A ESTRADA, 18 DE XULLO DE 1936
DOUS TESTE MUÑOS

Juan L. Blanco Valdés

Lembrar o pasado para tomar conta do futuro constitúe un tópico que, como todos os tópicos, agocha unha verdade sentenciosa e indiscutible. Canto do que hoxe representa a realidade do noso país se deba a ter acontecido nel unha guerra civil devastadora e unha posguerra probablemente aínda máis devastadora —pois, ó cabo, a guerra foron catro anos e a posguerra case corenta—, é unha pregunta que nunca debemos esquecer facernos de cando en vez, pois, malia non ter resposta doada, a súa mera formulación contén un xogo inacabable de reflexións implícitas que dende o abrente deste século XXI nos conectan, queirámolo ou non, con aquel lonxano e caluroso sábado de xullo de 1936, no que Atila chamou á nosa porta, ou, mellor, tirou coa porta abaixo.

Hai pouco, unha enquisa realizada entre mozos e mozas nacidos de 1985 en diante, é dicir 10 anos despois da morte do dictador, amosaba que a meirande parte deles a penas si podían ubicar de xeito claro a Francisco Franco Bahamonde, chegando
no mellor dos casos a relacionalo de maneira confusa cunha guerra que houbo en España. Creo que isto é socialmente malo, que a desmemoria colectiva é un serio atranco para a constitución de sociedades civís sólidas e autenticamente democráticas, porque —volvamos ó tópico—, difícilmente sen unha conciencia clara do pasado poderemos librarnos das seduccións e espellísimos do futuro. Cando isto escribo, aínda non hai vintecatro horas os xornais do país daban a nova de que, froito dunha operación de aritmética electoral, en certa localidade do sur de Pontevedra puido conseguirse o consenso preciso para retirar da praza da vila unha estatua de Franco. A desmemoria, polo tanto, en convivencia coa saudade da intolerancia, coa morrinx polo tirano.

Permite, lector, que traia a colación unhas palabras escritas hai xa un tempo —lembando ó meu parente, xornalista e poeta, Roberto Blanco Torres, asasinado en outubro do ano maldito—, que acaen moi ben a isto do que trato: As políticas da desmemoria nacen historicamente dunha necesidade social imperiosa de esquecemento, dun esquecemento que, para colectividades humanas que saen de circunstancias marcadas polo horror, vai converterse en condición sine qua non para a construción dun porvir de mínima felicidade e benestar, aspiración que ó cabo define o cerne da nosa existencia. A desmemoria resulta así espontánea malia sempre alentada dende o poder na procura da súa perpetuación⁴. Pouco bastou, en efecto, para que a sociedade española, impulsada polos vencedores, agochase nun pacto de silencio o horror dos cárceres ategados de presos polítics que morrían a centos nos paredóns de fusilamento ou máis de vagar de fame, privacións, malos tratos e enfermidades ou simplemente comestos da miseria². Na transición posterior á morte de

---

2. O libro Víctimas de la Guerra Civil, baixo a coordinación de Santcs Juliá (Temas de Hoy, 1999) é estremecedor non tanto polo horror que conteñen os seus datos senón por viren estes fornecidos polo rigor da investigación histórica obxectiva e, xa, absolutamente desapaixonada. Como antídoto a toda eventual dose de violencia civil, este é un libro de lectura moi recomendable.
Franco en 1975, malia con terribles recordatorios como o asa-
niato dos laboralistas de Atocha ou o 23 F, a sociedade españa-
lola intentou, como era lóxico, reconciliarse co presente e preparar o
futuro soterrando, ás veces con excesiva frivolidade, coren-
ta anos de dictadura. Pero unha cousa é non alimentarse morbosas-
mente do pasado e outra, ben distinta, esquecer. Eu teño por bo
que os rapaces de hoxe, pais dos homes de mañán, saiban de
ónde venen e que non hai tanto a democracia na que naceron, e
que lles parece ter existido sempre, era un soño polo que moitos
loitaron e renderon a vida. A este fin conságranse as páxinas que
seguen.

Os documentos que damos hoxe á luz refírense ó mesmo
asunto, como permite deducir o título deste artigo, pero dende
perspectivas ben distintas. O meu desexo inicial era publicar só
un deles: media ducía de cuartillas mecanografiadas por meu pai
Mario Blanco Fuentes –de quen nesta revista imos publicando ós
poucos retallos interesantes do seu inesgotable fondo documental–,
encabezadas polo título El 18 de julio en La Estrada, e escri-
tas, creo eu, contra os mediados dos anos oitenta, cando o seu
redactor conta pouco menos de setenta anos (nacera en 1917) e os
feitos descritos, rememorados cincuenta despois de teren aconte-
cido, teñen lugar cando anda polos dezanove anos. Sobre a, diga-
mos, textura ideolóxica do relator dos acontecimentos non podo
eu, por obvias razóns, xulgar sen paixón; non me parece, en cal-
quera caso, necesario para unha recepción objectica do seu relato
porque o ton xeral deste é nomeadamente aséptico e a penas sen
calificativos de ningunha clase. Si podo dar fe, e a quen o tratou
pidi non me permita esaxerar, da minuciosa memoria de Mario
Blanco para nomes, datos, lugares, relacións, etc. Xulgue o lector
por si mesmo.

Nun principio, pensei dar ó prelo, como dixen, só esta breve
relembranza de man de meu pai, utilizando como elemento com-
parativo outro documento específico, e curioso por moitos moti-
vos, sobre o alzamiento nacional na nosa vila. Trátase do libro
Galicia y el Movimiento Nacional. Páginas históricas de autoría
de Manuel Silva Ferreiro publicado en plena guerra civil
(Santiago, Imprenta y Encuadernación del Seminario Conciliar, 1938) e entre as páxinas 389 e 393 referido á nosa vila.

O autor, vedrés de Santa Cruz de Ribadulla, onde nacera en 1896, foi, entre outros cargos e dignidades, cóngeno da Catedral compostelá e consiliario das Xuventudes universitarias de Acción Católica³. Feroz anticomunista, abrazou con xuílo o golpe militar e, sen dúbida estimulado pola absoluta falta de oposición ó mesmo en Galicia e botando man de fontes directas polo teor do libro doadamente imaxinables, redactou nuns meses este monumento á infamia. O contexto era, nun estrato máis amplo, o dunha Igrexa inimiga furibunda da República polo carácter laico desta; na altura de 1936, é arcebispo de Compostela Tomás Muniz de Pablos (que o era dende 1935 e o será ata o 48), quen ordenaba aos seus sacerdotes que se abstivesen de expedir certificados de boa conducta ou de testemunhar en xuízos a favor de afiliados ou simpatizantes de “sociedades marxistas”, e iso “sin miramiento alguno y sin atender a consideraciones humanas de ninguna clase”. Ademais suxería esta pauta ás demais dioceses de Galicia que cumpriron de moi bo grao a indicación. Na súa pastoral de 15 de decembro volvía por activa esa actitude colaboración pasiva ao afirmar que “los hijos del apóstol Santiago estamos empeñados de nuevo en una guerra religiosa por Dios y por la Patria”⁴.

O caso do noso cóngeno foi o de quen, como outros, levaron ó extremo o seu ardor de cruzados:

Destacou entre eles o tristemente famoso cóngeno Manuel Silva Ferreiro, autor do libro Galicia y el Movimiento Nacional, inzado de datos persoais do inímigo, que foi unha preciosa guía para a represión nos anos posteriores. Tanto o foi que ata o seu autor, arrepentido das consecuencias da obra, intentou retirala do mercado adquirindo el mesmo todos os exemplares que quedaban en circulación⁵.

---

³ As noticias proceden de Antonio Fraguas, Gran Enciclopedia Galega, vol. 28, s.v.
⁵ Ibidem.
Tras unha pormenorizada avaliación de textos tan dispares, malia plenamente coincidentes no asunto, decidín ó cabo dállos ambolos dous ó prelo, e isto por varias razóns, entre as que figuran, en primeiro lugar, o interese documental do texto de Silva Ferreiro en si mesmo, hoxe raro e practicamente descoñecido para o gran público, e, tamén, que a comparación referencial co texto de meu pai xa obrigarme a fin de contas a unha reproducción fragmentaria pero case total do texto do cóeigo paladín do alzamento.

A miña reproducción é textual, razón pola que opto nos dous documentos pola tipografía cursiva, emendado só aqueles erros ou grallás evidentes. No texto de Mario Blanco introducén notas no pé cando o considerei necesario para a mellor contextualización dos feitos ou como referencias comparativas entre os dous textos. O texto de Silva Ferreiro vai tal cal foi editado, coas súas propias notas, e sen ningún tipo de intervención pola miña parte.

Dous apuntamentos finais: en honra á historia, agardo non ofender a ningún herdeiro dos personaxes cuxos nomes son citados nestes textos, especialmente no de meu pai Mario. Entendo que a el, cando mecanografou estas cuartillas na súa venerable *Olympia* vai agora para vinte anos, coma a mi, vendo hoxe estas páxinas no monitor do meu ordenador, non nos move máis intención que dar testemuño de días terribles, inscritos a sangue e lume na historia das nosas xentes, do noso país.

Agradezo, por outro lado, a D. Juan Andrés Ferrández Castro, coordinador editorial de *A Estrada. Miscelánea histórica e cultural*, a atenta lectura dos textos e as súas, sempre agudas e atinadas, suxerencias.
I. EL 18 DE JULIO EN LA ESTRADA

por Mario Blanco Fuentes

Amaneció el sábado 18 de julio como un día cualquiera, si bien desde la muerte de Calvo Sotelo el día 13\textsuperscript{6}, había en el ambiente tensión y se esperaba algo.

A media mañana empezaron los rumores de que el ejército de África se había sublevado y se notó movimiento en el Ayuntamiento. Después de mediodía empezaron a verse por la villa hombres con escopetas que patrullaban como en vigilancia y ya a la tarde estos hombres aumentaron así como el movimiento de los pocos coches que entonces había en el pueblo, entre ellos los “requisados” es decir tomados a sus dueños con o sin su permiso. Los “escopeteros” así llamados eran más bien objeto de curiosidad que de miedo.

Antes de la noche habían sido detenidos y llevados a la cárcel don Javier Luces Gil, director del periódico derechista de La Estrada La Palanca\textsuperscript{7}, así como don Perfecto Paseiro Andión, significado hombre de Acción Católica y el maestro de Guimarey don Tomás Alfonzin Carbía.

El domingo a la mañana llegó al Ayuntamiento, en donde estaban reunidos los hombres de los partidos de izquierda con el alcalde don Jesús Puente Fontanes\textsuperscript{8}, la noticia de que el párroco

\textsuperscript{6} José Calvo Sotelo conseguía acta de diputado por Renovación Española (con 85,504 votos) en Ourense nas últimas elecciones legislativas da República de febreiro de 1936, que, como é ben sabido, dero a victoria á Fronte Popular, acta de diputado por certo protestada pola Fronte Popular local. O político ultraderechista, visceralmente contrario á democracia parlamentaria, intensificou dende o triunfo electoral da esquerda a súa agresividade anticommunista e conspiratoria contra o goberno republicano ó punto de chegar a ser calificado como \textit{iluminado paladín de la santa causa de la Contraarrevolución}. O seu asasinato o día 13 precipitou o alzamento. Por suposto, foi elevado polo réxime de Franco á categoría de héroe e mártir do Movimento, ata o punto de ter bautizado co seu nome a infinitud de rías e praias en vilas e cidades en Galicia (lembremos que Calvo Sotelo era de Tui) pero tamén nourtos moitos puntos de España.


\textsuperscript{8} Constituídos en comité popular desde a madrugada do mesmo día 19, varios homes acu-
don Nicolás Mato Varela tenía temor de ir a la iglesia para decir la misa dominical e inmediatamente salieron unos “escopeteros” para acompañarle y garantizar su seguridad, aunque al parecer le aconsejaron que no se tocasen las campanas.


Fernández sigue a Silva Ferreiro, pois comete o mesmo erro que este ó consignar o apelido Sanjuán (San Juan en Silva Ferreiro) que Mario Blanco emenda correctamente: Sanjuán.
Todo el domingo siguió la efervescencia de hombres, especialmente venidos de las aldeas y los estradenses se dedicaron a escuchar en la radio que, según el matiz de la estación emisora, el alzamiento era un éxito o un fracaso.

El lunes por la tarde y en varios autocares y turismos se trasladaron los hombres a Pontevedra, para hacer una manifestación de adhesión al Gobierno y manifestar, al propio tiempo, su oposición al levantamiento militar.

En esa misma tarde la guarnición de Pontevedra declaró el estado de guerra y todos volvieron derrotados moralmente a sus casas, porque al llegar aquí, el comandante del puesto de la Guardia Civil, don Manuel Deza Bello, también había leído el bando de guerra y tomado el mando de la Estrada y destituído, manu militari, al alcalde y la corporación municipal.

Fue designado delegado gubernativo don Pedro Gil Crespo, Capitán de Infantería, retirado por la llamada Ley de Azaña, que vivía en esta localidad con su familia. También vivía aquí un

---

9 As novas do levantamento militar da gornición de Marrocos eran ó principio moi confusas e moitos opinaban que se trataba dunha sanjurjada máis. Lembremos, en calquera caso, que o golpe foi inicialmente dirixido contra o goberno da Fronte Popular e non contra a República en sí mesma. Os bandos e proclamas militares iniciais xustifican o alzamento polo bien supremo de la Patria e la República e remaan con vivas á España e á República.


12 Refírese a un dos puntos que, dentro das reformas militares que Azaña levou a cabo no desempeño da carreira de Guerra co primeiro goberno da República, causou maior malestar no exercitó: o Decreto de Retiros asinado en 24 de abril de 1931 e publicado o día 26 seguinte, que tiña como obxectivo reducir a terminais racionais e adecuados la masa de xefes e oficiais hasta entonces en manifesta desproporción con los efectivos de tropa (Carlos Secco Serrano, Militarismo e civilismo en la España contemporánea, Instituto de Estudios Económicos, 1984, p. 383).
capitán del Cuerpo de Inválidos don Alfonso Constenla que sucedió en la alcaldía a don Pedro Gil.

Y también vivía en La Estrada otro retirado de la Ley de Azaña, don Ángel Pereira Renda, cuñado de Castelao, muy enterrado de radio y que tenía una emisora de onda corta EAJ-BS (Berlín-Siberia) que fue uno de los más importantes medios de enlace que tuvieron los militares sublevados en el Noroeste de España. Esta emisora, durante la guerra, prestó servicios civiles, desde distintos puntos, enlazando con Madrid para transmitir mensajes a través de la Cruz Roja Internacional. Aquí en La Estrada estaba instalada en el segundo piso de la casa hoy propiedad de las Srtas. Esmorís, en donde vivía el Sr. Pereira, a quien habían detenido por orden del Gobernador y llevado a Pontevedra de donde regresó a cambiar la situación.

Los primeros días después del 18 de julio fueron de escuchar las radios —habría entonces en la villa unos veinte receptores en total—, de esconderse los de izquierdas algo y de la proliferación de los falangistas.

Antes del alzamiento eran conocidos como tales los hermanos Castro Pena de Tabeirols —uno de ellos, Manolo fue Jefe Provincial de esta provincia— y unos pocos señorítos de La Estrada, pero a principios de agosto eran ya varias cecenas.

13 C. Fernández coincide na toma de control por parte da Benemérita o día 21 pero dá como primeiro delegado de Orde Pública a Benito Vigo Marillo [sic, por Munilla], al que sustituirá más tarde Pedro Gil Crespo (C. Fernández, op. cit., p. 292).

14 Ángel Pereira, irmán de Virxinia, muller de Castelao. Véxase máis adiante o que refire Silva Ferreiro polo miúdo acerca da súa detención.

15 Carlos Fernández proporciona uma detallada referencia de Castro Pena e os seus irmáns ó falar dos primeiros días do alzamento na cidade de Pontevedra:

El 1 de mayo de 1936, Manuel Castro Pena —jefe de la Falange pontevedresa— había resultado herido y posteriormente detenido al arrebatar la bandera que guiaba la manifestación obrera. También se detuvo a sus hermanos que pasaron poco más de un mes en la cárcel. El 6 de julio se había celebrado una reunión en la prisión de La Cañiza y se había informado a Castro Pena como jefe de la organización. Unos pocos días antes del alzamiento, Castro Pena se echó al monte con diez falangistas, que no regresaron a la ciudad hasta el triunfo de la insurrección (C. Fernández, ob. cit., p. 251).

É preciso advertir, en calquera caso, que dos seis irmáns Castro Pena non todos foron falanxistas nin proelíves ó alzamento.
Hasta finales de julio no se radicalizaron las posturas. Los que al principio creyeron que era una más de las muchas algaradas militares —estaba aún reciente el levantamiento de Sanjurjo en Sevilla—, y los que deseaban el afianzamiento de la nueva situación, al no ocuparse Madrid, fueron dándose perfecta cuenta de la cruda realidad.

Los falangistas que campaban por sus respetos empezaron a detener a gentes de izquierda y llevarlas al cuartelillo de Falange que estaba en una casa hoy derruida para edificar una nueva en frente del Cuartel de la Guardia Civil, que estaba en una casa antigua en donde se levanta ahora un buen edificio en cuyo bajo está el Banco de Vizcaya.

Muchos detenidos pasaron por la cárcel en la Plaza de Martínez Anido, edificio construido inicialmente para Ayuntamiento, en donde funcionó éste muchos años y donde se levanta hoy la residencia de la Seguridad Social.

Estaba muy reciente la propaganda que se había hecho en favor del Estatuto, y entre ella se había pintado un letrero en

---

16 A sanjurjada foi o mais serio intento de golpe militar contra a República, fóra, claro está., o propio alzamento do 36. Protagonizouno o xeneral ultraderechista e conspirador José Sanjurjo, quen, apoiado por nobres, carlistas e outros militares exasperados pola política de reformas de Azaña, intentou unha sublevación en agosto de 1932 que fracasou. Condenado a morte e conmutada a pena pola reclusión a perpetuidade, foi amnistiado posteriormente polo gobernado derechista dos radicales e CEDA no 34. Morreu o 20 de xullo de 1936 cando voaba dende Portugal cara a España para se facer cargo do alzamento ó se estrelar o seu avión, en circunstancias moi escusas para as que, non obstante, existen razóns obvias.

17 O primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia votouse o domingo 28 de xuño de 1936 ofrecendo un nivel de participación e un resultado tan abafadoramente mayoritario a prol do Estatuto (993.351 votos afirmativos e 6.161 negativos dun total de votantes de 1.000.963 sobre un censo electoral de 1.343.135) que foi contestado durísimamente pola dereita con acusacións explícitas de fraude electoral. O xornal barcelonés La Rambla de 13 de xuño publica varias entrevistas con políticos galegos. Así, mentres para o galeguista Suárez Picallo Galicia se siente renacida ante os novos caminos que le abre a República española, de la cual será siempre puntual e batallante, para José Calvo Sotelo —curiosamente asassino mesmo día da publicación da intervii—, lo peor en el proceso de gestación do Estatuto de Galicia es el fraude consumado el día 28. En él distingo dos aspectos: la falsificación electoral, notaría, gigante, incontumazable... y la indiferencia del país gallego en este trascendental paso plebiscitario. Para todo o relativo ó plebiscito do Estatuto de Autonomía, e a súa estreita relación, a causa da cercanía nas datas, coa
tela que decía: Votade ó Estatuto, pintado en los soportales del ayuntamiento con pintura de aceite. Esta traspasó la tela y quedó grabado en el suelo la frase.

El partido galleguista era dirigido en La Estrada por un profesor de Historia y Geografía del Instituto de Enseñanza Media y de él formaban parte varios jóvenes y alguna persona madura.

Un grupo de estos galleguistas escoltado por varios falangistas, una noche fueron llevados por todo el pueblo cantando el Cara al sol y portando la bandera de Falange el mencionado profesor, para limpiar y hacer desaparecer —lo que no se consiguió—, el votade ó Estatuto, aún habiendo obligado a los que lo hicieron a emplear sosa cáustica, con lo que algunos tuvieron que sufrir quemaduras en las manos. Viven aún varios que lo recordarán.

A otros galleguistas se les cortó el pelo al cero, hecho que también hicieron con varias mujeres entre ellas una joven que entonces era de las chicas más bonitas y mimadas de todos. Y también otro de los inventos que se les ocurrió, como hiciera Mussolini en Italia, fue dar de beber aceite de ricino, que, en algunos casos llevaba mezclado aceite de coches. Y esto era lo menos, pues las palizas y golpes en la cocina que, en el bajo, tenía el cuartel de Falange eran plato del día, especialmente a las gentes de las aldeas, pues dentro del disparate con los conocidos había alguna consideración.

---

18 D. Antonio Fraguas Fraguas, falecido en 1999. Quen subscribe escotou de voz do propio Fraguas, con bágoas nos seus ollos, a rememoración daquelles días infastuos.
19 Refírese a Sara, Sarita, Caramés. Tamén raparon ó irmán de Mario Blanco, Segismundo Blanco Fuentes, pertencente, como a devandita, ás Mocidades Galeguistas.
20 Contábade no seu da miña familia unha anécdota a este respecto que dá testemuño do sentido do humor, veciño da máis incólume dignidade, en momentos tan dramáticos. Cando don Saturnino Señorán, notable republicano local, foi obrigado á inxesta de tan espeluznante bebedizo, rexeiuse amablemente a “invitación” diciendo: No, muchas gracias. No tome nada entre horas.
A mesma manifestación enche a actual Rúa Pación;
o fondo percíbese con claridade o edificio da Praza de Abastos.
(Foto de Manuel Pazo, por cortesía da familia Pazo Romero).

Se retiraron los aparatos de radio a todas las personas que no
tenían una acreditada historia de derechas y se suspendió a
todos aquellos funcionarios públicos que no hiciesen, por escrito,
acatamiento de la nueva situación. Entre ellos, el Registrador de
la Propiedad don Carmelo Díaz del Moral.

Y ya en el mes de agosto, cuando nos convencimos todos de
que estábamos frente a una guerra civil y una guerra que no
admitía cuartel, y que iba a durar, comenzaron los consejos de
guerra en Pontevedra.

El más triste y de mayor resonancia fue el seguido a nuestros
covecinos Puente Fontanes, Alcalde; José María Pena López,
concesionario de Campsa con un surtidor en la plaza principal;
Cándido Tafalla Froiz, del hotel “La Estrella” que existía en el
piso segundo de la casa en cuyo bajo está el Banco Pastor; Manuel Vázquez Cruz, “Manolo Gaitas”, un hombrón tan grande como bueno; Ramón Fernández Rico, “Ramón o Torneiro”, industrial del mueble, padre de diez hijos; José Gómez Rico, concejal del ayuntamiento, vecino de Oca, en donde era muy respetado; Rodríguez Sangiao, “o ferreiro de Guimarey”. Todos ellos fueron condenados a muerte y fusilados en Pontevedra21. Solamente trajeron a enterrar a nuestro cementerio a José María Pena, que era cuñado de don Adolfo Costa, teniente coronel castrense.

En este consejo también fue acusado Senén Goldar Rodríguez, perito agrícola de Guimarey, al que conmutaron la pena y que pasó varios años en el lazareto de San Simón, cárcel que fue para los ya juzgados22.

Por cierto que en este consejo de guerra fueron testigos de descargo el cura de La Estrada, don Nicolás Mato, y doña Melania Nine Fraga, que entonces era el paradigma de las dere-

21 Algunos de los citados por Silva Ferreiro, quien consigna incorrectamente Gómez Rivas (por Gómez Rico) e Cándido Tallada (por Tafalla). Todos, nomás a engadir á Relación de fusilados, tras Consejo de Guerra y poseados en Galicia entre el 20-7-36 y el 31-12-36 que C. Fernández, ob. cit., inclúe entre as pp. 475-491. En Pontevedra, os fusilamantos tenían lugar primeramente en el polígono de tiro del Regimiento de Artilería y más tarde en la finca La Nuestra en la carretera de La Toja, a la salida del puente de la Barra, propiedad de la familia Riestra (C. Fernández, ob. cit., p. 257)

22 No ilote de San Simón (riña de Vigo), o antiguo lazareto (instituido en 1830) fue usado na guerra e nos primeiros anos da posguerra de cárcere. Afí deixaron a vida moitos infelices. Diego San José, periodista de El Heraldo de Madrid, chegou a computar en San Simón 100 mortos ó mes. O mesmo San José proporciona outros datos da prisión que dan idea do que aquilo debeu ser.

En la prisión de San Simón (Pontevedra), los funcionarios llegaron a “vender” la libertad condicional, a los que ya la tenían concedida. Cuando llegaba la orden, los carceleros investigaban la posición económica del interesado y lo llamaban para proponerle acelerar la libertad condicional a cambio de una suma de dinero. En este aspecto, la corrupción llevó a otra barbaridad trágica. Según Diego San José, allí preso, “cuando había ¡saca! reemplazaban a los que iban al sacrificio –si tenían dinero para “redimirse” de la muerte–, por otros sobre los que no había caído la fatal sentencia, pero que no poseían más que lo que llevaban puesto. Cobraban a muy buen precio la sustitución”23. Los hechos se descubrieron cuando la familia de un médico de Vigo hacía esfuerzos por reunir las cuatrocientas mil pesetas que le había exigido un funcionario para evitar la ejecución (Santos Juliá, coord., ob. cit., pp. 299-300).
chas en La Estrada, en cuya defensa el cura, que era un hombre muy entero, tuvo un fuerte enfrentamiento con el fiscal Rivero de Aguilar. Tristemente, no sirvió de mucho la valiente postura de nuestro cura.

Como triste anécdota decir que el Sr. Goldar tenía una moto marca B.S.A., que entonces era el no va más. Pasearse en la moto fue la ilusión de los jefes falangistas de La Estrada.

Una tarde calurosa del mes de agosto, llegó la noticia o “chivatazo” de que en su casa de Somoza estaba escondido Higinio Carracedo Rufo, guardia municipal. Rápidamente se organizó un grupo de falangistas para ir a detenerlo, capitaneados por un guardia civil, andaluz, muy conocido en la demarcación. El guardia municipal defendió su libertad primero y luego su vida como un león, a tiros de pistola, pero cayó muerto al atravesar la era de su casa. Todos los que fueron a dar la batida, al regreso decían y se vanagloriaban de haber sido los que dieran muerte al pobre infeliz. Se conocieron estos individuos como “los héroes de la Somoza”. Tres o cuatro años después, alguno negaba haber formado parte de la expedición.

Otros muchos estradenses fueron juzgados en Consejos de Guerra pero, aunque condenados a penas muy fuertes, no se fusiló a ninguno más, aunque algunos fueron asesinados en los trágicos “paseos”, así como individuos de fuera que fueron muertos en nuestro territorio. Así seis hombres que aparecieron muertos unos metros más allá del Puente do Regueiro, yendo hacia Pontevedra, a la salida de nuestra población a unos 20 metros de la única casa allí existente, un poco retirada de la carretera, lo que hace suponer que los asesinos venían hacia La Estrada y no vieron la existencia de una casa tan cercana por ocultársela el madarrón sobre el que dejaron a sus víctimas.

23 Refírese, malía a ambigüidade sintáctica, á defensa dos acusados, claro está.
24 Non son estas as noticias de Silva Ferreiro, que, por certo, equivoca unha vez máis o apelido dando Buzo por Rufo. Despois de asegurar que Carracedo Rufo era instructor de milicias marxistas, afirma que logró fugarse en los primeros tiempos del Movimiento, e de él se decía que mandaba unha columna en Asturias.
25 Mario Blanco usa a palabra galega madarrón: valado de terra que se constrúe para separar unhas leiras doutras.
Y otros muchos estradenses pasaron todo el resto de los años de la guerra y los primeros de la postguerra en el Lazareto de san Simón, algunos salvando quizás su vida, puesto que por su edad hubiesen sido movilizados y posiblemente muriesen en el frente.

Por aquellos días era frecuente que pasasen por nuestro pueblo, en donde generalmente hacían un alto, tropas provenientes de Vigo y Pontevedra que se dirigían a Asturias, palabra que hacía temblar a todos, rojos y azules, porque también algunas veces cruzaban por esta villa en dirección contraria coches llevando a algún muchacho muerto en combate, como el primer muerto de La Estrada, Secundino Campos Pego, que murió en Asturias y que causó una profunda conmoción en La Estrada, por ser un joven muy conocido y estimado y hacer ver que aquello era consecuencia de una guerra que no perdonaba a nadie.

Quizás alguno que lea estas líneas no se creerá ser cierto lo que se relata como sucedido en nuestro pueblo hace ahora cincuenta años. Pero así, y queda mucho que contar, fue el 18 de julio en La Estrada.

---

26 A gran ofensiva de Mola no norte—a denominada Campaña del Norte—comenzó o 21 de marzo de 1937 e foi dirixida contra todas as rexións norteñas, que, fóra Galicia, permaneceran leais á República: Asturias, Santander e o País Vasco. En concreto, a fronte de Asturias, a zona máis próxima a Galicia, derrubouse na terceira semana de outubro de 1937 e o 21 do mesmo mes Xixón caía en mans franquistas. As tropas ás que se refire Mario Blanco fan xogar, dende practicamente o comezo do alzamento, un papel destacado na derrota republicana en Asturias:

Pero o final de la guerra en Asturias non representó en modo alguno o final da violencia e o terror, sino unha continuidade, e alcanzando unhas alturas máis altas, si cabe, que os de los primeros 14 meses de guerra civil. Si en o Oviedo cercado los “paseos” no débieron ser muy numerosos antes da “liberación”, con o levantamento do cerco por parte das columnas gallegas en outubro de 1936 a situación cambiou radicalmente. Como dixo Javier R. Muñoz, “con ellas llegó o terror”. Un terror que habían practicado en su camino hacia a capital asturiana. Los moros que iban en estas columnas non había deixado de asesinar e saquear por doquier (Santos Juliá, coord., ob. cit., p. 209).
II. LA ESTRADA


[Manuel Silva Ferreiro: Galicia y el Movimiento Nacional. Páginas históricas, pp. 389-393]

La Estrada, pueblo de muchas esperanzas, no es ciertamente de tantas realidades que justifiquen la existencia del crecidísimo número de partidos políticos y sociedades obreras que allí encontramos, al advenir el Movimiento.

Como no fuera la ambición de «jefaturas» por parte de los organizadores, y por parte de los organizados ese natural deseo que mueve a todo ser oprimido a buscar apoyo en los demás contra la opresión, la hegemonía y el monopolio de uno, no nos explicamos la formación de tantos pequeños grupos y partidos en un campo tan limitado.

Si así fue, los organizadores habrán conseguido su objeto, pero los organizados perdieron lastimosamente el tiempo, ya que, de sus mismas organizaciones salían (y dentro de ellas eran hábilmente recluidos) los muñecos que formaban en el retablo político, tras el cual se ocultaba el Maese Pedro de La Estrada y su comarca, contra quien pretendían defenderse.


Todas estas agrupaciones (algunas de ellas con muy pocos ejemplares) marchaban despeñadas al Comunismo, cuyos emblemas: brazaletes, banderas rojas, etc. etc., exhibieron en número considerable en el meeting con que celebraron el 1.º de Mayo.

El ambiente social, sin llegar a la procazidad y al desenfreno, era de marcadísima licencia, sobre todo en la capital y algunos pueblos del partido como Oca, Arnois, Guimarey, etc. etc.
Del ambiente aquel, eran más o menos responsables: José Gómez Rivas, dirigente socialista en la zona de Oca; D. Jose Cortés Fernández, Maestro Nacional de Tomiño; Manuel Puente Barcala, natural de Oca; José Rico Gaiteiro, natural de Vedra y vecino de Arnois; Manuel Vázquez Cruz, de Estrada; José Gabriel Cespón, de Ouzande (Estrada) que aparecía en todas las manifestaciones como abanderado comunista; D. Eduardo Pazo Alvarez; Manuel Coto Chán; Higinio Carracedo Buzo; Manuel Campos Vázquez, comunista y presidente de la Casa del Pueblo; Erundino Bergueiro Brea, Jefe de Milicias que se titulaba «Comisario del Pueblo»; José Vila Carbón; Manuel Vázquez Otero; José San Juan, dirigente comunista de Guimarey; Manuel Graciano Araújo; José Pena Constenla, presidente de «Juventud Socialista Unificada»; Jose Vidal Puga; Cándido Tallada y otros de menor importancia.

1 Este sujeto, de tal manera se emborronó con el triunfo del Frente Popular, que, no sabiendo como celebrarlo, acordó consagrarse dos de sus hijos, inscribiéndolos en el Registro Civil con los nombres de «Libertario» y «Libertaria». Celebró además la victoria del conglomerado de izquierdistas, izando dos banderas rojas; una sobre una parra, y otra en un alcornoque. Hemos visto la parra, y aquel día, como raro, no estaba sujeto a ella su propietario; preguntamos por el alcornoque y... nos mostraron al Sr. Puente Barcala.

2 Capitaneando un grupo de 40 hombres asaltó la casa del Cura de Loimil el día 20 de Julio.

3 Se distinguió en la requisa de armas y en el asalto a la Casa Rectoral de Callobre.

4 Era Guardia municipal de la Estrada e instructor de milicias marxistas. Logró, fugarse en los primeros tiempos del Movimiento, y de él se decía que mandaba una columna en Asturias.

5 Estaba este sujeto, Erundino Bergueiro, el día 18 o 19, junto al surtidor de bencina existente en la Plaza de Ramiro Ciorraga, cuando se acerca a él un empleado de la fábrica de Manuel Maceira y le dice: —D. Erundino, si nos autoriza vamos a repartir con la camioneta unas gasoescas por las tabernas. —No, que estamos en plena huelga revolucionaria. —Pero D. Erundino... aunque namás sea c' a carretilla. —No, he dicho. Y tenga en cuenta que yo no soy ya más D. Erundino: Desde este momento soy el Comisario del pueblo. Y el otro —con sorna gallega no exenta de cierto temor —por el tono bravucón en que le hablara el presunto Comisario— le dijo, sacándose la gorra: —Bueno, pues... Vd. lo pase bien D. Comisario.

6 De nacionalidad portuguesa y escopetero destacado.

7 Zapatero de oficio. Durante los días del mando marxista andaba siempre escoltado por dos individuos, exhibiendo un gran pistolón colgado de la cintura, y cuando pasaba frente al Cuartel de la G. C., se cuadrabla, y saludando militarmente decía: ¡No hay novedad!

8 El día 20 de Julio, armado por un Capitán de Asalto, capitaneó en Pontevedra un grupo de marxistas.
Al conocerse en la villa de la Estrada el Movimiento Militar, los elementos arriba indicados se valieron de todos los medios a su alcance para oponerse a él, formando al efecto un Comité del que eran miembros destacados José Vila Carbón, Manuel Vázquez Otero y el Gestor José San Juan.

Bajo la dirección de este Comité, se constituyeron diversos grupos armados que recorrerón el pueblo y parroquias limítrofes, en servicio de requisa de armas, con que dieron principio los sucesos de Julio en la Estrada.

Como casi todos los pueblos de Galicia en donde había puesto de Guardia civil, también en la Estrada se acercaron a la Casa Cuartel los revoltosos en busca de armas y municiones.

A las doce y media de la noche, entrando ya el día 19, Manuel Deza que hacía de Jefe de Puesto y vigilaba armado con pistola ametralladora desde una ventana que dominaba la sala de armas y la carretera de salida a Pontevedra, ve acercarse al jefe de Municipales acompañado de un escopetero, y cuando los tuvo a conveniente distancia, les da el alto desde su parapeto, y se entera de las intenciones que llevaban.

Eran portadores de un oficio duplicado firmado por el alcalde, interesando que toda la fuerza quedase acuartelada a disposición de la Alcaldía, y se entregasen las armas que los civiles tuvieren en depósito.

—Dile al alcalde —contesta Deza— que sepa cumplir con su deber; yo tengo mis jefes, y por conducto de ellos he de recibir las órdenes.

Se fueron los comisionados, sin las armas y sin la firma del duplicado que pedían con insistencia, y Deza se queda, para comunicar inmediatamente a la Comandancia de Pontevedra lo que acababa de suceder. A su llamada telefónica sale el Capitán Bernal, quien enterado, le ordena «defienda el cuartel cueste lo que cueste, y así arda el pueblo entero».  

122
Concentración de fuerzas

Dado el mal cariz que iban tomando las cosas, y siendo muy escaso el número de guardias que había en la Estrada (seis a lo sumo) se concentran en la villa el día 19 los puestos de Cuntis y Moraña, formando ya un total de unos 20 hombres con los Carabineros de la Plaza que se unen a la Guardia civil.

Transcurre todo el día 19 entre la creciente actividad del elemento marxista manifestada en desfiles, gritos, puños en alto, etc. etc., y la forzada inactividad y desorientación de la fuerza pública.

En la noche del 19 al 20 recibe esta del Gobernador de la provincia, orden telegráfica de proceder a la detención inmediata del Comandante Sr. Pereira Renda, y a la incautación de la emisora de Radio que aquel tenía en la Estrada.

Esta orden es cumplimentada por el oficial y tres guardias, quienes, sabiendo que en la cárcel del pueblo estaría en peligro la vida del detenido, decidieron llevarlo a Pontevedra y presentarlo al Gobernador, que por cierto, llevó muy a mal que le endosaran a él la papeleta: quería por lo visto tirar la piedra y esconder la mano.9

El día 20, madurada ya la revolución en todos los pueblos de Galicia, comienzan éstos a volcar sobre las capitales los refuerzos que desde éstas insistentemente se les pedían.

Estrada, fué sin duda entre los Partidos de la provincia, el que, con Lalín, envió más fuerzas a los marxistas de Pontevedra.

Seis coches ómnibus abarrotados de escopeteros unió la Estrada a la expedición de 10 o 12 que bajaban de Lalín, Silleda Bandeira y otros pueblos, y que, camino de Pontevedra, pasaron por la villa en la tarde del día 20, dando vivas a Rusia y al Comunismo, que alternaban con mueras al Ejército y a la Burguesía.

9 El Comandante Pereira fue metido en la cárcel de Pontevedra, de donde salió a las dos horas para el cuartel de Artillería, reclamado por el Comandante Militar de la Plaza.
La Guardia Civil sabe ya a qué atenerse

Aunque nadie se lo hubiera dicho, los vecinos de La Estrada se hubieran enterado del triunfo del Movimiento Militar en la Capital, por el cambio de actitud, el silencio y las caras largas que pudieron haber observado, a las diez de la noche, en aquellos mismos que a media tarde habían pasado entonando himnos a la revolución, y que volvían ahora (los que pudieron volver) con señales inequívocas de un total magullamiento.

El Movimiento había triunfado, y la noticia oficial se recibe en La Estrada en la mañana del día 21, comenzando inmediatamente en la Villa los trabajos de aportación a la Nueva España.

La Guardia Civil sale a la calle; pone en libertad a unos 14 elementos de derecha que tenían los rojos en la cárcel; efectúa unas treinta y ocho detenciones de gentes comprometidas en la revuelta, y pone rápidamente fin a la caprichosa incautación de armas, autos y radios, y a la vergonzosa requisición de pan, leche y otros víveres que, a tan bajo precio, estaban adquiriendo los rojos.

Después... Lo de todas partes. La Estrada es una porción de Galicia, y Galicia, hemos dicho y repetido varias veces, da al Movimiento todo cuanto tiene.