En dias de soledad, de soledad fecunda, teniendo aquí, ante los ojos, esa torre de las Ursulas que levanta su crestería por sobre los álamos pelados de invierno, en das de fecunda soledad así tomo en las manos la obra de uno de los míos, de los que lloran mis soledades, de José Mazzini,forjador de petria, y suscito a mi espíritu su inflemedo verbo.
\#is el manifiesto que Mazzini, al dejer su patria, en 1859, dirigió a los jóvenes de Italía. Y es dulce, al levantar los ojos de esas péginas radiantes de luz y de calor, fijerlos en las piedras doradas de ese torreón que desce hace más de tres siglos nos mira.
$E_{s e}$ agrietado torreón, con los calados de la crestería, con los canerillos que desde cada uno de sus contrafuertes emagan lanzarnos un agua del cielo que tan rara y tan caprichosamente baja, ese agrietado torreón es también parte de la patria. De su cuerpo al menos. ?Sólo del cuerpo? Los hombres que construyeron esas piearas y que aejeron en ellas su alma, su idea, ?no nos dejaron ahí idea de la patria? La torre de babel, allí donae se diviaieron wos puebios y se confundieron, al nacer, las lenguas, fué la primera verdadera patria; no el Paraíso. No, tampoco la ciudad de. Henco, la que sobre la sangre de su hermeno levantó laín el fratrioida. Henoc fué anuncio, fué promesa de patria. in sangre de hermanos no hey patria posible. Los cilientos de la patria, si han de ser firmes, hen de estar amasados con sangre de guerra civil. Pero la patria es la torre de babel, después del diluvio. El Arca flotante no es todevía patria.
"Wra toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron de Oriente halleron una vege en ia tierra de Shinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a, los ofros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en vez de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémomonos une ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hegámonos un nombre, por si fuéram os esparcidos sobre la hez de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno y todos es tos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada ies retraerá aho ra de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su comperero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la haz de toda la lierre y dejeron de edificar la ciudad. Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, por que allí conf und ió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la haz de toda, la tierra". Es lo que nos cuente el - Génesis a principio de su capítulo XI.

Jehová en babel, donde los hombres intentaron con una torre subir al cielo, su eterna patria, confunáó las lenguas. Yal surgir laz lenguas surgieron las patrias y empezó cada pueblo a tener conciencia f frente, a las conciencias de los otros pueblos. $\mathbf{~ c o ́ l o ~ a l ~ v e r s e ~ d i s t i n t o s ~} \theta$ se vió cada uno propio y sólos asi se sintieron uno.

Y vengo a Mazzini y leo cómo les dice a los jóvenes de Italia: "Y después de cien años y más de aquella mescolanza de sentes sin nombre y sin misión visible, como en un tiempo la me rea del agua que recubria el Elobo se concentraba, retrocediendo, en lagos, rios y océanos, se vieron emerger del torbellino de las muchedumbres de los pueblos, colo-
cados según sus tendencias y el designio de Dios dentro de ciertos confines. Y los unos se llamaron hispanos, y los otros britanos, y otros franc os y otros germenos, otros polacos, moscovitas y con otros nombres".

Y pienso que la confusión de Dabel fué difusión, y que de alíl, de la diversided de las lenguas, surgieron los pueblos. $\mathbf{Y}$ de ellos le conciencia. Porque la conciencia es la lengua. Y donde huo iese una sole no se conoceráa, no tenaría conciencia de síni de las demés. En Babel nacieron las patrias.

Y levant $\boldsymbol{F}^{\circ}$ ios ojos al torreón de les Ursules, que se me destace sobre un plúmbeo cielo de fines de año -de este trágico de 1914- para verle y aun oirle, cómo con sus doradas piedras te habla en castellano. Y me dice del anhelo de lleger al dielo.

Mas ese cielo es, en castilla, muy duro; lanza fuego y hielo, escalda y arrece. Y esí hen tenido qué remontar el pedernoso torreon; con un tejado han tenido que cubrirlo. Yallí, bajo el tejado, anidan las palomas.

El torreón de las Ursulas de salamenca, miembro del cuerpo de la patria, me habla en castellano, Y we diee del anhelo de subir a un cielo desnudo, que escalda y arrece, y contra el oual hay que defenaerse luego. Y pienso en la misión de mi patria.

Vuelvo los ojos a Mezzini: "La patria es una misión, es un deber común. ?Cómo podéis, pues, esperar conquistaros la patria si llaméis a otros a cumplir esa misión, a seguir ese deber?" Esto les decía a los jóvenes de Italia el más grande.acaso de los apóstoles de la unidad ita liana.

Y aquí, pouál es nuestra misión, nuestro deber común? ?Conserver nos?, pienso mirando el agrietado torreón de las Ursulas.

Los viejos, monumentos se arruinan; no sirve poner cinchas de f hierro a los decrépitos cimborrios. Son como bragueros para los ancianos. Al fin las entrafias se rompen y viene la muerte. Lo que hay que buscar es el alma que levantó esas piedras.

Y dice Mazzini:"Y la patria es, entes que cualquier otra cosa, la "conciencia" de la patria. Porque el terreno sobre que se mueven vuestros pasos, y los linderos que la Naturaleza puso entre vuestra tie ara y las de otros, y le dulce habla que os suena por dentro, no son ma's que le "foma" visible de la patria; pero si "el alme" de la patria no palpita en aquel santuario de vuestra vida que se liama conciencia aquella forma, permane ce semejante a un cadáver, sin movimiento ni hélito de creación, y vosotros sois turba sin nombre, no nación; "gente", no pueblo".

La petria es, antes que otracosa, conciencie de la patria. $Y=$ los que no tengan, idea de la idea de su patria, de la misión universal de ésta, no tendrán patria. Y no es idea el instinto de conserverse y de acrecentarse, $y$ de enriquecerse. Ni el cerdo que engorde, ni el conejo que se multiplica, tienen conciencie.

Levento le vista i torreón de las Ursulas, Aquí,cerca de él, a mi otra, mano, a mis ojos también, se alza la torre de Monterrey, a la que canté antaño:

Torre de Monterrey, so feda torre que mis ensueños madurar has visto; tú me heblas del pesado y del futuro Renacimiento.

Y pienso en el Flemacimiento, cuando a Lboreó conciencia de pata tria. ?Qué se ha hecho de elle? Hemos tenido que cubrirla con un tejađo, cơmo a la cumbre del torreón de las Ursulas, contra la inclemencia del cielo, que vomita fuego y heladas. Hemos tenido que poner sobre los brazos de'la patria escua os para las canículas y las escarchas. Ll cie-
lo ha sido muy duro con nosotros. Pero su dureza he sido dureza de pedre que castiga para corregir.

En la torre de Babel nacieron las patrias; de la iversidad de bas lenguas surgieron las conciencias. Donde todos dicen le misma pelabra aceban todos por no oirla, y la conciencie se hunde. Bendita de Lios le íntima guerra civil, qquí siempre latente, que es ia que ha de darnos conciencia de lucha y conciencie de patria, que es la que ha de darnos patria!. La misión ae Espeñe es lucher contre el cielo, que pedece fuerza.

$$
\left[\text { COS LUNBS } D E^{" E L} \text { IMPARCIAL", Madrid, } 11-I-1915\right] \text { (0ners de } 1015
$$

