# NAS TRILHAS DA CABANAGEM 1835-1840 

HISTORIAS NÃO CONTADAS

## NAS TRILHAS DA

 сввластв1835-1840

# HISTÓRIAS NÃO CONTADAS 

"...mas ainda é tempo de viver e contar Certas histórias não se perderam"

Nosso Tempo Caiss D Perde Andade)

A história do Brasil que aprendemos nos bancos escolares e que é reproduzida nos livros didáticos está repleta de lacunas em relação a determinados fatos, sobretudo aquele protagonizados por sujeitos históricos anônimos ligados aos setores subalternos da sociedade. Nossa historiografia oficial primou pelo registro de fatos que enalteciam determinados personagens em detrimento de outros.

Nos ûltimos anos, com a renovação dos estudos históricos em nosso país, procura-se mostrar que a História não é apenas fruto da ação isolada de grandes homens - os heróis nacionais 一, mas que ela se tece no cotidiano e é construída por diferentes atores sociais. Todos nós fazemos História!

Um dos fatos relegados ao esquecimento pela história oficial são as revoltas e rebeliões sociais, algumas de cunho separatista, como a Farroupilha, outros de caráter nitidamente popular, a exemplo da Balaiada, que ocorreram nas províncias do Império brasileiro durante o período regencial de nossa história (1831-1840). Esses movimentos colocaram em xeque a integridade territorial do País, razão pela qual foram duramente reprimidos pelas forças imperiais.

Dentre essas revoltas, destaca-se a Cabanagem, ocorrida na Província do Grão-Pará e que durou cerca de cinco anos, mobilizando um contingente significativo de pessoas de diferentes estratos sociais: fazendeiros, comerciantes, índios, caboclos e escravos. Sem sombras de dúvida, conforme salientou o historiador José Júlio Chiavenato, "a Cabanagem do Pará é o único movimento político do Brasil em que os pobres tomaram o poder, de fato" (Cabanagem: o povo no poder. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 12).

A presente exposição faz parte do projeto HISTÓRIAS NÃO CONTADAS, em que a Câmara dos Deputados pretende resgatar a memória de determinados fatos que foram desprezados ou omitidos pela história oficial. Com isso, estamos contribuindo para que a história de nosso país não fique restrita aos circuitos acadêmicos e intelectuais e que possa ser mais conhecida por todos os brasileiros. Afinal de contas, o conhecimento histórico é um instrumento indispensável à construção da cidadania e ao fortalecimento de nossa identidade cultural.

A exposição Nas Trilhas da Cabanagem tem o objetivo de apresentar um dos episódios mais sangrentos e contraditórios da história do Brasil. Movimento, revolta, guerra mais sangrentos e contraditorios da historria do Brasil. Movimento, revolta, guerra,
revolução ou motim? Desde o século XIX, diversas foram as definições dadas à revolução ou motim? Desde o século XIX, diversas foram as definições dadas à
Cabanagem, sem que a exegese do momento histórico tivesse fim. Independente da corrente de estudo e doutrina dos autores que analisam esse episódio, o fato é que, pela primeira vez na história do País, as massas populares alcançaram o poder.
Em uma província perdida nos confins do Brasil, uma aliança de agentes improváveis se formou. Mestiços, índios, escravos, brancos, pobres e latifundiários se aliaram em torno de uma causa comum: o enfrentamento à política do governo central.

O Brasil, recém-independente, tentou manter seus territórios desenvolvendo uma política centralizadora que eu início a insatisfação dentro do território da província do Grão-Pará. Sua manutenção na unidade brasileira foi ordenada a todo custo, o que significou prisão, tortura, fuzilamento e inclusive morte por asfixia em porões. Oprimidos e massacrados pelo governo imperial, que deveria aliviar males, os paraenses não tiveram outra saída a não ser o levante.

No ano de 2015 se comemoram os 180 anos da eclosão de um dos movimentos sociais populares mais importantes de nossa história e que é desconhecido da maior parte dos brasileiros - razão pela qual se justifica a atual mostra no contexto do projeto HISTÓRIAS NÃO CONTADAS do centro Cultural Câmara dos Deputados.

> De circumloquios nada sei, O caso conto, como o caso foi, Ja minba pbrase de constante lei O patife é patiffe, o boi é boi.

## Batista Campos




## Antecendentes históricos

## O que foi a Cabanagem?

Desde os tempos coloniais, o vínculo de Belém era mais forte com Portugal do que com o restante do Brasil, em razão das intensas relações comerciais e sociais através do mar. Formou-se, assim, uma elite portuguesa na Amazônia, que concentrava riquezas da região e privilégios.
A independência oficial do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822; mas o Pará só aderiu em 15 de agosto de 1823, entre outras as razões, por conta da já mencionada relação com Portugal. Porém, antes disso, houve a Revolução Constitucionalista do Porto, 1820, em Portugal, apoiada pelos paraenses em $1^{\circ}$ de janeiro de 1821.
A revolução queria a volta do Brasil à condição de colônia e contou com o apoio dos portugueses residentes no Grão-Pará. A Cabanagem decorreu de rivalidades surgidas na época da independência - conflitos entre a elite tradicional da Amazônia, formada por ricos portugueses que queriam se manter no poder; paraenses nascidos na terra que queriam a sua parcela na participação política econômica, muitos proprietários de terras e também o clero; e, engrossando o caldo do conflito, a massa de indígenas, mestiços e escravos que não viam a mudança de sua realidade social.

A Cabanagem foi uma revolta social ocorrida no lmpério do Brasil, na província do Grão-Pará, de 1835 a 1840. Nos antecedentes da revolta, havia uma mobilização da província do Grão-Pará para expulsar forças reacionárias que desejavam manter a região como colônia portuguesa.
O Movimento foi formado pelos mais variados elementos da sociedade paraense, encontravam-se povos indígenas, comunidades de africanos, brancos, pobres, mestiços, tapuios e até líderes locais da elite latifundiária, ressentidos pela falta de participação política nas decisões do governo central.
A revolta teve início em 7 de janeiro de 1835 quando o quartel e o palácio do governo de Belém foram tomados pelos revoltosos, liderados por Antonio Vinagre.
Durante o curto espaço de tempo em que o movimento ocupou a capital da província, três personalidades ocuparam a liderança do movimento e ficaram para a história como "Presidentes Cabanos". Estima-se que cerca de $30 \%$ a $40 \%$ da população de 100 mil habitantes do Grão-Pará tenha morrido no conflito.
Dado o seu saldo de mortos, a Cabanagem é um dos maiores conflitos já ocorridos na história do País.

A adesão ao projeto de independência do Brasil não resultou em mudanças substanciais na vida dos paraenses. O sentimento geral era de decepção, principalmente entre os nascidos na terra. Isso gerou grandes conflitos. A terra. Isso gerou grandes conflitos. A força nava Imperial, sob o comando de
John Pascoe Grenfell, aprisionou 256 John Pascoe Grenfell, aprisionou 256 paraenses no porão de um navio de guerra, tendo sido fechada as escotilhas e mantendo-se aberta apenas uma pequena fresta para a entrada de ar Os prisioneiros se manifestaram e, para acalmar os ânimos, a guarnição disparou alguns tiros de fuzil para o interior do porão e lancou certa quantidade de cal porrando a abertura do porão. Na manhà cerrando a abertura do porâo. Na manhã seguinte foram encontrados 252 morto no porão do navio. Esse episódio fico conhecido como "Brigue Palhaço".

## ... Hum Bando

 dassassinos, e malvados, que so podem ter de Brasileiros o nome porque também as feras, e tigres nascidos no Brasil o são $\bullet \bullet \bullet$Jose Martiniano de Alencar, presidente da provincia do Ceará 12


## A tomada de Belém

A diversidade de personagens trouxe variedade de interesses e interpretação do próprio movimento. Em uma região próxima a Belém, líderes do movimento tramavam a tomada do poder com a invasão da cidade.

Os cabanos, se embrenhando nos igarapés e ilhas que circundavam a capital, tomam Belem a 07 de janeiro de 1835. No dia anterior, a população saiu às ruas para assistir a uma peça no Teatro Providência estando na tribuna de honra o presidente da província lobo de Souza. Foi a chance que os cabanos vislumbraram de ocupar pontos estratégicos da capital. Grande quantidade de homens armados dividiuse em quatro grupos: um se dirige ao palácio do governo, onde domina facilmente seis soldados ébrios e adormecidos; dois assaltam o quartel também conseguem a rápida adesão da tropa; o quarto invade o prédio da Loja Maçônica e o depreda. Várias casas são invadidas e o caos se espalha pelas ruas da Capital.
O presidente da província Lobo de Souza, mais conhecido pelo apelido de 'Malhado', é morto ao tentar retornar ao Palácio dos Governadores O líder do Governo Central é recebido com uma bala no peito quando tentava entrar. O mesmo fim é dado ao Comandante das Armas da Província e a diversas outras autoridades e elementos ligados ao governo Inicia-se a evacuação da cidade.

# Presidente da província morto na madrugada ao voltar para o Palácio. 



Rico e importante fazendeiro que se fixou na região do Acará, próximo a Belém. Durante o processo de emancipação política do Brasil e do Pará destacou-se no cenário político ocal. Tornando-se vereador em Belém, onde por ocasião se aliou ao cônego Batista Campos, notório defensor dos deais liberais e redator do periódico ocal, "O Paraense".

Após os conflitos de 07 de janeiro de 1835, por aclamação popular Clemente Malcher tomou posse como o primeiro Presidente Cabano, no entanto devido seu histórico e origem, Malcher era mais identificado com os interesses das elites locais.

Para os irmãos Vinagre e muitos de seus partidários, Malcher estava traindo sua causa e por esta discordância se originou uma luta armada pelas ruas de Belém entre os "blocos cabanos" onde Clemente Malcher foi derrotado, preso e assassinado por um dos cabanos quando seria remanejado para outro presídio em Belém.

Opprimidos de violentos actos, e perseguidos sistematicamente por aquelle Governo que os devia aliviar de seus males, e proteger seus direitos, consternados levantarãose em CMassa, e deitarão por terra seus oppressores, que, uns perecerão debaixo de Espada de sua justa indignacão, e outros confundidos de seus crimes, fugirão!!


Francisco Pedro Vinagre Segundo presidente cabano
(Fevereiro/agosto de 1835)

Assumiu como presidente em 21 de fevereiro de 1835. Tentou frear o mpeto cabano e ainda mantinha a posição política de continuar unido o Império brasileiro, esperando as ordens da Corte. Nesse contexto em junho de 1835, Belém recebe a visita do marechal Jorge Rodrigues para ser o presidente da província e negociar o fim da revolta. A pauta da negociação rezava a anistia aos participantes do movimento e a retirada deles da cidade, que retirada deles da cidade, o que dividia opiniões. Reconhecendo o poder da Regencia em nome
do imperador, Vinagre acatou a do imperador, Vinagre acatou a decisão e bateu em retirada com os evoltosos, não agradando a todos. tais discordâncias foram um dos fatores responsáveis pela segunda omada da cidade, considerada a mais sangrenta.



- Illm. e Exm. Snr. - Quando uma grande crize revolve a Sociedade até os seus fundamentos, quando todos as elementos da orden estä́o quebrados, $e$ dispersados, melindroza se toma a posicião daquelle, que elevado na effervescencia das paixöes traballaa para restituir a todos a segurança.

Francisco Vinagre $2^{2}$ Presidente Cabano


Os covardes tremam do nosso valor! SMeus caros patricios: por amor à liberdade, por amor às nossas esposas e filbos, vinguemos o ultraje feito à nossa adorada pâtria.

Eduardo Angelim, último presidente cabano.


Vós Sabeis senhores a que estado de furioza anarquia chegou essa malfadada Província arrastada ao abismo (...)
Franscisco José de Souza Soares de Andrea, discursando na reabertura da Assembléta Provincial em 02/04/1938


## Cabanagem - Principais personagens

Felipe Patroni e o cônego Batista Campos: foram fundamentais para a divulgação das ideias liberais no periódico O Paraense que tanto inflamaram as massas populares, ansiosas por uma mudança social e econômica.
Félix Clemente Malcher: primeiro presidente do movimento. Foi deposto e morto em 20 de fevereiro de 1835 .
lrmãos Antonio e Francisco Vinagre: líderes do movimento. Somente Francisco Vinagre assumiu a presidência da província.

Eduardo Angelim: último presidente cabano. Preso no Acará em 20 de outubro de 1836, foi exilado para Fernando de Noronha. Retornou ao Pará em 1851, falecendo em 20 de julho de 1882
Barão de Caçapava, brigadeiro general Francisco José de Souza Soares de Andrea: com seus comandados, retornou a cidade de Belém dos insurgentes em 1836, assumindo a presidência da província nesse momento
Bernardo de Souza Lobo: presidente da província na época da primeira invasão cabana à cidade. Foi assassinado no conflito.

Joaquim José da Silva Santiago: comandante das armas Assassinado, a exemplo do presidente Bernardo de Souza Lobo.


[^0]0 movimento cabano valeu a pena? Ou foi em vão? Tanto sangue derramado!


Embora fizesse doze anos que a situação se mantinba
calma, quando
ali cheramos
ali conegrancos
a confianca
ainda não tinba
sido totalmente
restabelecida, e
os negrociantes
e mercadores
portugueses não se aventuravam a ir morar nas suas belas chácaras ou rocinbas, localizadas nos arredores da cidade e no meio de luxuriantes e ensombrados jardins.

Henry Walter Bates
Naturalista que ainda boje exibe muitos sinais de bala pelas paredes.[...] DMuitas são as bem tracadas ruas nas quais apenas uma exígua
vereda serpeia por entre o matagal que as vereda serpecia por entre o matagal que as cobre, e, nos arrabaldes, se encontram, frequientemente, proprriedade em abandono e casas de construcão magnífica, inteiramente
desocupadas [...]

Daniel Kidder
Missionário


## Ambiente Cabano

"Emergindo dos mocambos e das senzalas ou afluindo dos quilombos ignotos, no seio das selvas e nas praias desabitadas, os escravos acostaram-se à causa cabana, com o objetivo da reconquista da liberdade"

Jorge Hurley, 1936. Historiador




## A Cabanagem pelos cabanos:

## diversos sujeitos, múltiplas faces

## Quem eram os cabanos?

A revolta recebeu o nome de Cabanagem porque a maioria dos rebeldes eram pobres e moravam em cabanas nas margens dos rios. Muitos eram indígenas e mestiços e eram chamados de cabanos.

A participação feminina
A presença da mulher foi marcante em diversas atividades da Cabanagem. Apesar de não assumir cargos políticos, foi fundamental em outros aspectos: desde assumir a família enquanto o homem ia para o campo de batalha (muitas vezes de batalha (muitas vezes também guerreava!) a Também havia as lavadeiras Também havia as lavadeiras ou animadoras de bordeis em dias de festas cabanas.


A questão da escravidão no contexto da Cabanagem
Os afrodescendentes tiveram participação ativa no levante. Aspirando à liberdade, os escravos se embrenharam nas selvas e nos furos dos igarapés, ajudados pelo conhecimento do indígena e do cabloco, aderindo à causa cabana.




HUEBNER, George. [18-].
Coleção Theodor Koch Gruinberg.

Felipe Augusto Fidanza foi um fotografo do seculo XIX que viveu em Belém. Como retratista, fo-
tografou pessoas de várias classes sociais e grupos étricos, com cenários pintados ao fundo para melhor caracterizar os personagens. Foi também pioneiiro nos cartões-postais fotográicos no Brasil.


## A Amazônia na visão dos naturalistas

Até os dias de hoje, a Amazônia é um ojeto de deslumbre, cobiça, mistério e imaginação. Essa mesma Amazônia naturalmente mais virgem é inexplorada, há séculos também despertou a curiosidade do olhar estrangeiro na figura dos cientistas da época e aventureiros.
Desde 1542, os europeus traçavam rotas de viagem à Amazônia. Mas somente a partir do século XVII houve um maior movimento naturalista na nossa regiáo. La Condamine (1701-1774), Alcides Dessalines D'Orgigny (1802-1857), Edward F. Poeppig (1796-1868), Carl Friedrichvon Martius (1794-1868) Johann von Spix (1781-1826) e Johann Natterer (1787-1845) são exemplos de exploradores pioneiros da região e, seus trabalhos revelavam um olhar ante o desconhecido, um mundo totalmente novo para o homem europeu.


## Principais vilas envolvidas na Cabanagem

Ao retormar Belém, Soares Andrea assumiu a presidência da província com a incumbência de pacificá-la; porém, o crescimento do movimento interior adentro se mostrou uma grande dificuldade para sua missão. Apos 1836, os cabanos foram avançando pelos rios da Amazônia, rumandopara cidades como Santarém ou Manaus, ou até a divisa do atual estado do Amapá. No meio do caminho, conquistavam novos adeptos da causa e iam criando novas estratégias de luta.

O último foco de resistência foi sufocado pelo governo na Vila de Luséa, atual Maués divisa do Pará com o Amazonas


## Cametá

> A Cidade de Cametá foi a sede do Governo da Província durante 11 meses, sendo chamada de a Invicta pois resistiu bravamente ao movimento Cabano.


Maués
Último Reduto dos Cabanos.


## Sintética linha do tempo



1808 - A Família Real Portuguesa foge para o Brasil.


1820 - Deflagrada a Revolução Constitucionalista do Porto. 1º de janeiro de 1821 - Adesão do Pará à Revolução Constitucionalista do Porto.


Janeiro de 1822 - Felipe Patroni lança o Jornal "O Paraense" propagador das ideias liberais.

7 de setembro de 1822 - Dom
Pedro l declara a Independência do Brasil.


7 de janeiro de 1835 - Ocorreu a primeira invasão cabana à cidade de Belém. Instaurado o pr imeiro governo cabano, sob a presidência de Félix Clemente Malcher.


21 de fevereiro de 1835 - é aclamado o $2^{\circ}$ presidente cabano, Francisco Vinagre.

Junho de 1835 - O governo regencial enviou o Marechal Manuel Jorge Rodrigues para ser presidente da província, os cabanos batem em retirada da cidade.


Agosto de 1835 - Segunda invasão da cidade. Os cabanos, motivados pela prisão de Francisco Vinagre, aclamam Eduardo Angelim com o terceiro presidente cabano.

13 de maio de 1836 - os cabanos batem em retirada da cidade, cercados por militares comandados pelo Brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andrea.

1840 - Último grupo resistente é sufocado pelo lmpério na atual Maués, divisa do Pará com o Amazonas.

## NAS TRILHAS DA CABANAGEM

 Conservacio e Resturacio Secio de Consenvaço e Restauracio da Camara dos Deputados - Cobecc/Cedi Material Crifico
Coordengacio de Sevicios Graficos - CGRAFDEAPA Impressicio - $P$.




Informaçōes sobre a Exposição Centro Cultural Câmara dos Deputados
 hitp://wwwz camaraleg br/a-camarar/conhecalcentro-culural

Brasilia, setembro de 2015

## Exposições históricas

Série HISTÓRIAS NÃO CONTADAS:


Disponíveis em:
http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/centro-cultural



[^0]:    "A Cidade se acba em um aspecto deplorável e medonho porque não se encontravam senão pretos e tapuios nas ruas [...]. Que as ruas mais destruídas e em ruinas eram a da Praia e da Cadeia, as principais do comércio e que era acima de toda a expressã̃o do roubo geral [...]'

    Manuel Jorge Rodrigues
    Presidente da Provínciado Pará

