Artistas queda, si me apuran, hasta parisina y montmartriana.

Ahora Fraga se ha descolgado con el calendario, más preocupado por el almanaque que una soltera embarazada. Les ha dicho a los italianos —porque a los españoles está harto de decirles qué hacer y a quién que no hay tiempo para ellos— que se necesitan dos semanas para decidir, dos meses para realizarlo. Las dos semanas ya han pasado, y eso que últimamente no miramos el almanaque porque no tenemos el menor interés de quedarnos embarazados como Pajares en su bedrío y nadie ha decidido casi nada. En dos meses se hace una compilación que ni Justiniano. Y para realizar, dos años son muy poco; ahí tienen los planes de desarrollo, que están dale que se lo harán de años y aún no se han hecho a Maysounave el progresista el Eje sin Hitler ni Mussolini que quiere para su pueblo y el pueblo de un compañero suyo, que esto debe ser la unidad de las tierras de España, como antes el progreso era que el ferrocarril pasara por los cortijos de todos los caciques del Congreso de Diputados.

Fraga ha dicho que dos semanas, dos meses y dos años. Y un día. Las reformas de Fraga son tan poco reformas que se hacen en un día. Lo que pasa es que parece que nadie quiere que llegue ese día, ¿no cree usted? DESPEÑAPERROS.

**CHARADA DEL BUNKER Y LA APERTURA**

La opinión pública está muy entretendida últimamente con este juegoecito político que se llevan entre sí los ultraderechistas y los aperturistas, los liberales y los racionalistas, los fascistas y los demócratas dentro de las tapias del cercado para hasearse con la cuenta del poder. El espectáculo que ofrecen algunos políticos, unos con más gracia que otros, se asemeja mucho a un coro de la patata, a una corrida de sacos, a una gran fiesta de la gallina ciega y el público asistente observa encaramado en los muros del cercado o aflorando la pestaña por las miritas del bunker este festival de zancadillas o de maniobras de paso por sádicas gamberrosas que se gastan unos a otros. Y luego el público se va a comentarlo a las tertulias. En las tertulias no se habla hoy de otra cosa: dicen que Girón ha dicho, dicen que Arias Navarro ha hecho, dicen que Fraga está dispuesto a, dicen que el Consejo ha votado por, dicen que Areliza ha caído en, dicen que ésto no va a ninguna parte. Total, bobadas. Con estos aciertos o charadas las tertulias van a empalmar con el turrón de la Navidad y aquí nos a pasar nada serio.

El sinistro juegoecito formal de los ultraderechistas y los aperturistas es, como digo, un acertijo o una charada y para encontrar la solución hay que saber las fuerzas económicas que maneja cada bandillo o los dioses que hay debajo de cada quien. A mí me ha descifrado la adivinanza un amigo que es muy listo y yo se lo puedo contar a ustedes por si quieren entrar en el juego. Resulta que el bunker representa a la oligarquía financiera, terrateniente y latifundista, a la más granada de la reacción económica monopolista nacional. El bunker habla mucho de los valores eternos, maneja lo de la reserva espiritual y usa como suyo el concepto de patria, pero todo eso lo hace para despiritar. El bunker está dispuesto a soltar un garrotazo a quien sea que intente tocarle un duro, que es cosa sagrada. Los aperturistas en cambio representan a las multinacionales por donde circula una pasta cuyo dueño reside en países democráticos que tienen como se sabe la manía de elegir a sus gobernantes. Por eso los aperturistas de la multinacional opinan que tal vez estaría bien visto por sus amos extranjeros que nuestra patria se aflojara un poco las ballenas del corsete y se pusiera un poco de grasa a los cauces para que el dinero pudiera discutir con mejor desahogo. En realidad lo mismo el bunker que el dichoso aperturismo son dos formas distintas de tener miedo a los rojos; unos con el garrotazo y otros con el linimento sloan-ibérico inc: han montado este rigodón que tanto da que hablar al respetable. Y eso es todo. La solución, mañana.

**EL AÑO DOS MIL Y PICO**


Debo decir —y no sin rubor— que es la primera vez que veo escrita esa fecha: 2009. Y resulta incomprendible que no haya para ese año unas previsiones concretas. Algo es algo, pero es preciso desarrollar la esquemática agenda. Aún más: ¿y después del año 2009? ¿Qué hay previsto después del año 2009? Es cuestión de días de horas incluso, conseguir una respuesta a esa pregunta, que elimine las incertidumbres y permita avanzar con paso firme y decidido por los caminos del bienestar, pero también por