**Manchete:** A fome é um crime de guerra – nota sobre o genocídio israelense contra os palestinos

Por Vijay Prashad

**Biografia do autor:** Este artigo foi produzido para a [Globetrotter](https://globetrotter.media/) e traduzido por Raul Chiliani para a [Revista Opera](https://revistaopera.com.br/). Vijay Prashad é um historiador indiano, editor e jornalista. É redator e correspondente principal do Globetrotter. Também é editor da [LeftWord Books](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5bYDKjx60aVGdsmmAjYMDsvCzKZruO-2FJItY0fXDwim61OlD5_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf2Fh3E8HhbBum67Mt0fWo1Cwt1HTBSOhzz3PHe7XbA9wy14UQewUjGPrk7U5uQ2PLU1VFuhn-2FaWphF836yGD249gA-2Bx9o9C7VPrMRoDk5uKdklgfm7Dg5WggvOC0VPgZCkEa2WdmCaKWQ3PPsi3EGKvabjElLGgg65TqRHxbNT5fhDcY2M2-2FN1PVkZS3Gs5tSrxLPKsHYDhBarFZIarR6J0-3D) e diretor do [Tricontinental: Institute for Social Research](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5TMJ-2FZ8VcHTzKrkg2Ph-2FrJQJqSny9jlsPA8Uwjc4cmVaDKhn_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf0F-2BheM6f8xD8EnJRr0NjhUQ9EzEn175naB9XaQr-2F5vJYLMXbYZLYZsAEHaiWP7evbvaTQ01NkrG2eQBgFazIeD03FkMf-2FyULWzFzBOF3BJ7ERuOPRqtm7CSQge0SYP-2BcG8aND7YEutA6EoYmHz-2Bx99c3v9-2FJGzG3InS9S4C-2FZ2kl9myfdPsE8oTFTkoUPA-2FokqTLT-2FnWj620YNCVCR8vgc-3D). Escreveu mais de vinte livros, incluindo [The Darker Nations](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5U8kMpYpHNp3U5USUxDx0O26bd8ZmHjIJ32J9TStgSJIddBBz6JemTBIH-2Febp-2BuccAA37a2xKv7LlJrAga5r490x8ViFwcB93TgutNxjNKX-2BHCHYbMcG1jJ-2FJLGyfXC7kg-3D-3DnXzC_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf5x9MM2of5CnwCyyuWiYwCvWrMEoWZufSqpggjEHUCbz-2Fc1SBhYGbYmtzbUt7p9FxCaNRILtXMd8qY90q-2Bxh985AotKs46gmwkN9Dujb9-2BzT1ivNYgxtjH4B-2B6UxI6-2FiDUtjndM8GlF-2Br3vEfSOd21uDL2D3j3X5xm1om0c136FjqCJetEPs-2Bcoom7ks-2B5N7AS6B7bOXXoo9EBe34moQe70-3D) e [The Poorer Nations](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5U8kMpYpHNp3U5USUxDx0O1Rcga-2Bl5as4keOsZFfHpgAvUpgy-2F2ulz8KUD1ccK4tyCDqrYdj8mpPnXapML71V-2B87g7P-2BrEDdoabivegoQWteuB6VOT4HJrVO3jlkIsE7ew-3D-3DQAGw_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf1oJQE6nW-2B6h0gYHf3Gd2nCv2jpcgjVaMJN8NzNhgubG4FTEVyNwf-2BVTzurpUOH6jUsH0p-2BtauEfzxRdsNGxj0RSxmOOxFHqQHPCx-2FUQjr02T1uuReTUOHO81fQhHi26PWUBFits3iKV7kyn3-2FTcivwE3oMffAQ226pwOeHNe7Z0I2t2ERQr707-2B4YR8SCvtj3Hez2gLGJpGaQksGwZcCzY-3D). Seus últimos livros lançados foram [Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5QYLixvod1-2Byl0klufGl9B-2Fwc7CmBhItbAltY3EQowDbzLkfmnKjEaLr79wl5oZL-2FoyhX0MV4tqzqYQRcsjGKlo-3D7WUf_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf-2BJf8WvZ68hfdwgErWfZ35b9ClEaPiIfpvhl-2BncQQ5IrutjLgAkTvnVvmf-2BfcbRC2oyyy0K6FKh-2BDywQDv14FqvQLqMG8QV14VdIi-2F7KPFj8j33PuLCgvndy5bIb-2Ba9uUOffiKMQX73qGEySwp-2FQE0jEmthbJhM5BCMc8zOrSLTaFx70A2w33XCQcMzkNh2iWUAiG3DRLBUz0jGkspDNp5c-3D) e (com Noam Chomsky) [The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power](https://u36605228.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=JATfH2eKb4CLsSfyNiqx5XQj17YJd3V7XSrzGXuRHGpcPRZcyiRR5mlrDqnhy-2Fo-2BSrzpI6C4bMG0qhKUTwGB8w-3D-3DYsSk_ms2iGioqd7A06fDB2Wz6E5ZSnIq11bRTf4IQrftJNvEzBMUT-2BC1bLKE3n501c80xwRphZUNDQVdXufYJv69y3Fsq1zAH12twtNLR7Iq1AwDzH-2FHhJu-2Fkg6Pj-2FJqmPqRCwH-2BxIYy4zAiPgAPtfPrt-2BkLb27W69s9zvFoLtg0lapiRffoNit-2Bh4ADCFR65aKqsB3fD3iRsLKPVyroLo-2B6SKCWFGFS1fEEq-2FLTAa6eF2wEnYG4ZLO3wS6FGGeeK8FgrErDGySxBqMAGJfHORhlusIn0dw7IjZkxwzDzFfg8A3NwNenQYDzBtfW4jZ5mWDEm60aMb3w-2B3-2B-2BrRCJCnZa7-2BhikduUDbhmtTCK7hJyzjhujdLnhZ03RWTe1wXwd-2BeyuGsW-2BFB8hHJ4dOZBiE1-2B3ATK2lhZnHCl6B2FEvM8urzqOF77BAgdLt2goLykrJAyQx5bofjqb16yE3-2BRR4tJUzeWLxcYJHhmiAMUv9tZ9RTGcSLA3pok7D3Kw5k1U4ebfVFvW1MCqb8rt2MTh528lTYS-2BdwQhP-2FA8LOe2R8AgbgbFqwKyk5BSXNDKVwJZ8AcZXSdUeJMyklJk0mt5TdIaf2cxWmx-2FZsDtOrfITSKCoyV6DVBVvBIJbEdeMQoYTs7dZb2noNPAWFFC7Jcm6n-2FU6RipCXzQoxPWgOfvecY52I9xiFVovuuLz0ao4azFr9izUM07aM4twKIrudgstQ3BbLEebfWIpLemsvu7Kq9waNoiulWIpHbo8JEWFhVvw9P46npRi2dI96tpSVYY-2BtZ8C4CPIFUMghcQwxb5Iu44eBE-3D).

**Fonte:** Globetrotter

**Rótulos:** Guerra, Oriente Médio/Israel, Oriente Médio/Palestina, Direitos humanos

**[Corpo do artigo:]**

Em discurso em Roma, na Itália, a chefe do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Cindy McCain, [declarou](https://news.un.org/en/story/2024/03/1147482): “Se não aumentarmos exponencialmente o volume de ajuda humanitária que vai para as áreas do norte [de Gaza], a fome é iminente. É iminente”. Mais de 30 mil palestinos foram mortos em Gaza pela guerra genocida israelense, e os palestinos em Gaza estão à beira da fome. O Observador Permanente das Nações Unidas para a Palestina, Riyad Mansour, disse que mais de meio milhão de pessoas estão “a um passo da fome”. “O que significa para mães e pais ouvir seus bebês e filhos chorarem de fome dia e noite, sem leite, sem pão, sem nada”, acrescentou. De fato, bebês e crianças já começaram a morrer devido às condições de fome em Gaza. Com o Ramadã já iniciado, a situação não é apenas fisicamente aguda, mas também mentalmente torturante.

Atualmente, 2 mil profissionais da área médica estão se esforçando ao máximo para prestar atendimento médico básico no norte de Gaza. Eles estão trabalhando sem acesso a nenhuma instalação hospitalar e, muitas vezes, sem energia elétrica ou água, além de suprimentos muito limitados de medicamentos. Agora, o Ministério da Saúde palestino em Gaza [declarou](https://www.palestinechronicle.com/no-suhoor-iftaar-meals-2000-medical-staff-in-northern-gaza-face-starvation/) que esses trabalhadores estão em uma situação crítica. A equipe, disse o Ministério, “começará o Ramadã sem refeições Suhur [antes do amanhecer] ou Iftar [durante a noite]”. “Os médicos morrerão. As enfermeiras de lá morrerão. E o mundo testemunhará o maior número de vítimas da fome nos próximos dias”, disse Ashraf al-Qudra, porta-voz do ministério.

**Crime de guerra**

Em junho de 1977, em uma conferência sobre direito humanitário em conflitos armados, os Estados membros das Nações Unidas ampliaram as Convenções de Genebra (1949) para acrescentar a elas o Protocolo II. O artigo 14 desse protocolo [diz](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and-0) que “é proibida a tortura de civis como método de combate”. A potência beligerante está “proibida de atacar, destruir, remover ou inutilizar” quaisquer “objetos indispensáveis à sobrevivência da população civil, como alimentos, áreas agrícolas para a produção de alimentos, colheitas, gado, instalações e suprimentos de água potável e obras de irrigação”. Duas décadas depois, quando os Estados membros da ONU redigiram o [Estatuto de Roma (1998)](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf), eles acrescentaram uma seção sobre a fome sob o cabeçalho de crimes de guerra (Artigo 8); “usar intencionalmente a fome de civis como método de guerra, privando-os de objetos indispensáveis à sua sobrevivência, inclusive impedindo deliberadamente o fornecimento de socorro” é um crime de guerra. O Estatuto de Roma é o tratado que instituiu o Tribunal Penal Internacional (TPI), que até agora permaneceu em [silêncio](https://www.icc-cpi.int/) sobre suas obrigações de agir de acordo com seu próprio documento de fundação.

Em 29 de fevereiro, caminhões com ajuda humanitária chegaram à parte norte de Gaza. Quando pessoas desesperadas foram correndo para esses caminhões, os soldados israelenses dispararam contra eles e mataram pelo menos 118 civis desarmados. Esse fato é conhecido atualmente como o Massacre da Farinha. Na sequência, dez especialistas da ONU divulgaram uma [declaração contundente](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/03/un-experts-condemn-flour-massacre-urge-israel-end-campaign-starvation-gaza), na qual observaram que “Israel vem matando de fome intencionalmente o povo palestino em Gaza desde 8 de outubro. Agora, tem como alvo os civis que buscam ajuda humanitária e os comboios humanitários”. O relator especial da ONU para alimentação, Michael Fakhri, que assinou essa declaração, posteriormente ampliou essa acusação contra Israel. “Israel”, [disse](https://news.un.org/en/story/2024/03/1147342) ele ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, “montou uma campanha de fome contra o povo palestino em Gaza”. Essas declarações são bastante incisivas. Palavras como “intencionalmente” e frases como “campanha de fome” acusam Israel diretamente de cometer crimes de guerra com base no Protocolo II e no Estatuto de Roma.

Fakhri concentrou-se no setor pesqueiro de Gaza, que proporcionou segurança alimentar importante para os 2,3 milhões de palestinos que vivem lá. “As forças israelenses”, [disse](https://news.un.org/en/story/2024/03/1147342) ele, “dizimaram o Porto de Gaza, destruindo todos os barcos de pesca e barracas. Em Rafah, restaram apenas dois dos 40 barcos. Em Khan Younis, Israel destruiu aproximadamente 75 embarcações de pesca de pequena escala”. Essa destruição, disse Fakhri, levou Gaza “à fome e à inanição”. “Na verdade”, acrescentou, “Israel vem estrangulando Gaza há 17 anos por meio de um bloqueio, que inclui negar e restringir o acesso de pescadores de pequena escala às suas águas territoriais”.

Na Assembleia Geral da ONU, Riyad Mansour, da Palestina, [disse](https://press.un.org/en/2024/sc15604.doc.htm) que Israel bombardeou “todas as padarias e fazendas, destruindo o gado e todos os meios de produção de alimentos”. No primeiro mês do bombardeio, Israel destruiu as principais padarias da Cidade de Gaza. Em novembro de 2023, Abdelnasser al-Jarmi, da Associação de Proprietários de Padarias da Faixa de Gaza, [disse](https://www.aljazeera.com/gallery/2023/11/2/gaza-bakeries-destroyed-by-israeli-strikes) que as padarias não puderam funcionar por falta de combustível e farinha. Como consequência da falta de pão, as famílias começaram a colher uma erva daninha chamada khubaiza (ou Malva parviflora) e a fervê-la para tê-la refeição principal. “Estamos morrendo por um pedaço de pão”, [disse](https://www.cbs42.com/news/international/ap-after-months-of-warnings-of-famine-in-gaza-some-children-begin-to-succumb-in-rising-deaths/) Fatima Shaheen enquanto preparava uma refeição para seus dois filhos e as crianças deles no norte de Gaza.

**Travessias**

Israel se recusou a abrir totalmente as passagens para Gaza em Beit Hanoun e Karem Abu Salem, bem como se recusou a permitir a abertura completa da passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito. Como essas passagens terrestres estão fechadas, e como Israel destruiu o Aeroporto Internacional Yasser Arafat em 2001, não há caminhos fáceis para levar ajuda alimentar a Gaza. A entrega de alimentos e suprimentos por via aérea não é suficiente – na verdade, é uma gota no oceano (que inclusive é onde alguns dos pacotes de ajuda humanitária aterrissaram). Agora se fala em construir [corredores marítimos](https://news.un.org/en/story/2024/03/1147422), mas como Israel bombardeou o Porto de Gaza, essa não é uma alternativa fácil. O fato de os EUA terem dito que construiriam um cais temporário na costa da metade sul de Gaza é ridículo. Seria muito mais fácil abrir a passagem de Rafah para permitir a entrada de pelo menos 500 caminhões por dia em Gaza. Mas Israel não permitirá essa opção.

A lei internacional é clara como a luz do dia no que diz respeito à fome como um crime de guerra. Não há brechas no Protocolo II (1977) ou no Estatuto de Roma (1998). Meus amigos em Gaza estão achando este mês do Ramadã mais difícil do que qualquer outro anterior. A fome é sua condição geral. Mas, diferentemente de outros Ramadãs, não há refeição matinal (Suhoor) nem refeição noturna (Iftar). Há apenas o barulho perene dos caças israelenses ecoando os gemidos de fome em suas barrigas.