Suplemento a la edición No 22 de "Punto Final" Primera quincena de febrero de 1967 - Santiago de Chile

## Un "rebelde" democristiano polemiza con Embajada yanqui

LA intervención militar de EE. UU. en Vietnam del Sur -y sus criminales ataques $y$ bombardeos a la población civil de Vietnam del Norte- estremece a la humanidad, sin que ningún llamamiento ni movimiento de protesta baste para detener el genocidio fascista que ha reeditado, ahora por los norteamericanos, los crímenes de guerra de la Alemania nazi. En Chile también la conciencia democrática rechaza indignada la "guerra sucia" que Estados Unidos mantiene en el sudeste asiático. La Embajada norteamericana, a su vez, ob. serva con preocupación que ningún sector político honesto de nuestro país, incluso los más allegados tradicionalmente a Washington, comparte la posición de la Casa Blanca respecto a Vietnam. Una buena prueba de esta preocupación la constituye la carta que el consejero político de la embajada, Sam Moskowitz, dirigió al diputado democristiano Julio Silva Solar, a propósito de declaraciones de éste al diario "EL SIGLO" de esta capital.


Julio Silva Solar

Las afirmaciones de Moskowitz sobre Vietnam, y las presuntas razones de la intervención militar yanqui, son refutadas en su respuesta por Julio Silva. El diputado del PDC, abogado y dirigente politico, pertenece al llamado sector "rebelde" de su partido. Se le identifica como el principal exponente teórico de ese grupo democristiano, en franca discrepancia con algunos aspectos de la conducta del Gobierno del Presidente Frei. Silva Solar es autor del libro "A TRAVES DEL MARXISMO", y en conjunto con el ingeniero agrónomo Jacques Chonchol escribió "EL DESARROLLO DE LA NUEVA SOCIEDAD EN AMERICA LATINA (HACIA UN MUNDO COMUNITARIO)", publicado en 1965 por Editorial Universitaria (Colección América Nuestra).

PUNTO FINAL publica a continuación estos documentos, la carta de Moskowitz y la respuesta de Julio Silva, destinados a producir un saludable impacto polémico en el escenario político chileno.

## Honorable Diputado

Señor Julio Silva Solar
Cámara de Diputados
Santiago.
Estimado Diputado Silva:
He' leído en "El Siglo" del 18 de noviembre un artículo cuya idea principal era dar su opinión respecto a la situación en la República de Vietnam. No sé si "El Siglo" habrá presentado exacta y totalmente sus puntos de vista sobre este tema. En todo caso, creo que será
de utilidad traer a su atención ciertos hechos con respecto a las realidades del origen del conflicto en Vietnam.

Desearía comenzar haciendo una breve revisión de los sucesos que ocurrieron en la República de Vietnam mucho antes que los Estados Unidos intervinieran militarmente y que demuestra la naturaleza de la agresión ocurrida allí y la identidad del agresor.

Aunque el régimen comunista de Hanoi suscribió el Acuerdo de Ginebra en 1954, posteriormente, al retirar sus tropas de Vietnam del Sur dejaron atrás miles de DEPOSITOS OCUL-

TOS CON ARMAS Y MUNICIONES, Y GRANDES GRUPOS DE PERSONAL MILITAR del Viet Minh, con instrucciones de mantenerse en la clandestinidad hasta que recibieran la c den de entrar en acción. Todo esto contravi niendo lo convenido. EN 1957 Hanoi puso en funcionamiento esta organización subversiva iniciando su intento de destruir a Vietnam de ${ }^{\top}$ Sur. DOS ANOS más tarde HANOI ANUNCIO SU CAMPAÑA DE "LIBERACION NACIONAL" Y LANZO EN UN PROGRAMA AGRESIVO QUE INCLUIA APOYO Y DIRECCION DE LAS GUERRILLAS. Evidentemente, estas acciones son una flagrante violación de las cláusulas principales de los Acuerdos, asi como de su propósito básico. La Comisión Internacional de Control establecida para vigilar el cumplimiento del Acuerdo así lo reconoció, pero no pudo restablecer la paz.

Durante los cinco años siguientes a la Conferencia de Ginebra, el régimen de Hanoi creó una organización político-militar alrededor de los grupos que había dejado en el sur, dirigiendo sus actividades preferentemente hacia el asesinato de destacados civiles sudvietnamitas. Más de MIL CIVILES FUERON ASESINADOS O SECUESTRADOS ENTRE 1957 Y 1959. EN 1960, LOS TERRORISTAS ASESINARON A 1.400 FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES $y$ secuestraron A OTROS \%00, mientras aue las guerrillas armadas daban muerte a dos mil miembros de las fuerzas militares y de seguridad.

EN 1959, ninguna naclón extranjera tenía bases o fuerzas militares en la República de Vietnam, y la joven nación no era miembro de ninguna alianza. Victima de una grave agresion, SOLICITO ASISTENCIA MILITAR A LOS ESTADOS UNIDOS para resistir el ataque de Vietnam del Norte, cuyas fuerzas de guerrillas la trataban de destruir.
Los Estados Unidos respondieron proporcionando armas, equipo, adiestramiento $y$ asesores a las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur.

La agresión desde el Norte continúa sin cambios. En 1966, la infiltración desde Vietnam del Norte hacia el Sur ha aumentado marcadamente. Se calcula que diecisiete regimientos del Ejército regular norvietnamés se encuentran en Vietnam del Sur. EL TERRORISMO, EL ASESINATO, LAS ATROCIDADES Y LOS SECUESTROS CONTINUAN siendo las TECNICAS PREFERIDAS DEL VIET CONG en Vietnam del Sur. Durante las primeras semanas de la pausa en los bombardeos que realizaron los Estados Unidos a fines de año, por ejemplo, el Viet Cong cometió más de 2.500 ACTOS DE TERKORISMO contra el pueblo sudvietnamita. LAS VICTIMAS SON MAESTROS DE ESCUELA, MEDICOS Y ENFERMERAS, AGRICULTORES, TRABAJADORES DE LA SALUD, DIRIGENTES RELIGIOSOS Y TODA CATEGORIA DE FUNCIONARIOS CIVICOS. A partir de 1960 hasta fines de 1966, un número de civiles vietnamitas calculado en más de 25.000 han sido asesinados por el Viet Cong

Con respecto al importante aspecto de la autodeterminación, debe notarse que los comunistas llevaron a efecto una intensa campaña de intimidación y terror inmediatamente antes de las elecciones de la Asamblea Constitucional efectuadas al 13 de septiembre de 1966. Estas últimas tácticas terroristas por parte del Viet Cong demostraron sus continuos esfuerzos por impedir que los sudvietnamitas expresaran libremente sus propios deseos con
respecto a la forma de gobierno que deseaban. Durante el mes anterior a las elecciones, hubo 67 asesinatos de funcionarios sudvietnamitas, especialmente en las provincias. En el periodo inmediatamente anterior a las elecciones, hubo 90 incidentes de violencia $y$ terrorismo. Durante las elecciones se sumaron 42 actos de terrorismo y hostigamiento incluyendo la detonación de minas en las rutas que conducian a las mesas receptoras, disparos de armas menores contra las cabinas $y$ asesinatos de funcionarios electorales. Un total de 19 personas fueron muertas y 120 resultaron heridas en estos actos de terrorismo durante la elección.

Una vez más, las victimas de esta agresión fueron SUDVIETNAMITAS CUYO UNICO DESEO ERA EJERCER SU DERECHO A VOTO Y DETERMINAR LIBREMENTE SU PROPIO DESTINO. Uno de los objetivos de la política norteamericana en Vietnam es asegurar que los sudvietnamitas puedan conservar este derecho, tan fundamental para la dignidad $y$ búsqueda de la felicidad humanas. PODEMOS PREGUNTARNOS QUE TEME EL VIET CONG DE UNA ELEOCION LIBRE. (Eso habria que preguntarlo al Vietnam).

Vale la pena notar que no obstante la oposición y la campaña de terrorismo del Viet Cong, 4.274 .812 , o sea un $80 \%$ de los 5.288 .512 de votantes inscritos depositaron su voto. De esta manera estas elecciones han demostrado el interés de los sudvietnamitas por establecer instituciones gubernamentales de cimientos firmes, y su determinación a correr el riesgo de represalias por parte del Viet Cong para continuar el proceso de autoexpresión política y la falsedad en las afirmaciones de Hanoi de que los comunistas cuentan con el apoyo de las masas de Vietnam del Sur. La capacidad de los sudvietnamitas para combatir la agresión externa de los comunistas son una continua fuente de inspiración para todos los pueblos amantes de la libertad y democráticos del mundo.

Los objetivos de los Estados Unidos son bien conocidos. Como el Presidente Johnson lo dijera el 28 de julio... "No buscamos la destrucción de ningún gobierno, NI TAMPOCO CODICIAMOS NI UN METRO DE TERRITORIO alguno, pero insistimos y siempre insistiremos en que EL PUEBLO DE VIETNAM DEL SUR DISFRUTE DEL DERECHO A ELECCION..." El 7 de noviembre el Secretario de Estado Dean Rusk hizo la siguiente declaración: "Si la gente del norte que entró a Vietnam del Sur a organizar el esfuerzo volviera a su región, entonces surgirían muchas alternativas... Si los elementos norteños regresaran a sus areas, creemos que los sudvietnamitas podrán solucionar sus problemas por si solos muy rápidamente". El comunicado que se emitió al finalizar la reciente Conferencia de Manila reafirmó la disposición de los Estados Unidos para retirar las tropas seis meses después que "el nivel de violencia disminuya". Sesenta y ocho (68) naciones miembros de las Naciones Unidas han expresado su apoyo en general al principio de un retiro bilateral.

Igualmente conocidas son las iniciativas de paz iniciadas por los Estados Unidos $y / u$ otros Gobiernos, el Papa y las Naciones Unidas. Todas han sido rechazadas de una manera u otra por el Gobierno de Hanoi. Estos rechazos, junto a las continuas agresiones contra los sudvietnamitas, han determinado la naturaleza $y$
el carácter de la respuesta de los Estados Unidos.

Como punto final, deseo también traer a su atención lo que tantas veces se ha dado en llamar "LA OTRO CARA DE LA GUERRA".

Junto con los esfuerzos militares de los Estados Unidos para asegurar que la agresión de Vietnam del Norte no tenga éxito en Vietnam del Sur, está la vasta campaña del Gobierno de los Estados Unidos y sus aliados para restablecer refugiados en áreas donde estén libres del terrorismo, el fomento de salubridad $y$ educación mejores entre la población, e incrementar el desarrollo económico. A través de estos programas se ha ayudado a Vietnam del Sur a establecer bases para la rehabilitación de los puertos y el transporte, la modernizaclón agrícola, la asistencia urbana, la salud pública, la educación, la atención de refugiados y otros programas.

En los próximos doce meses. los Estados Unidos proveerán a Vietnam del Sur con 50 n.nn toneladas de arroz y otros granos, energía eléctrica y agua potable para unos 500.000 versonas.dẹ áreas rurales. 3.000 nuevas salas de clases para escuelas primarias y 400 nuevas salas de clase para escuelas secundarias. un mayor número de hospitales, adiestramiento para 4.000 profesores, 8 millones de textras de pstudio aue van a agregarse a los 6 millones proporcioHados anteriormente, $v$ amplia asistencia agrícola que Incluve semillas meinradac el suministro de grandes cantidades de fertilizantes. Se débe recalcar que estos son programás continuados y que las cifras citadas son provecciones para los próximo 12 meses.

Me permito adiuntar algunas bublicaciones oue tratan en detalle estos temas. Esnero aue este material contribuýa a verificar los antecedentes del caso.

Saluda muy atentamente a usted;

> SAM MOSKNWITT Consejero Político

Santiago, 23 de Enero de 1967.
Señor
Sam Moskowitz
Consejero Político
Embajada de los Estados Unidos
PRESENTE.

## Estimado señor Moskowitz:

Recibí su carta en relación con mis derlaraciones sobre Vietnam aparecidas en "El Siglo" junto con los libros y documentación que Ud. tuvo a bien enviarme, todo lo cual he leído con mucho interés.

Debo confesarle, sin embargo, aue mis puntos de vista expresados en "El Siglo" se han confirmado después de tal lectura. Yo demostraria poco respeto hacia Ud. si no fuera muy franco en un problema como éste, aun a riesgo de que algunos de mis juicios le molesten y hasta le ofendan.

Usted me invita a reflexionar sobre el conflicto de Vietnam. Le acepto su invitación.

Tal vez la primera pregunta que corresponde formular dentro de esa reflexión es la siguiente: ¿Por qué los norteamericanos están luchando en Vietnam? Y luchando con todos sus poderosos medios bélicos de aire, mar y
tierra y con cuatrocientos mil soldados, que pronto serán quinientos segán informaciones oficiales. iNo es una guerra pequeña para los Estados Unidos! Empezó siéndolo, pero ya no lo es.

Es posible contestar de muchos modos a esta pregunta, incluso con ingenuidad. Por ahí en su carta usted afirma, cttando a su Presidente, que están luchando para que el pueblo de Vletnam del Sur "disfrute del derecho a elección". Otras veces asegurán que es para preservar la independencia o la libertad de ese pueblo. Como usted ve, se puede decir cualquier cosa, pero el problema es demasiado importante como para no razonar con seriedad.

Yo pienso que usted no puede creer lo que su propag..nda quiere hacernos creer. Por muy buen concepto que tenga de su gobierno, usted sabe perfectamente bien que no es tan "idealista" como para embarcarse en una guerra de esta magnitud, por amor a la libertad e independencia de los vietnamitas.

Permítame dudar, además, de que los Estados Unidos estén dispuestos a luchar tan enérgicamente para que el pueblo de Vietham o cualquier otro "disfrute del derecho a erección". Su pais cultiva muchos y muy buenos. amigos entre los gobernantes "no elegidos" por' sus pueblos, para que alguien pueda creer se-mejante cosa.

No me pareee que las elecciones últimas en. Vietnam del Sur, que usted me recuerda, sirvan para probar algo, si se tiene-en cuenta que ellas se verificaron bajo un gobierno 'que' es resultado de sucesivos golpes de estado y encontrandose el pais ocupado militarmente por 400 mil soldados norteamericanos.
Pero ya que usted habla de elecciones, creo útil reproducirle dos opiniones que he tomado de los documentos que usted meremitió. En la primera ,página del anexo "Résumen sobre Vietnam", de fecha 16-11-66, se lee lo siguiente:
"El Norte comunista fracasó en su in" tento de establecer su autoridad sobre el " conjunto del país por medio de una elec-
" ción que, según los Acuerdos de Ginebra
"، de 1954, hubiera debido tener lugar en " 1956.
"Las autoridades del Sur consideraron
" que habrían sido automáticamente arro-
" Iladas por los votos del Norte más popu-
" loso, donde las condiciones para eleccio-
" nes libres son inexistentes. El Norte co-
" munista instruyó a sus simpatizantes
" para que intensificaran su campaña de
" terror y adoctrinamiento político con-
" tra el Gobierno establecido en el Sur, y
" en 1960 creó el así llamado Frente de Li-
" beración Nacional".
Y en el libro del señor M. Siveram, "Por qué la guerra de Vietnam", pág. 45, leo:
"La gloria de Ho Chi Minh, como adalid " de la lucha de Vietnam por su libertad,
" y la mano de hierro con que dominaba
" a quince millones de habitantes del nor-
"te, le garantizaban una victoria fácil
" sobre cualquier candidato que surgiese
" de los catorce millones de vietnamitas
" del sur, divididos como estaban por di-
" ferencias politicas e inquietudes inter-
" nas. Quizá presintiendo este peligro, el
" fallecido presidente de Vietnam del Sur.
" Ngo Dinh Diem, se resistió a celebrar
" las elecciones, alegando que el gobierno
" de Saigón no habia firmado el acuerdo
" de Ginebra y, por tanto, no estaba obli-
" gado a acatarlo".
Lo anterior demuestra que fue el Gobierno del Sur el que se opuso a las elecciones, contrariando los Acuerdos de Ginebra. En ese tiempo dicho Gobierno ya estaba bajo la "asesoría" norteamericana; sólo los asesores militares eran más de quinientos, según el libro del señor Sivaram.

Queda demostrado asimismo que sólo bastante después de esta negativa a las elecciones surgieron, en 1960, el frente de Liberación Nacional y la insurrección armada en Vietnam del Sur. Esta insurrección ha llevado a Estados Unidos a intervenir directamente, bajo el pretexto de que no se trata de un conflicto interno, de una guerra del pueblo, sino de una agresión del Norte.
Mas las justificaciones que se invocan para oponerse lo mismo a las elecciones que a la insurrección no valen nada por lo que dicen sino por la decisión que se revela tras ellas, la decisión muy firme de los Estados Unidos de oponerse resueltamente a todo lo que signifique un riesgo de "perder" el Vietnam, sea del modo que sea.

Esta política norteamericana la formuló Eisenhower y ha sido reiterada en forma invariable por los gobiernos posteriores. Precisamente, en el folleto que usted me mandó "Why Vietnam", editado por la Casa Blanca, vienen las sucesivas decláraciones oficiales de los gobernantes de su pais a este respecto.

Ya en 1954, antes de Dien Bien Phu, antes de Ginebra, Eisenhower escribía a Churchill que si Indochina pasaba a manos de los comunistas "el efecto final sobre nuestras posiciones estratégicas generales, con el consiguiente cambio en la balanza del poder en Asia y en el Pacífico, podría ser desastroso y, lo sé, inaceptable para usted y para mi". (pág. 5).

Inaceptable, esa es la palabra. Inaceptable para "nuestras posiciones estratégicas", inaceptíble para el poder norteamericano en Asia y en el Pacífico, inaceptable para "usted y para mi", para Churchill e Eisenhower. Por lo visto, un problema de ellos, un problema de dos grandes potencias, no un problema del pueblo de Vietnam, de su independencia, su libertad, su "derecho a elección".

Como usted puede apreciar esto fue "inaceptable" desde antes que se estableciera siquiera el régimen de Hanoí y se pudiera hablar, por tanto, de una agresión de Hanoi contra el gobierno del Sur. Esa agresión, de que ustedes hablan ahora, es un pretexto para vuestra determinación, que data de mucho antes, y que igual se dirige contra la agresión, la insurrección, las elecciones, o lo que fuere, que pudiere significar, las elecciones, o lo que fuere, que pudiere significar la pérdida de las posiciones estratégicas y del poder norteamericano en ese país.

Cuando Eisenhower formuló esta política en su carta a Churchill los vietnamitas luchaban contra los franceses, que eran la potencia colonial del lugar. Si la derrota de los franceses preocupaba tanto a Eisenhower era porque le preocupaba muy poco la libertad e independencia del Vietnam y en cambio le preocupaba mucho el poder norteamericano en esa zona así como el problema de la balanza del poder.

Distingamos, pues, señor Moskowitz, entre lo que es permanente y decisivo en la determinación norteamericana de luchar en Vietnam y lo que es circunstancial, de fachada o propaganda, entre la razón verdadera y sus pretextos. Lo primero es el poder norteamericano, poder imperial que se extiende muy lejos de las fronteras de su país, en este caso en Vietnam. Lo que ustedes defienden realmente es el poder que tienen ahí, poder ilegítimo, poder imperialista. Lo segundo, la fraseología moral y política de que se reviste lo anterior, es la "libertad" e "independencia" del Vietnam por las que ustedes estarían tan interesados, la defensa del país ágredido desde el norte, y hasta esa impresionante declamación de que vuestra lucha es para que el pueblo de vietnam del Sur "disfrute del derecho a elección".

Conceptos similares a los de Eisenhower son los de Dean Rusk, diez años después, que vienen en lá pág. 16 del folleto "Why Vietnam":
"Seamos claros acerca de estas cosas, " dice Rusk. Junto con sus archipiélagos,
" el sudeste de Asia contiene ricos recur-
" sos naturales y cuenta con unos $200 \mathrm{mi}-$
" llones de personas. Geográficamente,
" tiene gran importancia estratégica, do-
" mina el acceso entre el Pacífico y el
"Océano Indico y flanquea el subconti-
" nente indio por un lado, y Australia y
" Nueva Zelanda por el otro. La pérdida
" del sudeste de Asia ante los comunistas
" constituiria un cambio serio en la balan-
" za del poder, en contra de los intereses
" del mundo libre. Y la pérdida de Viet-
" nam del Sur haría la defensa del resto
" del sudeste de Asia mucho más costosa
"y dificil". (Declaración del Secretario
" de Estado, D. Rusk, ante el Comité de
" Asuntos Exteriores de la Cámara, el
" 3-8-65).
En forma muy parecida se expresan también el Presidente Johnson el señor Mc Namara, etc.

Hay, como se ve, una línea invariable. Podemos responder, entonces, a la pregunta de por qué luchan los norteamericanos en Vietnam. Luchan por su propio poder en esa zona de gran valor estratégico y con "ricos recursos naturales" como dice Mr. Rusk, zona respecto de la cual Estados Unidos es una potencia "extracontinental", pero que no por eso deja de ser objeto del poder norteamericano ya que éste es un poder imperialista para el cual ningún continente es ajeno.

Ustedes dicen que las guerrillas de Vietnam del Sur están sostenidas por el régimen de Hanoi al que acusan de agresor. Pero en la documentación que usied me remitió he encontrado datos singulares. En el boletín "¿Quiénes luchan en Vietnam?", de noviembre de 1966, se dice que el número de soldados norvietnamitas infiltrados en el sur serían 50 mil.

El mismo boletín indica que el ejército del Gobierno de Vietnam del Sur está compuesto por 700 mil hombres, que junto a ellos hay 300 mil soldados norteamericanos, 37 mil surcoreanos y varios miles de hombres más de Australia, Filipinas, Nueva Zelandia y Tailandia.

Si se tratara, pues, de una agresión de Vietnam del Norte me imagino que esos 50 mil infiltrados no podrían resistir demasiado frente al ejército combinado de más de un millón de hombres, apertrechados del equipo bélico
más moderno, dominando el mar y el aire. Además los infiltrados deberían sufrir todas las dificultades propias del odio del pueblo agredido contra sus agresores.

Sólo cabe una explicación y es que las guerrillas están formadas y sostenidas por el pueblo y por los aldeanos de Vietnam del Sur, y los infiltrados no son más que un elemento muy secundario de la situación.

Frente a lo cual la intervención norteamericana es de tal modo chocante y tan abrumadora la desproporción en los medios militares, que todo el mundo sabe que ahi hay una potencia agresora - los Estados Unidos- y un pueblo agredido, el Vietnam. Lo que se confirma con los datos oficiales citados.

Imaginese usted por un momento que Cuba estuviera dividida en dos partes, y basándose en que desde una de ellas se sostiene y fomentan guerrillas en la otra, Rusia o China se sintieran autorizadas para defender de la "agresión" al gobierno amigo, amenazado por tales guerrillas, y enviaran todo su potencial bélico y doscientos o trescientos mil soldados a luchar en el territorio de Cuba contra cubanos, y a bombardear todos los dias el sector no adicto.
¿TTendría usted dudas para señalar quién es ahi el agresor? ¿Podria justificar la acción rusa o china cualquier genero de explicaciones sobre infiltrados, sobre terrorismo, o sobre el título de estas potencias para repeler dentro de Cuba la agresión de un bando cubano contra otro? ¿No diría usted que se trata de un ataque criminal de una gran potencia contra un pueblo pequeño? ¿No diría usted que esa gran potencia debe irse de ahí? ¿Admitiría usted que esa gran potencia está interviniendo por motivos altruístas? ¿Admitiría usted que esa gran potencia interviniera invocando su propia seguridad, situando, en consecuencia, la línea de su seguridad a pocos kilómetros de las fronteras norteamericanas, así como su país la sitúa a pocos kilómetros de las fronteras chinas?

Yo se muy bien como contestaría usted estas preguntas y se las hago para que aplique a sus respuestas al caso de Vietnam.
Usted se horroriza del terrorismo del Vietcong y su carta insiste bastante en pintar un cuadro que a nadie puede gustar. Ciertamente es lamentable que estos medios terroristas, tan crueles e incivilizados, sean todavia los medios naturales de lucha de los pueblos pobres, atrasados. Estos pueblos deben pedir disculpas al mundo civilizado por su terrorismo, resabio verdaderamente bárbaro en la era de la bomba atómica, el napalm, y la gran industria de guerra que, por cierto, no están al alcance de estos primitivos. Recordando la experiencia de Argelia le sugiero, ya que usted está interesado en el tema, que examine la relación entre subdesarrollo y terrorismo.

Usted menciona el enorme progreso social y económico que los Estados Unidos han llevado a Vietnam. Desde 1954, dice el Presidente Johnson, "hemos gastado más de dos mil millones de dólares en ayuda para los 16 millones de sudvietnamitas" (Why Vietnam, pág. 41).

Con esos dólares se han hecho muchas cosas. El mismo Presidente las describe: se ha duplicado la producción de arroz que es la producción básica del país; se han instalado doce mil centros sanitarios equipados; en un solo año se gradúan tantos doctores como todos los que existían antes en Vietnam del Sur; más de 700 fábricas nuevas o rehabilitadas fueron
puestas en marcha; plantas textiles y de cemento, de electrónica y de plásticos están cambiando la faz total de esa nación, dice Johnson; nuevos caminos y comunicaciones, equipo de ferrocarriles y generadores eléctricos, son una base de expansión para la industria; más de un cuarto de millón de jóvenes vietnameses pueden ya aprender en más de cuatro mil aulas que los Estados Unidos han ayudado a construir en los últimos dos años, y vamos p construír (es Johnson el que habla) dos mil escuelas más en los próximos doce meses. El número de estudiantes de escuelas vocacionales se ha elevado cuatro veces, los ocho millones de libros de texto que hemos dado a los niños vietnameses se elevarán a más de $15 \mathrm{mi}-$ llones en 1967. (Why Vietnam, pág. 41).

Mr. Rusk dice que la renta per capita aumentó en un $20 \%$ en Vietnam del Sur en cineo años.
Sin embargo, la subversión ha seguido su curso. ¿Serán los infiltrados del norte los que obligan al pueblo del sur a ser tan desagradecidos? ¿O será que la voluntad revolucionaria que hoy sacude a los pueblos no es lo que los norteamericanos creen que es? No es cuestión de dejar caer dólares. No es cuestión sólo de dar cosas, sean escuelas, caminos, fábricas, libros de texto o renta per capita. Antes que eso la revolución es el poder del pueblo y su obra es obra del poder popular, no del poder de Mr. Johnson por más dadivoso que sea -y nunca lo es tanto como dice la propaganda; en el balance final es más lo que saca que lo que da. La revolución no da nada porque todo es del pueblo.
A Estados Unidos le preocupa mucho la balanza del poder entre las grandes potencias y por eso no quiere retirarse de Vietnam. La balanza en Asia se volvería en su contra y a favor de China. Pero ocurre que este modo de razonar es desde la partida un modo de razonar ya anticuado, crudamente imperialista, que distorsiona la realidad puesto que no toma en cuenta a los pueblos, sólo a las grandes potencias.
El problema se reduce a Rusia y China, por una parte, y Estados Unidos, por otra, 0.al comunismo como poder mundial identíficado con la gran potencia que está a su cabeza, y al llamado mundo libre también comandado por una gran potencla. Entre estos colosos desaparecen los pueblos concretos. Ya no son los vietnamitas los que luchan, triunfan o mueren, sino que es China o Estados Unidos, el comunismo o el mundo libre, el que triunfa o pierde, el que a'vanza o retrocede en Vietnam.

De esta suerte, conforme a tal criterio, Viet. nam se convierte necesariamente en objeto del poder que disputan las grandes potencias. La balanza del poder, en efecto, es un problema propio de las grandes potencias mundiales que son las unicas que tienen suficiente peso que poner en la balanza, no es un problema de Vietnam.

Este criterio ya no se aviene a la realidad del mundo asiático y en general del mundo pobre, donde los pueblos no aceptan más ser tratar dos como peones.
Francia, que es una antigua potencia colonial, ha comprendido esta realidad antes que Estados Unidos. Su pais, señor Moskowitz, debe convencerce que si no quiere ganarse el odio universal tiene que respetar de veras a los pueblos, tiene que renunciar a dominarlos o manipularlos. No pedimos a Estados Unidos que se vuelva izquierdista o revolucionario;
pedimos que deje a los pueblos decidir su propio destino hacia la izquierda, la derecha, o lo que fuere.

Si es importante para Estados Unidos, en tanto potencia imperialista, conservar su poder y sus posiciones estratégicas en Vietnam bastante más lc es para el pueblo de Vietnam librarse de ese poder extranjero y de la oligarquía nativa, corrompida y reaccionaria que le sirve de comparsa y cuyo Gobierno no podría mantenerse un día por si mismo. Por eso se entiende que la insurrección armada er Vietnam del Sur sea básicamente una lucha de carácter nacional y revolucionario.

Usted me dirá que está dirigidá por los co munistas y yo le creo, pero ese es un problr ma de los vietnamitas, no de los norteameri canos. Así como sólo a ustedes les incumbe decidir sobre el gobierno norteamericano o sobre los partidos políticos de su país, incluído el comunista, de igual manera a cada pueblo le incumbe decidir sobre su propio gobierno o sus fuerzas políticas, así como sobre el carácter y rumbo de su revolución.

Para ustedes no hay diferencias entre un movimiento guerrillero dirigido por comunistas y la acción directa de chinos o rusos. Todo eso para ustedes es comunismo y cuando combaten contra el guerrillero vietnamita lo hacen como si estuvieran combatiendo directámente contra China o Rusia. Relacionan al guerrillero con una gran potencia no con su propio pueblo. Esta es otra deformación típica de la mentalide d imperialista o imperializada.

Así como Rusia o China no tienen derecho a agredir a otro país en nombre de la revoluclón, ustedes tampoco lo tienen para intervenir contra un movimiento armado de un pueblo por el solo hecho de etiquetarlo, bien o mal, de comunista.

Se muy bien que en estas materias el derecho viene a ser derecho del más fuerte... Por eso deseo que el pueblo de Vietnam pueda reunir la fuerza suficiente, material y moral, que le permita hacerse respetar y les obligue a ustedes a seguir el consejo famoso: jyanqui go home!

Toda la ayuda que los vietnameses pidan y reciban en esta emergencia, incluso soldados de otros paises; para repelerlos a ustedes, es legitima. Porque ustedes, los norteámericanos, son ahí los intrusos, los agresores, y es de interés de todos los pueblos del mundo, más aún de los que sufren el imperialismo, que ustedes no consigan doblegar al Vietnam.

Creo, por último, que incluso desde el punto de vista del interés de los Estados Unidos como gran potencia, es más lo que pierde que lo que gana en Vietnam. Desde luego es una guerra sucia que está ensuciando el alma de los Estados Unidos y desnudando ante el mundo toda la brutalidad de que son capaces. No es eso lo mejor para el prestigio norteamericano.

Luego si todo esto correspondiera realmente a un plan chino, como ustedes suelen decir, le estarían dando en el gusto a ese plan. Mientras más se embarcan en la guerra, mientras más gente llevan, más comprometen su poder.
y prestigio en un verdadero atolladero, en un tonel sin fondo que se pierde y diluye en la inmensidad china.

China los estaría atráyendo a un desgaste lento pero indefinido, en un lugar que tiene todas las ventajas para los chinos g escogido por ellos. China a través del conflicto estaría impactando, incluso, la conciencla norteamericana, y logrando efectos hasta en la política interna de los Estados Unidos. Por ejemplo, el desprestigio de Johnson que le impedirá probablemente volver a la Presidencia, se debe en gran parte al Vietnám.

Ustedes siguen haciéndose ilusiones creyendo que podrán ablandar a los vietnamitas con las bombas. Cuando pierdan las ilusiones ¿qué va a pasar? ¿Lá bomba atómica? ¿No sería eso la locura de su país?

Es preciso volver a la razón. Cualquier solución es factible si ustedes se deciden a hacer lo que nunca han querido y que es el verdadero orígen del problema: irse de Vietnam. Si hacen eso como punto inicial de un replanteo profundo de su política, en base a respetar realmente a los pueblos, dejando que ellos se manejen por si mismos, Estados Unidos ganará prestigio, estimación $\$$ ascendiente, que es en definitiva la única forma realista de poder en un mundo sin viejos ni nuevos colonialismos.

Si persisten, en cambio, en seguir por el camino que van, se estrellarán con el mundo que los pueblos están forjando; y la fuerza de los pueblos que se desarrolla en nuestros dias, que incluye al propio pueblo norteamericano, es superior a la del imperialismo de ese país que hoy domina y dirige su política.

En resumen, la balanza del poder es un problema que las grandes potencias no pueden dejar de lado de un día para otro, pero que $y$ a. no pueden resolver atropellando a los pueblos por el sistema del reparto del mundo o de las zonas de influencia, por el sistema de que es "inaceptable para usted y para mi" -Churchill y Eisenhower-, que el Vietnam caiga en manos de éstos o áquellos. Vietnam no puede estar en otras manos que la de los vietnamitas y sólo a su pueblo le corresponde resolver acerca de lo que es aceptable o inaceptable para sí.

Las intervenciones de las grandes potencias, los actos y peor aún las guerrás imperialistas, de dondequiera que vengan, son hoy día repugnantes para la conciencia humana, que es en la actualidad fuertemente democrática y anticolonialista. Eso explica el vituperio de que es objeto la política de su país en Vietnam.

Es penoso decirlo, pero los jóvenes compatriotas suyos que mueren en Vietnam, no mueren por Estados Unidos ni por el pueblo norteamericano, ni por los derechos legitimos de su país; menos aún por algun noble ideal; mueren por el imperialismo norteamericano son víctimas de lá causa imperialista que ha llegado a ser una causa ruin y criminal para toda la gente honesta de la tierra.

Saluda muy atentamente a usted

## JULIO SILVA SOLAR



## Fantasma de Hitler domina a los militares alemanes

HITLER war nicht in Deutschland, niemals. . .". "Hitler no existió en Alemania, nunca. ."
Asi comenzaba una poesía publicada en 1965 por el tradicional diário "Frankfurter Allgemeine". El autor, Horts Bingel, un joven poeta que se inclina a la izquierda, consiguió inmediatamente lo que buscaba: escandalizar al público alemán. Decir que Hitler jamás existió en Alemánia, era una íronia muy profunda, que penetraba en las mentes de los adultos como un estilete y los hacía saltar rabíosos.

Cada una de las dos Alemanias tiene su poderoso ejércíto y cada uno de estos ejércitos es lá punta de lanza de las dos más poderosas allanzas de la historia: la OTAN de las naciones occidentales y el Pacto de Varsovia de los paises socialistas. Eventualmente, en el caso de una guerra mundial, con o sin armas nucleares, las dos Alemanias, con sus respectivos ejércitos, serán el escenario de los primeros choques.

El Bunderswehr, nombre del ejército de la República Federal Alemana (occidental), aliáda a la OTAN y las democracias occidentales es una de esas cabezas militares.

El Volksirmée, de la República Democrática Alemana (oriental) es la otra cabeza, emanada del Pacto de Varsovia.

En estos tímpos de tensa paz, ambos ejércitos realizan maniobras permanentemente. en una extensa region, desde el norte, a orillas del mar Báltico, hasta el sur, incluyendo-teritorio de Checoeslovaquia, en el caso del Volksarmée, o en Baviera, junto a los Alpes austriacos, en el caso del Bundeswehr.

Recientemente, un complejo vicije por Alemania me permitio ver de muy cerca algo de estos dos arietes de la Tercera Guerra Mun-
dial. Ia guerra termonuclear. Y observé, detrás de todas las apariencias, que el fantásma de Hitler sigue influyendo en la conducta de los militares alemanes.

De hecho, el Bundeswehr es un ejército de-mocrático-nacionalista. El Volksarmée es na-cional-comunista. Son realmente nacionalistas. Un nuevo nacionalismo alemán que tiene dos formas, que se está alimentando aún en el vientre dividido de la madre patria. Pero será parido - o serán paridos los nacionalismos gemelos- en álgún tiempo más, como fuerza política. El periodo de gestación depende en realidad de la situación mundial.

## CRITICAS DEL ESTE

En la RDA existe una furiosa campaña contra la oficialidad del Bundeswehr. En realidad, la mayor parte de los militares que emprendieron la reorganización del ejército alemán en el sector occidental fueron, desde luego, oficiales de la Wehrmacht de Hitler.

El actual comandante supremo de OTAN en Europa central, el SHAPE, es el general Johann Adolf (conde) Von Kielmansegg, a quien los comunistas señalan como criminal de guerra nazi, acusado de la RDA de ordenar el ihorcamiento de crviles rusos durante la II ${ }^{\text {a }}$ Guerra. Cuando pregunté sobre esto a oficiales d ela RFA la respuesta fue que, al contrario, Von Kielmansegg habia participado en el complot contra Hitler y estuvo preso. Es cierto que no se me explicó como sigue vivo, cuando todos aquellos sospechosos del atentcido contra el Fuehrer fueron eliminados en fo ma implacable.

La verdad es que los lazos entre la Wehrmacht y el Bunderwehr sólo serán cortados con el tiempo. Es un problema de generaciones. Los viejos generales de Hitler, como Karl Herzog o Werner Pcinitzki ya se están retírando. Pero los coroneles ascendidos a generales sirvieron también en la $I^{a}$ Guerra y es difícil que no estén impregnados de algún sentimiento oculto nacionalista - del viejo nacionalismo - siquiera por razones de orgullo.

De todos modos, al recordar el pas..do para juzgar el presente, la respuesta que parece satisfacer más a los militares de Alemania oeste es la que me dio en un entrevista el conde Von Brockdorff, especialista en asuntos mili-
tares y políticos de la revista "Der Spiegel": "los militares - dijo- en realidad nunca gobernaron y en cambio realmente sufrieron lo que fue la guerra y... la derrota".

## SICOLOGIA DE MASAS

En el frente oriental, el Volksarmée, aunque comunista, es el ejército que realmente recuerda a la Wehrmacht. En sus primeros años, el Volksarmée también incluyó ex jefes de la Wehrmacht, aunque bajo la dirección del Ejército Rojo. Muchos oficiales fueron contratados profesionalmente, pero una vez cumplida su misión se les obligó al retiro. Famosos generales de los ejércitos de Hitler, como Paulus - el que se rindió en Stalingrado- sirvieron de asesores. En sus años de cautiverio en la URSS otros, como el general de tres estrelas Vincents Müller, se habían convertido al comunismo.

Ex oficiales de la marina de guerra hitlerista (Kriegsmarine) continúan al mando de la Armada de la RDA que consiste en pequeños pero rápidos barcos, como lâs torpederas tipo "Osa" dotadas de cohetes teledirigidos antiaéreos.

Es muy visible la tradición de la Wehrmacht en el Volksarmée: los uniformes son casi iguales á los de los tiempos de Hitler, tan sólo se diferencian las insignias y por supuesto ya no existe más la cruz gamada (aunque el ejército alemán occidental sigue llevando como emblema la Cruz de Hierro, negra con blanco).

Hasta donde pude averiguar la explicación de este tradicionalismo es absolutamente sicológica. Sin duda, quieren mantener un recuerdo sentimental de las glorias militares alemanas para avivar el típico nacionalismo del pueblo alemán. Esas glorias militares, los actos heroicos de los soldados del pasado serían así herencias del Volksarmée y no del ejército occidental. El Volksarmée es a la vez el ejército del pueblo, al cual deben amar y respetar los alemanes. No existe otro ejército alemán verdadero, dicen sus oficiales.

## LISTOS PARA LA GUERRA

Militarmente, ambos son posiblemente los ejércitos más dispuestos para la guerra, con el mayor número de horas de entrenamiento en todo el mundo. Están listos, estos dos ejércitos alemanes, para la guerra termonuclear, para una guerra convencional, quizás con armas atómicas tácticas, y aun para la guerra de guerrillas.

El material de los ejércitos, por lo mismo, es extraordinariamente parecido, aunque los occidentales son casi absolutamente dependientes de la OTAN para su logística. Casi se podría decir lo mismo de los orientales con respecto al Pacto de Varsovia, pero el Volksarmée, según afirma la inteligencia del Bunderwehr ya maneja sus propias cabezas nucleares. Los alemanes occidentales, si bien poseen proyectiles de los sistemas "Sergeant" y "Pershing" para guerra nuclear táctica (hasta 140 Km . de alcance) no tienen las cabezas atómicas, aunque el gobierno de Bonn lás está gestionando tenazmente.

Por lo demás, en ambos ejércitos predomina el criterio de armas totalmente mecanizadas, con gran posibilidad de desplazamiento y blindadas como para penetrar en campos cubiertos por la guerra ABC (Atómica, Biológica y Química (Chemical).

Asi en el Bundeswehr, el tanque "Leopard", último descendiente de la familia Panzer, tiene su contrapartida en el Volksarmée en el T-10. Ambos son vehículos veloces (para su peso) de hasta 60 KPH , dotados de cañones de calibre parecido (alrededor de 110 mm .) y que pueden disparar con precisión desde unos cuatro kilómetros de distancia, sin detener la marcha.

Con las armas atómicas; biológicas y químicas, el tanque es el arma fundamental y asi lo han entendido los alemanes de uno y otro lado. Tienen los tanques de ataque, luego los tanques cazadores de tanques (Kanonenjagdpanzer), y aun los tanques para llevar a las tropas de infantería, que son verdaderas trincheras blindadas para siete soldados. En ambos ejércitos alemanes, la infantería ya no ataca a pie. Aun las tropas de paracaidistas son lanzadas con sus respectivos carros blindados. Según los expertos militares occidentales, el Volksarmée demostró una gran efectividad con tropas aerotransportadas en recientes maniobras denominadas "Rosa".

Los vehículos blindados buscan aplicar la teoria del permanente desplazamiento de tropas, para evitar el contraataque atómico. Una concentración de 60 tanques o vehículos blindados -me dijo un oficial ocicidental- ya justifica el empleo de una bomba de alrededor de veinte kilotones (tipo Hiroshima) si se tiene la seguridad de destruirlos.

Los soldados van provistos de máscaras contra la radiación y las armas químico-biológicas. Cada soldado en el Bundeswehr aprende a ponerse la máscara en ocho segundos. Unos segundos más y puede ser hombre muerto, en el contaminado campo de batalla.

LOS alemanes occidentales proclaman alguna superioridad en los sistemas de radar a base de sonido y luz, que denominan Lychtmessystem y Schallmessystem, ondas de luz y sonido que permiten la detección de vehículos blindados a gran distancia, como para atacarlos por sorpresá. Los occidentales también están orgullosos de su avión táctico "Starfighter", capaz de atacar con bombas atómicas. Este avión, sin embargo, es motivo de controversia debido a que cerca de 60 de ellos se han estrellado en prácticas.

Observando los hermosos bosques, cerca del campo de Hohenfelds, en Alemania occidental, casi sordo por el tronar de los "Leopard" en sus prácticas de tiro, y pensando que al otro lado de la frontera, en Checoeslovaquia, los orientales estaban háciendo lo mismo, lo único que se podia pensar es que los alemanes de uno y otro lado no han escarmentado, y que seguirán dependiendo del militarismo.

Los alemanes, con una Tercera Guerra Mundial, no ganarían otra cosa que destruirse a si mismos, pagar con mayor crueldad la culpa que todavia cargan de la Era Nazi. Los campos de Hohenfels, mientras a'vanzaba la Primera División de Montaña disparando en dirección al Este, contra un enemigo imaginario, parecían campos y bosques encantados, de cuentos de hadis de los hermanos Grimm, inmunes a la furia militar de sus propios habitantes. ¿Y qué movia esa furia militar, aparte de los motivos políticos mundiales? Sin duda el viejo instinto guerrero alemán, encarnado en Hitler, ese Hitler que, revolcándose en su tumba, sigue moviendo ejércitos.

TED CORDOVA-CLAURF

