kepler Alves Borges foi agraciado com a "Medalha Hipólito da Costa", da Ordern dos Advogados do Brasil.
- Cel Cav e EM Davis Ribeiro de Senna lançou o livro Exércilo Brasileiro Orrem, tomo V .


## f. Colaboraçāo do IGHMB

- com a ECEME: palestras proferidas pelos coronéis Luiz Paulo Macedo CarvaTho e Luiz Carlos Camciro de Paula, sobre "Evoluçio da Arte da Guerrac do Pensamento Militar na Idade Média e no Periodo Napoleónico" e "A Guerra do Golfo e a Guerra do Afeganishāo".
- na EsAO: a convite do seu comandante, o Gen Ex Jonas de Morais Correia

Neto proferiu uma palestra sobre a Revolução de 31 de março de 1964, sob otitulo "Por que aconteceu e $o$ que foi a Revoluçĩo de 1964".

## g. $66^{\circ}$ Aniversário do IGHMB

Em comemoração ao transcurso do $66^{\circ}$ aniversário da fundação do IGHMB, teve lugar, em 7 de dezembro, Sessào Solene alusiva, seguida de um concorrido coquetel de confraternizaçāo, no Salăo da Biblioteca do Exercito. Na referida Sessino fez uso da palavra o Presidente, para abordar o tema "Guerras Futuras e Reflexöes sobre Política de Defesa".

## h. Curso de Pós-Graduaçảo lato sensu em História Militar

Foi concluido, na UNIRIO, o primeiro curso de pós-gruduaçjo lato vensu em Histôria Militiar, patrocinadopelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Exercito e sob a oricntaçĩo do IGHMB, para 19 militares, no dia 12 de março de 2002.

## i. Convênio com o Exêrcito Brasileiro

O Exército Brasileiro e o IGHMB firmaram convênio, por intermédio da Diretonia de Assuntos Culturais, com a finalidade de promover estudos, pesquisas, palestras e conferências sobre temas, vultos e fatos da Histôria Militar.

## j. Visitas e passeios

O IGHMB, no corrente ano, promoveu apenas um passeio martimo pela Bafa de Guanabara, com apoio do Espaço Cullural da Marinthae com a participação de seu quadro social e dependentes, no dia 25 de julho.

## 4. CONCLUSĀ0

Apesar de todas as dificuldades encontradas, olGHMB pode orgulhar-se de ter cumprido com exito a programaçio proposta para o ano de 2002. Preocupa sobremodo oagravinuento da silusectio financeira do Institutoe a conservaçţo da Casa Histórica de Deodoro, o que leval a se pensar em obter subvençtio do Ministério da Defesa ou passar para este a subordinaçio
do Instituto, paranssegurar sua sobrevivennciacom rejuvenescimentodos seus quadros.

Riode Janeiro, II de dezembrode 2002.

## LUIZ PAULOMACEDOCARVALHO Presidente

## AURELIANO PINTO DE MOURA Diretor Secretário

## ANEXOS

A $=$ Prestação de contas (omitido)
B - Boletins Informativos de 2002 (omitido)
C - Socios Eleitos em 2002


D = Palestras e Conferèncias proferidas em 2002
E - Sessōes do NEPHIM realizadas em 2002

## ANEXO C

## Sócios elertos em 2002

 petritor homprias e oorespondentes dos sequltes prios

- Seior Emuntas

- Profevar Douter ARhD WEHING
- Scias Hontotios
- Coreal Aviador mandel cahegse jublon
- Coronel de Atilharia HLLCLO PLAHEIRD

- Schor Comeppodntion
- Profersar Doutor PRANCISCO FERNaRDO MONTEDLTA CORATDOTO
- Prolessor Dougd DOUELAS MICHALAMT
- Tenate Geronel de Artilharla TVD DE ALGLUCUERGJE


## ANEXO D

## PALESTRAS E CONFERËNCIAS PROFERIDAS EM 2002

19 de mayo

25 de reurga

de de dbri

16 te abell
Cotend HEUD MENDES - Poteco Democotica; a Shologio do Bemocracio
23 de abril

30 de abril

07 de mais
Douter Jose Eututio DE MACED sORRE - Sopoluto a a Prologio
21 de mio

椟 de my

11 de junho

15 de junho

75 de junho

16 de Jho
Duvtor MAjL SOARES DA SIVEIRA - UT Erasiterio na Lepdo Cirangeiro
23 de julh

30 de julha

13 the apto

20 of ageto

27 da agotio

03 de retentre

24 de retenbo

01 de qutubro

15 de outubro

29 de aulubre


29 dr ouluto

of de nowtabro

19 de nowrintro

25 de novatibio

03 de denembre

10 de dyxember


## ANEX0 E

## SESSŌES DO "NEPHIM" REALIZADAS EM 2002

## 20 de abril



 14 de maio


 of de jutho

 op de julho



## 06 de agosto

 Byynd dos Sontor

17 de getembro


Deportamento de Guvor dos Ebl
ba de outubio


12 को novembre



## IN MEMORIAM



General-de-Brigada NEWTON BONUMÁ DOS SANTOS Ocupante da cadeira $n^{\circ} 67$ General Emilio Femandes de Souza Docca


Tenente-Brigadeiro-do-Ar MURILLO SANTOS
Ocupante da cadeira $n^{6} 96$ General Antônio de Souza Junior

Professor HERCULANO GOMES MATHIAS
Ocupante da cadeira $n^{0} 85$ - Marechal João Crisóstomo Callado
Doutor JOAQUIM PONCE LEAL
Ocupante da cadeira n² 32 - Almirante José Cândido Guillobel



[^0]:    - Coronel do Artharta estado-Maior Pashente do IGHMB e membro do IHAB,

[^1]:    - General-dn-Erlgach.

[^2]:    * Socidega sto honorirlo do IGHEB.

[^3]:    1 Falkgnialh Fichard of, all - Amenters Achinos Heal Cartoidge, Mif, 2001, p. 47:

[^4]:    2 O temba parece ter 30 originado muma séria de pantites (fractis) publozdos nos Estadas Unidos, em 1509, delendende a absolula indabidado its. ral da Blifla. E conente em centas seitas protas: tardes que condenam lanio a larefa Caddica comeo pensamerto medeme. Ver in Bulock and Brass, Ditionay of Modem Thayht p. 251.

[^5]:    3 Ap . Fosta, S. J . Glumppe dr $=$ "Oque os mppuimanos dizem hofe de Jesus e dos crislitos" em Cuth-
    

[^6]:    4 Nowsweck 24 de shtermbo do 201.
    5 Homman, Phip E. - Terorism and Americe, Cambridgo, AIT, 2000.

[^7]:    4 Weber, Max - Econany and Socloty (iraductiol. Los Anpolest: Untworsty of Califoria Presin, 1978 2 2., p-82J-27.

[^8]:    7 Jenkirs Evan M - "Duforse against Teroriem" en Anvals of the Acndory of Polineal Solance, 1967
    8 Ap. Heyman, op. tit. p. 4.

[^9]:    9 Dades do Insititio liamacional de iflormaches contra o Terrorismo, reproduzido en gratho om Memareok is de patubro de 2001.

[^10]:    11 Cluitorbuck, Fichard, Guermeminos o Torronsias (traduchol, Rio de dangirobibioteca do Exarelo Edilow, 1800, p. 104-105.

[^11]:    12 Falkendali, ga, cil. p. 19-86,

[^12]:    - Congnel de Artiharia ealade-Hator

[^13]:    - O astudo complato da Pratica ed encontrado em Pratididado (Base para uma teoria politica), 港 patginas, do mesmo avitor.

[^14]:    

[^15]:    1 Den Bemardino de Mendoza.
    2 Fejta da Alemartha que tem por centro Berlim a que impropramente chamatros do Prubsh.

[^16]:    3 Goran Hyylad, The Riso and Foll of tho Swedish Enpins, em CHM, Actu n. 9, Tel hive p, 249.

[^17]:    4 Guorro at Palx dans L'Europe du XVIMmo Sterte p. 240.

[^18]:    5 John A Lym Oom of the Grand Sicte, p, 35ES57.

[^19]:    E Amdes el socithes em Europe do 1494 d 1789 , p. 04105

[^20]:    7 De haliphadowes criaram vinios kermos para desig-
    
     dos ou empasithos mithars. Aguns liancesers Co sharnern simplosmerte de arimpertures

[^21]:    - Doulor em Drolo a tikiorador.

[^22]:    - Professor adjunlo do curso de Relaçōes Internacionais da Universidade Católica de Brasilia e professor no Institulo Rio Branco, do Minislério das Relaçōes Exteriores.

[^23]:    1 Relatório Politico sobre o Paragual (confídencial), por Arthur dos Guimarảes Bastos, $2^{0}$ Secretário da Legaçāo em Assunção. Anexo ao olicio 122, Assunção, 05.10.1931. Arquivo Histórico do Itamaraly, Legaçōes do Brasil - Paragual - Officios Enviados, 201-4-6.

[^24]:    2 COLLOR, Lindollo. No Centenário de Solano López. Sâo Paulo: Melhoramentos, 1926, p. 69.

[^25]:    3 CABALLERO AQUINO, Ricardo. Abnegación Romántica y Estéril err: CENTURIÓN, Juan Crisóstomo. Memórias, Reminiscencias Históricas sobre la Guerra del Paraguay. Asunción: El Lector, 1988, v. 1, p. 18.
    4 In : DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paragual. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 90.

[^26]:    5 VIANA DE LIMA para Chanceler DIAS VIEIRA, oficio contidencial e reservado, Assunção. 19.09.1864. Arquivo Histórico do ltamaraly, 201-1-10. Documento sem titulo, outubro/novembro de 1864, com informe detalhado dos movimentos dos membros da Legaçāo brasileira em Assunçāo. Archivo Nacional de Asunción, Colección Rio Branco, documento 2411.
    6 VIANA DE LIMA para DIAS VIEIRA, oficio conlidencial e reservado. Assunçāo, 10.10.1864, e VIANA DE LIMA para TAMANDARÉ, oficio confidencial e reservado. Assunção, 13.10.1864. Arquivo Histórico do Itamaraty, 201-1-10.

[^27]:    7 DORATIOTO, Francisco, op. cit., p. 131-132.

[^28]:    8 BOX, Pelham Horton. Los origenes de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Buenos Aires: Ediciones Nizza, 1958, p. 186.
    9 BORMANN, J. B., General. A Campanha do Unuguay (1864-1865). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1907, p. 294.

[^29]:    10 RIO BRANCO, José Maria da Silva Paranhos Jr., Barào do. O Visconde do Rio Branco. Rio de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1947, Obras do Barão do Rio Branco, v. VII, p. 202, 215.
    11 Volo do Visconde de Niterói na Seção de Negócios Estrangeiros do Conselho de Estado, 25.12.1873. Arquivo Histórico do ltamaraty. Atas do Conselho de Estado - Seçẵo dos Negócios Estrangeiros, cópia datilografada, p. 303.

[^30]:    12 CAXIAS, Sessão do Senado de 15.07.1870. Anais do Senado, 1870, v. II, p. 100.

[^31]:    13 DUAOSELLE, Jean Baptista. Tout Empire Périra. Paris: Armand Collin, 1992, p. 223.

[^32]:    14 CAXIAS para o Ministro da Guerra, oficio reservado, Tuiù-Cuê, 11.09.1867. Arquivo Nacional, Guerra do Paraguat, caixa 811, pacote 1.
    15 Em ROTTJER, Enrique I. Coronel. Mitre Militar. Buenos Aires: Circulo Militar, 1937, p. 203-204.

[^33]:    16 Para maiores detalhes ver DORATIOTO, Francisco. O fracasso da primeira cooperação entre Brasil e Argentina, em Revista Mütipla. Brasfiia: Faculdades Integradas UPIS, v. 4, n. 6. jul. 1999, p. 21-40.

[^34]:    - General-de-Divisão Médico. Sócio titular do IGHMB.

[^35]:    - Tenente-General do Exército porluguês.

    1 As abreviaturas utilizadas nas referèncias a documentos constam da enumeração das fontes manuscritas. Nas transcriçōes foi atualizada a ortografia e, em alguns casos, a pontuação. Parcialmente, esta comunicaçāo repete ou desenvolve outra com o título A Guerra de 1801 no Brasil apresentada no XI Colóquio da Comissão Portuguesa de História Militar - Portugal e os Abalos PoliticoMilitares da Revolução Francesa no Mundo -, realizado em Lisboa de 5 a 7 de novembro de 2001.

[^36]:    2 Oficio de 23.12.1802 para o Coronel Manvel Marques de Souza, Wierderspahn, 1934, p. 112.
    3 Porto, 1943, p. 463.

[^37]:    4 Em 03.11.1796, 07.01.1797, 23.03.1797, Códice 573 do AHU.; em 24.04.1798, 30.07.1798, 02.08.1798, 24.09.1798, 02.11.1798, 06.11.1798, 01.05.1799, 08.06.1799, 31.10.1799, 23.12.1799, 02.02.1800, Códice 574 do AHU.; e em 08.07.1800, 20.02.1801, 20.03.1801, Códice 575 do AHU.

[^38]:    5 O Rio da Prata.
    6 Tenente-General Sebastiào da Veiga Cabral da Cámara. Alnda que o Governo do Rio Grande de São Pedro tosse uma capitania subordinada à do Rio de Janeiro, D. Rodrigo de Sousa Coutinho dirigia-se-the diretamente talvez porque já decorriam diligéncias para a separação das capitanias. por ser o setor mais exposto a eventuals ataques espanhois e pela elevada patente do governador.

[^39]:    7 Anōnimo (Fontes impressas), p. 325.
    8 Oticio do Ten-Cel Patrício José Correia da Câmara, comandante da fronteira das Missōes, para o governador do Rio Grande de Sảo Pedro, de 23.08.1801, transcrito em Monteiro, p. 573.

    9 Anónimo (Fontes impressas), p. 325.

[^40]:    10 Atestado do Coronel Marques de Sousa, de 20.02.1802. (AHU, B-RGS, cx. 11, anexo ao doc. 680).

    11 Olicio para o Vice-Rei, de 28.11.1801 (AHU, B-RGS, cx. 10, anexo ao doc. 593).

    12 Oficio n² 28 (AHU, Códice 575).

[^41]:    13 Oficio do Marqués de Pombal para o vice-rei, de 09.07.1774.

[^42]:    15 Oticlo 108, de 27.08.1800, (AHU, B- RJ, cx. 185). Evitar que o recrutamento atetasse a agricultura era uma preocupaçăo da época, a qual se encontra presente nas Reflexöes de Aloma (de 1799, só impressas em 1902) e no Ensaio de Andrade (de 1806). A soluçăo estaria em manter grande parte dos efetivos de licença para que năo se alastassem demasiado lempo dos trabalhos do campo. No Brasil, passados os tempos fáceis da produção mineira, era forçoso conseguir que a produçăo agricola gerasse os recursos necessários. Mas os eletivos da tropa paga eram tảo reduzidos que dificilmente asseguravam os serviços de rotina, que incluiam os de polícla, e guarneciam as numerosas fortificaçōes. O Conde de Resende, já em 31.12.1797, informava que mandava de licença registrada os soldados lavradores e supria a sua falta com soldados de milfilias que assim se exercitavam e cuidavam do armamento (AHU, B- RJ, cx. 167). Por Carta Régia de 10.05.1799, para o vicerei, estabelecia-se: "Quanto ao licenciamento da Tropa que em beneficio da agricultura e da Real Fazenda, se procurará estender a nove meses no ano (...)" (AHU. Cód. 574, I. 108 v.). Dessa forma, nas vésperas do conllito, acentuava-se o caráter miliciano do Exército.
    16 Olício 197 de 08.10.1800 (AHU, B-RJ, cx. 188).
    17 Oticio de 02.12.1800 (AHU, B-RJ, cx. 189).

[^43]:    18 Oticio de 24.03.1798 (AHU, Cód. 574).
    19 Oficio 12 do vice-rei, de 11.02-1800 (AHU, B-RJ, cx. 181).

    20 Parecer do Conselho Ultramarino, de 18.03.1803 (AHU, B-RJ, cx. 206).

[^44]:    21 Oficio 40 do vice-rei,de 14.08 .1801 (AHU, B-RJ, cx. 191).

    22 Mais corveta que fragata, lutou mais de seis horas com uma fragata Irancesa mais poderosa que, cortando-the os masiros, impossibilitou a utilização posterior da sua artilharia.

[^45]:    23 Oticio da nota 21.

[^46]:    26 Requerimento sem data mas posterior a 13.01.1806, acompanhado de dois requerimentos, documentos comprovativos (de Roscio, de Patricio Correia da Cámara e de José Saldanha), e ainda de trés lembreles. Num resume-se o requerimento; noutro diz-se que nos relatos da tomada das Missões enviados pelo Brigadeiro Roscio não era reterida a aluação do requerente, embora agora o fizesse na alestaçảo; no terceiro alirma-se nâo existir olfcio que relira o oficial (AHU, B-RGS, doc. 611).

[^47]:    27 Carta do Major José Saldanha, de 22.09.1801 (A. H. U., B.-R. G. S., doc. 401).

    28 FERREIRA FILHO, p. 52.

[^48]:    30 MELO, p. 455.
    31 Oficlo do Governador de Mato-Grosso, de 03.04. 1802 (AHU, B-MG, cx. 39, doc. 1963).

[^49]:    32 Atestado de José Inácio da Silva, relativo ao Sarg-Mor Vasco Pinto Bandeira, de 12.07.1803 (AHU, B-RGS, cx. 11, anexo ao doc.680).
    33 Requerimento do Coronel Manuel Marques de Sousa, de 1802 (AHU, B-RGS, cx. 05, anexo ao doc.419).

[^50]:    34 ALMEIDA (Fonles impressas), p. 13.

[^51]:    35 Olicio de Roscio para o govemador do Rio Grande, interrompido na $28^{8}$ página, pela morte em 10.10 .1805 (AHU, B-RGS, cx, 10, anexo ao doc. 626). Roscio já linha abordado a situação que teve que enlrentar nos seguintes documentos: Olicio para o mesmo governador, de 13.04.1803 (AHU, B-L ex. 4, anexo ao doc. 273); representaçāo de $\mathbf{1 5 . 0 6 . 1 8 0 4}$ (AHU, B-RJ, cx. 211) e carta para o Visconde da Anadia da mesma data (AHU, B-FW, Cx. 213).

[^52]:    38 ANTT - LEP, CX. 32.
    39 Ofício do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros para o Encarregado de Negócios em Espanha, de 14.88. 1802 (ANTT, olicios para Madri, livro 598, f. 18).
    40 Oficio para o vice-rel e para o governador do Mato Grosso, de 21.08.1802 (AHU, Cód. 575, p. 351).

[^53]:    44 MAEDER, p. 238.
    45 Olicio de 18.04.1806 (ANTT, LPE., cx, 652).

[^54]:    * General-de-Dusazo jocio eméto do 1GHA日.

[^55]:    - Profespar Doutor, sacio hanorerio do institulo do Geogralia e Fotória Miliar do Erasil e do Instiudo Hisurice e Geogrifloo do Sho Paulo.

[^56]:    - Coronel-Aviador, sócio honorário do IGHMB.

[^57]:    - Coronel do Cavalaria o Estado-Maior. Sócio honorário do IGHMB.

[^58]:    - Economista, socio titular do IGHMB.

[^59]:    - Engenheiro militar, sócio titular do IGHMB.

[^60]:    1 Taunay, Afonso d'Escragnolie. Grandes Vuthos da independência Brasileira. Sảo Paulo: Companhia Editora Melhoramentos de São Paulo, 1922, p. 153-159.

[^61]:    2 Calmon, Pedro. Hisidoria da Casa da Torre: Uma Dinastia de Pioneiros. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1958, p. 217-218.

[^62]:    - Porta ou Sublime Porta - nome dado outrora ao govemo otomano, no termpo dos sultios. Pequeno Dicionário Enciciopddico Koogan Larousse. Dir. Anıờnio Houaiss. Fio de Janeiro: Editora Larousse do Brasil.

[^63]:    

