LNAS. JOEE RODERTO ENANTES LE :E:KZEA, CLCDOALDO RODRIGUES NU. NES; quc issis ciementos exsim attivan em um esquema que remonta as ano de 1803 e in:cio de 1567; que as graves ocorrencias que posteriormente tiveram o CRUSP como paico culminando coin a completa falta de autoidade. tiveram ne̊gses elementos a oorgem de tudo: que pcsteriomente outres elcmentas ae incorpereram a esse grupo após terem sido doutrinados pelo mesmp: VALTER STEVANATO VLOLQ ABEL LAEREG PACKER PEDRO RCCHA FILHO ACHILES SEI FILHO OSCA马 AKKIHITO TERAD
 NLTTO (Fle 1075).

## aloisio hithinde lenios

- Duno de Osw: $\mathrm{Jd}_{0}$ de Andrade Lemos e de Bucheres Alcnso Lemos. nesseida em 25 de feverciro de 19:5, natural die Uberata, Minas Gerais.
- Aluns do Curso de FISICA da FILO-USP. Realdia no CRUUSP, ccuqnado o epartaniento n.o 410 . da Bloco 5.
- Tinha coazo companibelros de apartamento: PEDRO ROCHA FHLFO. JOSE ROBGRTO MICHELAZZO/ e o clendestino SERGIO FRANCISCO DOS SANIOSy nuer secunclarifilla, tados envelvidos em atividades politicas_subversivas no CRUSR. $\angle$
- ALUISTO estí com prizio preventiva decretada pelo CONSELIIO DE JUS-
 tivos expostos em decumento de Fis 746 e 7i7, tendo sido a mesma decretado for ocuite Conselino, conforme decumento de F1 874.
- Aluisio é elemento de atividacies subiersivas perigesas. E elemento que atiava camo ligacias entre os grupos exqueraistas, E muito discreto leal aos seus com. panhelros de taeal e insinuante pela sua conversa.

Os seus depohnenter comprofam, peliss contradiçozes e fa'ta à verdade. O offelo n.o ${ }^{56 / G 9}$, do Cmit da $7 . a \mathrm{Ci}_{3}$ de Guardas, (Fis 1311) revela que aténa prist.1;, ALUISIo precura servir aos seus companheifos do partido.

- o anexo n. 0 16, arrolaco em tarmo de Fis 238, é constituido de documentes arreendisos em sua perita, quando distribula fornuls subversivos no restaurante do Centro de Vivéncia. Eisse Arexo constam jornals mimeografados após o AI.5, a gendes de enderecoas di: elemenica cnvulvidos em atividades politicas, horário de emissoras de Tirana Moscou e Requim.
- Os Anexog n.o 18 e 19. documentoz apreendidos em seu apartamento. ar. rotados em têrmos de Fls 181 e 1017.
- Oz aneros saio constituidos de documentos subversiros, fanfletos, mani. retto $\mathrm{a}_{3}$ e varlad isimo nünero de manuscritos politicos.
- Azuisio redigiu e assinori a proposta n.o 13 propondo a pilhagem e de. prefação da viztura pollelal sequestrada quando várlos pollcláls também o foram. Esses policials haviam ldo at CRUUSP en diligencia follicial (Fis 803 e 805). A proposta n.o 13 (Dozumento n.o , co Anexo no 5) está assim rediglda: aPropomes
 2) Consideranda a snevitabl'idade de unn próxima vinda da pollech vara rezver a pertis, çue sela orgailzada clesta vez uma elettva tegurança para mante-la em norso paaer, o que nos pernitirá uma nova luta politlica contra a repreñão; 3) que sejam eretuadas nesgociactes for intermédio ch reltoria, para trocarmos esta perua por uma ambulancia. de que riccessitamos na Clíade Universitoris, relvindicação esta com pos_ simblidades de scnstillifir uma box parte dz opinijo pública a nosso favor. SAMUEL - Aluisioz.


## BERNADINO LIBETRO DE FIGUEREDO

- Dibino de Oriandino Dlas de Figucredo, nascido em 24 de feveretro de 1946. natural do Ertado do Pará.
- Aluno do Curso de Geolozia da FILO-OSP, residente no CRUSP, ocupando - ariartimento n.o 210 do E ’o:o C, desde a data de 1.0-4-65. Encontra-se Foragido e condenado pela Justiça Multter, por ter sido prêso em praça púbilica incltando a povo a participar de manlfestaçés contra o governo. Pela sua inteligencta e culturta pontica, teve uma ascenş̣a rápida ne Ilderançe do Movimento Estudantil dos residen. tes no CRUSP. Era um dos respensavels peta redação. imprensão e distribuição de panfleto3 subversivas. (Fils 138, 133, 1118, 1117). Tntegrava o grupo de agitadores qué aproyeltava das reivindicą̧ōes dos estudantes residentes no CRUSP, para insufládor contra as autoridzdes, pregando a derrubads do govêrno revolucionário. a quem a. tribula os males e deficićncias do ensino unlversitario no Brasil. Assim prooederam. na invasào c depredação da Reltorla de Universlyade; na ocupaçãa do Bloco F. com
a depredasảo das dependenclas do ISSU, inctaladas nèsse Bloco, jogando para fora os seus arquivos $c$ depols incendiando os. (F1s 1116,1117 e 116G).
-A sua particlpação nas mesas de asiemblèias rea'izadas no Centro de Vlvencla do CRUSP, passou a ser rotina de que se aproveitanta como orador mfluente, para incitar os seus calegas a luta contra o governo e o imperiallsmo americano e d acordo MLUC_USAID. (Fls 122. 112, 115, $369370.379,555,556.620 .598,595,638,740$, 882, 1031. 1032, 1090, 1002).
- Elelto Fresidento do Grêmlo da Fillo_USP participlava, das assemblélaß reailzadaṣ nessa Faculdade, antes da sua destruição, da Rua MARIA ANTONIA. Corn a transterèncla dessa Faculdade fura o «CAMPUS, Universitárlo. passou a presidir as assemblélas do Gremio no Centro de Vivencia, em que compareciam e'ernentos estranhos ao CRUSP, transformando este ConJunto Resldenclal em um turbulento foco de agitação que precedil z mobilização de massas estudantis para participarem de pas_ seatas pelas ruas desta Capital. (Fls 201, 122. 112, 115, 507, 1156, 1030 e 1030).
- Com a destruicảo da Faculdade de Filosofla, na Rua M.ARIA ANTONIA. o CHUSP tornou_se entio o ponto de concentração dlus ilderanças e massas estudanitis e suas assemblelas, realizadas no Centro de Vivćncia, eram a ponto de parylda das cectsoes para a mobl'izacảa daquelas massas e sua movimentação em passeatas pelas ruas da Capital. A capacidade de lideranca do Indiclado era fato incontentavel néssea scontecimentos pela nua intellgencia, dinamismo e facillchade de oratoria e argumentação, tendo abandonsdo praticamente os estudos हolas arlvidudes politicas. (Flis 122, 112, 115, 654, 945 . 1090).
- ApOado pelo grupo de JOSE DIRCEU Fepretientado no CRUSP por VALTTER SIEVANATO VUOLO SADAAKI YAMAEHITA JOSE ROBERTO ARANTES DE AL MEIDA jafaEl DE FALCO NEITTO \& outros candidatou-se à Presidéncia da U.E.P de Såo Paulo para o tano de 1969, e fol elelto sèu Presidente tendo como companheiros de Chapa os agitadores RAFAEL DE FALCO NETTCO (Vice-PTesidente) MTRIAM BOTASSI (2.0 Vice-Presidente). (documento no , do Anexo n.o e Fls 112, 1.15. 524). Como Presidenta da UEE, Instalou a sua sede na sala n.o 111 do primeiro andar do Bloca G, em dependêncla dis AURK, Nessa condição de Pregidente trabalhou ativamente para $_{\text {a }}$ a reallzação do Congresso da U.N.E. em IBIUNA stravés de reunibes e assembléles preparatórlas. A documentação constante do Auto de Busca e Apreensåo do têmo de Fls 1071, revela que existia uma verdadelra máquina impressora montada para a publicidade de documentos do Congrefiso da U.N.E (ex).


## CARTOS ALBERTO AFONSO - Fulgo «CAMOES,

- Aluno dolcurso de engenirarta navalydalescala politecnica DA USP, Resldia no GRUSP, ocupando o Apartamento n.0 201 do Bloco $F$, desde a deta de 19-V-1964.
- La planojamento e trabaiho, encontrou entre os resldentes do CRUSP o amblente favoravel à expansåo de suas idetas marxistizs e à participaçáo nas atividades politicas do movimento Estudantll. Era conhecido entre os seus colegas residentes no CRUSP pe. 10 apelido de aCAMOES,
- Pela sua capacidade de liderança, integrava o esquema de agtação polltica $a_{e}$ uma minoria, notoriamente esquerdista a interessada em conturbar o ambiente residenctal do CRUSP, a pretexto de lutar pelas canquistas das relvindicagoes de seus residentes. (Fis 142. '143 557, 784. 671, 1116, 1161).
- Com a fundacao da assoctacao vintversitharia rafaiel kaudins, conhecida pila sigla de eAURKz, fol elelto piara o cargo de Secretarlo da Chape xUNIDADE, cajo candidato a Fresldente e vencedor. fol RAFAFHI DE FALCO NETTO. (Documento n.o 1 do Anexo 5).
- Como Sócretário dessa Assoclação jhrticlpava da mesa diretora das assem. deias, cujas atas se encontram transcritas em seu eLlvro de Atass. (Documento n.o 1).
- De uma dessas atas (de Fls 8-verso) consta: aDepols de apresentazem-se varios ortadores deflnindo suas poslçōeß o Secretário apresentou uma sugestão do Diretorio da *AURKs, que er a da invastio dos apartamentos vagos do Bloco F do CRUSP pelos excedentess. A Bloco $F$ fol ocupado e invadido, com graves conse. quenctas para a Adminlstracão do ISSU. Houve la intervenção da Força puiblica para a retirada dos invasores tendo sldo a mesma atacada a pedras, pedracos de pau e com as proprlas manguelras de defesa contrị incendios, pala utllizaçan de água.
- CARLOS ALbERTO AFONSỚrazja parte do grupo que coordenou a inve sao e ocupação do Bloco F. CFis 671. T79, 1151, 11.16, 1151).
- Era elemento que participava ativamente dia propaganda subversiva no CRUSP, através do plchasöes, confecsão de cartazes, distribuiçā de panfletos e coor.
densação de rcunlées para mifisöes e tarclas de p:oprananda. A sus agenda, (Documento n.o 13, do Anexo 3) possul varias de suas folhas preenchicias com planos de pl. chaçces, reunlçes e trahalhos de propaganda subversiva (Fis 7. 12. 13. 8. 14, 55, 79, 89). $L_{a}$ folh'a de na 89 e verso consta a manifestação na Reltorla, com cartazes, fubindo ao 7.0 Andar e ainda pichação de suas dependencias. Depolmenios constantes déstes autos. comprovam essas atividades. (F1s 143, 133, 135. 156, 285, 310, 557; 379;779).

Tornou_se multo popular no CRUSP peia אua participação no «SHOW CRUSP; e autarla das pegas que eram encenadar no mesmo. Perante as piatelias hilariantes, eram realizados esses aSHOWS, no Centro de Vivènctiz todos escarnecedores as lns. tituiçoes. autorldades clvis e mlitares.

- Na neca ${ }^{2}$ QUADRO DE TELEVISAO, (Locumento noo 31 do Anexa), um dos personagens ê um "generals (Entra o General sob o rufo dos tamboress), \& partir da rolha 9 deasse documento.
- Na pege "HISTORIA DO CRUSP» (Documento no 29, do Anexo ), froniza - funclador da USP e em sua pagina 4 escarreece a Revolucảa de 1961: \& 1964 MESMO SEM MINLSAIA - COMECARAM A APARECER AS LIGAS DAS SENHO. HAS CAOTICAS - QUE COMEÇARAM FAZENDO MARCHAS FUNEBRES PEIA LIBERDADE - E ACAEARAM CHEGANDO A UM REGIME SEM PE E SEM PESCOCQ.
- Na peç eDROPS, TROPPO SECRETO_CHEFG OOO, (Documento n.o 26) ricuculatiza, polse seus personagens o DEPARTAMENTO DE ORDEM POLITICA D sGCTAL.
- As cutrar peças (Documento n.o 27, 28, 30 e 25) obedecem a mesma inha. ETa responfâvel por ashows, irc̊nicos alusivos as FORC̣AS ARMADAS e autoridades, realizados no Centro de Vivencia do CRUSP. (Fis 370, 816, 975, 985 . ).
- A documentaģão apreendida em seu apertamento acima eltado constante
 de n.o 3. revela a alta periculosidade de *CNMOESn em ativdadef subversivas no movimento politico estudantil. Estes documentos revelam og suas viaculaçies com ouerentes faccoes esquerdistas. Fol elelto 3.0 Presidenteht chaps aNOVA UEEw, encapeçada pelo candidato vencedor JOSi DIRCEU. DTEOCuTinento n.o 131).
- Os Documentos no 35, 36, 39, 10. 41. 42 a 43. do Anexo n.o 3 versando 30 . ore a preparação de congressos estudantis, reginnels e o da ex-uNE todos manus critos de sua autoria demenstram o papel tmportante desempanhado por aCAMOES, $\mathrm{a}_{\mathrm{A}}$ condução da politica estudantil em 8 ิo Paulo. Através de artigos (Documentós n.o 37. 38, do Anexo 3) definindo o sentida de luta estudantil pelas suas relvindica. çoes expecificas, restritas ao meio universitário, tornavare elemento de grande importancla na assessoria de um dos 11deres candldatos à Piesldéncia da exumes ou seja a ENOVA UNES.
- Entratanto. etuaya nos bastidores da prochgande comunista no movimen
 ey 53,70 e 71 do Anexo 3). Toda a materia de seu numero 2 á de sua autoria, cujos origtnals consitiam das documentos acims citadoa
- No documento no. 53, da jnstruçoes para que o Jomal sria em dols nivela. um para esquerds e o outro para a massa este, com. o nome de e 10 NDM VAMOSs:
- CARLOS ALBERRTO AFONSO Itevo prominêncla nos econtecimentos que culminartam com a tomada da Administração do ISSU pela minoria de agitadores do Chusp, da qual razia parte. (Fis 1108, 671, 11181119 e 881). O DOcumento n.a 37 constitul o planejamento de autoria do Indiclado, parta essa ocupacio do ISSU. co_ r.hecido como a aperlodo de auto geståos. Nésse periodo erta um dos que fleavam com as chaves das viaturas e que so salam com ordem dos mesmos. (Fis 1108).
- Era o chefe da sCcardenaça dol Partido Operário Comunistay do d Movimen-
 LOMUNISTA, ( Congresso de Fundação), assim define o seu «Frotooolo de unlikkectao: extopoco'o te Fundaça do Partido Operarla Comunistas
al - Do P.O.C. fazem parte, com direltos lguais em todas as seçoes e núcleos. as mulltantes que zo mpmento dà fusão fazem parta da larginizaça REVOLUCIO. NYARIA MARXISTA|POLTIXCA. OPERARIA/ e da /DISSIDENCLA ELENINISTA DO RIO GRANDE DO SULMi
ez - Cantinuam simptatizantes. candidatos e OPPB do P.O.O. of simpatizantes can didatos $e$ OPFs da antigs ORMM-PO e D.L.s.
$\because$ - São cọnsiderados afastados desligados e expulsas dö P.O.C. ä exmilutantes aiestados, desilgados ou expulfos da antiga QRMPO e D:lis.
es - O P.O.C. tem dois orgàos de imprensa centris: a jornal cPOLATTCA oper rairia e a revista teólca emARXISMO MHLTANTE.
+5 - O P.O.C., considerando_se herdelro direto da historia e das tradiçŏes revolu. clonarias das duas organlraçes, que nele se fundram, contarí o atual congresso co.
too serdo o V Coragresso do Irartido Spczirls Connuistas. (Documenso no Anexa 3).
- Anexo n.o 3: E stande a quenticiade da cosurientos e joznais meraistas constantes deste ane:o, epreendijos cm seu aŋn-itanerro. corstantes do térmo de Fls 210.
- Entre coses documentos que incrimmam o indiziado, metecem ser cithdos:

DOCUATENTOS N.O 49, 53, 70 e 71: Orlginais ditilografaclos. de autoria do th_ quclado com correçōes do proprio punho arnstituindo téda a matéria do jorna! aUNI UADE 'LENINIS'TA-2; publicação clandestina sob e resronsibllidade do mesmu, or_ bảo da Coordenação Estudantil do Partiao Operả:io Comunistas.

- O Documento noa 71. constituindo matéria da parinda 2. sob a epigrafe: ehalanco CRITICO, UNIDADE LENINISTA N.o 1\%. Assim se refere as 1.0 número $\mathrm{a}_{0}$ jornal aclma citacio: eAbrindo o p:imeiro numero. ciziamos ser nossa intenção procurar cobrir a maten osostonade fela felta de um partido de combaie da clesse operirla; isto se refletia $n_{3}$ desagregaço dos marxistas que atuam no Movimento kstudantlls.
- O objctivo deste jorral se tratuva nos sefgulates fontos:

1)     - levar a Hderanga do ME que accita o marsierno. materiel em tozno do qual claz se eglutinassem formando grupai de açio e disclissio:
2)     - Anallse pratica do ME, evitando cair apenes na divagação teóricz;
3)     - Do balanso critico do ME tirar diretri-es die esajo;

No balanço do primeiro número vimos que embora ssevinio j:ara formor gru. Dos de dilscussão e ação. çle continha as seguintes fallins:
1.0 pocco espaco fiz com que todos os temas ficasesm <pare o próximo número:
2. tentando apanhar tudo, flcamoz numi visto muito genérica Não se consesuilu ap:ofundar nenhum dos pontos o neccisírio;
3. a critica a pritica anteriores ficou resumida a macla páging. (30.0 Congres. so da UNE - Autocritica na prátictr);
4. o traçado de diretrizes de açũo perntancceu no nivel superfi=ial também pelo. fato de abordar ou tentar abordar todos os pontos.

BOCUMENTO Pin 53: NESte documento CARLOS ALEERTO AFQ:TSO, vuigo *LIAMOES* cobra os calendarios, fixa tarefas para os militintes do parildo e traça normas para impressão do jornal «UNIDADE LENINISTA» ou «UL\%. Este docurnen. to tem como epigrafe:
*ALGUMAS DIRETRIZES PAPA a TRALALEEO NAS SECCODS:
1 - «Calendátios - ver como esta a sliuaço dos calenderios internos-tarefa pariz cada mulitantex.

2 - «Flnanças-tarefa para as OPPs, rerá cobriada mensalmentes.
3 - \&Discuttr o jornal «UL*.
6- ©Imprensas

- thar o forial em tols niveis - jéra a csryertie o fira a masse dos jornals sâo regionals). - o jornal de massa deverá sair com o noine de aAONDE VAMOKO para homogeneizar o nome em todn " Brasil. Eite cievera sair principalmente quando nảo dominamos es entídades de massa; - o jomal para a espucrda deverí conter notities regionais a dair como suplemento do eUiNIDADE LENINISTA.
6 - *Deverá haver um relatório mensal sobbre a imprensan
7 - eTrazer dado3 sobre o rumero de jornais avLs que estāo rendo distribul. cos quando contatos para distribuição do Unidade Leninistas.
y - ${ }^{\text {TTranscrever artigos }}$ se necessários em outros jornals da imprensa estucanal. outras publictaçóen, levando em conta à linguagem.

9 - *Fazer uma discussão sõbre a função politica de finançass;
10 - elevantar aparélhos de simpatizantes e OPPs para uso dos elementos Qaz CN:E, procurar não sobrecartegar os aparelhos do partidos.

11 - Dia de chegada para a reundão do CNE:
dis. 11

## 8 horas

Telefone do Largon.
12 - etrazer um relatorio das seçõfs - setcr estudantlly
13 - elazer levantamento da necessidade do ativo nacional pars quandos
14 - ifazer relatório do trabalho na seção aCNE Junho 68*
As anotaçbes a lápls e tinta constantes do. documento sio do próprio punho do indiclado. tie beiva estrs normas como representante da CNE (Comisstio Nacional Estudaniti).

- jornal Uuaidade leministif 2; inecre cm suas págings disticos, alla. mente subversivos, incitiondo à greve, desordern e a luta armada:
*a Juta no ME é laquela que conduzirá o estudante ê opção socialista. sob a hegemonla proletáriax - página 1 - spe'a integração da luta estudantil na revolução proletárla e sociallstan - página 3 - apcla orginização da base estudantils - pagina 5 - epela greve geral praletárlas - página 10 - ea compreensão da verdadelra luta nasce da discussão em gruposs - página 13 - pClo fortalecimento do Partido Operá. rio Comunírtan - página 16 - epela integração da luta estudanull na revoluçảo proletária soclallstà - pácina 17.

DOCUMENTOS N.o 50, 51, 52. 54, c 55: documento versando sobre organizaçáo e atividade do Partido Operário Comunista no Movimento Estudantil através de of. lulas e OPPs, Atuação nas d́reas de Ralbelião Preto, Araraquaita, Sorocaba, Bauru, Marilia e Campinas.

- Tojos esses documentos sã̃ da'logzafados. de clrculaçảo interns.

DOCUMENTOS No 48, o ijG: cartas datilografadas versando sobre atividadea politicas do partido. O dscumento n.o 56, como preparaçăo de uma organiziaç̧o revo. lucionarila. tendo como etarefas imedlatass, propoe: scriar um jornal fmpresso sermar nal, preparada por um grupo de redatores prorissionals - (3 segundo o comp, relatou verbal). Criar ao mesmo tempo uma imprensa mensal de malor profundidade an CERR, garanimda profissiontilmente sua periocidade. - b) - Cilar um Triado-malor revo.. jucionarto etc. e) - Campanhes nacionais sistemations de agitaçano. Parte do pro. posto em bee id ex'ite o boletim informativo é um boletim de agitação e propagan_ ci. O que é importante observar è que nåo existe nenhuma Indicação das financas necescarias para enfrentar essas tarefas, cuma das razōes pelas quais se pediu o do. cumento). Um rápido callculo (coisa que nảo preocupou o comp.). que nảo incluirnos po: questöes de seguranęa dcmenstra que serìmm necessarlas no minimo 1:700.600 mensils ou seja, mals do que o. dobro do que se arrecada atualmente. A pergunta: ordde levantar os fundos? O comp. respondeu: de inlcio da colagem de cartazes ou seja Cr\$ 1.000 .000 , dinheiro que sustentarla is $O$, por um més mas năo haveris pro. diemas porque - após estes passos inicials dados com vigor e sem hestitiches (1. é rem considerar mosquinharias como as condiçles finenceiras), podariamos evoluir in pıcamente para uma orghnizaçảo revolucionárla em pleno nacloral e realizar muitas das tarefas que hoje se afiguram tazo dificels.

DOCUMEETTOUS N.O 60 e $b^{3}$ : documertos versando sobkre organlisača, planejamentos criticas e rativictides do partido. Plano de distribuiçảo de missěes aos ecomfanhci:Ozs gara diferantes pacu!dades.

DOCUMENEO N.O 50: instruçōes para o ME |Movimento Fstudentil) /quanto a sue participaç̃o on manifestaçōes, greves. passcatas e ocupaçĩo de Fuculdnats com objetivos politicos.

DOCUMENTO N.o 57: documento de planejaments jars diferentes comissobs, rendo servido de base para posterior ocupação da TSSU, pela \&AUPKs.

DOCUMIENTO N.o 6x: traba'ho datilegrafacio, de autoria do inilciado sobre a «ATUAL STTUACRO ALEMAs, com o segulnte techo: «Existem hojo Berlim Ocidental e Berlim Ortental: ambas sã uma so como Capital da R.D.A. desdo 19:9; mas uma fol tomada pelos manopolios uma é a cldude do gàs neon, da prostlitulção da juventude cm rams perigoso para a paz mumullic do revanchismo; outra e a cldade do sossegs de traba! ho e da culturs onde està o *BERLINER ENSEMBLE, teatro fun. dado por BERTOLD BRECHT. onde esta um linjo bairto chamado PANKOV no qual estí tnstalado o único governo democrático da Alemunhas.

DOCUMIENTO No 32: (cópla do stencll): constituido de matrizes de mimeó grafo e culo teor é o documento o elas anexados de eplgrafe: rLINHA POITTXCLA GYyitalm, lim sua pagina 4, siob o titulo: sEMCLARECER NOSSOS OBJETIVOS*: *devernos de divulgar constantemente nossa conceppefo do movimento estudantli, nos. sa linha de luta por democratização e sempre que sossivel levar ta penizar à respelto da guerra populir. Sim porque reformas e soluçes pacificas jamals livrarâo o pals do jugo imperiallsta e das ibrças milltares reaciondrlas internas. O processo historir caemonstra que somente a luta armada llbertará o povo braslielros.

DOUUMENTO No 75 e 76: eGUERRA POPULAR, - oOrgảo Oflelal do $r$
Estudantil Elaulsta do P.C. do B - Ala vermelhas - Exemplares n.o 1 A.s
AnoII. Este jormal fol encontrado e apreendido nos apartamentos dos 1 ider taçis no CRUSP, elementos êsses notorlamente esquexdistas.

DOCUMENTO No 72: \&VIETNA A GUERRA NECESSARIA,
malclado para o jornial da UEE-SP (Unlăa Estadual de Eitudants
NÓGUMENTO N-o 111: «DEBRAY - AMEERICA LATINA,
MAS DE ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA, odto exemplare'
DOCUMENTO N.o 109: três excmp'ares de eCADERNか
~nlica
TERMALA - A Revolução em marchas.
 BOLIVLA.

DOCUMENTO N.o 105: «GIAP - Exteclto do Povo - Guerra do povo UME*.
WOCUNDENTQ N.o 95: "Como estuda: a guerra - Nilo Tsé-Tung.
O documento n.o 91, de eplgrafe: «PLANEJAMMINTO DA SEGLRANGCA PARA O XOXX CONGRESSO DA U.N.E. (NACIONAL), COmprova as atividades de ©CAMEOES; como elemento de evldencia $n_{a}$ preparação do aCongresso de IBIUNAs. E um dosu. mento que prevê uma sérle de medidas de segurança, até de caráter millthr, para a aeresa, dos eDELEGUDOS e do CRUSP.

Quanto ds medidas de fegurança para o *CRUSPa, justifica_se parque tocos os edelezatos; e a Hderança estumanth incaram hospedodos no CRUSP, em que se rea_ lizaram as reuntōes preparatorias do Congresso.

Entre as medidas de segurança, a de epigrafe: «FONTO - 1* define: ORGA NIZAR SEGURANCYA D2ra daso repressão, DEFENDER MILITAFLMENNTTE (se pcislvel) - CRUSP, e fazer demorar o mais possivel issa. forçanco um emprègo se crande aja_ rato (de estudantes), para ganho da opinlảo pubbica a nesso favors.

## CARLOS ALBETLTO LOBẠO DA SILYEIKA CUNILA

- Filho de Rosildo Cunha, nascido em 28 de agosto de 1947.
- ATuño do Curso de Geologiza da FILO_USP. Residla no CRUSP. ocupanio o apartamento n.o 402 do Bloco B desde ta data de 11 de melo 1906.
- Os documentos apreendidos em seu apartamento, constantes do cAuto do Busca e Apreonsā0n, arrolados no Tċrmo de Fls 258, dos autos dínte IPM e as cliaçães do seu nome nésses autos revelam fer elemento ativista ọue integrava o grupa esquer_ aista reiponsàvel pela agitaçāo e desardem no CRUSP. (Ms 139. 370 . 556, 1172). Eira elemento da seguranç do CRUSP e respansárel pelo serviço de Identificação das pes soas que entravam no CRUSP, durante os dilas de barricarias e das assemblélas. (Fis 109, 517. 135, 95,379).
- Convocaỳa os estudanten rara rcunlőes e assemblélas. Recebla em seu apartamento grupos de secundaristas e lideres estudantis. (Fis 95, 1174. 1175).
- Plartictipou da invasăo e ccupaçâo do B!oco F, praticinio atos de vandalismo em suas dependenclas, ocupadas pelo ISSU, quetmancio erquivos e armatos fatends:
 deste IPM (Fis 1116. 1117).
- Dos documentos apreendidos no seu arhitemento, constam: panfletos. vo. lantes, manusciltos, stenclls matrizes, falhetos e instruęzeg, com vàzias coples, para funcionamento de um mimeógrafo areco_recos.
- Ca documentos n.o 3, 7, 17. 18, 19, 25, e 26. tratem do funclonemento de um mimesgrato erecorecos, que era usado plara imprissano e cj́sila de materia politica subversiva.
ePara isso realizamos essa ptbilcação contenjo incilcseṽes fara a construçả̃o

 exigindo nos habuidade menual, o tino de improvisaçåo os culandos com a segulança, qualldades que nos sào indispensáveis.

这 com usp de engenhos simples como tsse e ammas rucimentares ands com um alto esplyito combativo que os revolucionários de toclo o mundo têm conseguido grardes vitorias sôbre o imperialismo e todos os demals opresscres. (dosumento n.o 25 - Nota introdutoria).

Dooumenio no 37 - stencil_nzatriz do3 documentos n.0 27 e 28
Documento n.o 27 - Documento de ef!grafe: «ALGUMAS CONSIDARACOES bOBRE Q TRABALHO OPERIARIO NA ATUAL ETAPA».
no um documento altamente subversivo. Constitul o planejamento de organização revolucionérla no meio operárto das emprêsas, através da foemíção de OPPs corga nização Para_Partidárias), que se entrozam. formando as FO 3 (Frentes Operárias). a IVem II constitui materia do menuscrito originisi, de autoria do indleciado dosumento n.o $2 A$ sob eplgrafe: eNOSSA ESTRATEGIA PARA C TRAEALHO OPERARIOn, do cumento este datilografada e manuscrito.

- Do ftem I बESTRATEGLA E TATICA, do documento supra citado consta: $a \mathrm{Na}$ atual etapa a socledade se desenvolve em função da contriadicão principal impe_ rialismo - povos subdesenvolvidos. vindo dal o caráter internacional da opressǎo (politica e economica) aos povos explorados. Para garantír essa opressāo económica e politica, utiliza o imperialismo da repressão armzda: Indiretamente através das burgueslas naclonals integradas e diretamente através de intervençōes armadas (VIE. TNA. SKO DQMENGOS).
- Por outro Indo a contradisão entre a necessidace de se fazer a Revoluçio a inextstencia de um Partido Revolucionario so sexá ruperada através da pratlea revolucicnarya, isto é, a luta armada, o que determina a nossa principal tarefa tática o HOCO GUERRTHHEIRO e o seu desenvo'vimento, a GUERRA DE GUERRTHHAS que supre as condiços necessarlas para colocar o proletariado na ofensiva da luta de classes. pois traz em beu bojo o embrião do PARTIDO REVOLOCIONARTO.

Em seu ftem II inossa Estratzgia e thirca para o trabahtio arr FARTO.
aI $\rightarrow$ Penetração e desenvolvimento - Tendo em vista a necessidade trítica do movimento de massas (definida por nossa lática) e considerando em particular o mo vimento operário em Såo Raulo, por sua importancia na produção a péso que representa no conjunto da populyç̊̊o brasileira, conclulmos ser necessario desenvolver um trabalho operálo em São Paulo. Para, alcançar o objetivo estratégico, interessa_nos ums penetraçāo nos setoren ou emprésas considerados estratégleos. Estes sfaco definidos for a) - Concentração operária; b) - TMpo de producho importantes para a produção de material bélico ou de apolio logisticu; ligados mals diretaments ao imperiallamo; ou setores onde a interrupçio da produçáa implica $n_{0}$ estancamento parclal de producgo: undustris de base, matéria prima ou fornecimento de energia); c) - Centroe de labas_ recimento e ds distribuiça (entrepostos a transporte).s

Em neu trem III. \&ALGUMAS CONSIDARACOES EOBRE A ORGANIZACCBO: $\mathrm{N}_{\mathrm{B}}$ atual etapa, todo elemento que estiver fazendo um trabalho de agitacio e propa ganda junto à massa da empresa (Com nossa orlentação) deverá dirigir asse tutabalho ne sentido de denenvolver e recrutar quadros da masea que apresentem malor combativioude e interése na luta, para se organizar em OPPs. Ao mesmo tempo, aquéles elementos desenvalverão um programa de educação orlentados a uma prâtica visando aprimorar os seu nivel politico_ldeologico, adquirindo assim condisठes para melhor de. tsenvolver os quadros da massa e serem orglanizados em NEs (Núcleo de empresa) cons tituldos de milltantes da organização na emprêsa, tstes milliantes continuarão desenvolvendo o trabalho de macos através das OPPs e as OPPs através de outras comis. sodes em que organizarem a massa das quais êstes quadros (e os das OPPa) devem par. treipar. Os melhores quadros dos NEs receberia umia assistència mals intensan (discusribes sobre estrategia e tática movimento de massa politico_militar organizaçãa partido etc....) e uma organizaçăo po'itico_millitar, preparando-se para serem recrutados para a F.O., passando a ter exclusivamente tarefas da organlzagẵo e parla tanlo serlo protissionalas.

Nocumento na 24 - constitula matérla do II ftem do documento n. 027 , tratafe de um documento datilografado, sendo a ultima 101 ha, manuscrita. O autor manda destacar o seguinte trécho, da página 7: © 0 próprlo setor estuduntll da organização pode em certas tarefas, constituir uma OPP da FO, para tarefa de bgitação e propa ganda gerals (fora das empresas) por melo da distribusção de panfletos, plxaçð̃es, etc. - Hara tanto deve reoeber orlentaça politica da FO .

Para integrar o ME com o M.Op, e para dar equèle as condiçōes pura ums atu. aça correta em face ao desenvolvimento do M.Op., deve a FQ fazer informes periodicos sobre a situluçano da classe Op. sobre suas mobilizaçess e lutas, bobre suas principals palavras de ordem, com a fim de ajudar bua orlentação ao minbs.

Wocmmento nio 30 - NORMAS DE SEGURANGGA INDIVIOUAL NAS MANIFES, 1ACOES: e PNORMAS GERAIS DD SEGURANÇA EM: PANFLETAGEM COMLCIO. RELLAMPAGO E PLXACAOn.

Documento n.0 is - 1.2 NOTA SOBRD SEGURANCA DO CRUSP,
vocumento n-o 10 - Manuscifo de CARLOS LOBAa, em que faz ums eritica bastinte profunda nas atividedes do Movimento Estudentll em Såo Paulo, mostrando as suas dissençס€s, os seus erros, 9s suas lutas internas em disputa de lideranç. Este docu_ menta e outros manuscritos retelam a sua propria capacidade de lideranga mo mela estudantil.

Documents n. 21 - \&UNDDADE PARA DERROTAR A DITADURA PUEACIONARTAs, sltamente injuriosa eo regime e elementos do governo revoluclonátio.
*A pretexto de combater o que chamam de acomunizaçẵo e corrupçãos ns golpls_ tan de 1.0 de Abril, tendo à frente o grupo gorlia dlas Forças Armadas implantaram un regime policial que nåo tern precedentes no Brasll. Agora, passados quase tres meses da vitoria do grupo fasclstazante, podem os cldadãos brasllelros verificar com objetividade o que significe para a ditadura milltar a chamada sluta contra o comunismo e a corrupgãos. E um documento datilografado.
 TE UNIVERSITARTAs, traçando normas para atuação dan OBs no Morimento Ertu. dantul, fixando tarefas a serem realizadas no setor. estudantil, no seu espécto polltico e doutrinarlo.

## CATAKENA FILLLONL

- Filha de Joño Miellonl e de Chr'ttrna Miarla E. :ielloni. nascicia em o3 de outubro de 194G, naturul de Pontal, Estado de Sío Paulo.
- Era aluna do Curso de Letras da FILO-USP. Pes!d'́a clandestinamente no CrUSP. ocupando 9 apartamenta n.o 502 do Bloco $G$. As colegen depapirtlamento. yARCI GAMARGO, MARIA LIA YIDA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS errm, fesiden. res clandestinas e nảo sảo alunas da USP. TEREZZA CRIETANA COL̇JIER era sua outils co!eg3, de apartamento.
- O apartamento 502 -G era centro de Intensa atividade politica yo CRuSP. $u$ seu grupo de residentes era conhẹcido como filiado à AÇNO PCPULAR (Fis 1029.707).
- Catafitina melulonizera uma IIder estudantll esquerdista, cujar datuação nas asfemblcias e reunlc̈es realizadas no CEUSSP, refletia na Politica do Morimento Estudantll da U.E.E. Promevia intensa campanhi de agltaç̂̃o entre os risidentes do cKUSN falando nas assemilelas, distribulado panfletos, confeccionando e afixanas carbizes, mobilizasio a massa estudantll do Conjunto Resténciol e incitando a mesma a participar de passeatas e manlfestaçēes contra o govêrno e scu recime. Fls 1122, 143. 143. $1111215,103,159$ 2855, 618, 620, 70714097510331040 ).
- 0 sCRUSP iturew, pela sua invulnerabilliade a ação dn policily tornause um centro tranquilo para que os Ilderes estudantls entaduais e nazionals promores_ sem, com todas as medidas de segurança, os seus Congressos Regionais, os Congressos Secundaristas, os Congressos Prepanatórićs dos Nacionais e os Congressos Necicaals Regionais. O CRUUSP era entảo conhecido como o senlícirāo estudantils, onde re homlziavam os foragidos de policia e justica.
- CATARINA MELLONI, IIder estudantll procurada pe'a policia e Justica Militar hamizlara_se no CRUSP, onde particlpara ativamente dos Congreseos Estaduais ds U.E.E. e Congressos preparatórios da UiN.E. Agiteva as essemblélias. zo Centro

- Em seu upartaments n.o $502-\mathrm{G}$ instalou um eflciente escritório de procaganda politica, redigindo e imprimindo tices. panfletos e manifestos sobre a linhs politica da UN.E quanto à furlicipação do Movimento Estudantil na luta contra o govèrno e seu regime.
- Do material apreendido em eeu npirtamento corctem: mimets.afo. !ntes para mimeografo stencils, matrizes, que contitullim os instrumentos do dinemismin
 rrutos dessa atividade. No bojo da documentação constante do Anero n-o 8, documentação eista arroladas nos Termo de Auto de Busca e Apreensto. os seus documentos pulincos säp perfeitamente distintos cios outros pertencentes às stins calegas de aparta_ mento. aue também partictpavam da Lgitaçio cm outras áreas. Entre os documentes ctados e de autoria de CATARINA:
 -ORGAOS QUE TRAÇM A POLITICA DA UNTVERSIDADE* - «SUPERVISAOO
 LiACS GUEE EXECU IAMS.

DOCUMENTO N.O GI - aANTE-PROJETO DE UMA CARTA FOIATTXCA PARA A UNED. E um documento altamente subvericivo inspirado em teses, tembstm subverstwas. Algumas das epigrafes deste documento e extratos: aPOR UM NLOVIMENTO ESTUDANTL UNIDO E CUMBATTVO NA LU'CA PELA DERRUBADA DA MITADUKIA E EXPULSAO DO IMPERTALISMO\%.
eNossos inlmigos não consegulrem se esconder atrás dos biombos das manonras e da propaganda caluniosa que visavam esvaziar nossus lutas e despia_las do seu curso. Foram sistemàticamente desmascaradon e neles concentremus nossos a aquues. Apontamos nosso saminho: DERRUBAR A DITADURA, EXPULEAR O IMPERIA. LISMO.

- 1 - as LUTAS DO POVO BRASILETRO ENTRAM EM NOVA FASE, «as tentativas de intimidaçio pe'a violenta repressảo policlal nẽo surtiram etelto Defendemos o nosso alretto de expressão e manifesucção, enfrentamos nas ruas os assassinos da Ditadura. Com a perticipação efetiva do povo, seja attrando objetos do alto dos edificios, seja ao nosso lado nas ruas rechassamos a PM e sua cavalaria. Canquistamos a uberdade de manifestação nis jornadas de junho. Tudo 1sto demonstrou mats uma vez que: A FORGA LO POVO E MAIOR QUE A. RErtasisici.
- *Não so os estudantes se moblizaram. Lubas efpoucaram em várlas regióes do interior Os grandes fibnos de terra vêm contra si vagas creacentes de campone. ses que combatem a situação de misérla a que estão sujeitos e pela posse da terra mesmo sob perṣegulção da capangada e de pollchais a soldo dos latifundiários. des. perta para a luta a grande forga do movimento fopular. Em muitas ocasiers. defen.
dendo os seus dircilaz até pela força das armas.
- 2 - \&A REPRESSAO E MANOBRAS DA DITADURA. UMA POSICRAO COMBNIIVA?.
- 3 - EUMA POLITICA PARA A UNEs.
ea - Voltar nossa atenção central para o combate sem tregua e sem concilla ção à ditadura militar entreguista e ao imperialismo fanque. Tal deve ser a tonica de nossas mobilizaçjes. Qualsquer que sejam os motiros de luts, devem subor_ dintur-se \& ésse espirito, servillie e fortalece_los.
- c) Ampliar e radictilizar as lutas estudantis, prozurando unir os univer. sltirios com sccundarṭtas e estudantes técuico_profissiontils com os professoras demjcratas, progressistas e fatriótas, bem como outros setores populares. Prestar integral apoblo e frrestrita solidariedade a tcios cs povos que como nde e a exemplo do gloricso vietnamita, Iutam pela lideraçảo nacional.
- d) EUsar todas as Ionnas de lutas, desde as mals amplas corno es aha!ren asainados e petiçōes, ate as mals vigorosas, como as passeatas e demats bcöes de massas. nunca perdendo de vista nossos objetivos centrais. As manlfestacóes de run. por permitirem um malor contato ccm a povo, urna grande moblizsção, se bem montada e bern conduzids e por serem um melo de pressảo mals eflcaz, såo norces prlaclpas forma de luta. A violência dọs estudantes ê justas.
- CATARINA MDELLONI orega nos documentos supra citajos a luta de clas
ses, a luta ammada, e incita a massa estudantll a derrubar a governo.
- O documento n.a 61 é a matriz do documento n.o 87.
- O docimenfo do anexo sho comprova aA atividades de CATARINA mbetio. Nz cujz tonica e a mesma linguagem do incitamento à luta de classes, a luta armada - A derrubsds do govèrno.

A INDICIADA ENNCONTRASE FORAGTDAA
Q Anexa $D$ contém um documento do CATARINTA MEuNONI que prega o meitamerita à derrubada do Govêrno, pela luta armada.

## CLODOATDO RODIUGUES NUNES if

- Filho de Aião Rodrlgues Nunes e de cona Leoltha Pauilita Nunes; nercido cos 13 de setembro de 1044; natural de Ourlnhos. Estado de Såo Paulo.
- Aluno do Curso de FISTCA da Fraculdede de Fllosofia cis Univeraidade de Sâo Paujo. Residia no CRUSP ocupando o Apartamento no 201 do Bloco E, tenda. romo companherro CARLOS ALBERRTO AFONSO ZYulga CAMOES, Indiciado nesto IPM, por alta periculcaidade em atividades subverslvas.
- A mrande quantidiade de documentaçāo subversiva apreendicia cm seu apar. tamento, constante do auto de Busca e Aprecnsåos, arroleda no termo de ils 210 , dos autos dêste TPM e a Identidade de flllação ideologica marcista entre CLOCOATe 13Q a CAMOES\%, ambos pertencentes a P PARTIDO OPERAARIO COMUNISTA COM. duzem esta Encarregado de IPMA a veementes indicios de que no aparbamento acima citado funcionave uma ativissims cellula desfe partido.

CLODOALID RODRIGUES NUNES ert flliado \& \&POLOPs, antes de sua unl. incacảo com outras racçoes merxistas, para formaçio do PARTIDO OPERARIO CO. MUNISTA.

- O documento n.o 2 do Anexo 3, tendg como epfgrafe: eSITUACXA NA FL HLCA: de sutoria de PRDRO ROCHA FHHO, seu colega do Curso de FISICA, dessuica CLODOALDO como alementa do PARTIDO OPERARIO COMUNISTA.
- As referéncias em depoimentos constantes dos aubos dèste TPM incriminami gravemente CLODOALDO como stemento agltador, allciador e fincitador is desordem. Velas cibaçoes nesses diferentes depolmentos, verlificase que he uma constante repeticả̉o dos nomes de urn grupo de estudantes que residlam no CRUSP, como responsavels peio clims de desordem e agitsçăo reinante naquele Conjunto Residencial. o nome de CLODOALDO consta déste grupo.
- Participor da invasº e ocupeção do Bloco F, praticando atos de vandalismo em suas instalaços e incendiando os seus arqulvos e ammáros. Entre of seus. cnmpanheiros incendlarlos e depredadores ze, encontravam: BADAAKI YAMASHITA/e JEOVA ASSIS OOMES DILSON CARDOS SILVIO ROBERTA DE AZEVEDO SALLNAS HOSE CLAUDIO BARRIGUELITY SQSE ROBERTA LARANTES DE ATMMII-R HA LMARMA ANGELA RUA DE ALMEIDA GFABIAN NICOLAS IAHSYO FEMANDYX LHLNA WENSKO/ALFREDO NOZOMU TZOKUMEUUUCDANO DK FARIA FLAVIS ALENCAR ARRUDAJ ROMUALDO HOMOBONO PADS DE ANDRADEV CARIOS

- Na invasáa e ocupação da Feitorla da USP, no mesmo da, stuou como
elemento alliciador e incitedor dos grupos de desordelios, residentes no CRUSP. che... gando a invadir a ante-sala có Magnifico Reitcr.
- Particlpou das elciçc̃es do CRUSP, consoitcrenj mara a Presidènela tu AURK na Chaps MFRENTE DE TRABALHO (Fls 1333 , do Anexo no ).
- Próçrava doutrinar alunos residentes no CRUEP, dentra de principios adeo'ogiees marxistas, através de debates de problemas do Viemiñ, comba!e ta im_ perialismo americano. (Fis 120.
- ITa um dos princlpals ativistas politicos no CRESP, falando nas assembleiess. custribulndo avisos a pregando cartazes. (Fis 792. 944. 945, 370).
- A sua agenda (documento n.o 12. do anexo 3) revela uma rede extensa de enderesos de pessoas envolvidas em atividades peliticas, elgumas deasas notorle. mente conhecidas como efquerdistas.
- O indiviacio encontra_se fcragido.


## DILSON CARDOSO 7

- Fuho de Wison Caz-ioso e de Aurora S. Cardoso, nascldo em 22 de no. vernbro de 194í, natural de Santo3, Estado de São Prulo.
- A'uno da ESCOLA POLITECTIICA da USP. Residia no CEIUSP, ocupando o apartamento no ofll do Bloco B, desde a data de 23_IV_1965.
- A vasta documentaçăo subversiva, armas, granadas e cxplosivos apreendidas em seu apartamento constituinio os anexas n.o $14-14-\mathrm{A}-14 . \mathrm{B}$ e $14-\mathrm{C}$, comprovam as atividades criminosas de DILSON CARDOSO no CRUSP. Pelo cxame dés. se vastissimo material constante doz anexos supra citados chega_se à conclusão de que as acusações feltas amiude, centra DILSON CARDOSj; nos autos déste IFM. pelos seus colegas residentes no CRUSP tim fundamento. Aproveitando os conhecimentos millbares da sua condição de Oficial de Reserva de $2 . a$ Classe do exércto e de estudante de Engenharia. Curso de Quimica, elaborava documentos sôbre emprẻgo $a_{e}$ armas, initruçes de tiro, confecção de bombas usa de explosivos, instruções de aefesa contra a açãa da policia e normas de seguranda individual e co'etiva (documentos a.o 38, 39, 40 41, 12, 13, 46 47, 48 e 50 , do Anexo 14).
- Todos ésses artificios mliltares visavam objetlivos pollticos evidentes. usando a messa estudantll coma instrumento para alcança_los.
- DIIISON CARDOSO fazla parte da minoris agitadora, constituida de elementos notortamente esquerdistas que, dentra de um esquems preparado, vinhe, a rempos aliclando e fncitando os estudantes residentes no CRUSP, a desordem e à luta cantra as institulçes e o governo. Era um dos velhas residentes no CRUSR o nessa. condiçãa conhecia mutto bem os problemas desse Conjunto Residencial e as rel vindicaçices de seus residentes.
- ERa elemento ativista na propaganda subverstiva no CRUSP, dimtribuindo panfletos e valantes, canfecclonando e aflixando cartazes em suas dependéncias, par_ ucipando e falando em assembielas no centro de Vivencia, incitando os estudantes a particlparem de manifestaçues e passeataf. (Fls 142. 143, 133. 105, 156. 285).
- Além de elaborar documentos sóbre a confecçảo de bombas kmolotovs, era - responsavel pela sus confecção, instrução sôbre a sua confecção e emprego dada a grupos de residentes no CRUSP e um dos responsáye'G pela sua distribuição pelos B'o. cos Reesidencisis. als 110, 111 112, $113,138,201,379,1002,1114,1177$ ).
- Lria Ugado as Parido Comúnista do Bmasil e participava de reunices em que compareclam outros e'ementos residentes no CRUSP. '(Fis 111, 112, 113, 705, 708, 707 . 1075).
- Andava armado e Hgado ao trấlco de armas, tendo sldo prêso pela policia, $\mathrm{n}_{\mathrm{a}}$ mpadrugada de 15 de setembro de 1968. Nessa ocasiáo, dentro do carro onde forara presos, DULSON CARDOSO e tress outros estudantes, sendo que um dêstes era oestudante de OTENCTAS SQGIAIS, FERNANDO BORGES DE PAULIA FLRZREIRAGGUE 101 morto em um tratelo com a pollcia na dia 30 de julho de 1959, confu:me noticiou 3. 1mprensa désse dia fol encontrado farto armamento: uma carabinis DaKO. dols revolverea SMITH, duias plstolas automáticas FN e multa munição para todas essas armas. Além disso, quatro oculos escuros, nove pares de luvas de botracha, um bo_ tricho, um martelo, bonés, gorros e um aftedor de navelha. (Edição do jornal de tarde de 2-6.69. fis 112 , 113, 1114).
-     - Fol um dos estudantes responsàvels pela initasfoo e depredaçãa da Reltoria da Universidade e, como fata subsequente. a ocupação do Bloco F. cujas instalaçōes co TSSO, em surs dependenclas, foram depredadas e seus arquivos inceadiados pela turbea invasora. (F7] 719, 720, $1089.1107 .1150,1151,1169$ ).
- Após ter sido submetido à Inquérita Administrativo, fol expulso do número de residentes do CRUSR. (Fỉß 1170 e Edição da Fölha degSão Paulo de 15-11-67).

