- "La Estafele", Madriol


## Doctoresen industrias

## II

Hay quien ba afirmado que bastaría llevar á un pueblo salvaje del interior del Afrioa to-
 dos los utensilios y medios de produeción naestros, y dejarlos solos oon eilos para que se civilizasen al oabo. El que tal dijo era un oándido progresista sin el menor sentido del proceso económico-bistórico. Cuéntase, por ei contrario, que ouazdo los inglesos llevaron á cierto pais de la India el arado de vertedera, al ver los naturales sus efeoros en el cultivo lo pintarrajearon y erigierou en idolo para rendirle calto. Asi vemos aqui tantos idolatras de la magnina, $y$ tanta mqquina que ba tenido que parar. Major que erigir oa idolos las máquinas, sería que biciésemos máquinas de nuestros idolos, aproveshando hasta tradicionales p:eacupasiones.

L's 600 millones del emprsstito parsiobtion pracban que hay ea Espan̆ muonc oapival im-productivo-se dice. - Y de aqui se arranoa para todo el programa de pantanos, canales, saltos de agua, fabrioas, granjas modelo, etcétera, eto. Pocos se fijan en si hay interés privado para llevar todo eso á eabo, y si el Batado no lo podría hacer mejor removiendo los onstaculos que a dite se openen. Y pocos se fijan en el fatal cirealo de que, ai el aumento de población es función del progreso económico, éste, a su vez, lo es de aquer aumento, y en magor medida que la relación inversa.

Cuando se habla do maquinaria agríoola so oye repetir á las gentes de campo que es inapligable al suelo de Espan̆a, paro si se les aprieta un poco se acaba por ver que a 10 que eis insplioable es a nuestra economia. No se aplica uaa máquiba que cueste 5.000 duros mientras no aborre 5.000 reales de jornal-si calonamos al 5 por 100,-y dondo los jomales son tan bajos como aqui sucede, ias máquinas xesaltan caras.

Ea esta provincia de Salamanca se oapitalizas las tierras á un tipo tan bajo respeoto a la renta, que supone un gran estado de prosperidad, paes á la vez la emigradión aumenta. En más de una región española se entán dazido pasos análogos al ya clásioo de is duquesa de

Sutherland, que en diez años sustituyo á 15 mil personas por 131.000 ovejas. Las ovejas se comieron á los hombres, como sucedia en aquei extraño país de que habla Tomás Moro en su Utopia. Propietario conozeo que ha hecho desaparecer todo un Municipio de España, sustituyendo á sus vecinos con un solo rentero y sus reses correspondientes. Las oscilaciones y cambios en los cultivos; la relación inestable entre la ganaderia y la agrioultura; las alternativas entre roturación y pasto; el número y extensión de las dehesas, son hondos males económicos que no los arreglan ingenieros agró. nomos y de montes, ni se corrigen con que ios labradores dediquen á sus hijos á la labranza, en vez de darles carrera y enviarles á la ciudad, que cuando asi obran será por algo. «Más sabe oi loco en su casa que el cuerdo en la ajena», reza nuestro proverbio.

Más falta que do esperialistas industriales técnicos tenemos de una mayor difasión de sanos elementos fundamentaies de economia. E1 apocamiento nacional se debe, ante todo, á falta de tono en las percepoiones colectivas del pueblo, á que no estableoe éste desde laego relación intima entre el ejerciolo del sufragio y la imposición de contribuciones. No es ya el pueblo que provocó la guerra de las Comunidades cuando las Cortes de entonces, enoargadas de disoutir con el Rey tribatos y recarsos, eran su conciencia inmediata.

Tienen los males todos que sel̂alo raíces en el ambiente fisico y raices en el ambiente social. Las primeras son de más lenta corrección que las segundas, que lo son de muy lenta, sin duda. Es menester que, en contra de lo que se repite, nos persuadamos de que la mayer parte del suelo de Espan̆a es muy pobre.

Constituye su interior una vasta meseta de rápidas pendientes, desollada de mantillo por aguas seculares; una meseta en que alternan con las sequias aguaceros torrenciales, y donde la escasa y mal repartida agua que cae se preoipita al mar por rios que corren encajonados en hondos arribes, $y$ donde toda canalización es obra de romanos. Pero aun asi y todo, podría mejorarse mucho el ambiente fisioo si el económico-soeial estimulase á bacerlo. Lo que no trae cuenta a los grandes propietarios ó á empresas particulares podrian, en gran parte, hacerlo en pequeño, chinita á chinita, los aolonos mismos. Con su labor obscura y obstinada, levantan en el fondo del Océano las diminutas madréporas, vastas construceiones que sirven de basamento á islas azotadas por el mar.

Pero deómo se quizre que hagan tierras colonos que las koman en piazos de arrendamiento que so exceden do oinco anos, ni que apliquea mejoras de que se resarcirian á plazo más lango? Y si los arrendamientos no exseden de ese plazo, débeso en gran parts à que el impuesto de derechos reales lo difloalta. Careoen, en general, los colonos de eapital, y el modestísino que á las reces tienen que buscar, solo a precio caro to ballan. Y dómo no ba de prosperar la usura, si donde, como sucede aqui en Salamanca, eon la Caja de Crespo Raseón, las ventajas que ofrene una institución eneargada de ahogaria, se falsifican con la brevedad del plazo del préstamo y la ouantía de los gastos que el acta notarial y otros expedientes producet? Bien se conoce que nos legislan propietarios y eapitalistas y abogados, sus servidores. Y wi azn su propio iuterés conocen, no siendo el inmediato.

Pero somo tudo esto ha de constituir materia para otro ensayo, vaelvo al hilo central de éste.

Nada debe extrañarnog la plaga de abogados que infesta a España. La abogacía es la profesión que mäs produce á alguvos primates do ella, y es, á la vez, la que más salida halla en modestos empleos púbiicos, lo oual basta para que sus titalos sorn muy deisandados. Es á la vez muy legitimo de parte de los labradores ricos y de todos aquellos que han amasado an cupital con ofisios no bien considerados, el deseo de elevar a sus hijos, que no solo de pan vive el hombre. No tieven ellos la calpa ni de que no se estime tanto en cierta sociedad a un labrador como á un letrado, ni de que no se aune entre nosotros el ejército agrieola, con gove de cierta elevada cultura.

Por otra parte, el exceso mismo de profysionales y de dootores de toda laya, de to que se llama trabajadores improductivos-cuardo sería más exaoto liamarios irreproductivos,puede ser principio de remedio. Todos esos obreros intelectuales $\bar{y}$ prestadores de servioios, han vivido ya del Estado, ya de la clase os pitalista, sirviendo para consumir aquella parte de capital que, vertida a empleo reproductivo, habiese hecho bajar el interés y el beneficio, à la vez que el sslario subia. Eiran, a la par, el ejército pretoriano de los dacüos del trabajo ajeno, su principal sostên, los que mantenian de hecho al paeblo en servil resigna.
ción. Abogados, sacerdotes, maestros, ingenioros... oonspiraban á asentar la coaridad en los ricos y resignación en los pobress, base del statu quo econónico eran, y son el soporte del orden establecido. Pero su número ha orecido, empiezan á ser g avosos á aquellos mismos á quienes servian, y su condioion se deprime. Los que ejercen profesiones liberales, van entrando poco á poco en la clase que del salario vive, y gada día ven más olaro su solidaridad de intereses con los obreros manuales. De aquí el que se deolame tanto contra el proletarisdo de levita. Las sarreras dan ua gran contiagente de ratés $\delta$ fracasados; pero estos mismos forman un activo fermento de transformavión social, y llegan á constituir la concieaoia de los trabajadores.

Y no hay que temerlo. Las trades unions han sido en Inglaterra ano de los mayores resortes de progreso. Han obligado al capitalista á disourrir s ingeniarse. ¡Desgraciado el país $\sin$ vigorose agitación socialista!

Estoy segaro de que hoy en España las escuelas industriales no harian más que crear doctores en industrias, como tenemos ya industriales de la doetoria; pero esos miscuos dootores pueden ser un formento que, dando al paeblo conniencia de su malestar, se la den de su desoontento y provoquen la transformaoión de nuestro derecho, que destruya las trabas que á toda mejora de naestra riqueza se oponen. Las escuelas de que tanto se habla pueden llegar a ser, y ojalá lo sean, fragua indirecta del hoy en España tan mezquino movimiento le protesta obrera. A ver si los pudientes despiertan.

Miguel de unamuso

