**Manchete:** Vijay Prashad: o notável declínio da liderança do Norte Global

**Sumário:** O desconcertante é que grande parte da população do Norte Global deseja um cessar-fogo imediato em Gaza, mas seus líderes ignoram suas opiniões

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:** Europa/França, Biden, Trump, Europa/Alemanha, Europa/Reino Unido, Guerra, Oriente Médio/Israel, Oriente Médio/Palestina, Eleições presidenciais, América do Norte/Estados Unidos

**[Corpo do artigo:]**

Um grupo de jovens em Paris está tomando um drinque em um café numa noite notavelmente quente. A conversa se desvia para a política, mas – como diz uma jovem – “Não vamos falar sobre a França”. Os outros acenam com a cabeça em concordância. O foco deles é a eleição presidencial dos EUA, e, com um pouco de arrogância francesa, eles zombam da quase certeza de que os principais candidatos serão o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump. Biden tem 81 anos e Trump tem 77. Um conselheiro especial dos Estados Unidos [chamou Biden](https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/af07e020c210293d/8dac19a5-full.pdf) de “homem idoso com memória fraca”, palavras que dificilmente inspiram confiança no presidente. Tentando se defender, Biden cometeu o tipo de gafe que serve de combustível para memes na internet e confirmou o relatório que ele tentou minar: ele [chamou](https://www.nytimes.com/2024/02/09/us/politics/biden-memory-age-democrats.html) o presidente Abdel Fattah El-Sisi do Egito de “presidente do México”. Enquanto isso, não são necessárias novas evidências para zombar da candidatura de Trump. “É isso o melhor que os Estados Unidos podem oferecer?”, pergunta Claudine, uma jovem estudante de uma prestigiada faculdade parisiense.

Esses jovens estão suficientemente cientes de que o que parece ser cômico do outro lado do Atlântico – a eleição presidencial dos EUA – não é menos ridículo e, obviamente, menos perigoso na Europa. Quando pergunto a eles o que pensam sobre os principais líderes europeus – Olaf Scholz, da Alemanha, e Emmanuel Macron, da França – eles dão de ombros, e as palavras “imbecil” e “não-entidade” entram na discussão. Perto de Les Halles, esses jovens acabaram de participar de uma manifestação para acabar com o bombardeio israelense na região de Rafah, em Gaza. “Rafah é do tamanho do Aeroporto de Heathrow”, diz um jovem estudante da Inglaterra que está passando o ano de 2024 na França. O fato de nenhum dos líderes europeus ter falado claramente sobre a morte e a destruição em Gaza os preocupa, e eles dizem que não estão sozinhos nesses sentimentos. Muitos de seus colegas estudantes têm a mesma opinião. Os índices de aprovação de Scholz e Macron diminuem a cada semana. Nem o público alemão nem o francês acreditam que esses homens possam reverter o declínio econômico ou interromper as guerras em Gaza ou na Ucrânia. Claudine está irritada com o fato dos governos do Norte Global terem decidido cortar o financiamento para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), a agência da ONU para a Palestina, embora outro jovem, Oumar, tenha dito que o presidente do Brasil, Lula, [afirmou](https://www.middleeasteye.net/news/its-genocide-brazils-lula-compares-war-gaza-holocaust) que seu país doará dinheiro para a UNRWA. Todos acenam com a cabeça.

Uma semana depois, chega a notícia de que um jovem soldado da Força Aérea dos Estados Unidos, Aaron Bushnell, decidiu tirar a própria vida, dizendo que não será mais cúmplice do genocídio contra os palestinos. Quando perguntada sobre a morte de Bushnell, a assessora de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente está “ciente” e que se trata de uma “tragédia horrível”. Mas não houve nenhuma declaração sobre o motivo pelo qual o jovem tirou a própria vida, e nada para acalmar um público tenso sobre as implicações desse ato. Tomando um sorvete em Nova York, o presidente dos EUA, Joe Biden, [disse](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/02/27/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-white-house-national-security-advisor-john-kirby/) que esperava que houvesse um cessar-fogo “até o início do fim de semana”, mas depois mudou para “até a próxima segunda-feira”. As declarações hesitantes, a promessa de um cessar-fogo juntamente com a dissimulação e as entregas de armas não aumentam a confiança de ninguém em Biden ou em seus pares na Europa. Com o emir do Catar ao seu lado, o presidente da França, Emmanuel Macron, [pediu um “cessar-fogo duradouro”](https://www.youtube.com/watch?v=dyreL4Sw7A0). Essas frases – “cessar-fogo duradouro” e “cessar-fogo sustentável” – têm sido usadas com esses adjetivos (duradouro, sustentável) para diluir o compromisso com um cessar-fogo e para fingir que eles são realmente a favor do fim da guerra enquanto continuam dizendo que apoiam os bombardeios de Israel.

Em Londres, o Parlamento do Reino Unido teve um colapso cômico diante de uma resolução do Partido Nacional Escocês (SNP) a favor de um cessar-fogo. Em vez de permitir que uma votação mostrasse as opiniões reais de seus membros, tanto o Partido Trabalhista quanto o Partido Conservador entraram em parafuso e o presidente do Parlamento quebrou as regras para garantir que as autoridades eleitas não tivessem que se manifestar oficialmente contra o cessar-fogo. Brendan O’Hara, do SNP, colocou a questão [claramente](https://hansard.parliament.uk/commons/2024-02-21/debates/610A4D12-A333-4885-9D0B-0A225C35C043/CeasefireInGaza) diante do Parlamento antes de suas palavras e de a resolução do SNP ser deixada de lado: “Alguns terão que dizer que optaram por se envolver em um debate semântico sobre pausas ‘sustentáveis’ ou ‘humanitárias’, enquanto outros dirão que optaram por dar a Netanyahu tanto as armas quanto a cobertura política de que ele precisava para prosseguir com sua guerra implacável”.

O anseio global por uma interrupção imediata dos bombardeios israelenses está agora em seu ponto mais alto. Pela terceira vez, os Estados Unidos vetaram uma resolução da ONU no Conselho de Segurança para obrigar os israelenses a interromper os bombardeios. O fato de os Estados Unidos e seus aliados europeus continuarem apoiando Israel apesar do repúdio generalizado a essa guerra – exemplificado pela morte de Aaron Bushnell – aumenta a frustração com a liderança do Norte Global. O que é particularmente desconcertante é que grande parte da população dos países do Norte deseja um cessar-fogo imediato e, ainda assim, seus líderes desconsideram suas opiniões. Uma [pesquisa](https://www.dataforprogress.org/blog/2024/2/27/voters-support-the-us-calling-for-permanent-ceasefire-in-gaza-and-conditioning-military-aid-to-israel#:~:text=Around+two-thirds+of+voters,escalation+of+violence+in+Gaza.) mostra que dois terços dos eleitores nos Estados Unidos – incluindo maiorias de democratas (77%), independentes (69%) e republicanos (56%) – são a favor de um cessar-fogo em Gaza. É interessante notar que 59% dos eleitores americanos dizem que deve ser garantido aos palestinos o direito de voltar para suas casas em Gaza, enquanto 52% dizem que devem ser realizadas negociações de paz para uma solução que envolva dois Estados. Todas essas posições são ignoradas pela maior parte da classe política de ambos os lados do Oceano Atlântico. As expressões “duradouro” e “sustentável” apenas aumentam o cinismo entre as populações que observam suas lideranças políticas ignorararem sua insistência em um cessar-fogo imediato.

A clareza não deve ser procurada na Casa Branca, no número 10 da Downing Street ou no Palácio do Eliseu. Ela pode ser encontrada nas palavras das pessoas comuns desses países que estão desoladas com a violência. Os protestos parecem aumentar de intensidade à medida que o número de mortos aumenta. Qual é a reação a esses protestos? No Reino Unido, membros do parlamento [reclamaram](https://www.bbc.com/news/uk-68410660) que esses protestos estão colocando a polícia sob “pressão constante”. Esse talvez seja o objetivo dos protestos.