***FUNDAMENTOS JURIDICOS 4***

***RESUMO:***

1. **Princípios no Direito Penal Militar**

**Explícitos:**

*Princípio da Legalidade:*

* Fixador do conteúdo das *normas penais incriminadoras*
* Podem ser criados por meio de lei em **sentido estrito**

**#** *Tudo conforme a lei, nada fora dela; tudo prescrito*

*Princípio da Anterioridade:*

* Lei que pune só pode ser aplicada a um **FATO CONCRETO** e se teve origem **ANTES** da conduta delituosa ocorrer.

*Princípio da Retroatividade:*

* Lei **não retroagirá** para prejudicar o réu

#Retroagirá apenas para beneficiar o réu

*Princípio da Personalidade/Personalidade Pessoal:*

* A punição, em matéria penal, **não deve ultrapassar a pessoa** do delinquente.

# Deve ser aplicada proporcionalmente ao crime e a pessoa que o executou.

*Principio da Individualização:*

* A pena não deve ser padronizada, precisa haver **uma proporção da medida punitiva para o acusado**

#Não se julga da mesma forma alguém que cortou o dedo de um menino sem a intenção de corta-lo, de alguém que cortou o dedo de um menino com grave violência.

*Princípio da Humanidade:*

* Direito penal deve basear as suas ações pela **BENEVOLÊNCIA**
* Foco no bem-estar da coletividade e dos acusados.

***Implícitos:***

*Princípio da intervenção mínima:*

* Direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo.

*Princípio da Culpabilidade:*

* Ninguém deve ser punido se não agiu com dolo ou culpa

|  |
| --- |
| O que é dolo? |
| |  | | --- | | **Dolo Direto**: o agente **quer** e busca diretamente o resultado.  Exemplo: uma pessoa atira em outra com a intenção de matá-la.  **Dolo Eventual**: o agente **não deseja** diretamente o resultado, mas **assume o risco** de produzi-lo.  Exemplo: alguém dirige em alta velocidade em uma área movimentada e atropela alguém. | | |

*Princípio da Taxavidade:*

* Exige que a lei penal defina crimes de forma clara e precisa para que não haja dúvida.

*Princípio da Proporcionalidade*:

* Garante que a pena seja justa e equilibrada conforme a gravidade do crime.

***⚠️ ⚠️ ⚠️ Princípio da Hierarquia e Disciplina⚠️ ⚠️ ⚠️***

* A **hierarquia militar** é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas
* **Disciplina** é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico

1. **CRIME MILITAR:**

* CRIME MILITAR é toda conduta, praticada por civil ou militar, que, direta ou indiretamente, atenta contra as instituições militares, atingindo seus bens jurídicos e interesses
* É militar quem for incorporado às Forças Armadas, em paz ou guerra, para servir ou cumprir a disciplina militar.

1. ***JUSTIÇA MILITAR:***

|  |  |
| --- | --- |
| JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL | JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO |
| Julga os militares do ESTADO | Julga os militares da União e CIVIS |
| Julga as ações judiciais contra atos disciplinares militares |  |
| Quando a **vítima do crime for civil** (ou seja, alguém que não é militar), o julgamento de crimes dolosos contra a vida (como homicídio) será feito pelo **Tribunal do Júri**, e não pela Justiça Militar. |  |
|  |  |
|  |  |

\*\*\*\*\*\*

* **Juiz de Direito do Juízo Militar:** julga sozinho crimes militares contra civis e ações contra atos disciplinares.
* **Conselho de Justiça:** julga os demais crimes militares, presidido por juiz de direito.

1. **ART 9 CPM**

Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, ***serão da competência do Tribunal do Júri.***

* ***RATIONE LEGIS / RATIONE MATERIAE***-> Em razão da lei
* ***RATIONE PERSONAE ->*** Relativo à pessoa, qualidade do militar
* ***RATIONE LOCI***-> Em razão do LUGAR (Lugar sujeito a adm militar)

*Obs*: estandes de tiro não são considerados.

* ***RATIONE TEMPORIS*** *->*  Ocorrido em determinada época

1. **TEMPO DE GUERRA:**

O **tempo de guerra** começa com a declaração de guerra ou decreto de mobilização e termina com a ordem de cessação das hostilidades.

**CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES**

X

**CRIMES IMPROPRIAMENTE MILITARES**

***CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES:***

* Aqueles que só podem ser cometidos por militares.
* Previsto apenas no Código Penal Militar

Ex: Deserção, cobardia, dormir em serviço

***CRIMES IMPROPRIAMENTE MILITARES:***

* Crimes comuns praticados por qualquer tipo de pessoas
* Previsto no Código Penal e no Código Penal Militar

1. **CONCURSO DE AGENTES**

A **punibilidade** de cada envolvido em um crime militar é **individual**, conforme sua própria **culpabilidade**. Condições pessoais não se comunicam, exceto se forem **elementares do crime**

1. **TEMPO DO CRIME MILITAR**

Teoria da Atividade é a teoria adotada para falar sobre o tempo do crime!

***Teoria da Atividade***: Se considerará praticado o crime tanto no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.

***Teoria do Resultado:*** Quando o resultado é consumado

***Teoria da Ubiquidade:*** Pode ser quando o resultado é consumado ou quando é feita a ação

1. **SUMULA 711 DO STF:**

A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.

Isso significa que, nos crimes que se prolongam no tempo, a lei penal mais grave pode ser aplicada se entrar em vigor **antes** de o crime terminar.

🔹 **Crime Permanente:** a consumação se prolonga no tempo até que a situação ilícita cesse.  
**Exemplo:** sequestro — o crime só termina quando a vítima é libertada.  
➡ Se uma lei mais severa entrar em vigor enquanto a vítima ainda estiver em poder do sequestrador, essa nova lei será aplicada.

🔹 **Crime Continuado:** o autor comete vários crimes semelhantes em continuidade, aparentando ser uma única infração.  
**Exemplo:** furtos repetidos cometidos pela mesma pessoa com as mesmas condições.  
➡ Se a lei mais grave começar a valer antes do último furto, ela se aplica a todos.

Isso ocorre porque, nesses casos, o crime não está totalmente concluído, permitindo a aplicação da nova lei.

1. ***LOCAL DO CRIME***

O crime é considerado praticado no **local da ação ou omissão**, total ou parcial, e também onde ocorreu ou deveria ocorrer o **resultado**. Nos crimes omissivos, é o local onde a ação **deveria ter sido realizada**.

Omissão = Teoria da Atividade

Comissão/Ação = Teoria da Ubiquidade

1. ***Crimes***

*Crime Consumado:* Quando todos os fatos do crime foram consumados

*Tentativa:* Iniciada a execução, não se consuma por circunstancias alheias á vontade do agente.

*Pena de Tentativa:* Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços

1. ***Iter Criminis***

**Cogitação:**

Apenas imagina, não executa no plano físico

**Preparação:**

Fase de preparação do crime, sem violar o bem jurídico, como comprar arma ou planejar furto.

Punem-se os atos preparatórios de sabotagem com a pena deste artigo reduzida de dois terços, se o fato não constitui crime mais grave.

**Execução:**

É a fase em que o **bem jurídico começa a ser lesado** e o crime se torna **punível**, iniciando-se com oF **primeiro ato claro e eficaz** para consumar o delito.

**Consumação:**

Quando está feito, quando todos os elementos foram executados.

***12. CONCEITO DE TIPICIDADE***

**Tipicidade** é a adequação do fato real ao tipo penal previsto em lei. Inclui a **tipicidade por extensão**, que combina o tipo penal com normas gerais, como na **tentativa**.

**13.** **Conceito Analítico de Crime**

**Fato Típico:** conduta, nexo, resultado, Tipicidade

**Ilícito**

**14. Culpável**: Imputabilidade, Potencial Consciência da Ilicitude, Exigibilidade de Conduta diversa

**Culpabilidade:** Doloso e Culposo

\*Apenas pode ser punido como crime se o fato for doloso

**15. Não é culpado quem comete o crime:**

* Coação irresistível: Ou que suprima a faculdade de agir conforme sua vontade (física e material, não psicologica)
* Obediência hierárquica: Se houver excesso nos atos, ou for manifestalvemente criminoso, o executor da ordem também pode ser punido

**16. ESTADO DE NECESSIDADE**

Não há culpa quando alguém, para proteger a si ou pessoa próxima de perigo inevitável, sacrifica direito alheio, mesmo superior, se não havia outra conduta possível.

**17. EXCLUSÃO DE CRIME**

  I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento do dever legal;

IV - em exercício regular de direito

**18. LEGITIMA DEFESA**

É legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

**19. EXCESSOS**

**Culposo:** Excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato a título de culpa

**Escusável:** Não é punível o excesso quando resulta de escusável surpresa ou perturbação de ânimo.

**Doloso:** O juiz pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso

**20. Imputabilidade Penal**

**Inimputabilidade:**  
Não é imputável quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado, não consegue entender o ato ilícito ou agir conforme esse entendimento.

-18 anos são inimputáveis

**Embriaguez**:

Não é imputável quem, por embriaguez completa causada por caso fortuito ou força maior, não tinha capacidade de entender o crime ou agir conforme esse entendimento. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se a capacidade estiver apenas parcialmente comprometida.

**21. Concurso de agentes**

É a cooperação de várias pessoas para cometer uma infração penal, também chamada de coautoria, participação, concurso de agentes ou cumplicidade.

**22**. **Concurso de crimes**

Ocorre quando o agente pratica, por uma ou mais ação ou omissão, mais de um ilícito penal.

Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave,

**22**. **Crime continuado**

Ocorre quando, por várias ações ou omissões, o agente comete crimes da mesma espécie, em condições que os caracterizem como continuidade. Não se aplica a crimes contra pessoas, exceto se houver repetição contra a mesma vítima.

**23. Ação Penal em crimes militares**

Regra da ação penal de iniciativa pública incondicionada

**PENAS**

É a sanção imposta pelo Estado, por meio de ação penal, ao criminoso como retribuição ao delito perpetrado e prevenção a novos crime.

1. **MOTIM**

Militares ou assemelhados que, em conjunto, agem contra ordens superiores, recusam obediência, praticam violência ou ocupam instalações militares para desobediência ou prejuízo à disciplina. **Pena:** reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os líderes (cabeças)

1. **REVOLTA**

Revolta (Parágrafo único do Art. 149): Se os agentes estavam armados, a pena é reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os líderes.

* Conspiração (Art. 152): Militares que se unem para planejar motim enfrentam pena de reclusão de 3 a 5 anos.  
  Observação: Crime com concurso necessário (dois ou mais agentes) e aplicável apenas a militares da ativa.

1. **Incitamento (Art. 155 CPM):**  
   Incitar à desobediência, indisciplina ou crime militar resulta em pena de reclusão de **2 a 4 anos.** A mesma pena aplica-se a quem distribui ou afixa material que contenha esse incitamento em locais sob administração militar.
2. **Violência contra Superior:**

**Pena base:** Detenção de 3 meses a 2 anos.

**Formas qualificadas:**

* 1. Contra comandante da unidade ou oficial general: Reclusão de 3 a 9 anos.
  2. Com uso de arma: Pena aumentada em 1/3.
  3. Com lesão corporal: Aplica-se também a pena pelo crime contra a pessoa.
  4. Com resultado morte: Reclusão de 12 a 30 anos.
  5. Durante o serviço: Pena aumentada em 1/6.

1. **Violência contra militar de serviço**

* Pena base: Reclusão de 3 a 8 anos.
* Formas qualificadas:
  + Com uso de arma: Pena aumentada em 1/3.
  + Com lesão corporal: Aplica-se também a pena pelo crime contra a pessoa.
  + Com resultado morte: Reclusão de 12 a 30 anos.

1. **Desrespeito a superior**

* **Pena base:** Detenção de 3 meses a 1 ano, salvo se configurado crime mais grave.
* **Forma qualificada:** Se o desrespeito é contra comandante da unidade, oficial-general ou oficial de serviço, a pena é aumentada pela metade.

1. **Despojamento desprezível**

**Ultraje a Símbolo Nacional (Art. 161 CPM):**

* **Pena:** Detenção de 1 a 2 anos.

**Despojar-se de Insígnias (Art. 162 CPM):**

* **Pena base:** Detenção de 6 meses a 1 ano.
* **Forma qualificada:** Pena aumentada pela metade se praticado diante da tropa ou em público.

1. **Recusa de obediência**

Recusar-se a obedecer ordem superior relacionada a serviço ou dever previsto em lei, regulamento ou instrução.

* Pena: Detenção de 1 a 2 anos, salvo se configurado crime mais grave.

1. **Reunião ilícita E Oposição a ordem de sentinela**

**Oposição às Ordens da Sentinela (Art. 164 CPM):**

* **Pena:** Detenção de 6 meses a 1 ano, salvo se configurado crime mais grave.

**Reunião para Disciplina Militar (Art. 165 CPM):**

* **Pena para quem promove a reunião:** Detenção de 6 meses a 1 ano.
* **Pena para quem participa:** Detenção de 2 a 6 meses, salvo se configurado crime mais grave.

1. **Publicação ou crítica indevida**

Publicar ato ou documento oficial sem licença, ou criticar publicamente ato superior, assunto de disciplina militar ou resolução do Governo.

* **Pena:** Detenção de 2 meses a 1 ano, salvo se configurado crime mais grave.

1. **Uso indevido por militar de uniforme**

Usar o militar ou assemelhado, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de pôsto ou graduação superior:

* **Pena**: detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

1. **Violência contra inferior**

**Pena base:** Detenção de 3 meses a 1 ano.

**Resultado mais grave:** Se resulta em lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena do crime contra a pessoa, conforme o Art. 159.

**Definição de Violência:** Consiste no uso de força física sobre o subordinado, seja com o corpo do agente ou por meio de instrumento, sendo suficiente o simples toque, mesmo sem lesão.

1. Deserção

**Conduta:** Militar ausenta-se sem licença da unidade ou local onde deveria permanecer por mais de 8 dias.

**Pena:** Detenção de 6 meses a 2 anos.

**Agravante:** Pena agravada se o autor for oficial.

**Deserção:** Considerada o crime mais militar, presente em todos os exércitos desde os primórdios.

**Art. 188 do CPM:** Define casos assimilados de deserção com o prazo de **"dentro de oito dias"**.

**Diferença com o Art. 187 do CPM:** No caso de ausência não autorizada, utiliza-se o termo **"por mais de oito dias"**, indicando uma contagem distinta do prazo

1. **Abandono de Posto**