


## LA GUERRA

DEL

# paraguay 

BIELIOTECA NACIONAK 1083

Sin entusiasmo no se hace nada grands eh la tierra.


## BUENOS AIRES

Imprinta Anerigana, calle san Martin núm. 120
8. 1867

## 20. 2,934

BIDLOTECA NACIDNAL $\left[\begin{array}{lll}\text { sacecinis } \\ 108 & 8 \\ \hline\end{array}\right.$

## LA GUERRA DEL PARAGUAY

Las pájinas que siguen fueron escritas hace un año largo.
La advertencia necesarıa que las encabeza esplica por quê razon, en lugar de aparecer en las columnas de la prensa diaria aparecieron en las esquinas á quisa de cartelon.
El pueblo que no cree en profetas, porque está de Dios que nadie ha de ser profeta en su pais, aunque tenga mas seso que el inmortal escudero en quien Cervantes personificó el sentido comun, miró con indiferencia mi escrito, hablando de él por acaso, y el pobre papel, como una de tantas eluculraciones sin sustancia, sin sabor ni color, cayó en el abismo del olvido, de donde hoy renace, sino como el Fénix, con sus mismos colores.
Los tiempos han corrido veloces, hemos consumado algunos sacrificios mas; pero las cosas no han variado.
Lejos de variar, el ejército Argentino del Paraguay hatenido que acudir de Tuyuti al interior de la República para sofocar la rebelion.
Segun mis previsiones la guerra ha durado, dura y durará; segun mis previsiones Porto Alegre no pasó el alto Paraná; segun mis previsiones Tamandaré no forzó el paso Humaita, como no lo ha forzado ni lo forzará su sucesor; segun mis previsiones todo revela que el Brasil tiene un interés sórdido en esta guerra.
Ese interés es quedarse solo en la cuestion.
Hay convicciones persistentes: la mia es una de ellas. Quiero que conste, y hoy con mas razon que un año atras, incito á mis conciudadanos á meditar sobre la situacion del éjército Argentino del Paraguay.
¿Es acaso un misterio la pretension de que el Conde de Eu venga á ponerse á la cabeza del Ejército Aliado?
¿Es acaso un misterio que hemos sido amenazados de que se nos echaria á chancletazos de donde estamos?

## Por qué?

Porque se nos mira con desprecio.
Y por qué se nos mira con desprecio?
Porque estamos pocos.
Hé ahi la verdad, la verdad neta, seca.
E1 pueblo Argentino calcula que esta cuestion estará terminada antes de
que el Presidente Mitre termine su periodo legal; los Brasileros calculan mejor que nosotros, calculan que nó ; y cuentan para quedarse solos, con que el sucesor del General Mitre retirará á este sus poderes retirando el ejército con él, á titulo de pobreza, y que, retirándonos bajo los auspicios de pobres de solemnidad, sin dejar de ser aliados, nos tienen seguros, porque seria el colmo de la mala fé y de la perfidia internacional hostilizarlos, negándoles el acceso á nuestros puertos fluviales, el libre tránsito por nuestro territorio, solo porque no teniendo opinion, ni dinero para seguir de hecho la guerra con ellos retiramos nuestro General en Gefe y nuestras legiones con él.

Algo de vago, de indefinible, de inesplicable precede siempre á las grandes catástrofes humanas: no sentir ese algo que es la atmósfera que nos circunda, que es la atmósfera en que vivimos, la atmósfera que nos asfixia, porque nos humille es no tener nervio Argentino.

Seré un soñador. Pero del sueño que tuve ahora quince meses puede decirse despues de los hechos consumados: "I had a dream which was not all a dream. (1) $n$

Y en materia de sueños pienso «que toda conjetura, toda adivinacion do « la inteligencia merece cierto respecto, habiéndome enseñado la esperien«cia á preferir las teorias imperfectas, las sentencias atrevidas que encier"ran algunos relampagos de verdad, á los códigos sistemados que no des" piertan ninguna gran idea,
No quiero esplayarme mas Dos palabras ran á concretar mi pensamiento.
jEs tarde para despertar el entusiasmo en un pueblo generoso que no ha consumado aun el último sacrificio por su honor?
¿Está cansado, desencantado, atrofiaro el corazon del pueblo argentino?
Si asi fuere, - estamos perdidos. Nuestro destino inevitable es el desprecio y la anarquia.

Sin entusiasmo no se hace nada grande en la tierra.

$$
\text { Tuyu-GuÉs, Setiembre } 26 \text { de } 1807 .
$$

$\square$
(1) Tuve un suaño que no faé todo sueño-



## ADVERTENGIA NECESARIA

.
$\square$
Guando la prensa argentina haga politica eminentemente argentina, los que quieran hablar por los diarios no tendrán que recurrir á las esquinas de las calles.

Este articulo está escrito hace un mes largo.
Ha podido salir en la Tribuna, pero la Tribuna tiene otras vistas.
Ha podido salir en la Nacion Argentina, pero no hemos recurrido á ella, porque es claro que elia, que es parti laria de la alianza, no nos hubiera hecho lugar.
Ha podido salir en el Nacional, pero el Nacional quiere que la guerra siga, sin que se hagan mayores sacrificios.

Ha podido salir en el Pueblo, pero el Pueblo pide la paz y nosotros queremos que la guerra siga.

Ha podido salir en la América, pero la América está en nuestras antipodas.
Ha po lido salir en el Standard, pero el autor no escribe el inglés.
Ha podido salir, en fin, en los demas papeles publicos, inclusive el Mosquito; pero no hemos ocurrido á ellos.

A cada cual el derecho de su propaganda, á nosotros el de hacer la nuestra por las esquinas.

> X. X.

## UNA NUBE ENTRE UN ARC0 IRIS

Hace un año que estamos empeñados en la guerra mas sangrienta y dispendiosa que jamas presencitra la República, guerra sin ejemplo en los fastos militares de la América Meridional. Comienza recien lo que realmente puede llamarse la campaña del Paraguay; el tirano está ahi de pié, Corrientes, Yatay, Uruguayana, el Dos de Mayo y Tuyuti parecen no haberle conmovido; los Paraguayos mueren con bravura en todas partes donde se baten; el'despotizado pueblo, galvanizado por la férrea mano de la prepotente dictadura, no responde a ningun llamamiento de libertad, repitiéndose una vez mas en la historia, el hecho vergonzoso y desconsolador para la humanidad, de que los pueblos de todas las edades saben morir por sus opresores.

Y'sin embargo, duran todavia las ilusiones de los que creian que llegar, ver y vencer á Lopez sería todo uno, porque tomaron al pié de letra la célebre frase ponderativa del General Mitre: «en reinte y cuatro horas á los cuartes, en quince dias en el ejército, en tres meses en la Asuncion.»

Pero es tiempo, por Dios, de que la Republica salga de su lastimoso error, y que meditando sobre los sucesos que se desarrollan en el Paraguay, que echando la vista sobre el vasto perimetro del teatro de la guerra, se dé cuenta cabal de lo que pasa, poniéndose á la altura de la solemne situacion que atravesamos, si es que quiere salvar sus legiones y con ellas el honor de sus armas y de su bandera.

Hablo sin rodeas.
No es un escrito inflamatorio el que, saliendo de mi silencio, lanzo al público, en esta hora de espectativa suprema, de mortal ansiedad para la nacion. No es mi intento entusiasmar, porque á nadie quiero alucinar, esplotar ni engañar. Quiero persuadir. Y asi, es á la razon fria y serena de todos á quien me dirijo, esperando que si mi palabra, anónima esta rez, no es escuchada, no faltará quien la recuerle algun dia. Tal es el destino de la verdad, siempre que ella viene á interrumpirnos en medio de la algazara popular, que en sus vértigos de alegria celebra anticipadamente la victoria definitiva, cuando la obra está recien medio empezada y remota la hora de darle cima.

No hago por esto un cargo á Buenos Aires, ni á ninguna otra Provincia. Las entidades colectivas como los individuos, tienen ignales sentimientos y obran de la misma manera en circunstancias dadas, y cualquier otro pueblo que se hubiese visto comprometido y arrastrado, como nosotros, à una guerra impopular, hubiera sentido lo que nosotros hemos sentido,
hubiera pasado por las mismas vacilaciones porque nosotros hemos pasado, en una palabra, hubiera obrado de la misma manera que nosotros hemos obiado.
La guerra contra el Paraguay vino á sorprendernos en medio de las mas risueñas esperanzas de paz, cuando á penas se restañaba la sangre de las profundas heridas abiertas por nosotros mismos en nuestro propio seno ; y como si esto no bastára para hacerla impopular, se nos ofreció como aliado un pendon aptipático, que el pueblo execraba desde las márgenes del Plata hasta Jujui y desde las orillas del Uruguay hasta el pié de las Cordilleras.

No quiero detenerme á examinar si la preocupacion popular es legitima, fundada. Y nótese bien, que digo preocupacion desconociendo quizá el instinto salvalor de las multitudes, que no tienen mas dialéctica que sus presentimientos, esa suprema lógica del corazon.
No es este el momento, sin duda, de discutir la oportunidad de la alianza.
La Nacion la ha aceptado, porque, qué no aceptan los pueblos!, y es necesario cumplir el compromiso con dignidad. Asi obran las naciones. Se ódian cordialmente como la Inglaterra y la Francia; pero van juntas á Crimea, carla una do ellas ostentando un motivo, ocultando su verdadero fin, observándose, estudiândose, midiéndose para lo futuro, por decirlo asi, sin que falte un Piamonte que se coloque en medio de las dos temibles banderas ni mas ni menos que como el Estado Oriental, que tanto tiene que ganar en la contienda con el Paraguay, se ha colocado entre las banderas Argentina y Brasilera. La moral de los pueblos, que es la moral de sus hombres de Estado, no es la moral de los individuos. Dos hombres de bien, pero enemigos, no hacen comercio de amistades, ni seducen á un tercero para quitar de en medio a un rival. Los hombres tomados aisladamente tienen corazon, conciencia, probidad, quiéal lo duda!: unidos en consejo, haciendo sobre todo politica internacional, raro es aquel que siente las palpitaciones de sus entrainas.

La moral de los tiempos que alcanzamos es tan cristiana, que cuando la conveniencia Nacional habla, la conciencia de los politicos enmudece, se vuelve idiota por decirlo así.
Quiero, pues, como se vé, hacer constar únicamente, que el Brasil es tan popular entre nosotros, como nosotros lo somos en ê, y que sus derrotas de Cumacuá é Ituzaingó, no son un obstáculo para que hoy fraternicemos con el á fin de anonadar á Lopez y destruir el poler militar del Paraguay; asi comola derrota de los Ingleses en Fontenoy y la de los Franceses en Waterloo, no fueron un obstáculo para que el penion rojo y el tricolor lucháran juntos en Inkermann, Alma y Sebastopol, dejando establecidas al mismo tiempo dos premisas fundamentales, a saber: que la impopularidad de la guerra actual, á pesar do la brusea agresion del Paraguay, motivada en parte por nuestra politica de dos caras en la revolucion oriental, y por las locas provocaciones de nuestra prensa, es debida: $1^{\circ}$ á que el pueblo Argentino todo, coft razon $\delta$ sin ella, ha mirado siempre con ojos recelosos la enmarañada politica del Brasil en el Rio de la Plata: $2^{\circ}$ á que una parte de nosotros mismos, cegada por los viejos é insanos ódios del pasado. halagada por la candarosa esperanza de una reaccion federal, no discernia o no queria discernir el verdadero carácter de la agresion Paraguaya, simpie manifestacion de ensorberbecimiento consular y nada mas, en la cual se
veia por aquellos ílusos una tabla de salvacion para la realizacion de sus recalcitrantes ensueños. Y tolo esto, como si Lopez y el Paraguay, tan déspota el uno como atrasalo y miserable el otro, pudieran moralmente cooperar á la restauracion de un partido que, sean cuales sean sus tradiciones, no podria vivir sino reconciliándose de buena fé con los principios liberales, qué digo! ofreciendo, hiaciendo y dando mas de lo que nosotros hemos prometido, hecho y dado.

Pero tales aberraciones no son de estrañar en una tierra cuyo sentido moral ha sido tantas veces perturbado; en una tierra que ha visto al partido de la libertad unirse al mas cruel y sanguinario de los tenientes de Rosas, para derrocarlo; en una tierra que ha tenido que hacer la revolucion de Setiembre para desasirse de las garras del leon, que dar la batalla de Cepeda, que celebrar el tratado de Noviembre, dando préviamente un vergonzoso golpe de Estado, para volver á las andadas algunos meses despues, y no cars punto de reposo hasta Pavon ; en una tierra, en fin, en la que hemos visto al partido liberal transigir con Urquiza y los candillos, matar la revolucion triunfante, obligando al génio de la libertad á cubrirse el rostro y derramar lágrimas de fuego en presencia de tan oprobiosa debilidad y de que tanta sangre derramada y tantos tesoros gastados, no bastasen aun para asegurarles á los pueblos del interior y de una parte del litoral, el respeto de la vida, los derechos de la mente y de la propiedad, el honor siquiera. Ponga todo el que tenga una conciencia austera la mano sobre ella y diga si estas amargas pinceladas son ó no indisputables verdades.

Mas la diplomacia urdió su tela de Pénelope consabida, el cónclave parlamentario se reunió, cerrando sus puertas con cerrojos y pasadores, deliberó y sancionó. Puso el Poder Ejecutivo su faut hux constitucional, su têngase por ley, y de entre las tenebrosas tinieblas diplomáticas y parlamentarias, brillaron los refulgentes rayos de cien mil bayonetas aliadas, segun los cálculos alegres de algunos diaristas ála sazon.

La alianza se hizo, y le fué ofrecida al pueblo diciéndole, que era una fortuna haberla conseguido, ya que nos habian provocado, y que siendo la guerra con el Paraguay un hecho que tarde ó temprano debia realizarse, para que se vea que tambien los politicos son fatalistas como los Musulmanes, era un doble favor de la Providencia el que la tal guerra se hubiera anticipado. Se añadió que era la uiltima mano que se le pedia para que volviera á los plácidos y felices dias de Augusto, y cada cual comenzó á hacer su mente guerrera. ;Pueblo impresionable y dócil! dudó, pero comenzú sus aprestos con generoso ardor, y hasta aquellos que solo pensaban en calzarse el bonete dectoral, no pensaron ya sino en preparar las armas y arreos de Rolando. El Congreso habia decretado la guerra y era necesario hacerla para castigar al atrevido é insolente mandon que acababa de lanzarnos un reto altanero, al propio tiempo que nos hacia una pirática agresion, apoderándose de nuestros fragiles barquichuelos.

Una guerra cuya propaganila no se habia hecho, que no faltaba quien creyera hubiese sido posible evitar, decretada bajo los auspicios que he dieho ya, es decir, que perturbaba á los unos y halagaha á los otros, podia conmover al pais, como en efecto lo commovio, pero no polia entusiasmarlo, ni hacer que como un solo hombre se pusiera de pié.
¿Qué sucedió pues?

Que solo las Provincias que gozan de una completa libertal, conde el gobierno administra en lngar de oprimir y esquilmar, respon tie ron al llamamiento, á lo mandado por la ley. Y eso que se desparramaron hombres influyentes en todas direcciones. Rojo al Norte, Mitre al centro, y otros mas que movian los titeres por San Luis, Mendoza, la Rioja y demas. Tarea vana! Todos ofrecieron, dieron algo, hablaron do las penurias provinciales, de la exigüilad de sus tesoros y cobraron el andrajoso vestuario dado a la Guardia Nacional áprecio de oro. Solo Buenos Aires, Sta. Fé y San Juan dieron lo que seles pidio. Las demas, destrozalas por sus cuestiones de preponderancia feudal, porque toda su politica no es otra cosa, apenas dierou la mitad. Entre Rios se vistio y se armó como nunca lo habia estado y se alzo. El norte de Corrientes se unio cobarlemente al invasor, en una palabra, por debilidad, por cohar lia o afinidades de lengua guarani, hizo treicion. Si; digámoslo para eterio baldon de aquellos sobre cuienes iehe recoer el castigo de la ley 6 el de los remordimientos de haberse aliafo al estrangero. Si; digamoslo para probar una vez mas que en pol tica, solo son fuertes los extremos. 0 la libertad que dá lo que se le pile em nombre de la ley, del honor Nacional, como Buenos Aires, Santa Fe y San Juan, óo el tespotismo del Paraguay que por orgullo arma á un pueblo entero, le layza á la pelea sin iniciativa, sin brio, pero con heroica y fanitica resignacion. Esas medias tirmias como las de Entre Rios, Cor lobay Sanfiago ; esas medias libertales como las de Corrientes y demas, sirven para que los cincialanos so degüellen entre si, no para defenter el suelo ni la dignidad nacional. ¿Se guieren ejemplos de ayer no mas? Vel a Méico y a sus siete millon's de halitantes supedita los por un puñalo de franceses. I como reverso de la medalla, á los Estalos Uni los mas fuertes y respetados hoy dia, que en el momento en que la hi lra de la rebelion alzára amenazante su múltiple cabeza.
I no se me diga que hay imprudencia en descorrer el veloy mostrar el cuadro sombriodetan tristes verdades. El Vicjo Mundo nos cuilata solo porlo que le mandamos y consumimos, y el Brazil sabe bien que la alianza es in consorcio de circunstancias. Ta por ahom con nosotros a su objeto; paro sin echar en olvido que no es la primera vez que cincuenta mil Argentinos hemos estado en armas, no ya por la houra del pueblo Argentino, que es la vida, sino por -alvar algunas verdades necesarias á la civilizacion moderna, al progreso, á la libertal.
Pero tocamos el fordo ya y debo apresurarme a entrar en él para no aulmentar las dimensiones de este escrito y hacerio cansado.

De todo lo dicho resulta eridenciada und vertad, que na die me disputara:
Que la Republica Argentina, amenazada en su integridad y en su honor por primera vez de su xida, no se ha alzado en masa para castigar á quien la ha insultado y agredido.

Las causas pueden sor otras, no las indicadas. Los efectos son los mismos, y para mi objeto es igual.

Veamos ahora el atro plano del cuadro de la situacion.
¿Qué ha hecho el Brasil?
Me valdre de una frase vulgar pero miny significativa, - ha echado el resto. Ha réclutalo un inmenso ejército, ha aumentallo su armada hasta hacerla poderosa, no ha economizado gastos ni sacrificios.
¿Será que hay alh mas patriotismo que aqui?

La sola pregunta sublera, no es verdad. Argentinos?
Pero entonces ;cuál es motivo de tan diferentes actitudes? olve 904
Sera que alli los partidos son mas discretos, que sus politicos son mas hábites que 10 nuestros, que hay alli mas libertad, a pesar de sus millones de esclavos, que en el Rio de la Plata?
Podo esto puede ser, pero a razon principal consiste en que fos partidos Brasileros son mas nacionales que los nuestros.
Su politica mas logica que la nuestra, mas persistente, mas frime, aunque suele parecer floja, meficulosa.
Sushombres de Estato mas calculadores que los nuestros, porque tienen horizontes mefor demarcados que las fronteras fisicas del Imperio.

Su pu blo mas previsor, que ef Pueblo Argentino, porque está mas al cabo de 10 int reses del Lstado que el nuestro, porque Jos Brasileros, para decirlo to o le una rez, saben niejor que los Argentinos donde les aprieta el zapato, como diria Sancho discurriendo sobre politica internacional con D. Quijote.

Desde D. Pedro 1 hasta Carneiro Leao, por no remontarme á las eternas disputas co onniales, la educacion de los Brasileros ha silo igual. Ei Imperio ha semirico con constancia y ha recogilo abundante cosecha. Qui dura cince. EI ha hecho la inlependencia del Estado Oriental, Ja der Paragnaya y estoy seguro que el IIImo. Sr. Octaviano por ejemplo, conceptúa quela independencia ie Entre-Rios y Corrientes seria un gran bien, para el resto de la Republice Argentina cootetranea, porque asi guedaria encerrala entra linfes mas taturales.
Me estra o do mi objeto principal sin querer.
Volvamos a el.
El gran esfuerzo hecho por el Brasill le ha permitilo formar tres ejércitos, aparte de su hermosa armada. El de Porto Alegre, el de Osorio y el de reser a recientemente decretado, que debe acudir sin cilacion al teatro de la guerra. - Nosotros apenas hemos armado quince mil hombres.
Las enfermelafes, las heserciones, el plomo y el acero enemigo nos han reducido á diez mil. Quizán no hay nueye mil prontos para formaf frente á las trincheras de Lopez.

Tales son mis noticias al menos, y reputo mis datos auténficos, yerdaderos.
; Pero es posible en présencia de estos contrastes que resulta de los he chos consignatos, que no nos repleguemos sobre nosotros mismos para meditarlos y pesarlos en lo que valent

No puede ser. Pues entonces sean cuales sean las causas de la impropiedad de la alianza y de la guerra, que el Copgreso, el Poler Fjecutivo y la República to la se Jén cuenta de lo que pasa, que abarquen en tola su magnitud la gravísima sítuacion en que nos hallamos y qué se haga, no digo el ciltimo esfuerzo, sino un esfuerzo mas.

Si la guerra dura como darara, no hay que equivocarse, a no serque algo mespera to, imprevisto, capitulo con que no se debe contar, yenga a precipitar su desanlace, ¿qué vá a ser de nosotros, del cjército que opera contra un enemigo que se defiende como lo vemos y en un terreno hecho por la naturaleza para la guerra defensiva?

Alli, ea a bosque, cata estero, ca la pliegre de la fierra, y tolo es asi, presenta un obstáculo natural dificil de superar, aunque el enemigo no lo
guarnezca conforme el arte de la guerra. Los dos meses de ocupacion ant Paraguay que llevamos estan diclepdo esto con caracteres tan elocuentes, que no tendrá ojos quien no to vea.
Lo ripito, si semejante estado de cosasse prolonga, el ejército Argentino ra á quedar reduci lo alo que ha quela lo reducido el titulado ejército Orientā, al un puñado de valientes, y el Presidente de la Republica, convertido, como D. Yenancio Flores en general Brasilero.
Qué absurias suposiciones: firía los hombres graves, los potentados dela Bolsa, que nu tienen sus hijos frente al enemigo, que ganan batallas sobre la carta fopogrática, en la que no se ven esteros, nii hanados, ni desfiladeros, sino una superficie lisa como la palma de la manó que no han esperimentato jamas las inclemenciás de las estaciones, que no han sufrido al raso lentas y dolorosas enfermedales, que no saben lo que para un ejer eito invasor importa tener a la espalda ma arteria de agua como el Parana, Si Lopez está per lido, si Mme. Línch acomo la ya sus malas y traza su itinerario para Bolivia. Síel tirano tiene al frente treinta mil aliados; á Tamandaré que cmenaza á Curupaifi y Humaitá y á Porto Alegre que csta pasando el Parant, y que forma la gran ala derecha del ejército aliado.

Proro es que los trenta mil hombres del frente no lieneh con que maverse, carecen de caballos. de mulas, de hueyes. Asi lo dice su inaccion despucs de Ia hatalla de Tuyuti.

Pero es que Tamandare no depende del Generat Mitre ni de Osorio,
Pero es que Porto Alogre ra de su cuenta y que se entiende, directamente con el Minístro de la Guerra del Imperio.
Tinalmente, y como me decia no ha mucha un hombre bastante sesudo, áquienle consultaba sobre el efecto de este articulo y su oportunidad; «pero es que bjen puele ser que el Brasil tenga algun interés sórlido en prolofigar la guerra y que Tamandare tenga orden de no operar y Porto Alegre lo mismo, sino cuando la accion del tiempo, combinándose con las, deserciones, muertes por enfermedad y acciones de guerra, ponga de relieve la debive lidad del ejército Argentino y con ella la pobreza del Estado. »

Seirejantes suposiciones no son propias de hombres sérios, diràn unos, y los suspicaces contestarán: convenido, aunque la historia ofrece ejemplos de situaciones analogas, de alianzas efimeras, en las que los intereses, de las parles empeñadas en la lucha, no corrian en lineas paralelas.

Otros, llenos de preocupriones, diran: Tamandaré no ataca á Humaitá dé miedó, ahí está Itapiru con sus dos cañones y sus chatas. Porto Alegre marcha a paso de buey por las mismas razones.
Y los suspicaces contestarán haciendo honor a la verdah, que la última suposicion es gratuita, que to has en que fundarla, puesto que hasta ahora los Brasiteros de Osorio se han batido en todas partes con bizarria; en la que, sea dicho de paso, han hecho perfectamente bien, porque el duelo es por la vida, y las fronteras del Brasil estan muy lejos,

En cuanto al miedo de Tamandaré, dirin lo que es juicioso, que su con ducla'es obra del plan premeditado, en cuyo exito esta altamente interesedo el Brasil, teniendo su politica que reducirse por ahora, no á absoryer, sino a establecer su preponderancia ferrestre y maritima en el Rio de la Plata, probandoles a tos gobiernos y banqueros de Europa que el Brasil es tan fuerte en la América del Sur, comolos Estados Unitos en el opuesto hemisferio

Y todo esto lo dirán los suspicaces quizá con sus puntos de razon, salvo que se crea que los Brasileros de Porto Alegre y de Tamandaré no tienen la misma carnadura que los Brasileros de Osorio. O lo que es un equivalente, que Mitre es mas bravo que Osorio, porque el uno es Argentino y el stro Brasilero, preocupacion que no seria de estrañar ; es de todos los pueblos lim:trofes 6 rivales. Los Catalanes, rayanos con Francia, tienen esto proverbio: cuatro Catalanes valen por diez Franceses, y en el mar los Holandeses dicen que valen por dos Ingleses, los cuales creyendo à su turno que cada uno de ellos vale por dos Franceses, dá este resultado: que cuatro Catalanes valen por cinco Ingleses, y un Holandés por cuatro Franceses.

Lo repito, la situacion es mucho mas grave de lo que se cree, y el patriotismo aconseja ponerse sin dilacion a su altura. No nos alucinen los resultarlos de la batalla de Tuyuti. Lopez ha sufrido pérlidas que asombran, contrastes enormes á los que no hubiera resistido la alianza con to do su poder: pero está ahi, conmovilo at parecer, pero no rencido, derribado. Y si su corazon no flaquea, los Paragnayos nole abundonarín, morirán por él como han emigrado del Oeste al Norte del Rio Tebicuarí, dejándole á Porto Alegre un desierto, sin mas écos que el susurro de las brisas, que el tierno arrullo de las ares y el mugito de los animales feroces.

Si no hay oro inglés para comprar y pagar lo que necesitamos, pidase el del pas. Si el pais lo niega, exprópiese lo que nos haga falta, y sufra el pa's las consecuencias de su falta de iniciativa, de su egoismo o de su error.

Si no hay á quien enganchar, mándese de cada Proviacia mas guardia nacional. Vuelva á dar Buenos Aires el ejemplo enviando a engrosar las filas del ejército otros millares de sus hijos, de sus bravos y leales hijos. Digaseles la verdad, hágaseles ver lo que pasa en el teatro de la guerra, no al través de prismas deslumbradores como cotidianamente sucede, y estoy seguro de que si se dan cuenta del peligro y abarcan en to las susfaces la situacion, correrán presurosos à unirse á los Keen, á los Rocha, á los Goyena, a los Marlinez de Hoz, á los Romero, á los Sarmiento, á los Cobo, á los Balsa, y tantos otros que han derramado ya su sangre generosa y ostentan gloriosas cicatrices.

Siesto no se hace, y el Gobierno ayudado por el Congreso, que se encuentra reunido, y obrando con actividal y energia puede hacerlo, que no se le pregunte despues a Mitre como á Varo, si la guerra dura, ¿Qué habeis hecho de nuestras legiones; por qué no habeis evitado que el Brasil organizase el Paraguay á su antojo y estableciera sus fronteras donde lo ha parecido mejor, despues de espulsado Lopez y pulverizado el ûltimo resto de su tiranía? Pur queilos écos de diez mil Argentinos acuchillados, estenuados de fatiga, muertos despues de haber sufrido penosisimas enfermedades, sepultados en tierra estrangera $o$ devorados por las aves carniceras, os contestarán: Politicos imbéciles! Pueblo sin corazon! Argentinos degenerados! por qué no comprendisteis nunca la gravedad y consecuencia de la empresa que se me confiara; ni mandasteis en el momento oportuno, decisivo, diez nil hombres mas.

He pronunciado la palabra que queria; solo me falta añadir una mas.
La recojeré de un pensador Brasilero, ya que el Brasil nos está dando lecciones, y terminaré esclamando, - meditemos.


(


