# O GLOBO 



Em busca do que sente 0 eleitor francês

- Numa viagem pela estrada que liga Paris à Côte d'Azur, a enviada Deborah Berlinck revela, a partir de hoje, as faces da França que elege seu presidente no próximo domingo. Menton, paraíso da direita, é a primeira parada. Página 36


## Referendo

 aponta rumo para Equador- O plebiscito que decidirá hoje se haverá uma Constituinte no Equador vai dizer se Rafael Correa será mais radical ou light, relata a enviada Mariana Timóteo da Costa. Página 37
Indústria anula os efeitos do desarmamento
- A indústria nacional produziu, nos últimos cinco anos, 2,3 milhões de armas, cinco vezes mais que as 464 mil recolhidas na campanha de desarmamento de 2005. Só ao mercado nacional foram destinadas 531 mil destas armas. Página 16


## Dodô reforça

 favoritismo do Botafogo hoje- A boa fase de Dodô explica o favoritismo do Botafogo, hoje, no Maracanã, contra a Cabofriense, no primeiro jogo da final da Taça Rio. Paginas 45 e 46 - Felipe Massa larga em primeiro hoje no GP do Bahrein. Página 44
Correios são afetados por caos aéreo

Página 34
$\qquad$

# País tem milhares de crianças matriculadas, mas sem aulas 

## Em diversos estados, ano letivo não começou por falta de professores

- Para centenas de milhares de crianças e adolescentes do Brasil, o ano letivo ainda năo começou por falta de professores. Só em Pernambuco sáo cem mil estudantes de 7 a 14 anos sem aulas. Em Alagoas, săo 50 mil, numa situação que o govemador Teotônio Vilela FiIho chama de dramática. Outros 120 mil văo
concluir o ensino médio sem ter estudado matemática, física, química e biologia. Os dados mostram que, apesar das boas intenções do Plano de Desenvolvimento da Educação do governo federal, o país ainda tem que cuidar de questöes elementares, como a falta de professores. No Rio, onde o déficit de professores
chega a 26 mil, cerca de 20 mil alunos ainda estảo sem aulas, relata Maía Menezes. "Nós colhemos hoje o abandono da escola pública nos anos 90. Não quero imaginar a tragédia que nos espera no futuro", diz a coordenadora do Sindicato dos Profissionais de Ensino do Rio (Sepe), Beatriz Lugão. Páginas 3 a 8

EXPRESSO DO PÓ DEZ ANOS DEPOIS


- Traficantes armados dominam a estação Jacarezinho, onde há dez anos O GLOBO flagrou pontos de venda de drogas, num dos dois ramais ferroviários mais perigosos do Rio. António Werneck mostra a insegurança em metade das 59 estações existentes.

Páginas 18 a 20


## QUEFIM LEVOU

Glória Trevi retoma a carreira

- A cantora mexicana Glória Trevi-que ficou três anos presa no Brasil, de onde foi extraditada para o México, em 2002 - retomou a car2002 - retomou a car-
reira e hoje vive em Miareira ehoje vive em Mia-
mi, nos Estados Unidos. Os espetáculos mais re centes de Glória chegaram a reunir mais de 30 mil pessoas. Página 17

Frederico Curado


- O carioca de 45 anos assume no dia 23 a presidência da Embraer. Página 33


# Revista <br> (C): AOO ANO $\cdot \mathrm{N}^{0} 142 \cdot 15$ DEABRIL DE 2007 





- Aos 48 anos, Bonder é um homem magro fama do "topa tudo por dinheiro". É uma
e de físico socado, resultado dos 12 km pecha que o incomoda à beca: e de fisiso socado, resultado dos 12 km corridos e dos cinco mil metros nadado antigos, o tronco menor que as pernas Sabe driblar. Seus olhos sảo opacos e a boca, enorme, ocupa boa parte do rosto. E habilidoso com as palavras. Normalmente laz uso de trocadilhos. Traiçảo versus tradição, letra da lei versus espirito da lei, coiona. Bonder quase sempre consegue o que quer sem ter que chutar o pau da barraca.
O estilo Bonder de vender idéias está em muitos dos 16 livros que escreveu. Na maioria das vezes, ele transforma complicadas
parábolas religiosas em algo simples de entender. Mais ou menos como Paulo Coelho laz. Tem gente que detesta, mas tem muito mais gente que adora. No total, o autor están
batendo a marca de um milhão de exem batendo a marca de um milhảo de exem-
plares vendidos. O titulo que mais saiu foi ${ }^{\text {A }}$ A plares vendidos. Otitulo que mais saiu
cabala do dinheiro", de 1991, que chegou à cabala do dinheiro", de 1991, que chegou à
$14^{4}$ edição com 350 mil livros vendidos. Na época, o rabino era constantemente convidado para shows de variedades e programas de debates. Convivia intimamente
com celebridades. 0 sucesso - somado ao com celebridades. O sucesso - somado ao estigma que ele mesmo admite estar colado a qualquer judeu - criou para Bonder a
pecha que o incomoda à beça
- Não tenho problema - Nảo tenho problema algum em falar sobre dinheiro, é um assunto como outro
qualquer. Mas vivo para o meu trabalho e para a minha fé. Venho de uma família de camponeses, năo há nenhum banqueiro entre nós.
Bonder vive em uma casa de quatro pavimentos em um condominio luxuoso de está construída sobre um terreno inclinado, a entrada fica no nível do segundo andar. Ali está a sala espaçosa com sofás, mesas compridas, um oratório, algumas plantas e um quadro pintado por Esther, sua segunda mulher. Nos andares supe-
riores ficam os quartos dos três filhos (Ana Laura, 7 anos, Alice, 12, e Daniel, 14) e a suíte do casal. No térreo está o escritório de Bonder, num ambiente de paredes brancas, livros e divisórias de vidro. Nos fundos, cercada por um jardim de árvores há oito anos a a piscina. O rabino mora ali Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Columbia (EUA), Nilton Bonder optou pelo rabinato em 1981 e se formou pela Jewish Theological Seminary e Nova York. No Rio, está há mais de 20


## Orabino no bospue <br> no bosque candomitionde <br> mara, ens Sio $^{2}$ <br> Corrado:ollegsta <br> da chopa da surte

 no Waraceañ

Näo tenho problema algumemfalar sobre dinheiro, éumassunto como outro qualquer. Mas vivo para o meu trabalhoe paraa minha fé. Venho de uma familia de camponeses, não há nenhum banqueiro entre nós

## 71

Tijuca, um prédio enfeitado com jardins desenhados por Burle Max. É contratado
pela comunidade judaica do bairro pela comunidade judaica do bairro, que
paga seu salário e tem o poder de demiti-lo no momento que quiser. O salário é um mistério. Especula-se que um rabino re ceba entre R\$ 15 e 20 mil por més, mas náo dá para saber com exatidão: Bonder, como qualquer cidadão, nảo gosta de mostrar seu contracheque.
um pegredo de seus ganhosé apenas mais um ponto que aproxima Bonder do ci surfe, de ver o Botafogo no Maracana ("Torcer para o Botafogo deve ser uma conseqüência de todo o sofrimento judaico" ), de Woody Allen, de comprar sua gulhar no mar. Gosta de cantar também. Ele confessa que nảo imaginava ver um texto seu adaptado para o teatro, mas náo pensou duas vezes em autorizar Clarice Niskier a montálo. Bonder, talvez mais que
tudo, adora arriscar. tudo, adora arriscar

- Quando eu propus fazer a peça, ele imediatamente disse que eu deveria ir em
frente. Ali eu vi a confianca que ele deposita nas coisas, sua profunda lucidez. Ele agia como se fosse um velho amigo meu ou alguém da minha familia. Isso sem dúvida uma forma de sabedoria - conta Clarice.,
"A alma imoral" foi escrita em 1998 mas so agora o público realmente a des $o$ mundo das celebridades. Ele dizia nảo gosta de estar ali. Mas está. Irre mediavelmente. Comenta-se, por exemlo, que a atriz Carolina Dieckeman pretende que o rabino celebre seu ca samento com Tiago Worcman, que é ju fá fazem ponto na frente da sinagoga d Barra em busca de flagrantes de gente amosa. O homem que com "A cabala da ineja" serviu de guru para o ex-pre procurado por atores de teatro e de TV em busca de aconselhamento. Bonder voltou a ser pop.
Na livraria DaConde, situada na galeria onde fica o teatro, "A alma imoral" vende ue nem banana. Jár rivaliza com "A menin Zusak, titulo que está no topo da lista dos mais vendidos. Depois que acaba cada presentação, as pessoas saem do teatro ảo em filla indiana atrás de seu exempla costumam gostar do que lêem.
spirito. O autor mostra que temos semp ue nos reinventar, ou entảo a vida nảo faz entido - avalia Rúbia Amaranto, católic de formação e absolutamente seduzid ela retórica do rabino
Bonder seduz com coragem, conheci mento religioso e um bocado de provocaçăo. A começar pelo titulo. A alma imoral, segundo ele, é a alma aberta ao novo, que nảo tem medo de trair a tradiçảo Bonder também surpreende ao pregar que alguns mandamentos - como mentir ou redidos. Podem?
- Há situações-limite. Se por exemplo


alguém exigir que você mate para salvar a bons olhos sua busca desenfreada pela vida de um filho, talvez a morte se jus- renovaçảo. m . Da mesma forma, há circunstâncias Bonder.
As proposts do rin As propostas do rabino nem sempre iniciou seu oficio, Bonder se acostumou enfrentar resistência de setores mais tradicionais do judaísmo, que nảo vēem com
- Infeliz assistiră peca Co nảo tive o prazer de odo o trabal. Gosto muito do Bonder, por cipio, acho que a tradição deve ser sempre cipio, acho que a tradiçảo deve ser sempre mantida e repassada para as outras ge-
raçes - diz o empresário da construção civil Rogério Zylbersztaj
Em 1992, Bonder lançou "O crime des-

compensa - Um ensaio místico sobre a procura pistas para uma explicaçảo: impunidade". Ali, o rabino trabalhava - Nano sei como julgar o que aconteceu, com a idéia de que o crime deve ser mas posso me colocar no lugar do Sobel e
combatido náo apenas porque "não com- saber que ele está vivendo sob uma viopensa", mas porque compromete pro- lenta tempestade. Ele é um modelo, esse fundamente valores humanos. Num momento em que a comunidade judaica no
Brasil sofre o baque do episódio do rabino Henry Sobel, preso por furto de Enquanto separa as fotos de infância que gravatas nos Estados Unidos, Bonder ilustram esta página, Bonder se emociona
eparaçáo no primeiro casamento, da stas e das viagens com os filhos. Admite suas imperfeiçoes. Diz que se irrita no sino, que as vezes sorta um palavrá mpensado e que muitas vezes já pisou na ulquer outro mperfeito Depois, larga ualquer outro. Impererto. Depois, - Prefiro morrer com que como um hipócrita.e

