EL GORDO Y EL FLACO

Sergio Vodanovic
ESCRENARIO

La buhardilla de una casa antigua largamente abandonada. La casa está situada en un sector que ha sido objeto de remodelación. Se accede a la buhardilla por una escala que nace en el segundo piso de la casa. Hay una ventana empotrada en el techo. En la habitación hay un viejo diván color verde, una mesa de madera y dos sillas. Diversos objetos que pertenecían a antiguos moradores están arrumbados en alguna parte, junto a una gran cantidad de cajas de cartón con libros, diarios antiguos y documentos en carpetas. En un anaque, adosado a la pared, hay más libros.

PERSONAJES:

ANDRÉS, 55 AÑOS
BEATRIZ, 50 años, su hermana.
ESTEBAN, 55 años, esposo de Beatriz.
JUAN ESTEBAN, 18 años, hijo de Esteban y Beatriz.
MIRTA
IDA
ARTURO

La acción transcurre en Santiago, en nuestros días.

PRIMER ACTO
PRIMER CUADRO

Se escuchan las voces de Andrés y Beatriz hablando ad libitum en el segundo piso. Después de un instan-...
nía legiones de “hombrecitos”.
BEATRIZ: Sí. Tenía uno que se llamaba Ceferino... ¿Te acuerdas? Uno macizo, medio tartamudo...
ANDRÉS: Este olor me recuerda algo... Es un olor conocido.
BEATRIZ: Tal vez el olor de tus cuadernos. Por ahí están. En una de esas cajas. Se deben haber humedecido. Aquí hacíamos la tarea ¿recuerdas?
ANDRÉS: ¿Cómo era que la mamá llamaba a esta pieza?
BEATRIZ: La pieza de estar.

Beatriz se queda mirando a Andrés emocionada.

ANDRÉS: ¿Qué miras?
BEATRIZ: A tí. Te miro a tí... ¡Que bueno que por fin viniste! ¡Te echaba de menos! Eso que estuviéramos lejos era como... (Se detiene.)
ANDRÉS: ¿Cómo qué?
BEATRIZ: No. Tú vas a decir que soy una síntica.
ANDRÉS: Siempre lo fuiste un poco.
BEATRIZ: Iba a decir que era como una herida abierta que no cicatrizaba.
ANDRÉS: Sí. Es un poco síntico.
BEATRIZ: Pero es verdad.
ANDRÉS: El hecho de que sea verdad no impide que sea síntico. La naturaleza también a veces es síntica. ¿Te acuerdas cuando discutíamos sobre eso?
BEATRIZ: ¡Andrés! ¡Mi hermano! ¡Te quiero tanto!

Y se abraza impulsivamente a Andrés.

Este apenas reacciona.
ANDRÉS: Donde yo vivo, la naturaleza tiene un mal gusto exquisito.

Beatriz se separa al advertir la indiferencia de Andrés.

ANDRÉS: Yo también te quiero, Beatriz.
BEATRIZ: Sin embargo... ¿Cuántos años sin recibir noticias tuyas!

Andrés va a la ventana y mira por ella.

ANDRÉS: Desde aquí se veía la quinta de los Vega.
BEATRIZ: Lo que era la quinta, hoy es el estacionamiento del Shopping Center.
ANDRÉS: Hay muchos autos ahora en Santiago.
BEATRIZ: Muchos.
ANDRÉS: Es tan extraño... Es que una casa no es sólo una casa. También es lo que la rodea. Los árboles que teníamos... ¿Dónde están los árboles? ¿Por qué los cortaron?
BEATRIZ: Había que adelantar el trabajo.
ANDRÉS: ¿Y la cordillera? ¿También la echaron abajo?
BEATRIZ: Está ahí. Donde la dejaste. Si te fijas... Entre esos dos edificios de Departamentos...

Andrés la mira y sonríe con sarcasmo.

BEATRIZ: ¿Pero que esperabas? ¿Qué el país se detuviera porque
el señor no estaba aquí?
ANDRÉS: Te agradezco, al menos, que no hayas demolido la casa.
BEATRIZ: Pero habrá que hacerlo. Ahora que estás aquí...
ANDRÉS: ¿Y que dijiste que ibas a construir aquí cuando demuelas la casa?
BEATRIZ: Yo no. Los dos. Los dos somos los dueños de esta propiedad. El negocio es de los dos. ¡Y es un lindo negocio!
ANDRÉS: ¿Y que es lo que vas a construir aquí?
BEATRIZ: Lo sabes. Te lo dije. Abajo viste el anteproyecto que hizo el arquitecto.

*Andrés mantiene la vista sobre Beatriz.*

ANDRÉS: Un apart hotel. ¿Y qué piensa de eso el Gordo?
BEATRIZ: Esteban está encantado.
ANDRÉS: No me imagino al Gordo encantado por que va a construir un apart hotel.
BEATRIZ: Esteban está muy cambiado, Andrés.
ANDRÉS: ¿Adelgazó?
BEATRIZ: También adelgazó.
ANDRÉS: ¿Cómo quiero verlo! Tenemos tantos recuerdos comunes... Llega hoy ¿no?
BEATRIZ: En un par de horas más Adelantó su regreso cuando lo llamé para decirle que habías llegado de sorpresa.
ANDRÉS: ¿Y qué hacía el Gordo en los Estados Unidos?
BEATRIZ: Fué a hablar con sus... otros socios capitalistas.

*Andrés va a la ventana y mira por ella. Beatriz lo observa preocupada. Andrés silba los primeros acordes de* El viejito del acordeón. *Se queda como esperando respuesta a su silbido.*

BEATRIZ: Supongo que querrás echar un vistazo a tus cosas.
ANDRÉS: Aquí no están mis cosas.
BEATRIZ: ¿Dónde están, entonces? ¿En San José?
ANDRÉS: Tampoco.
BEATRIZ: ¡Ah, eres el hombre feliz! El que ni siquiera tenía una camisa...

ANDRÉS: Ese cuento me lo contaba de niño el papá. Me impresionó mucho. Tal vez tuvo más influencia en mi vida que lo que yo nunca pensé.
BEATRIZ: No le eches la culpa al papá.
ANDRÉS: Le reconozco sus méritos.

*Beatriz se encoge de hombros y guarda silencio. Es un tema que prefiere evitar.*

ANDRÉS: ¿Ya sé lo que es!
BEATRIZ: ¿Qué?
ANDRÉS: Ese olor... Es olor de jabón para lavar. Olor a jabón "Gringo".
BEATRIZ: ¿De donde sacas eso?
ANDRÉS: ¡Claro! Estaban en la ventana... secándose.
BEATRIZ: ¿Que es lo que se secaba en la ventana?
ANDRÉS: Las barras de Jabón "Grin-
go”. ¿Te acuerdas de Mirta? ¿La chica que vivía en la esquina?

BEATRIZ: Sigue viviendo ahí.

ANDRÉS: ¡No te creo!

BEATRIZ: Nunca me cayó bien esa gorda.

ANDRÉS: Si no era gorda... Era llenita...

BEATRIZ: ¡Pero ahora tiene un tremendo canco!

ANDRÉS: Al Gordo también le gustaba, pero yo me quedé con ella. Era la regla que teníamos. A veces me tocaba a mí hacerme humo y otras a él. Pero jamás nos peleamos por ninguna chiquilla.

BEATRIZ: ¿Y que tiene que ver ella con el jabón gringo?

MIRTA: (Fuera.) ¿Y adonde lleva esta escalera?


BEATRIZ: ¿Atracaron?

Andrés va a hacia la escalera y mira hacia abajo. Beatriz se vuelve dándole la espalda al público.

ANDRÉS: Sube... ¿Aquí le tienes miedo? ¿No querías conocer mi casa? Esta es la mejor pieza. Yo me he apropiado de ella. Ven... Sube...

Andrés espera. Emerge por la escala Mirta mirando con timidez y curiosidad.

ANDRÉS: La mamá llama a esto “La pieza de estar”, pero el único que está aquí soy yo. Antes, cuando eramos chicos, jugábamos aquí con Beatriz y hacíamos las tareas, pero ahora es solo mía... A veces hacemos algún bailoteo aquí. Para el próximo que hagamos te voy a invitar.

MARTA: ¿Y ese olor?

ANDRÉS: ¿Qué olor?

MIRTA: Hay un olor extraño.

ANDRÉS: ¿Fetido?

MIRTA: No. Un olor raro, pero me gusta.

Andrés mira buscando el origen del olor. Ve los jabones en la ventana.

ANDRÉS: Deben ser esos jabones.

MIRTA: ¿Qué hacen esos jabones en la ventana?

ANDRÉS: Es una costumbre que tiene la mamá. Los seca ahí...

MIRTA: ¡Vámonos, Andrés! ¡Vámonos a la plaza!

ANDRÉS: ¿Por qué? Te dije que no había nadie en la casa. Todos salieron.

MIRTA: Por eso mismo.

Andrés sonríe. Toma a Mirta por el brazo y la lleva a la ventana.

ANDRÉS: Mira. Desde mi ventana se domina todo el barrio.

MIRTA: ¿Se ve mi casa?

ANDRÉS: No sé. Busquémosla.

Miran por la ventana. Andrés la toma por la cintura y la atrae a él. Mirta parece no reaccionar.

MIRTA: No. No se ve.
ANDRÉS: (Susurrándole al oído.)
Me gustas, me gustas mucho, Mirta. Cuando estoy contigo me dan unos deseos...
MIRTA: ¿Qué son esos árboles que se ven ahí?
ANDRÉS: La quinta de los Vegas. (Y le da un apresurado beso.)
MIRTA: Desde aquí parece una quinta muy grande.
ANDRÉS: Es grande. Y la tienen completamente abandonada. Es una vergüenza. Ahí podrían vivir tantas familias que no tienen un sitio para hacer sus casas...
MIRTA: ¿Tú eres comunista, Andrés?
ANDRÉS: ¿Por qué me preguntas eso?
MIRTA: Mi mamá, dice que tú y tu papá son comunistas.
ANDRÉS: ¿Y eso es malo?
MIRTA: La mamá le tiene terror a los comunistas.
ANDRÉS: ¿Y tú?

Mirta se encoge de hombros. Andrés la vuelve a besar, ésta vez más prolongado. Mirta se muestra cohibida:

ANDRÉS: ¿Por qué se te ocurrió preguntarme si era comunista?
MIRTA: Como dijiste eso de la quinta de los Vega.
ANDRÉS: En todo caso, la quinta de los Vega es un lunar en el barrio.
MIRTA: Yo no sé por qué la gente habla de los lunares como si fueran algo feo.
ANDRÉS: ¿Y no lo son?
MIRTA: Yo tengo dos lunares y los encuentro muy bonitos.

ANDRÉS: ¿Dónde? (Mirta avergonzada no responde. Andrés insiste.) ¿Dónde están tus lunares?
MIRTA: No. No te lo puedo decir.
ANDRÉS: ¡Yo los quiero ver!
MIRTA: ¿Estás loco?
ANDRÉS: ¿Por qué?
MIRTA: No. No se puede.
ANDRÉS: ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O será por aquí?

Andrés va preguntando y tocándole el cuerpo. Mirta insinúa rehuirle, pero se rie. Ambos se van excitando. Mirta se aleja confundida. Andrés va tras ella y la detiene.

ANDRÉS: ¡No te vas a ir de aquí sin que muestres tus lunares!

La abraza, la besa, cede la resistencia de Mirta y ahora caricias y besos son recíprocos, apresurados y torpes. Andrés la va llevando al diván y caen sobre él. Andrés trata de desvestirla.

ANDRÉS: A ver... A ver esos lunares... A ver son tan bonitos como dices...
MIRTA: ¡Por favor, Andrés! ¡Por lo que más quieras!

Mirta se separa con fuerza interrumpiendo el asedio. Andrés queda silencioso, excitado mirando el muslo de Mirta que ha quedado al descubierto. Ello lo advierte, se baja rápidamente la falda, se levanta y va a la escala.
ANDRÉS: ¿Adónde vas?
MIRTA: ¡Estuvimos a punto de hacer la grande, Andrés!

Y rápidamente baja por la escalera. Andrés va y mira hacia abajo desconcertado. Beatriz se vuelve:

BEATRIZ: ¿Volvieron a verse? ¿Hicieron alguna vez “la grande”?
ANDRÉS: Mirta no quiso venir más acá. Tampoco me quiso volver a ver. Pero estoy seguro que hasta hoy ella tiene ese olor metido en su nariz.
BEATRIZ: ¿Y me vas a decir tú también lo hueles? ¿Olor a Jabón “Gringo”?
ANDRÉS: Es el olor a esos tiempos... Olor a la inocencia... Olor a la época en que se despertan los grandes ideales, de cuando Esteban y yo sólo éramos el Gordo y el Flaco, los que soñábamos cambiar el mundo... Yo iba a ser un líder de masas y el Gordo un escritor que en sus novelas denunciaría la injusticia social. ¿Sigue escribiendo el Gordo?
BEATRIZ: No. Ya hace tiempo que se dió cuenta que no servía para eso.
ANDRÉS: ¿Cuándo se dió cuenta? ¿Después de casarse contigo?
BEATRIZ: Yo no tuve nada que ver con esa decisión. Esteban se dió cuenta solo que había que vivir con los pies en la tierra.
ANDRÉS: (Aspira profundo.) ¿Ya no existe el jabón “Gringo”?
BEATRIZ: Sigues siendo el obsesivo de siempre. Ahora te dió con ese olor que tú solo sientes.
ANDRÉS: Una de las tantas privaciones del exilio es la de las fragancias con las que tú has vivido. Sólo te das cuenta de eso cuando regresas y las vuelves a sentir.
BEATRIZ: ¿El exilio? Nadie que yo sepa te obligó a irte. (Andrés se mantiene en silencio como si no hubiera escuchado a Beatriz.) ¿O estoy equivocada?
ANDRES: No. Nadie me obligó.

Beatriz se siente incomoda por haber tratado un tema que se había propuesto evitar. Ya donde hay objetos arrumbados, hurga en ellos y toma un tocadiscos antiguo.

BEATRIZ: Mira... Tu viejo tocadisco... Me preguntó si funcionará todavía.
ANDRÉS: Beatriz, cuando el papá murió...
BEATRIZ: Yo creo que podría funcionar. ¿Dónde había un enchufe?
ANDRÉS: ¿Sabes tú si el papá dijo o dejó algo para mí, antes de...?
BEATRIZ: ¡Aquí está! (Enchufa el tocadisco.) ¿Qué es lo que me preguntabas?
ANDRÉS: No. Nada...

Beatriz saca de una caja unos viejos discos 33 y los revisa.

BEATRIZ: ¿Qué quieres escuchar?
ANDRÉS: ¡Pero si son mis discos!
BEATRIZ: Pérez Prado... La Sonora Matancera...
ANDRÉS: ¡Mira! ¿Gene Krupa!
BEATRIZ: ¿Quién es?
ANDRÉS: El mejor baterista que jamás existió.
BEATRIZ: ¿Ese al que tú querías emular?
ANDRÉS: Pero la mamá nunca quiso comprarme una bateria.
BEATRIZ: Afortunadamente. El buen juicio en nuestra familia parece que sólo se da entre las mujeres. Porque entre tú y el papá...
ANDRÉS: Beatriz, el papá antes de morir... ¿No dejó nada para mí?
BEATRIZ: ¿Cómo qué?
ANDRÉS: Una carta... Un mensaje... Algo así.
BEATRIZ: Que yo sepa... Mira lo que encontré. Un disco de Frank Sinatra. ¿Pero tan viejo es?
ANDRÉS: Un poco más que nosotros, solamente.
BEATRIZ: Eso no fue tan gentil de tu parte, Andresito.

_Andrés lee la carátula._

ANDRÉS: Be careful it’s my Heart.
BEATRIZ: ¿Cómo era?
ANDRÉS: Be careful, it’s my heart.
A heart that willingly I part.
It’s yours to keep or tear or break.
But, please, before you start.
Be careful it’s my heart.

_De entre bastidores entra lida vestida con jeans y blusa. Se sienta sobre el diván poniendo sus pies sobre él._

BEATRIZ: ¡Qué memoria!

**Beatriz se vuelve dándole la espalda al público.**

ANDRÉS: ¿Necesitas algo?
IDA: No. Nada.

_Andrés la mira un instante indeciso._

ANDRÉS: ¿Te puedo hacer compañía? (No hay respuesta de lida.) No se nada de ti.
IDA: Mientras menos sepas mejor.
ANDRÉS: ¿Tienes miedo que te de lata?
IDA: Los compañeros me dijeron que eras de fiar. Si no, no me hubieran traído aquí.
ANDRÉS: A mi solo me avisaron que me traerían un paquete y que tenía que tenerlo en casa tres o cuatro días.
IDA: Ya van dos.
ANDRÉS: ¿Te están buscando?
IDA: ¿Qué noticias hay?
ANDRÉS: La radio y la televisión están controladas por los militares. No se puede confiar en lo que dicen.
IDA: ¿Y los cordones industriales?
ANDRÉS: Dicen que todo está tranquilo.
IDA: ¡Los habrán matado a todos!
ANDRÉS: ¿A ti te buscan?
IDA: Mis compañeros me dijeron que me tenia que esconder, que verian la forma de asilarme en una Embajada. Por mí, yo estaría afuera, en la lucha...
ANDRÉS: ¿Quienes son tus compañeros?
IDA: Ya te lo adverti. Mientras me-
nos sepas de mí, menos peligro corres tú.
ANDRÉS: Yo me llamo Andrés.
IDA: Tampoco yo debo saber nada de ti. En cualquier momento me pescan, me torturan y...
ANDRÉS: Es sólo el nombre. Andrés es un nombre muy común.
IDA: El mio lo conocen. Al menos mi nombre político.
ANDRÉS: ¿Y el verdadero también lo conocen?
IDA: Me imagino que no. Hace tanto tiempo que no lo uso.
IDA: Ida.
ANDRÉS: Ida... Me gusta.

Ida se levanta del diván y hace unos ejercicios para distender los músculos.

IDA: No estoy acostumbrada a estar tanto tiempo inmóvil... Necesitaria hacer ejercicios ¿Podría hacerlos aquí?
ANDRÉS: Te podrían escuchar abajo.
IDA: ¿Con quién vives?
ANDRÉS: Con mi padre y mi hermana. Mi madre murió el año pasado.
IDA: ¿Y ellos saben que yo estoy aquí?

Andrés niega con la cabeza.

ANDRÉS: Por el papá no habría problemas. Es un viejo socialista.
IDA: ¿De cuáles socialistas? ¿De qué facción?
ANDRÉS: De ninguna. Fué socialista en los tiempos de Grove, de Oscar Shnacke. Después cuando comenzaron las divisiones, se me marginó. Es de los que se llaman socialistas históricos.
IDA: Esos son los principales responsables. Ellos y otros... Son los que hablaban de consolidar el proceso... ¡Una revolución no se consolida, se avanza por ella, se agudizan las contradicciones, se entrega al pueblo armas!...!
ANDRÉS: Baja la voz.
IDA: Sí... No es el momento para re- criminaciones. Tal vez lo que sucedió era necesario para que se produzca la unión... la unión que nos llevará a la victoria final. (Andrés sonrie.) ¿O tú no crees en la victoria final?
ANDRÉS: Sí, claro que creo... pero...
IDA: No te olvides, Andrés. La Historia jamás retrocede. Y nosotros estamos en la vanguardia de la historia.

Ida comienza a hacer ejercicios dando saltos.

ANDRÉS: No. No hagas eso.
IDA: ¿En qué quedamos? ¿No me dijiste que tu padre era de fiar?
ANDRÉS: Está mi hermana también.
IDA: ¿Y ella?
ANDRÉS: Beatriz es de la que no se perdió ningún cacerolazo.
IDA: ¡Lastima! Lo único que necesita es moverme un poco. Estaba preparada para todo, menos para la inacción.
ANDRÉS: Tal vez... si ponemos
música... Así no te escuchan.

Va hacia el tocadisco y revisa unos discos.

IDA: ¿Tienes un tocadiscos aquí?
ANDRÉS: Del año de la pera. En esta pieza nos juntábamos los muchachos del barrio y sus pololas. Hacíamos bailoteos.

Andrés pone un disco. Se escucha “Be careful it's my heart”.

ANDRÉS: ¿Te gusta? Estuvo de moda por los años cuarenta. Cuando yo oí este disco por primera vez ya era una “Melodia del Recuerdo”.
IDA: Yo... yo conozco esta canción... ¿Cómo se llama?
ANDRÉS: Be careful it's my heart.
IDA: Sí. Es la misma.

Tatarea la melodía mientras sonríe evocadoramente.

ANDRÉS: ¿Te trae recuerdos?
IDA: Es curioso... Me acuerdo de algo que había olvidado completamente.
ANDRÉS: ¿Qué?
IDA: ¡Una tontería!
ANDRÉS: ¡Cuéntame qué!

Ida niega con la cabeza sonriendo y continúa tarareando.

ANDRÉS: ¿O también ese recuerdo es peligroso que yo lo sepa?
IDA: Es de otros tiempos... Parece que hubieran transcurrido mil años... De la época cuando no tenían ficha en la policía... Ni nombre político... Ni nada...

ANDRÉS: ¿Me lo vas a contar?
IDA: Una fiesta de barrio así como los bailoteos que hacían ustedes aquí... Un muchacho que me mira con ojos lúgubres... Muy tímido...
ANDRÉS: ¿Cómo se llamaba?
IDA: No me acuerdo.
ANDRÉS: ¡No te creo!
IDA: Sergio... Creo que se llamaba Sergio...

ANDRÉS: ¿Y entonces? ¿Qué pasó con Sergio?
IDA: Me saca a bailar... Mientras bailo con él coqueteo con otro que me gusta y Sergio se da cuenta y me dice de repente, ¿sabes cómo se llama lo que estamos bailando? Y yo le digo ¡ni idea! Y él me dice, Be careful it's my heart... Y yo me siento toda mal y junté mi mejilla a la de él y bailé todo el disco chic to chic...

ANDRÉS: ¿Y después?
IDA: Nada. No sucedió nada. No lo volví a ver... ¡Quizás que habrá sido de él!
ANDRÉS: Tal vez ahora sea milico.
IDA: No. El era muy sensible... No podría ser milico.

Andrés se decide y toma a Ida como para bailar.

ANDRÉS: ¿Bailemos?
IDA: ¿Y tu hermana?
ANDRÉS: No se va a dar cuenta. Ella está acostumbrada que yo me encierre en esta pieza a oír mis discos. (Ida lo mira dibutativa.) ¿No
querías moverte? te va a hacer bien.
IDA: Es absurdo que bailemos en estos momentos...
ANDRÉS: Matamos dos pájaros de un tiro. Tú haces ejercicio como quieras y yo... (Se detiene.) ¿Y tú?
(Andrés no contesta. toma a Ida y comienzan a bailar) ¿Sabes cómo se llama esta canción?
IDA: (Ríendose.) ¡Ni idea!
ANDRÉS: Be careful it's my heart.

Ida junta su mejilla a la de él, bailan chic to chic hasta llegar cerca de un bastidor por donde se va Ida. Beatriz se vuelve.

BEATRIZ: Es una linda canción.
ANDRÉS: Sí. Muy hermosa.
BEATRIZ: ¿Te trae algún recuerdo especial?
ANDRÉS: No... Ninguno...
BEATRIZ: ¡Vaya, vaya, vaya! Mira lo que encuentro aquí.

Le pasa el disco a Andrés quien mira la carátula.

ANDRÉS: Y cantando por Los Quincheros (torareando)
Nosotros, que nos quisimos tanto debemos separarnos no me preguntas más.
ANDRÉS: Me despedí del Gordo.
BEATRIZ: En ese momento Esteban sólo iba a ser tu futuro cuñado. Yo era tu hermana.
ANDRÉS: El Gordo no iba a ser mi futuro cuñado, él era mi amigo de toda una vida.
BEATRIZ: Cualquiera hubiera dicho que te ibas por culpa mía, que yo te estaba echando. (Andrés guardaba silencio.) Perdona. Lo importante es que, al fin, estás de regreso.
ANDRÉS: ¿Tú crees que eso es lo que importa?
BEATRIZ: Sí, eso es lo que importa y vuelves en un buen momento, cuando vamos a recibir una buena suma por la venta de esta casa.
ANDRÉS: ¿Y eso es importante?
BEATRIZ: Yo no lo despreciaría.
ANDRÉS: Sí. Sé que no lo harías.
BEATRIZ: Es legítimo ¿no? Es nuestra herencia. ¿Tiene algo de malo?

Andrés para evitar discusiones pone un disco. Es una conga.

ANDRÉS: Escucha. ¿Te acuerdas como se bailaba esto?
BEATRIZ: ¡Los Leuona Cuban Boys!
ANDRES: Sí. De los tiempos que los cubanos no eran cubanos Eran "Cuban boys".

Beatriz comienza a bailar al son de la conga.

BEATRIZ: Sígueme. Yo llevo la cola.
(Andrés sorriente recordando viejos tiempos.) ¡Sígueme!

Andrés se decide y va tras de Beatriz
haciendo pasos de conga tomando a Beatriz por la cintura.

BEATRIZ: Ahora el arco para que pasen por debajo. *(Hacen el arco)* ¡Mira quien viene ahí! La Pelusa Guzmán.

ANDRÉS: ¡El Cojo Silva!
BEATRIZ: Roberto Délano y su Panchita.
ANDRÉS: El pesado de Estuardo.
BEATRIZ: Si no era tan pesado...
ANDRÉS: La Raquelita Horta.
BEATRIZ: El Colorado Letelier.
ANDRÉS: La Mónica Con...
Se detiene abruptamente. deshace el arco. Va al tocadisco y lo detiene. Beatriz lo mira extrañada.

BEATRIZ: ¿Pero que te pasa?

Una pausa.

ANDRÉS: Diéste “El Colorado Letelier”, así, como si fuera otro más de la patota. Como el Cojo Silva o Roberto Délano.

BEATRIZ: Pero claro que lo era. Formaba parte del grupo.

ANDRÉS: Ahora forma parte de otro grupo. Ahora son otros los recuerdos.

BEATRIZ: Los recuerdos de esos tiempos siguen siendo los mismos… Lo que pasó después… Bueno… Pasó.

ANDRÉS: Mala suerte ¿no? (Beatriz se molesta. Trata de controlarse y no responder) Lo siento, Beatriz… Tal vez tú tengas razón… Lo que pasó, paso. ¿Cómo fue lo que dijiste del Gordo?… Que tenía los pies bien puestos en la tierra. Eso es lo que intento hacer yo también…poner mis pies sobre la tierra, pero no en una tierra cualquiera… En la mía… En San José pensaba que aquí estaba mi tierra…pero ahora que estoy aquí la encuentro tan distinta.

BEATRIZ: ¿Qué hacías en San José?

ANDRÉS: No importa lo que hacía.

BEATRIZ: ¿Qué?

ANDRÉS: Nada importante.

BEATRIZ: ¿Por qué no me lo quieres decir? (.Andrés guarda silencio. Beatriz sonrie con malicia.) ¿Ac-

ividades subversivas? (Silencio de Andrés.) ¿Te pagaba el Partido?

ANDRÉS: ¿Qué partido?

BEATRIZ: El tuyo.

ANDRÉS: También eso terminó, Beatriz.

BEATRIZ: ¿Por qué?

ANDRÉS: Trabajaba en una Agencia de Turismo. Escribía folletos describiendo las bellezas de la naturaleza tica en español, inglés y francés.

BEATRIZ: ¿Te gustaba lo que hacías?

ANDRÉS: Había veces que trabajaba de Guía. Era divertido.

BEATRIZ: ¿Te vas a quedar aquí, Andrés?

ANDRÉS: No sé… No sé nada…

BEATRIZ: Puedes volver al periodismo… o hacer cualquier otra cosa. Cuando se tiene dinero se puede elegir lo que quieres hacer con tu vida. Y lo tendrás, Andrés. Ya te dije lo que nos ofrecen por esta casa, pero no te he dicho lo que Esteban calcula que obtendremos como socios del Apart Hotel.

ANDRÉS: ¿Estás decidida a vender la casa?

BEATRIZ: Debimos haberlo hecho inmediatamente después que murió el papá, pero como tú eras tan heredero como yo y no sabíamos donde escribirte, el asunto demoró. Pero no importa, después de todo nos favoreció la tardanza. Esta casa ha tenido una... una... Se me fue la palabra.

ANDRÉS: Plusvalia. Esa palabra está en mi vocabulario.
BEATRIZ: Aquí está tu familia, Andrés. Tienes que quedarte aquí. (Beatriz advierte un rictus irónico en Andrés.) Si. Tu familia. Soy tu única hermana ¿no? Y mis hijos son tus sobrinos que siempre preguntan por ti. Para Juan Esteban, el mayor, tú eres algo así como un personaje legendarío... Ya lo vas a conocer... Se parece a ti. Tanto que hay veces que me da miedo.

ANDRÉS: ¿Miedo de qué?

BEATRIZ: Te quiero mucho, Andrés, pero tendrás que reconocer que no eres un buen ejemplo para nadie.

ANDRÉS: ¿Temes que tu hijo también se convierta en la oveja negra de la familia?

BEATRIZ: No debí haber dicho eso. Lo siento.

ANDRÉS: ¿Ya no tienes vergüenza de que sea tu hermano?

BEATRIZ: ¡Andrés!

ANDRÉS: ¿Ya no consideras que he deshonrado el nombre de la familia?

Por los bastidores entra Ida envuelta en una manta con sus ropas en la mano. Se tiende en el diván.

BEATRIZ: La Guerra ha terminado.

ANDRÉS: ¿Qué guerra? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué batallas se dieron?


ANDRÉS: ¿Estás bien?

IDA: Si. Lo necesitaba.

ANDRÉS: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué lo habrías hecho con cualquiera porque lo necesitabas?

IDA: Andrés, no te pongas sentimental. No es el momento.

ANDRÉS: Si no es éste el momento... ¿Cuál es el momento?

IDA: Después. Cuando esta pesadilla haya terminado. Hay cosas que me preocupan ¿por qué no me han venido a buscar todavía..? Quizás hayan detenido a mis compañeros. Ya llevo una semana aquí.

ANDRÉS: Por mi que no te fueras nunca de esta casa.

IDA: No seas irresponsable. Hay una tarea que tengo que realizar, una lucha que tengo que retomar.

ANDRÉS: Yo quiero seguir a tu lado, quiero luchar contigo.

Ida le acaricia la cabeza.

IDA: No. Andrés, no.

ANDRÉS: ¿Por qué no?

IDA: Tú eres muy vulnerable, Andrés.

ANDRÉS: Yo te amo Ida. ¿Y tú? ¿Qué sientes por mí?

BEATRIZ: (Fuera.) ¿Andrés?

Andrés e Ida se ponen tensos, expectantes.

IDA: ¿Quién es?

ANDRÉS: Mi hermana.

BEATRIZ: (Fuera.) Andrés... ¿Estás
arriba?
IDA: ¡Viene para acá!
ANDRÉS: Escóndete. Cúbrete con las mantas.

Mientras Ida se cubre totalmente con las mantas, Andrés se viste rápidamente. Beatriz se asoma por la escala.

BEATRIZ: ¿Andrés?

Permanece donde está esperando una respuesta. Andrés permanece inmóvil, expectante. Beatriz se vuelve como para volver a bajar, pero se detiene y nuevamente observa la habitación.

BEATRIZ: ¡Qué raro! Hay olor a cigarrillos.


ANDRÉS: No enciendas la luz, Beatriz.
BEATRIZ: ¿Por qué no?
ANDRÉS: Estabas durmiendo.
BEATRIZ: Pero ya estás despierto.
ANDRÉS: Quiero seguir durmiendo.
BEATRIZ: Creí que no estabas en casa. Te llamaron por teléfono.
ANDRÉS: ¿Quién?
BEATRIZ: No sé. No dijo. Dejó un mensaje muy extraño. Parece que era urgente.
ANDRÉS: ¿Qué mensaje?
BEATRIZ: Dijeron que vendrían a buscar el paquete en una hora más para llamarlo a la Embajada de Costa Rica. ¿Tiene sentido eso para ti?
ANDRÉS: Sí. Son unos artículos que escribi y que me van a publicar allá.
BEATRIZ: Espero que no te estés metiendo en ningún lio, Andrés.
ANDRÉS: No. No es nada contingente.
BEATRIZ: Así lo espero.

Y Beatriz se dirige a la escala para irse ante el alivio de Andrés se detiene al llegar a la escala.

BEATRIZ: ¿Estuviste fumando aquí?
ANDRÉS: No. Estaba durmiendo.
BEATRIZ: Esta pieza huele a humo de cigarrillos.
ANDRÉS: Ideas tuyas.
BEATRIZ: No. No son ideas mías. Lo que sucede es que yo tengo olfato y tú no. Y eres tan irresponsable que te has quedado dormido con un cigarrillo encendido... Hay olor a género quemado. En cualquier momento vas a hacer un incendio. Andrés y esta casa es lo único que tenemos.

Va al interruptor y enciende la luz.

ANDRÉS: ¡Te dije que no encendieras la luz!
BEATRIZ: ¿Y cómo voy a saber entonces si no estás quemando el diván?

Va decidida al diván. Andrés tras ella tratando de detenerla, pero no alcanza evitar que Beatriz toma la manta y descubre la presencia de Ida. Beatriz la mira desconcertada. Ida cu-
bre su desnudez con la manta.
BEATRIZ: ¿Quién es esta mujer?
ANDRÉS: Alquien que necesita ayuda, Beatriz.
BEATRIZ: ¡Ya veo la forma que la estás ayudando!
ANDRÉS: Le di refugio. La andan buscando....
BEATRIZ: ¿Cuánto tiempo lleva aquí, en mi casa?
ANDRÉS: Va a ser una semana.
BEATRIZ: ¿Y no pensaste en mi, en el papá? ¿No has oído los bandos que dicen que quien esconda a uno de estos subversivos tendrá el mismo castigo que ellos? Eres un irresponsable, Andrés. Me das vergüenza ¡eres la vergüenza de la familia! (Se vuelve a Ida.) ¡Y Ud. vistase y váyase! ¡No quiero que esté un minuto más en mi casa! (Ida la mira sin reaccionar.) ¿No me escuchó? Si no se viste y se va inmediatamente voy a llamar a la policía.
Ida comienza a vestirse. Beatriz le da la espalda para no verla cuando lo hace.

ANDRÉS: No puede irse, Beatriz. Si se va la matan.
BEATRIZ: Por algo se está escondiendo. Si la matan es porque lo merece.
ANDRÉS: Beatriz... Ella... Ella es el paquete...
BEATRIZ: ¿Qué paquete?
ANDRÉS: El mensaje que recibiste. La van a pasar a buscar en una hora... ¿Qué te cuesta esperar una hora?
BEATRIZ: No tengo por qué facilitatede que huya. Si no ha hecho nada, la soltarán. Se ha dicho muy claro: “El que nada ha hecho, nada debe temer”. Ahora, si ha hecho algo... yo no voy a ser su cómplice.
ANDRÉS: Si la entregas a ella, me entregas a mí también. Yo la ayudé
BEATRIZ: ¡Nunca pensé que mi hermano me haría sentir tanta vergüenza por él!
ANDRÉS: En una hora más la vendrán a buscar. Nadie lo sabrá, Beatriz... no te involucres ni me involucres a mí.

Beatriz duda un instante.

BEATRIZ: Está bien. Lo haré sólo por el papá. El pobre viejo no tiene por qué sufrir por tu imbécilidad. (Se vuelve a Ida.) Si sus amigos se atrasan, no seré responsable de nada. Una hora. Sólo una hora. (Va hacia la escalera y se vuelve a Andrés.) Tú vienes conmigo, Andrés.
ANDRÉS: No. Me voy a quedar con Ida.
BEATRIZ: ¡Vienes conmigo! No quiero que vuelvas a hablar con esa mujer.

Andrés termina de vestirse ante la mirada severa de Beatriz. va donde Ida.

ANDRÉS: Te seguiré a Costa Rica.
Espérame ahí. (Un beso furtivo y va donde Beatriz. Ida se va por los bastidores llevándose la manta.)

ANDRÉS: Beatriz, yo todavía tengo vergüenza.

BEATRIZ: ¡Pero si todo ya está olvidado!

ANDRÉS: Yo todavía tengo vergüenza de ti.

Beatriz lo mira entre sorprendida y ofendida.

ANDRÉS: ¿O creías que ustedes nomás sentían vergüenza? La vergüenza en este país es un patrimonio nacional. Es de todos. (Beatriz se escabulle mirando su reloj.)

BEATRIZ: Yo ya debiera ir al aeropuerto a esperar a Esteban.

ANDRÉS: No debí decirte eso... Es que allá, en San José... Tú vas a creer que estaba loco... Me acostumbré a dialogar solo... Y te decía a ti ese tipo de cosas que ahora te dije...

BEATRIZ: ¿Dialogabas conmigo?

ANDRÉS: Sí. Contigo y también con el papá... A él le decía otras cosas, claro...

BEATRIZ: ¡Me imagino! A mí me insultabas y con el papá seguías elaborando esos sueños absurdos.

ANDRÉS: ¡Sueños absurdos!

BEATRIZ: Porque lo eran, Andrés. Seamos realistas. De no haber sido por la mamá no sé que habría sido de nosotros. Ella era el puntal de esta casa. Porque el papá...

ANDRÉS: Tú no querías nada al papá ¿no es cierto?

BEATRIZ: ¿Cómo puedes decir eso? Desde que la mamá murió yo la reemplacé. Me dediqué por entero al papá. No solamente fui su hija, fui su enfermera, su sirvienta... ¡Todo! En lo único que no pude ayudarlo fue en mitigar su dolor por no tener a su lado a su hijo regalón.

ANDRÉS: ¿Sufrió mucho antes de morir?

BEATRIZ: Si tú hubieras estado a su lado, habrías compensado en parte el dolor que le provocaba su cáncer. Si hubiese tenido un número de teléfono donde llamarte... Pero tú nunca diste una señá, una dirección, nada. Y, por cierto, no iba a pedirle a la Embajada que te ubicara.

ANDRÉS: ¿Temiste comprometerte?

BEATRIZ: A ti, a ti era al que no quería comprometer. (Andrés se siente incómodo. Beatriz se vuelve a mirar su reloj.) Si el avión de Esteban llega a adelantarse, no me gustaría que no me encontrara en el aeropuerto.

ANDRÉS: Beatriz, cuando después de tanto tiempo al fin pudimos comunicarnos, cuando recibí tu carta contándome la muerte del papá, pensé que ya no tenía ningún objeto regresar acá.

BEATRIZ: ¿Yo no te importaba? ¿No querías volverme a ver?

ANDRÉS: Tenía miedo.

BEATRIZ: ¿A qué?

ANDRÉS: A eso que tú dijiste...eso
que me parecía tan siútica... a la
herida abierta que no cicatrizaba.
BEATRIZ: Para que no cicatrizaras
tenías que regresar.
ANDRÉS: Beatriz, necesito que me
ayudes. Me han sucedido muchas
cosas. Estoy desorientado. Siento
que no pertenezco a nada. Y re-
gresé para pertenecer... Tú eres mi
hermana, tú marido es mi gran
amigo de niñez, de juventud... acá
esta mi historia... una historia que
se enmarañó y perdió ilusión. Ne-
cesito recuperar el hilo de mi his-
toria personal. Necesito que me
ayudes, hermana. (Beatriz lo mira
emocionada y se abraza a él.)
BEATRIZ: Eso es lo que te quería oír
decir, Andrés... Me imagino que
estos primeros días no pueden ser
muy fáciles para ti... Pero ya ve-
rás... Nuestra casa va a ser tu casa.
Esteban, yo y los niños serán tu
familia...
ANDRÉS: Esta es mi casa. Y tú di-
ces que habrá que demolerla.
BEATRIZ: Todo muere, Andrés.
También las casas.
ANDRÉS: Sí. Todo muere.
BEATRIZ: ¿Vamos al aeropuerto? No
me quiero perder ese encuentro
tuyo con Esteban.
ANDRÉS: No. Prefiero quedarme aquí.
BEATRIZ: Vas a desilusionar a Este-
ban.
ANDRÉS: Nos veremos esta noche en
tu casa. Quiero intrusar un poco
lo que hay en esas cajas. Tal vez...
¿Quién te dice...? Encuentro en esas
cajas llenas de papeles viejos...
BEATRIZ: ¿El hilo interrumpido de
tu historia personal? ¿Sigues con
eso vocabulario tan pomposo, An-
drés!
ANDRÉS: Sí. Y no sé qué hacer con
él. Tantas palabras que han per-
dido su significado, tantas ideas,
sueños y utopías que de la noche
da la mañana pasan a ser cachiva-
ches. ¿Qué se hace con todo eso?
No es posible echarlos en una de
esas cajas de cartón y hacer con
ellos una gran fogata.
BEATRIZ: ¿Por qué no? Inténtalo.
(Va hacia la escala.) No llegues
tarde a la casa. Esteban va a estar
ansioso por verte.

Beatriz se va. Andrés va donde están
las cajas. Toma una de ellas y la lle-
va al diván. Se sienta. Extrae una
carpeta, pero se queda ensimismado
y pensativo. Sonrie.

ANDRÉS: ¡El Gordo!
Silba los primeros acordes de El vie-
jito del acordeón y se queda como
esperando una respuesta. Como ella
no llega, abre la carpeta que tiene
en sus manos y comienza a examinar
los papeles que hay en ella.

APAGÓN
SEGUNDO CUADRO

Han transcurrido alrededor de tres horas. Andrés se encuentra sentado en el suelo, leyendo una carta que ha encontrado en una de las cajas. A su lado hay carpetas, diarios y viejos cuadernos que Andrés ya ha examinado. Andrés queda un rato pensativo con la carta en la mano. Se escucha desde la planta baja un silbido con los primeros acordes de El viejito del acordeón. Andrés sonríe y se guarda la carta. Se levanta. Se vuelve a escuchar el mismo silbido. Andrés silba igual.

ESTEBAN: ¿Ya pensaba que te hubías olvidado de nuestro santo y seña!

Esteban sube rápidamente la escalera. Al ingresar a la habitación se detiene y mira desconcertado a Andrés.

ESTEBAN: ¡Flaquito!... Pero si estás... (Se detiene.) ¿Pero que te hicieron en Costa Rica?
ANDRÉS: Lo mismo que a ti aquí...
¡Si van a ser veinte años, Gordo!
ESTEBAN: No. Si estás igual. Lo decía por joder.

Y ambos amigos se abrazan efusivamente.

ESTEBAN: Puchas que me has hecho falta, Flaco... Te he echado más de menos...
ANDRÉS: ¿Y por eso te casaste con mi hermana?

ESTEBAN: A lo mejor... No... Tú sabes que siempre me gustó. Y tú te ponías celoso. Me hablabas mal de ella. ¿Te acuerdas? Para desanimarme, seguro...

ANDRÉS: ¿Y eran mentiras lo que te decía?

ESTEBAN: Somos muy felices, Flaco... Hay veces que me he preguntado si me hubiera casado con Beatriz y hubiera tenido la familia que tengo, si tú te hubieras quedado aquí. ¿Ya conociste a mis hijos?

ANDRÉS: No. Todavía no.

ESTEBAN: Ya los verás esta noche. Me dijo Beatriz que ibas a comer con nosotros ¿correcto?

ANDRÉS: Correcto.

ESTEBAN: Yo no pude esperar hasta la noche. Llegué, me di una ducha y me vine para acá. ¿Almorzaste?

ANDRÉS: No. Me entretuve mirando y leyendo los diarios y papeles viejos que habían en esas cajas.

ESTEBAN: Vamos a ir a almorzar a un pequeño restaurant que hay en el Shopping Center... Es bueno. Comida armenia... Ahora en Santiago hay restaurantes de todas las cocinas del mundo. Es como si viviéramos en Ginebra... Una pequeña Ginebra... ¿Has estado en Ginebra?

ANDRÉS: No.

ESTEBAN: Lo único que le hace falta a Santiago para ser igual a Ginebra, es el lago.

ANDRÉS: Hubiera preferido que nuestro barrio hubiera seguido
igual... Casi no reconozco la casa en medio de tantos edificios.

ESTEBAN: Es lo único que va quedando de nuestras antiguas canchas. Y ahora que volviste, se va por fin a demoler.

Andrés se va a la ventana y mira por ella.

ANDRÉS: Desde acá yo veía los árboles de la quinta de los Vega.

ESTEBAN: Ellos sí que hicieron un buen negocio. Fueron los primeros que vendieron.

ANDRÉS: ¿Los Vega?

ESTEBAN: Sí. Claro. Los Vega. Ahora tienen un porcentaje en el Shopping Center que construyeron en la quinta.

ANDRÉS: Pero si a los Vega los expropiaron. Tenían la quinta abandonada.

ESTEBAN: Se la devolvieron.

ANDRÉS: ¿Y los pobladores que se tomaron la Quinta? Yo me acuerdo que a ellos le dieron títulos de dominio... ¿Qué pasó con ellos?

ESTEBAN: Se fueron.

ANDRÉS: ¿Así? ¿Por su voluntad?

ESTEBAN: ¿Cómo era la palabra que se usó? (trata de recordar) ¡Erradicaron! ¡Eso es! Los erradican.

ANDRÉS: ¿Adónde?

ESTEBAN: No sé... Este barrio no era para ellos.

ANDRÉS: (Como para sí.) Expulsados de Ginebra.


ANDRÉS: ¿Ya no cantas “La Palomita”?

ESTEBAN: ¿La Palomita?

ANDRÉS: (Cantando bajo con la música de “La Palomita”.)

Que linda como flamean las banderas falangistas, las banderas falangistas

Se interrumpe y mira a Esteban quien está paralizado para luego reaccionar continuando el canto con energía.

ESTEBAN: (Cantando.) Pronto será, bella conquista, que de Africa a Magallanes todo chileno abrace el ideal falangista, el ideal falangista (Se queda un momento saboreando el recuerdo.) ¡Puchas! ¡Qué tiempos aquellos! Toda esa entrega... Ese ideal... Y los dos cantando a voz en cuello por las calles del barrio.

ANDRÉS: Pero yo cantaba otra cosa.

(Cantando bajo.) Socialistas a la acción dispuestos a luchar

Esteban se junta a Andrés y ambos cantan con entusiasmo.

ANDRÉS Y ESTEBAN: (Cantando.) Acción, fervor, hasta triunfar, nuestra revolución

ESTEBAN: ¡Viva el Contubernio!

ANDRÉS: ¡Viva!

ESTEBAN: ¡Contubernio! ¡La palabrilla! ¿De dónde la habremos sacado?
ANDRÉS: De una editorial de “El Mercurio”. Cuando la Falange y el Partido Comunista hicieron un pacto para unas elecciones municipales. “El Mercurio” dijo que esa unión era un contubernio.

ESTEBAN: Y escandalizábamos a todas las viejas del barrio cantando a coro “La Palomita” falangista y “La Marseillaise” socialista.

ANDRÉS: Gordo... ¿Te puedo hacer una pregunta?

ESTEBAN: ¿Qué significa eso de si me puedes hacer una pregunta? Habrán pasado los años, habremos estado lejos el uno del otro, pero somos los mismos, Flaquito. Con algunos años más, pero los mismos... Nada ha cambiado.

ANDRÉS: El barrio cambió.

ESTEBAN: Eso es el progreso, pero nosotros...

ANDRÉS: (Interrumpiendo.) ¡Somos los mismos! ¡Al carajo, Neruda!

Andrés lo mira escrutadoramente. Esteban siente la mirada.

ESTEBAN: ¿Qué preguntas me querías hacer?

ANDRÉS: ¿Sígues queriendo ser un cristiano hasta las últimas consecuencias?

ESTEBAN: ¿Eso decía yo?

ANDRÉS: Era tu frase favorita.

ESTEBAN: ¿Y qué quiere decir ser un cristiano hasta las últimas consecuencias?

ANDRÉS: Eso lo sabrás tú. Tú eras el cristiano. Yo el marxista.

ESTEBAN: ¿Todavía?

ANDRÉS: ¿Y tú? ¿Todavía quieres ser un cristiano hasta las últimas consecuencias?

ESTEBAN: Sí. Supongo que sí. To be or not to be como decía Hamlet.

ANDRÉS: ¿That’s the question?

ESTEBAN: Afirmativo.

ANDRÉS: Eso de “afirmativo” me suena a lenguaje militar.

ESTEBAN: Bueno... Algo se nos tiene que haber quedado después de tanto tiempo...

ANDRÉS: ¿Sólo eso?

ESTEBAN: Flaco... Supongo que tú no vendrás con la misma cantinela...

ANDRÉS: ¿Qué cantinela?

ESTEBAN: La de todos los que se fueron y regresaron. Nos miran como si los que quedamos aquí hubiéramos sido unos colaboracionistas... Y no, Flaco, la pelea se dió adentro... La pasamos negra. Hasta que por fin vencimos y obtuvimos lo que queríamos.

ANDRÉS: ¿Ginebra?

ESTEBAN: ¿Y qué tiene de malo Ginebra?

ANDRÉS: Nos falta el lago.

ESTEBAN: Flaco, la guerra terminó... Ahora estamos en otra cosa. Tú eres periodista, tienes que estar informado...

ANDRÉS: Te ha ido bien ¿no?

ESTEBAN: Sí. No me puedo quejar. Y ya verás como te irá a ti en cuanto vendamos esta casa, se demuele y construyamos el Apart Hotel. En eso estaba en New York. Finiquitando el negocio con nuestros socios... Sí, nuestros, tuyos, de
Beatriz y míos. (Andrés ha quedado pensativo, ausente.) ¿En qué te quedaste pensando?
ANDRÉS: Gordo... ¿Cómo se hace?
ESTEBAN: ¿Cómo se hace qué?
ANDRÉS: Tú estuviste en la nacionalización del cobre.
ESTEBAN: (Sonriendo evocadoramente.) ¡El suelo de Chile!
ANDRÉS: Te jugaste por la Reforma Agraria.
ESTEBAN: (Igual.) ¡Que era irreversible!
ANDRÉS: Querías implantar en Chile el socialismo comunitario. (Esteban guarda silencio un instante.) Era lindo soñar ¿no?
ANDRÉS: ¿Con la revolución socialista? (Andrés permanece en silencio.) ¡Se acabaron las utopías, Flaco!
ANDRÉS: Sí. Un día cualquiera abres el diario y lees el titular: “Se acabaron las utopías. Murió el Socialismo” ¡El Ratón Perez se cayó a la olla!
ESTEBAN: Y la ratoncita lo siente y lo llora...
ANDRÉS: ¿Y que hace uno después de llorar? Si el análisis de la historia que sabes hacer, si las palabras que has usado toda tu vida, si tus certezas que te han llevado a hacer lo que has hecho... Ahora no son sino un montón de palabras muertas, un idioma extinguido, sueños frustrados...
ESTEBAN: A todos nos ha ocurrido.
De una forma u otra, hemos vivido el mismo proceso...
ANDRÉS: Sí. Lo sé. Por eso te lo pregunto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se da una vuelta de carnero y te adapta... Te adaptas a todo esto?
ESTEBAN: Cuando están tocando cumbia, tú puedes bailar tango.
ANDRÉS: Me gusta el tango. Es lo único que sé bailar.
ESTEBAN: A mí también me gusta el tango.
ANDRÉS: ¿De veras? (Quedan un instante en silencio.)
ESTEBAN: ¿Te acuerdas de esa vez que fuiste a venerar a Parral?
ANDRÉS: ¿A Parral? Pero si eso fue cuando era muy niño... Tendría siete años... Ocho a lo más...
ESTEBAN: Sí. Fué el año que nos hicimos amigos. Cuando tu familia se vino a vivir a esta casa.
ANDRÉS: ¿Y que tiene que ver ese verano en Parral?
ESTEBAN: Yo no veranéé. Me quedé en Santiago. En la plaza del barrio me junté con muchachos mayores... y ellos me contaron cosas.
ANDRÉS: ¿Qué cosas?
ESTEBAN: ¿Cómo se hacían las guaguas... Yo hasta entonces creía en la cigüeña... Y cuando supe que tú habías regresado de Parral te vine a ver y en el camino a tu casa me preguntaba si tú también lo sabías. Me parecía que no podíamos seguir siendo amigos si no sabíamos lo mismo los dos.
ANDRÉS: ¿Y lo sabía?
ANDRÉS: Mi papá se encargó de ex-
plicarme todo desde muy niño.
ESTEBAN: Tu padre era un libre pensador, como se decía antes. En cambio, el mío era pechoño.
ANDRÉS: ¿Por qué te acordaste de esa historia de nuestra niñez?
ESTEBAN: Cuando Beatriz me llamó a Nueva York para decirme que habías regresado, sentí una sensación extraña...
ANDRÉS: ¿No te alegraste?
ESTEBAN: ¿Cómo no me iba a ale-grar?
ANDRÉS: ¿Y es sensación extraña?
ESTEBAN: Todo el viaje en avión me vine pensando... Y me acordé de la historia que te acabo de contar...
Ahora lo que quería saber no era si tú sabías como se hacían las guaguas...
ANDRÉS: ¿Qué es lo que querías saber?
ESTEBAN: Sabía que íbamos a recordar nuestros años de adolescencia... De juventud... De esos ideales compartidos... Con distintos signos, pero que en el fondo eran los mismos ideales. Y no sabía... No sabía si ibas a remover todo eso que me costó tanto enterrar... O que tú... O que tú también habrías aprendido como se hacen las guaguas. Tú sabes lo que quiero decir ¿no?
ANDRÉS: Sí. Sé lo que quieres decir.
ESTEBAN: ¿Y lo sabes?
ANDRÉS: Me ocurre lo mismo que me sucedió cuando mi padre me explicó todo. Hubiera preferido que las guaguas vinieran al mundo traídas en un pañal amarrado al pico de una cigüeña.
ANDRÉS: Pero la cigüeña no existe. Flaco. Ni el Viejo Pascuero, ni la Coneja que pone huevos de chocolates para Pascua de Resurrección, ni el ratón que traía un billete cuando se te caía un diente de leche... (Pausa.) Tampoco el socialismo, Flaco... Ni aquel en el que creías tú... Ni en el que creía yo...
PADRE: (Fuera.) ¿Dónde está Andrés? ¡Andrés! ¿Dónde te metiste, hijo?

Andrés estaba pensativo, apesadumbrado. Esteban le sonríe con simpatía y le golpea el hombro como dándole ánimo. Se escucha el timbre de la casa.

ANDRÉS: Llegó Beatriz.
ESTEBAN: No puede ser ella. Beatriz tiene llave de la casa.

Vuelve a escucharse el timbre.

ESTEBAN: ¡Ah! Tiene que ser Juan Esteban. Estaba ansioso de conocer a su tío Andrés. Voy a abrirle.

Esteban baja por la escalera. Andrés solo en actitud contrariada. Entra por la escalera Esteban.

ESTEBAN: Flaco... ¿Qué haces aquí?
Tu papá pregunta donde te fuiste. (Andrés no responde.) Flaco... ¿Qué te pasa?
ANDRÉS: No quiero volver allá.
ESTEBAN: No puedes dejar solo a
tu papá. Es su cumpleaños. Vini-
eron sus amigos de juventud.
ANDRÉS: ¿Viejos huevones?
ESTEBAN: ¿Por qué dices eso de los
amigos de tu papá?
ANDRÉS: No son amigos del papá.
Se están riendo de él.
ESTEBAN: ¿De dónde sacaste eso?
Sólo hacen recuerdos de cuando
eran jóvenes.
ANDRÉS: Hacen recuerdos y se
rían... Se rían de lo que creyeron
antes, de los ideales por los que
lucharon... Y se rían del papá por-
que es el único que ha sido conse-
cuente con su juventud... ¡Me dan
asco!
ESTEBAN: No los juzgues así. La
gente cambia.
ANDRÉS: ¿Y nosotros? ¿También
vamos a cambiar nosotros?
ESTEBAN: No, Flaco... A nosotros
no nos va a pasar...
ANDRÉS: ¿Por qué no? ¿Por qué es-
tás tan seguro de que nosotros no
vamos a cambiar?
ESTEBAN: Porque hay cosas que son
parte de nosotros... Si desapare-
cieran en el correr de los años, no
seríamos nosotros... Seríamos
otros.
ANDRÉS: ¿Qué cosas?
ESTEBAN: Podrán pasar veinte o
treinta años y yo sé que yo segui-
ré intentando ser un cristiano has-
ta las últimas consecuencias.
ANDRÉS: Y lo que yo sé es que segui-
ré luchando por establecer una so-
ciedad justa, solidaria, socialista...
ESTEBAN: ¿Ves? ¿De qué te preocu-
pas entonces?
ANDRÉS: Es que cuando escucho a
esos viejos cínicos...
ESTEBAN: Piensa mejor en tu pa-
dre. Él es tu ejemplo...
ANDRÉS: Si alguna vez me ves fla-
quear, Gordo, recuérdame a esos
viejos huevones. No quiero ser
como ellos.
ESTEBAN: ¡Claro que te lo voy a
recordar, Flaco! ¡Y tú a mí!
ANDRÉS: ¿Palabra de hombre?
ESTEBAN: ¡Palabra de hombre!

Se estrechan la mano y se quedan
mirándose con la sensación de estar
viviendo un momento importante:
Esteban palmotea el hombre de An-
drés.

ESTEBAN: Voy abajo. Le diré a tu
papá que estás aquí, que tomaste
unas copas de más y te tendiste.
Que vas a bajar pronto...

Esteban se va por la escalera para re-
aparecer luego acompañado de Juan
Esteban.

ESTEBAN: Aquí lo tienes, Juan Es-
teban. Este es tu tío Andrés.

Juan Esteban va a darle la mano,
pero Andrés lo abraza con emoción.
Luego se separa y lo mira.

ANDRÉS: ¿Pero tanto tiempo estuve
afuera? Pero si me lo imaginaba
más niño.
ESTEBAN: Es el mayor. Anda por los
dieciocho años.
JUAN ESTEBAN: No sabes la ale-
gria que me da conocerte, tío. Para mí tú eres algo así como... (Se detiene sin encontrar la palabra precisa.)

ANDRÉS: ¿Cómo qué?

JUAN ESTEBAN: Como un héroe...
   Algo así...

ANDRÉS: ¿Yo un héroe? ¡No sabes lo que estás diciendo, sobrino!

JUAN ESTEBAN: Tal vez sea porque cuando mi mamá me reta, me dice siempre: “Te parece a tu tío Andrés, parece hijo de él, no mío”!

ANDRÉS: ¿Y por qué te reta tu madre?

ESTEBAN: Juan Esteban fué muy rebelde desde niño. Tal vez por eso.

JUAN ESTEBAN: ¿Ustedes son amigos desde hace mucho tiempo, verdad?

ESTEBAN: Desde que eramos niños.

JUAN ESTEBAN: ¿Y qué hacían?

ANDRÉS: De niños, jugábamos.

ESTEBAN: Y cuando fuimos más grandes nos disputábamos a las niñas del barrio.

ANDRÉS: Y más adelante discutíamos... Siempre discutíamos.

JUAN ESTEBAN: ¿De qué?

ESTEBAN: (Evasivo.) Nunca faltaba de qué discutir.

ANDRÉS: De cómo debía organizarse una sociedad socialista. Tu padre se inclinaba por el socialismo comunitario y yo...

JUAN ESTEBAN: (Interrumpiendo) ¿Socialismo comunitario? Tú nunca me hablaste de eso... ¿De qué se trataba?

ESTEBAN: Sueños... Ideas que ya no están vigentes.

ANDRÉS: Si buscas entre esos papeles te vas a encontrar más de un ensayo que escribió tu padre sobre el socialismo comunitario.

Juan Esteban mira hacia las cajas con papeles y los libros.

JUAN ESTEBAN: ¡Tantos libros!
   ¿Por qué nunca me trajiste a esta pieza, papá?

ESTEBAN: Todos estos libros y papeles son de tu tío Andrés. No habría sido correcto mostrártelos a tí ni a nadie.

ANDRÉS: Si te interesa puedes hurguear lo que quieras.

JUAN ESTEBAN: ¿En serio?

ANDRÉS: Por supuesto.

Juan Esteban va donde están los libros y comienza a hojearlos. Por la escala entra Beatriz.

BEATRIZ: ¿A qué no sabes, Andrés, con quien me acabo de encontrar?

ANDRÉS: ¿Algún amigo del barrio?

Beatriz repasa en que Juan Esteban está mirando los libros.

BEATRIZ: ¡Juan Esteban, ven acá!
   ¡No seas instruso! Esos libros son de tu tío.

ESTEBAN: Andrés lo autorizó a que hurgueara.

Beatriz se queda mirándolo con aprensión.

ANDRÉS: Bueno... ¿Me vas a decir
Apuntes...
ANDRÉS: ¿Y nunca te interesaste en echar una mirada a lo que el papá escribía?
BEATRIZ: Era muy penoso, Andrés... Ya te lo dije... El cáncer no sólo afectó a su cuerpo, también a su cabeza... No creo que estuviera en su sano juicio los últimos meses... A veces leí algo de esa carpeta azul... Eran incoherencias...
ANDRÉS: Pero la carta que yo he leído es de una persona en sus plenuras facultades.
BEATRIZ: (Tensa e impaciente.) Sé perfectamente el estado en que estaba el papá. Yo estaba a su lado, tú no.
ANDRÉS: ¿Leíste la carta que me escribió?
BEATRIZ: Ya te lo dije. ¿Qué interés podía tener en ocultarte una carta del papá?

Esteban que ha alcanzado a escuchar algo, va donde Beatriz y Andrés.

ESTEBAN: ¿Encontraste una carta de tu padre, Flaco?
ANDRES: Si. Y creo que tú debieras conocerla. Tengo la impresión que Beatriz ya la ha leído.
BEATRIZ: Andrés. Me estás ofendiendo. Ya te dije que no sabía nada de esa carta.
ESTEBAN: Claro que me gustaría conocerla. ¿Dónde está esa carta?
BEATRIZ: Esteban, si nos ponemos ahora a leer cartas, vamos a perder la reserva que hice en el restaurante.
ESTEBAN: Está bien. Vamos a al-
morzar.

JUAN ESTEBAN: ¿Puedo yo leer esa carta, tío?

BEATRIZ: Tú también vas a venir a almorzar con nosotros.

JUAN ESTEBAN: Prefiero quedarme aquí y leer la carta del abuelo. Yo los alcanzo.

BEATRIZ: ¿Qué te puede interesar a ti una carta de tu abuelo a tu tío Andrés?

JUAN ESTEBAN: Sé tan poco del abuelo. Tú no me has contado mucho de él.

BEATRIZ: Vamos a almorzar. No nos enredemos en discusiones tontas.

Andrés le extiende la carta a Juan Esteban.

ANDRÉS: Tómala. Leela si te interesa.

BEATRIZ: No debiste hacer eso, Andrés.

Juan Esteban comienza a leer la carta. Beatriz lo observa con aprensión.

ANDRÉS: ¿Por qué? ¿No dices que no sabes lo que me escribió mi padre?

BEATRIZ: ¡Vamos, Juan Esteban! Tengo hambre.

JUAN ESTEBAN: Yo no sabía que el abuelo pensaba así.

ESTEBAN: ¿Por qué? ¿Qué dice?

BEATRIZ: Devuelve esa carta a tu tío y ven a almorzar con nosotros. Es una orden.

ESTEBAN: Deja que nos lea algo y después nos vamos todos al restaurante armenio. Me picó la curiosidad.

BEATRIZ: ¡Esteban!

ANDRÉS: Sí, Juan Esteban. Léelas. Saltate el comienzo... Tu madre está apurada...

BEATRIZ: Estás induciendo a mi hijo a desobedecerte, Andrés... ¿No te das cuenta?

Andrés le hace una seña con la cabeza a Juan Esteban para que lea la carta.

JUAN ESTEBAN: (Leyendo.) Siempre he creído, hijo, que la historia tiene una lógica interna. Nada sucede porque sí. En estos largos años de dictadura, estamos pagando nuestros errores, pero llegará necesariamente el día en que nuestro país retornará a su vocación democrática. Y habrá que estar preparado para ese momento histórico que yo no viviré, pero tú sí.

ESTEBAN: ¿En qué año escribió esa carta tu padre?


BEATRIZ: Fué el año que los médicos lo desahuciaron.

ESTEBAN: El sabía que moriría pronto.

BEATRIZ: Ya comenzaba a choquear.

ANDRÉS: Sigue, Juan Esteban.

JUAN ESTEBAN: (Leyendo.) Habrá que prepararse para cuando llegue ese momento. Lo más probable, es que, por un tiempo, prevalezcan ideas y políticas que hoy se están consolidando, pero no podrán durar mucho tiempo. Es necesario crear alternativas viables. El cla-
mor de los desposeídos no podrá ser contenido ni silenciado. Será esa la hora definitiva para el socialismo.

ESTEBAN: ¡Genio y figura hasta la sepultura!

BEATRIZ: ¿Es necesario que Juan Esteban siga leyendo?

ANDRÉS: Sí. Yo lo creo necesario... Sigue, Juan Esteban...

JUAN ESTEBAN: (Leyendo.) Contribuir al establecimiento del socialismo de mañana, es tarea de tu generación. Pienso que debería formarse un taller Interdisciplinario que realice un estudio crítico de todas las variables del socialismo y que vaya diseñando un modelo que de expresión a la necesidad ética y política de dar acceso al poder de las grandes masas hoy marginadas de una vida digna, para así alcanzar, de verdad, el bien común. (Deja de leer.) ¿Qué se entiende por el bien común?

ANDRÉS: ¿ Nunca te lo explicó tu padre? Hubo una época que no podía decir dos frases seguidas sin aludir al bien común.

BEATRIZ: No sé por qué estamos perdiendo el tiempo con esa carta. Ahí el papá no hace otra cosa que repetir el mismo discurso que el escuché desde que era niña. ¡Me sé de memoria esa carta y ustedes también!

ANDRES: Beatriz, lo menos que puedo pedirte es respeto por la memoria de nuestro padre.

BEATRIZ: No le estoy faltando el respeto. La propia mamá solía decir que el papá volaba muy bien, pero que le faltaba el tren de aterrizaje.


JUAN ESTEBAN: (Leyendo.) Pienso que por tu formación y vocación, serías el indicado para dirigir el Taller que propongo y hacer de nuestra casa, único bien material que puedo dejarte a mi muerte, la sede de sus actividades.

ESTEBAN: ¿ Esta casa?

BEATRIZ: ¡ Figúrate!

JUAN ESTEBAN: (Sigue leyendo.) Este es el deseo más ferviente de los últimos años de mi vida. Tengo confianza que tú harás tuyo este proyecto y lo llevarás a feliz término. Será tu aporte y el mío para educar a las nuevas generaciones en los ideales de Justicia y Equidad por lo que tú siempre has luchado y me has hecho sentirme orgulloso de ti. Te abrazo... Tu padre.

Quedan un instante en silencio.

JUAN ESTEBAN: ¡ Que linda carta, tío!

ESTEBAN: Sí. Una linda carta. Lamentablemente, nada de lo que tu abuelo propone se puede hacer.

JUAN ESTEBAN: ¿ Por qué?

ESTEBAN: El mundo ha cambiado mucho desde el año en que tu abuelo escribió esa carta.

BEATRIZ: Ahora es algo imposible de pensar siquiera.

JUAN ESTEBAN: Seamos realistas. pidamos lo imposible.

BEATRIZ: ¡ No digas estupideces,
Juan Esteban!

JUAN ESTEBAN: No son estupideces, mamá. Ese fue el lema de los estudiantes de París en la Revolución de Mayo.

ESTEBAN: ¿Y sabes en que está ahora Danny, el Rojo, el líder de esos estudiantes de París?

JUAN ESTEBAN: Pero... ¿No se dan cuenta?

BEATRIZ: ¿Cuenta de qué?

JUAN ESTEBAN: Esta carta es como el testamento del abuelo. Su última voluntad. Es algo que hay que respetar ¿no?

BEATRIZ: Esteban, ¿por qué no le explicas al ignorante de tu hijo lo que es un testamento?

ESTEBAN: Un testamento, Juan Esteban, necesita de ciertas formalidades. Además cuando hay dos herederos forzosos, en este caso tu madre y tu tío Andrés, no se puede disponer del único bien de la sucesión en beneficio de uno solo.

JUAN ESTEBAN: ¡Tú siempre sales tus leyes! Este no es un asunto de leyes... Yo lo veo como una obligación moral que recae en ustedes. ¿No es cierto, tío Andrés?

BEATRIZ: Si tu tío Andrés cree necesario discutir el contenido de esa carta, lo hará con nosotros, no contigo.

JUAN ESTEBAN: ¿A qué le tienes miedo, mamá?

BEATRIZ: ¿Cómo te las arreglas para traer siempre la discordia en la familia?

ANDRÉS: No era eso mi intención.

BEATRIZ: Me hiciste tan feliz cuandano anuciaste tu regreso. El que estuviéramos separados, el que hubieras disgustado conmigo era como... Como...

ANDRÉS: Si. Ya me lo dijiste. Como una herida abierta que no cicatrizaaba.

BEATRIZ: Puedes burlarte de mí. Si quieres, pero así era como lo sentía. Necesitaba que regresaras, pensaba que sólo con tu regreso podía sentir a toda la familia unida... Pero ya ves. Ahora estás poniendo a mi hijo en mi contra, así como antes pusiste al papá contra mí. Eso... Eso no te lo puedo tolerar...

ESTEBAN: No exageres, Beatriz. El Flaco no ha hecho ni dicho nada. Sólo pretendió que nosotros conocieramos la carta que le escribió su padre antes de morir... Era justo que nosotros la conocieramos. Pero Andrés no ha dicho que él va a hacer lo que su padre le pide en esa carta.

JUAN ESTEBAN: ¿Es su obligación hacerlo, papá?

BEATRIZ: ¿No ves, Esteban? ¿No oyes a tu hijo? ¿Y aún pretendes que Andrés con toda inocencia hizo que Juan Esteban leyera esa carta? No... Ellos saben manipular la generosidad de los jóvenes, ellos son expertos en crear conflictos. Es lo que hizo antes y lo
que hace ahora... Pero yo no voy a permitir que se vuelva atrás. Eso se terminó. En este país y en todo el mundo. Y en esta familia también. (Enfrenta Andrés.) Escucha, Andrés yo no voy a aceptar que me quites a mi hijo y vuelvas a sembrar la discordia. ¡No! No lo voy a aceptar.

ESTEBAN: Calma, Beatriz. Estás haciendo una tempestad en...

BEATRIZ: Vamos, Juan Esteban. Ven conmigo.

Va a la escala y mira a Juan Esteban quien no se ha movido.

JUAN ESTEBAN: No, mamá. Me voy a quedar aquí.

BEATRIZ: (A Esteban.) ¿Y tú se lo vas a permitir?

ESTEBAN: Juan Esteban.

JUAN ESTEBAN: No, papá. Creo que la mamá ha sido muy injusta con el tío Andrés.

Beatriz al oir esto baja violentamente por la escala.


Esteban se va por la escala. Andrés queda nervioso, abatido. Juan Esteban lo mira con simpatía.

JUAN ESTEBAN: No te preocupes, tío. La mamá siempre es así. Explota por cualquier cosa. Parecería que tuviera miedo... Siempre vive con miedo.

ANDRÉS: ¿Miedo a qué?

JUAN ESTEBAN: No sé. A que me suceda algo, a que me descarríe, como dice ella... Me sobreprotege.

ANDRÉS: Debiste haber obedecido a tus padres. Debiste haberte ido con ellos.

JUAN ESTEBAN: No. No habría sido justo.

ANDRÉS: ¿Y tú pretendes ser justo?

JUAN ESTEBAN: Todos quieren eso ¿o no?

ANDRÉS: Tus padres también.

JUAN ESTEBAN: Sí, supongo que sí... Pero se contradicen...

ANDRÉS: ¿En qué?

JUAN ESTEBAN: Por ejemplo... Me han enseñado que deba amar a mi prójimo... Que todos somos hermanos... Y no me parece que ellos lo hagan. Es cierto que dan limosna cuando se la piden en la calle. Pero a mí eso no es suficiente. Hay veces que siento vergüenza de tener todo lo que tengo cuando veo a gente de mi edad que no sólo no tienen nada, sino que están condenados a no tener. Mi mamá dice que es ridículo tener vergüenza por eso... ¿Qué piensas tú?

ANDRÉS: No. No es ridículo.

JUAN ESTEBAN: Pero la mamá dice que sí, que lo que tenemos el papá se lo ha ganado honradamente con su trabajo, que ése es el ejemplo que debo seguir.

ANDRÉS: ¿Te gustaría ser abogado?

JUAN ESTEBAN: No sé... Tal vez sí, pero no como el papá. Otra clase de abogado...
ANDRÉS: ¿Qué clase de abogado?
JUAN ESTEBAN: No me preguntes tío. Tengo un enredo en la cabeza... Me imagino que tiene que haber una forma de ser más solidario con los demás, especialmente con los pobres, una forma en que el amor no sea compasión solamente.
ANDRÉS: ¿Qué te gustaría hacer entonces?
JUAN ESTEBAN: ¡Y que voy a hacer yo solo! Lo que gustaría es ayudar... Contribuir a construir un mundo más justo... No sé... No sé como explicarlo, pero cuando leí la carta del abuelo pensé que él me habría comprendido, me habría enseñado, me habría ayudado...
ANDRÉS: ¿Te impresionó la carta de tu abuelo?
JUAN ESTEBAN: Sí. Mucho.
ANDRÉS: Si te hubiera conocido te habría querido mucho, Juan Esteban.
JUAN ESTEBAN: ¿Vas a hacer lo que él te pide? (Andrés guarda silencio.) ¿Verdad que lo vas a hacer?
ANDRÉS: No lo sé, Juan Esteban... No me siento con las mismas fuerzas y el mismo entusiasmo de antes... Hasta diría que tengo miedo.
JUAN ESTEBAN: ¿A qué?
ANDRÉS: ¿Te puedes imaginar a un sacerdote que ha perdido la fe? Bueno, así es como me siento yo. Ya lo había aceptado y, de pronto, leo esa carta que me escribió el papá antes de morir y vislumbro la posibilidad de recuperar la fe, de volver a creer, de volver a sentir que la vida tiene un significado y yo una misión que cumplir.
JUAN ESTEBAN: ¿Y a qué le tienes miedo, entonces?
ANDRÉS: Al fracaso de nuevo... Tú no sabes lo que eso... Como duele... Cuando uno se siente inútil, derrotado, engañado, ridículo, solo...

Juan Esteban queda un instante mirando a su atribulado tío.

JUAN ESTEBAN: Tío... ¿Qué es el socialismo?
ANDRÉS: Algunos dicen que es una quimera.
JUAN ESTEBAN: ¿Y tú? ¿Qué es lo que dices tú?
ANDRÉS: No, Juan Esteban. No hagas esa pregunta. A tu mamá no le gustaría saber de que te he estado hablando de eso.
JUAN ESTEBAN: Pero al abuelo sí le gustaría. Eso te pide en su carta, que eduques a las nuevas generaciones en los ideales de equidad y justicia que ustedes compartan... Se estaba refiriendo al socialismo ¿no es cierto? (Andrés asienta en silencio.) Hay mucha gente de mi edad con la misma disconformidad mía... Con la misma desorientación. Tienes que hacerlo, tío. Es tu obligación.
ANDRES: Me estás tentando, Juan Esteban.
JUAN ESTEBAN: Déjate tentar.

Andrés se debate en la duda.
ANDRÉS: (Cantando en voz baja.) Socialistas a la acción, dispuestos a luchar...
JUAN ESTEBAN: ¿Qué es lo que cantas, tío?
ANDRÉS: Un himno. Un himno que cuando lo cantaba se me ponía la piel como gallina.
JUAN ESTEBAN: ¿Ya no?
JUAN ESTEBAN: ¿Qué es el socialismo, tío? (Andrés queda silencioso, como ausente.) Tío... Te estoy haciendo una pregunta...
ANDRÉS: ¿Así que tú quieres saber lo que es el socialismo? Ven. Siéntate aquí. (Se sientan en las sillas junto a la mesa.) Voy a comenzar con una explicación sencilla, pero no te engañes, el asunto es más complejo de lo que parece. Casi todos esos libros que ves ahí son estudios que se han hecho sobre el socialismo. Tendrás que ir leyéndolos. Ahora, en términos simples, el socialismo es un sistema social, político y económico en que el estado, va creando las condiciones para que todos tengan igualitariamente acceso a la educación, a la salud y al trabajo que desempeñarán los individuos de acuerdo a sus particulares habilidades...

Las luces van descendiendo en medio de este último parlamento, en la misma medida que la voz de Andrés va bajando de volumen hasta llegar al apagón y silencio total.
SEGUNDO ACTO

El escenario está en penumbra. A la derecha, en la parte anterior hay una mesa redonda de restaurant y tres silllas. A la izquierda, hay una bicicleta fija de ejercico. Un foco ilumina el lado derecho, donde Andrés y Arturo toman desayuno. Arturo es un hombre de la misma edad de Andrés quien viste formalmente.

ARTURO: El otro día cuando fuiste a verme al Ministerio, sólo tuve tiempo para abrazarte. Me vas a tener que perdonar, Andrés, pero el Ministro me estaba llamando y no sabía cuánto tiempo me retenía.
ANDRÉS: No te disculpes. Entiendo.
ARTURO: Estoy tapado de trabajo. Ya ves, para poder conversar tranquilo contigo, te he tenido que citar a tomar desayuno.
ANDRÉS: Para mi cualquiera hora está bien. Total, no tengo nada que hacer.
ARTURO: ¿Cuándo llegaste?
ANDRÉS: Hace una semana.
ARTURO: ¿Dónde estabas?
ANDRÉS: En Costa Rica.
ARTURO: ¿Y...? ¿Qué tal?
ANDRÉS: Los ticos son gente amable... Simpáticos.
ARTURO: Yo me exilié en Alemania. En lo que se llamaba Alemania Oriental. La R.D.A.
ANDRÉS: ¿Y? ¿Qué tal?
ARTURO: Para serio franco no lo pasé nada de bien ahí. A los chilenos nos apiñaron en unos esparros edificios de Departamentos. Todo estaba reglamentado. Me sentí como si siguiera estando preso... Me escapé. Sí, virtualmente me escapé a París. ¡Eso sí que es otra cosa! ¿Paris? Paris será toujours Paris ¿N’est pas?
ANDRÉS: No sé. No conozco París. No he estado nunca en Europa.
ARTURO: ¿Nunca? ¿A tu edad no conoces Europa? ¿Y qué has hecho con tu vida entonces?
ANDRÉS: Eso me lo he preguntado a menudo.
ARTURO: ¿Por qué te demoraste tanto en regresar? (Andrés se encoge de hombros y suspira.) Yo, en cuanto me quitaron la “L” del pasaporte hice mis maletas y me vine.
ANDRÉS: No hablemos del pasado. Lo que me interesa es el presente, el futuro...
ARTURO: Si. Lo que paso ya es historia. Me dijiste que querías proponerme un proyecto ¿no?
ANDRÉS: Te va a interesar. Más que eso, creo que va a entusiasmarte. Tú eres la persona que necesito para realizarlo.
ARTURO: Me contaron que habías hablado con varios amigos del antiguo grupo sobre ese proyecto que tienes.
ANDRÉS: ¿Y qué te comentaron? ¿Te dijeron de qué se trata?
ARTURO: No. Me dijeron que estaban proponiendo algo, pero no me dieron detalles... (Reacción de decepción de Andrés.) Es que... Todos los que volvimos traían...
un proyecto bajo el brazo. Los que
estábamos afuera creíamos que
nosotros sí teníamos las ideas cla-
ras, que manejábamos toda la in-
formación. Pensábamos que los
que se quedaron aquí estaban con-
fundidos por el peso de la repre-
sión... Pero nos equivocábamos.
Andrés. Hay que estar aquí donde
las papas queman para tener una
visión precisa de la realidad... Me
imagino que a ti te habrá pasado
lo mismo.
ANDRÉS: No. Me pasó lo contrario.
En Costa Rica estaba desorienta-
do, cuando llegué aquí comencé a
ver las cosas claras.
ARTURO: ¡Bravo, Andrés! No debi
desconfiar de tu capacidad analí-
tica.
ANDRÉS: Me sirvió mucho un aná-
lisis de la situación que hizo mi
padre.
ARTURO: ¿Tu padre? ¿Por qué yo
tenía la impresión que tu padre
había muerto?
ANDRÉS: No. No estás equivocado.
Mi padre murió cuando yo estaba
afuera. Al llegar encontré una car-
ta que me escribió y que nunca lle-
gó a enviarme.
ARTURO: Debe haber sido muy emo-
cionante para ti.
ANDRÉS: Sí. Emocionante y esclare-
cedora. Aquí la tengo. (Saca la car-
ta del bolsillo y se la entrega.) Me
gustaría que la leyeras.
ARTURO: Yo siempre admiré y res-
peté mucho a tu padre.
ANDRÉS: Lo sé. Por eso quiero que
la leas.

Arturo comienza a leer. Se apaga el
foco que alumbraba la mesa y se en-
ciende el que ilumina a la bicicleta.
Sobre ella Esteban hace ejercicios.
Entra Beatriz en bata de levantarse.

BEATRIZ: De nuevo Juan Esteban no
está en su dormitorio.
ESTEBAN: Pero anoche durmió en
la casa. Yo lo sentí cuando llegó.
BEATRIZ: Pero ahora no está. Salí
temprano. Ha hecho lo mismo to-
dos estos últimos días.
ESTEBAN: Está de vacaciones.
BEATRIZ: Eso lo sé, como también
se adonde va.
ESTEBAN: ¿Adónde?
BEATRIZ: A juntarse con Andrés.
ESTEBAN: No creo. Andrés me lo
habría dicho.
BEATRIZ: ¿Has estado viendo a An-
drés?
ESTEBAN: ¿No debo? Es mi amigo,
es tu hermano...
BEATRIZ: ¿Qué te ha dicho? ¿Qué
hace?
ESTEBAN: Nada en especial. Está
visitando a antiguos amigos.
BEATRIZ: ¿Y de la casa? ¿Te ha di-
cho algo de la casa? ¿Va a firmar
los papeles para que podamos ven-
derla?
ESTEBAN: Beatriz... ¿A ti te impor-
ta mucho vender esa casa?
BEATRIZ: No es eso lo que me pre-
ocupa ahora.
ESTEBAN: ¿Y qué es lo que te pre-
ocupa?
BEATRIZ: Por mí que Andrés haga
lo que quiera con la casa. que se
junte ahí a arreglar el mundo con
sus amigos, pero que deje fuera de eso a Juan Esteban. No quiero que se repita con mi hijo todas las disputas, los dolores y la angustias que Andrés me provocó. Tú sabes con cuantas ansias y cariño esperé su regreso, pero por recuperar a mi hermano no voy a per

der a mi hijo...

ESTEBAN: Sinceramente creo que estás exaggerando, Beatriz.

BEATRIZ: No. No exagero... Hace una semana que prácticamente no he visto a Juan Esteban. Sólo que me está rehuyendo... Comienza a comportarse en la misma forma que Andrés lo hacía antes conni

-migo. (Esteban baja de la bicicleta y va a salir.) ¿Adónde vas?

ESTEBAN: A vestirme. Tengo citado a un cliente en media hora más.

BEATRIZ: ¡Al diablo con tu cliente!

(Esteban la mira extrañado.) Tienes que ir a esa casa, Esteban. No esta tarde ni mañana. Ahora. Ahí vas a encontrar a Juan Esteban con Andrés.

ESTEBAN: ¿Cómo puedes estar tan segura?

BEATRIZ: ¡Lo estoy! Tienes que decirle a Andrés lo que te acabo de decir. A ti te hará caso. Dile que haga con la casa lo que le plazca, pero que deje fuera de sus planes a Juan Esteban. Que no vuelva hablar con él, que no lo vuelva a ver... ¡Esa es mi condición!

ESTEBAN: Pero yo ni siquiera sé...

BEATRIZ: (Interrumpiendo.) ¿Con quién estás Esteban? ¿Con tu mujer, tus hijos, tu familia o con tu antiguo amigo de barrio? ¡Decide de una vez!

ESTEBAN: Está bien... Si planteas así las cosas...

Esteban se va. Se apaga el foco que alumbraba la bicicleta y se enciende el que alumbraba la mesa. Arturo termina de leer la carta y se la devuelve a Andrés.

ANDRÉS: ¿Qué te pareció?

ARTURO: Una linda carta. Tu padre era un buen representante de los viejos tercios socialistas. Esos eran unos tipos increíbles.

ANDRÉS: Ellos nunca bajaron sus banderas, fueron fieles a sus ideales hasta morir.

ARTURO: Me acuerdo de algunos... ¡Eran unos viejos porfiados como mulas!

ANDRÉS: Yo los llamaba consecuentes.

ARTURO: Bien, Andrés. Vamos al grano... ¿Cuál es tu proyecto?

ANDRÉS: ¿Mi proyecto?

ARTURO: ¿No era de eso que querías conversar conmigo?

ANDRÉS: ¡Pero si lo acabas de leer! Mi proyecto es el proyecto de mi padre. (Arturo se queda mirándolo con aprehensión.) Dijiste que era una linda carta.

Arturo le pone su mano en el hombro con gesto afectuoso.


ANDRÉS: (Desconfiado.) ¿Cuál?
ARTURO: Tú eres un excelente periodista. Necesitamos gente de tu capacidad. Ayer hablé con el Ministro de ti y me dio luz verde para contratarte.

ANDRÉS: ¿Contratarme para qué?

ARTURO: Para que mejores todo el sistema de comunicaciones del Ministerio. Hemos detectado que por ese lado estamos fallando. La gente no se entera de todo lo que estamos haciendo. (Andrés se le queda mirando desconcertado.) Tendrías un buen sueldo.

ANDRÉS: ¿Pero que es lo que les sucede a todos ustedes? Cada vez que me he acercado a algunos de mis compañeros de antes y les hablo de mi proyecto me ofrecen trabajo...

ARTURO: Es natural. Todos te quieren... Queremos ayudarte y que tú nos ayudes a nosotros...

ANDRÉS: ¿Me estás pidiendo que me olvide de la carta de mi padre?

ARTURO: Han sucedido muchas cosas en el mundo desde que él murió... Si él las hubiera alcanzado a conocer...

ANDRÉS: ¡No hubiera cambiado un ápice su posición!

ARTURO: Sí. Es posible... A un hombre de su edad le es difícil aceptar los cambios de la historia, pero no es tu caso, Andrés... Ahora es otro el escenario en el que tenemos que actuar...

ANDRÉS: ¿Y en ese nuevo escenario se ha acallado el clamor de los desposeídos de los que habla mi padre en su carta? ¿En él hay más justicia, más igualdad de oportunidades, más solidaridad? (Arturo guarda silencio.) ¡Contéstame! Te estoy preguntando...

ARTURO: Para todos nosotros ha sido muy duro...

ANDRÉS: ¡Y a mí me lo dices!

ARTURO: ¿Te acuerdas que Allende solía hablar de “los porfiados hechos”? De pronto los porfiados hechos se volvieron contra nosotros. Y eso hay que asumirlo y afrontarlo.

ANDRÉS: ¿Cómo? ¿Plegando nuestras banderas? ¿Cómo hay que asumir y afrontar el nuevo escenario como tú lo llamas?

ARTURO: Con pragmatismo.

ANDRÉS: ¡Pragmatismo! Recuerdo como nos burlábamos cuando alguien usaba esa palabra... Cuando éramos jóvenes, Arturo...

ARTURO: (Interrumpiendo.) Pero ya no somos jóvenes.

ANDRÉS: ¿Y qué somos? ¿Hombres maduros, cínicos y pragmáticos?

ARTURO: En el Eclesiastés se dice que cada día tiene su afán...

ANDRÉS: ¡Ah! Ahora citas a la Biblia. Antes citabas a Marx... a Lenin...

ARTURO: No me agredas, Andrés. No es justo. A mí también me duele...

ANDRÉS: ¿Te duele y desechas sin más ni más la posibilidad de buscar un cambio para hacer realidad los ideales por los que juntos luchamos toda una vida?

ARTURO: Lo que propone tu padre en esa carta, Andrés, ya se hizo.

ANDRÉS: ¿Si? ¿Dónde? ¿Cuándo?
ARTURO: No fue un Taller Interdisciplinario exactamente. Fue algo más amplio. Se discutió a todos los niveles cuál era el modelo de socialismo que correspondía a nuestra época y se llegó a la conclusión que era un socialismo renovado, moderno, pluralista, y democrático. Como el que gobierna a España, a Francia...
Se escucha el sonido de llamada de un teléfono celular.

ANDRÉS: ¿Qué es ese ruido?
ARTURO: Es mi celular. Uno tiene que andar con un teléfono celular a todas partes. Tú también tendrás uno. (Arturo toma el celular que ha dejado en la silla contigua a él.) Aló... Sí, Rosita. Comunícame con él. (A Andrés.) Es el Ministerio. ¿Le puedo decir que aceptas hacerse cargo de las comunicaciones del Ministerio? (Andrés abrumado no responde.) Aló. Sí, Raúl. Estoy en una reunión desayuno. Sí... ya termino. Estoy en tu oficina en quince minutos más... (Andrés se levanta violentamente y se va. Arturo, mientras sigue hablando por el celular, hace un gesto inútil de detenerlo.) Reuni todos los antecedentes que me pediste. Yo diría que hay solo un punto conflictivo, pero es negociable. Creo que podremos llegar a un acuerdo con la Oposición... Sí, todo, lo demás está O.K... Conforme. Voy para allá.

BEATRIZ: Espérame. He pensado que es mejor que te acompañe.
ESTEBAN: No me parece una buena idea.
BEATRIZ: Quiero ir contigo.
ESTEBAN: ¿Pero para qué? (Beatriz no responde.) ¿No confías en mí?
BEATRIZ: Andrés influye mucho en ti. Tú también estás cambiado desde que él regresó.
ESTEBAN: No puedo negar que ha removido recuerdos, sensaciones... He comenzado a cuestionarme.
BEATRIZ: ¿Vez? Es mejor que yo vaya contigo.
ESTEBAN: Tu te apasionas con mucha facilidad, Beatriz.
BEATRIZ: Y tú eres muy condescendiente con Andrés.
ESTEBAN: ¿Te has puesto en su situación?
BEATRIZ: ¿Qué situación?
ESTEBAN: Trata de comprender su desorientación, su dolor... Andrés ha sufrido un despojo...
BEATRIZ: ¿De qué lo hemos despojado nosotros?
ESTEBAN: No... Nosotros no...
BEATRIZ: ¿Y de qué despojo me hablas?
ESTEBAN: A un hombre tú puedes quitarle su dinero, despojarlo de sus tierras, dejalo sin trabajo... Pero do...lido o abatido conseguirá luchando por recuperar lo que le han quitado porque conserva su visión de lo que es justo y lo que es injusto... lo que es lo bueno o lo que es lo malo... pero cuando a uno lo despojan de sus ídeales, cuando le dicen que es mentira lo que siempre ha dado por cier-
to, cuando lo dejas sin sus valores...
¿Cómo...cómo se las arregla para continuar viviendo?

BEATRIZ: Andrés no actúa como si hubiera sido despojado de nada. El sigue pensando y actuando como lo ha hecho siempre.

ESTEBAN: No. No te equivoques. El Flaco llegó desorientado, viviendo una terrible crisis y de pronto, se encuentra con esa carta de tu papá. Entonces él vislumbra una posibilidad de seguir siendo el que siempre fue, de volver a tener esperanza. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?

BEATRIZ: No. La verdad es que no te puedo entender.

ESTEBAN: Encontrar esa carta de su padre, es lo mejor que pudo sucederle al Flaco...

BEATRIZ: ¿Sabes? Mejor es que no vayas a hablar con Andrés. Iré yo.

ESTEBAN: No. Iré yo. Pero sin ti. Quiero tener una conversación a solas con el Flaco. Si en algo tienes razón es que no es bueno que meta en la cabeza de Juan Esteban, sueños y utopías que van a terminar por frustrarlo.

BEATRIZ: Está bien. Anda tú solo. Pero yo llegaré allá más tarde. Y cuando llegue espero que Juan Esteban ya no esté ahí.

ESTEBAN: (Mientras sale.) ¿Y quién te asegura que Juan Esteban está con Andrés?

Esteban sale.

BEATRIZ: De eso, estoy segura.

Se apaga el foco que ilumina la bicicleta. Se encienden las luces del escenario después de un instante. entra Andrés agobiado. Va lentamente hasta la mesa y mira los libros que hay sobre la mesa. Toma uno, lo abre y en un súbito ataque de furor, lo tira lejos. De un manotazo tira los demás libros que hay en la mesa, las emprende a puntapiés con las cajas donde hay más libros y papeles. Se detiene exhausto. Se sienta en el diván y oculta su rostro con sus manos. Transcurren unos segundos en que Andrés permanece inmóvil en esa posición.

Sube por la escala Mirta y se detiene antes de terminar de subir. Es una Mirta más gorda y con un maquillaje sobrecargado tratando de que él conserve la máscara de juventud que ya la ha abandonado. Termina por ingresar a la buhardilla sin advertir la presencia de Andrés quien si la ve y la observa en silencio. Mirta respira hondo como si olfeara algo. Va a la ventana y se queda mirando perpleja al no ver los jabones que supone permanecen ahí.

ANDRÉS: ¿Qué haces aquí, Mirta?

MIRTA: Es el mismo olor que recordaba, pero no están los jabones que ponía a secar tu mamá en la ventana.

ANDRÉS: Por favor, Mirta. Necesito estar solo.

MIRTA se acerca a él y mira al diván.

MIRTA: El mismo diván verde.
ANDRÉS: ¿Cómo encontreste?
MIRTA: Te vi llegar. Trató de hablar-te, pero no me viste. Dejaste la puerta abierta... Entonces entré...
Tenía miedo de volver a esta pieza, temía que estuviera muy cambiada, pero casi está igual. Hasta el mismo olor... ¿No lo sientes tú?
ANDRÉS: Es lo primero que sentí cuando entré aquí por primera vez... Después que regresé.
MIRTA: Todo está igual. ¿Y yo? ¿Te parezco que he cambiado?
ANDRÉS: Algo...
MIRTA: ¿Mucho?
ANDRÉS: No tanto como yo.
MIRTA: Para mí tú eres el mismo de entonces.
ANDRÉS: Han transcurrido cerca de veinte años.
MIRTA: Veinte años de espera...
ANDRÉS: ¿Qué esperabas?
MIRTA: ¿Supiste que me casé?
ANDRÉS: Sí. Y que ahora estás separada.
MIRTA: ¿Quieres saber por qué me separé?
ANDRÉS: Yo también me casé y estoy separado.
MIRTA: Te tiene que haber pasado lo mismo que a mí.
ANDRÉS: ¿Tú crees?
MIRTA: ¿Por qué regresaste, Andrés?
ANDRÉS: Todavía me lo pregunto.
MIRTA: ¿Y no encuentras la respuesta?
ANDRÉS: De pronto sentí que había malgastado mi vida.
MIRTA: Sí. Eso es. Los dos la malgastamos.
ANDRÉS: ... Que en un momento había perdido el hilo conductor de mi historia personal... Pensé que volviendo, tal vez lo podría encontrar.
MIRTA: ¿Y lo encontreaste?
ANDRÉS: Déjame, Mirta... Estoy muy confundido... Necesito estar solo. Necesito pensar...
MIRTA: Yo sé donde y cuando perdí mi camino.
ANDRÉS: En eso me llevas ventaja.
MIRTA: Yo creo... Que tú y yo perdimos nuestros caminos al mismo tiempo y en el mismo lugar. (Andrés la mira extrañado.) Aquí. Ese día. (Una pausa en la que Andrés la sigue mirando sin entender.) Es igual que cuando una película se detiene en una imagen... Pero no es solo imagen... Es también el olor de esos jabones que tu mamá ponía a secar en la ventana... Es el sentir la presión de tu mano sobre mi cuerpo... Es el corazón que late apresurado. Es lo que hicimos y también lo que no hicimos... Lo que me dijiste y yo te dije...
ANDRES: Me acuerdo que me preguntaste si era comunista.
MIRTA: Fue por lo que dijiste de la quinta de los Vega. Tú dijiste que esa quinta era un lunar en el barrio y yo te dije que no sabía por qué la gente se refería a los lunares como si fueran algo feo y que yo tenía dos lunares que los encontraba bonitos. Entonces tú quisiste verlos, querías descubrir donde estaban y a mí me dio vergüenza y caímos sobre ese diván y tú...
ANDRÉS: (Interrumpiendo.) No sigas, Mirta. Sé muy bien lo que sucedió ese día.
MIRTA: Fue mi culpa. Me asusté.
ANDRÉS: Es absurdo estar hablando de eso ahora.
MIRTA: Si no me hubiera asustado, nuestras vidas habrían sido diferentes.
ANDRÉS: No. No tiene nada que ver, Mirta.
MIRTA: ¿Quieres ver mis lunares? (Toma la mano de Andrés y la lleva a su pecho.) Por aquí. Úscales. ¿O prefieres que los descubra yo? (Se desabotonan la blusa.)
ANDRÉS: ¡No hagas eso, Mirta!

Mirta continua su acción. Andrés con violencia le toma la mano y la obliga a no proseguir.

ANDRÉS: ¡Te dije que no lo hicieras! ¡No me interesan tus lunares!
MIRTA: Pero si estabas tan ansioso por verlos...
ANDRÉS: Eso sucedió hace mucho tiempo, Mirta.
MIRTA: Cuando se detuvo la película.
ANDRÉS: Las películas pueden detenerse, no la vida.
MIRTA: Y, sin embargo, se detuvo. Tú mismo dijiste que regresaste para reencontrar el punto en el que perdiste el camino. Fue en ese momento, Andrés. Ese.
ANDRÉS: ¿Pero no te das cuenta que ya no somos los mismos? Si yo quisiera hacer ahora el amor contigo, simplemente, te lo propon-

dría; te preguntaría si quieres acostarte conmigo, no necesitaría la excusa de buscar lunares.
MIRTA: ¿Por qué no me lo preguntas?
ANDRÉS: Porque no me interesas, Mirta. Por eso.

Mirta angustiada se va encima de Andrés tratando de besarlo.

MIRTA: No es verdad... No quieres reconocerlo... Bésame... Déjame besarte... (Andrés la rechaza con violencia.)
ANDRÉS: ¡Basta ya, Mirta!

Mirta se detiene dolorida y prallogizada. Esteban sube por la escala y se detiene en ella al ver lo que está sucediendo.

ANDRÉS: Es ridículo. Te comportas como si tú y yo fuéramos unos adolescentes. Pero entiéndelo, Mirta. Todos estos años no han sido un paréntesis. La historia no se detuvo. Ni la historia del mundo ni nuestras historias personales. Aunque lo quisiéramos, no podemos volver atrás. No podemos recuperar ni la inocencia, ni la ingenuidad, ni los ideales que fueron quedando en el camino. ¡No se puede!
MIRTA: (Sollozando.) Andrés... Yo he esperado... Hace tanto tiempo que te esperaba...
ANDRÉS: ¡Entiéndelo, Mirta! ¡Ya no somos lo que fuimos! ¡Nunca más volveremos a serlo!
Esteban decide volverse. Andrés lo alcanza a ver.

ANDRÉS: ¡Esteban! ¡No te vayas! (Esteban se detiene.) Perdona, Mirta. Tienes que irte. Tenía citado a Esteban para una reunión muy importante. (Mirta deja de llorar y lo mira con odoio. sin moverse.) Por favor, Mirta. Andale.
MIRTA: ¡Maricón!... ¡Maricón!

Y se va rápidamente por la escalera. Andrés, agobiado hace un gesto de alivio. Esteban, desconcertado, lo mira un instante.

ESTEBAN: No pude evitar escuchar lo que le dijiste a Mirta.
ANDRÉS: Me descontrolé. Me sacó de mis casillas.

ESTEBAN: Mencionaiste los ideales que habían quedado en el camino.

ANDRÉS: ¿A qué viniste, Gordo?

ESTEBAN: Si te he de ser sincero, no fue por mi propia iniciativa.

ANDRÉS: ¿Te envió Beatriz?

ESTEBAN: Me pidió que hablara contigo.

ANDRÉS: Puedes ahorrarte la conversación.

ESTEBAN: Pero, Flaco, no me trates como si fuera tu enemigo.

ANDRÉS: Puedes decirle que firmare los papeles que quiera, que puede disponer de esta casa como le plazca. (Esteban lo mira atónito.) ¿Qué me miras? ¿No es eso lo que querían? Hagan el negocio del Apart Hotel... Si tú dices que es un buen negocio, debe serlo... Tú sabes de negocios ¿no?

ESTEBAN: ¿Qué sucedió, Flaco?

ANDRÉS: Déjame solo. ¿Quieres?

ESTEBAN: No. No quiero.

ANDRÉS: ¿Qué más vas a pedir?

ESTEBAN: Soy tu amigo, Flaco... Quiero saber lo que te ha ocurrido... ¿Por qué cambiaste tu decisión?

ANDRÉS: Lo único que te debe importar es lo que ya te dije.

ESTEBAN: ¿Estuviste hablando con tus antiguos compañeros de Partido? (Andrés guarda silencio.) ¿Es eso? (Andrés asiente.) ¿Y qué sucedió? ¿Qué te dijeron? (Andrés rie con amargura.) ¿De qué te ries?

ANDRÉS: ¡Me ofrecieron paga, Gordo! Soy un hombre afortunado. Reciém regreso y tú y mi hermana me tienen un negocio fabuloso para llenarse de plata y mis amigos me ofrecen buenas pegas. ¿No te parece que tengo razón demás para considerarme afortunado?

ESTEBAN: ¿No se interesaron por el proyecto de tu padre?

ANDRÉS: Parece que llegué atrasado. El taller que propone mi padre ya se había hecho. A todos los niveles, me dijo Arturo Celis. Y habían llegado a una conclusión clara y precisa. El modelo socialista que se necesita hoy es el de un socialismo renovado, moderno, pluralista y democrático. El ejemplo es España, Francia...

ESTEBAN: ¿Eso te dijo Arturo Celis?

ANDRÉS: Me dio a entender muy
claramente que estaba meando fuera de tiesto.

ESTEBAN: ¿Y bastó eso para...?
ANDRÉS: (Interrumpiendo) ¡Pára, Gordo! ¿Me vas a tirar las orejas ahora? ¿Me vas a decir que la lucha continúa? ¿Tú me lo vas a decir?

ESTEBAN: No. Sé muy bien que no tengo derecho ni autoridad para hacerlo.

ANDRÉS: Esta casa... La pobre Mirta... Todo es lo mismo...

ESTEBAN: No te entiendo.

ANDRÉS: Esta casa... Cuando el papá la construyó estaba orgulloso de ella. Decía que aquí vivirían sus hijos, sus nietos, sus biznietos... Lo que el papá no sabía es que el barrio cambiaría, que dejaría de ser un lugar alejado para convertirse en unos de los centros de la ciudad con grandes edificios, shopping center, restaurantes internacionales y hasta un Apart Hotel. Y aunque sigue siendo una casa sólida hay que demolerla... No tienes nada que ver con el nuevo entorno... ¿Te das cuenta lo que quiero decir?

ESTEBAN: Sí. Me doy cuenta.

ANDRÉS: Y Mirta que pretende hacer caso omiso de todo lo que ha vivido ella, de todo lo que ha vivido yo y quiere volver al día en que la trajo aquí y que no hicimos el amor solo porque nos asustamos.

ESTEBAN: En todo caso, fuiste muy duro con ella, Flaco.

ANDRÉS: Senti rabia. Pero no contra Mirta, sino contra mi. Me vi reflejado en ella. Gordo. Mi mismo error. Mi mismo empiecenimiento en negarme a ver que las circunstancias han cambiado, que estamos condicionados por hechos que no gobernamos... (Andrés oculta su rostro entre sus manos. Esteban pone su mano en el hombro de Andrés tratando de confortarlo.) Gordo... Dime... Dime tú que siempre tuviste la cabeza más fría que yo... ¿Cómo... Cómo es posible que ahora nos digan que toda nuestra vida... Todo lo que hicimos no vale nada... ¿En qué estaba toda la juventud de mi tiempo? ¿Hueveando?

ESTEBAN: Hay veces cuando miro hacia atrás, cuando recuerdo... ¿Sabes tú lo que llego a pensar? Que fue una borrachera colectiva y que ahora, como todos los curados, estamos con la resaca. A uno los pescó más fuerte, otros lograron despejarse a tiempo. Pero todos todavía estamos sufriendo la gran reseca de una gran borrachera...

ANDRÉS: Tú dices que nos curamos como si estuviéramos en una tremenda farra... ¿Eso es lo que hicimos con nuestras vidas? ¿Una farra? ¿Eso es lo que quieres decir?

ESTEBAN: Sí. Algo así...

Quedan un momento en silencio abrumados.

ANDRÉS: Oye, Gordo... ¿Y si fuera
al revés? ¿Si fuera ahora cuando todos están borrachos...? Ahora, Gordo...
ESTEBAN: ¡Sería lindo!
ANDRÉS: ¡Lindo!
ESTEBAN: Lo que yo no quisiera, Flaco, es que Juan Esteban se haga esta misma pregunta algún día...
¿Qué le vas a decir ahora? ¿Cómo le vas a explicar tu cambio?
ANDRÉS: Preferiría no verlo. Sé lo que va a pensar de mí. Va a reaccionar como yo habría reaccionado a su edad.
ESTEBAN: Sí, mejor que no lo veas.
ANDRÉS: ¿Sabes que Beatriz tiene razón cuando dice que se parece a mi? En estos días lo he aprendido a querer como si fuera mi propio hijo.
ANDRÉS: Lo siento, Gordo. Me aferré a él. Juan Esteban me alentó, hizo que por un momento renacieran mi fe. Perdona, debí haber sido más prudente... Pero es el resultado de otras de mis frustraciones. El no haber tenido hijos.
ESTEBAN: ¿Y eso por qué fue? ¿Ida o tú tenían algún problema?
ANDRÉS: No del tipo que estás pensando.
ESTEBAN: ¿Y de qué tipo entonces eran tus problemas para no tener hijos?
Entra Ida. Se sienta frente a la mesa.

IDA: Andrés, pásame, por favor, la carpeta con los testimonios que recogimos de las violaciones a los derechos humanos.
ANDRÉS: A mí, Gordo, la política se me metió hasta en la cama...
ESTEBAN: ¿Cómo es eso?
JUAN ESTEBAN: (Fuera.) ¿Tío...? ¿Estás arriba?
ESTEBAN: Juan Esteban.
ANDRÉS: Anda, Gordo... Que no suba... No quiero verte ahora... No podría... (Esteban baja la escala apresuradamente.)
ANDRÉS: ¿Vas a trabajar también esta noche?
IDA: Tengo que acompañar esos testimonios con una minuta. Mañana llega a San José el Secretario General de la OEA y tenemos que entregarle este documento.
ANDRÉS: Es suficiente con los testimonios. No hagas la minuta. (La acaricia y la besa en la mejilla.) Ven conmigo.
IDA: El acuerdo de nuestro grupo fue entregar los testimonios con una minuta.
ANDRÉS: (Mientras la acaricia.) Pero no tienes por qué hacerla esta noche... Yo tengo planes mejores.
IDA: Si no la redacto ahora ¿cuándo lo hago?
ANDRÉS: Mañana por la mañana. Yo te ayudo. Todo tiene su momento y ahora es el momento para el amor. (La besa en la boca.)
IDA: Me estás tentando, Andrés.
ANDRÉS: Déjate llevar por la tenta-
La lleva hasta el diván

IDA: Ante una invitación como ésta...

Ambos se tienden en el diván. Se acarician, se besan. Comienzan a sacarse la ropa: de pronto, Ida se separa, se levanta y busca algo.

ANDRÉS: ¿Qué buscas?
IDA: Mis píldoras. Estaban aquí. Siempre las dejó aquí.
ANDRÉS: ¿Qué importan las píldoras?
IDA: Importan.

Ida sigue buscando. Andrés va hacia ella y la acaricia.

ANDRÉS: Corramos el riesgo.
IDA: No. Yo no corro ningún riesgo.
ANDRÉS: Amor, no las busques más. No las vas a encontrar.

Ida se vuelve y lo mira extrañada.

IDA: ¿Por qué?
ANDRÉS: Las boté.
IDA: ¿Dónde?
ANDRÉS: Las boté a la basura.
IDA: ¿Por qué hiciste eso?
ANDRÉS: Te lo he dicho tantas veces, mi amor. Quiero tener hijos, quiero que seamos una familia...
IDA: ¿Pero cómo puedes ser tan irresponsable, Andrés?
ANDRÉS: ¿Es una irresponsabilidad querer tener hijos?
IDA: ¿Y no has pensado en mí? ¿Crees que podría seguir trabajando para la resistencia estando embarazada? ¿Es posible que por pensar en nosotros nos olvidemos de todos los que están en Chile sufriendo la dictadura?
ANDRÉS: Todos los exiliados trabajan para la resistencia, lo que no les impide tener una vida personal, una vida familiar...
IDA: No me interesa lo que los demás hagan o no hagan. Yo sé cuáles son mis principios y mis prioridades.

Ida va a la mesa y se pone a escribir. Andrés, frustrado, la mira un instante.

ANDRÉS: Ida, sólo una pregunta. (Ida levanta la vista de sus notas y lo mira.) ¿Cuándo? ¿Cuándo de acuerdo a tus principios y prioridades vas a dejar de tomar esas píldoras anticonceptivas?
IDA: ¡Cuando caiga Pinochet!
ANDRÉS: ¡Que largo me lo fias!

Ida, preocupada, va donde Andrés y lo acaricia con ternura.

IDA: No digas eso. No permitas que tu fe flaquee. Será muy pronto. ¿No has leído lo que dice la prensa de todo el mundo? ¿No escuchaste el informe de Carrasco cuando regresó de Chile? La dictadura no tiene ningún apoyo. Está con problemas graves. La cesantía aumenta, se organizan protestas, se asegura que hay divisiones dentro del Ejército... No, Andrés, antes de fin de año volveremos a Chile. Ahí tendremos
nuestros hijos que serán chilenos. En este año de 1977 caerá Pinochet. De eso, no te quepa la menor duda.

Ida se va: Andrés presta atención a las voces que se escuchan en la planta baja de Esteban y Juan Esteban discutiendo Ad Libitum. Juan Esteban queriendo subir y Esteban tratando de impedirlo.

ESTEBAN: (Fuera.) ¡Juan Esteban, vuelve! ¿Adónde vas? ¡Regresa aquí!

Juan Esteban ingresa rápidamente por la escalera: ve a Andrés y habla hacia abajo.

JUAN ESTEBAN: Aquí está el tío Andrés... ¿Por qué me lo negabas?
(A Andrés.) ¿Por qué el papá no quiere que te vea? ¿No nos escuchaste? ¿Te estás ocultando de mí?
ANDRÉS: No. No es eso, Juan Esteban.

JUAN ESTEBAN: Tengo algo que decirte, tío... Les conté a algunos amigos lo de la carta del abuelo y que tú ibas a hacer un Taller aquí. Se entusiasmaron. Quieren participar. Sólo para aprender. Queremos pedirte permiso para poder venir a las reuniones... Solo a escuchar... A tomar notas... ¿Crees que será posible, tío?

Esteban ha entrado en el parlamento anterior y se mantiene expectante.

ANDRÉS: No sé...

JUAN ESTEBAN: Solo escucharemos, tío... Solo eso...

ANDRÉS: Han habido algunos problemas... No será tan luego.

JUAN ESTEBAN: No importa. Esperaremos. Mientras tanto podremos leer tus libros. Estaremos mejor preparados así. (Advierte los libros tirados en el suelo.) ¿Por qué los libros están en el suelo? (Mira a Esteban acusadoramente.) ¿Fuiste tú el que los botaste?

ESTEBAN: No. Fue Andrés.

Juan Esteban mira atónito a Andrés.

JUAN ESTEBAN: ¿Por qué, tío? (Andrés permanece en silencio.)

ESTEBAN: Mejor es que se lo digas de una vez, Andrés.

JUAN ESTEBAN: ¿Decirme qué? (Andrés sigue en silencio.)

ESTEBAN: Tu tío ha decidido no hacer ningún Taller aquí.

Juan Esteban mira interrogante a Andrés quien rehuye su mirada.

JUAN ESTEBAN: ¿Es verdad lo que dice el papá?

ANDRÉS: Sí. Es verdad.

JUAN ESTEBAN: ¿Y la carta del abuelo? ¿Vas a dejar sin cumplir la última voluntad del abuelo?

ANDRÉS: Tu abuelo estaba enfermo. No sabía bien lo que sucedía a su alrededor, lo que estaba pasando en el mundo.

JUAN ESTEBAN: ¡Estás hablando igual que la mamá!

ANDRÉS: Creo que ella tenía razón.
Juan Esteban.

ESTEBAN: Tu tío ha decidido firmar la escritura para que esta casa se venda.

Juan Esteban se vuelve a Andrés esperando una rectificación que no llega.

JUAN ESTEBAN: ¿Preferiste hacer un buen negocio? (Andrés guarda silencio y no lo mira.) Sacaste las cuentas y decidiste no vender esta casa, sino vender al abuelo, vended te a ti mismo. ¿No es eso?

ESTEBAN: ¡Juan Esteban! Estás ofendiendo a tu tío Andrés. Pidele disculpas.

JUAN ESTEBAN: (Al borde de las lágrimas.) ¡Farsante! ¡Farsante!

ANDRÉS: Creo que no obtendría nada tratando de explicarte... Hay cosas que a tu edad no se entienden.

JUAN ESTEBAN: Hay cosas que sólo a mi edad se entienden.

ESTEBAN: Cuando tengas los años que tu tío y yo tenemos...

JUAN ESTEBAN: ¡Yo sé lo que sucede cuando se tienen los años que el tío y tú tienen: se dan cualquie ra excusa para olvidarse de aquello por lo que lucharon, por lo que creyeron y lo sacrifican todo por unos cuantos pesos.

ANDRÉS: Yo no he abandonado mis ideales, Juan Esteban. Ellos me dejaron a mí.

JUAN ESTEBAN: ¡De lo que estoy seguro es que eso no me va a suceder a mí!


Juan Esteban comienza a recoger algunos libros diseminados por el suelo.

JUAN ESTEBAN: Ya que tú no los necesitas, podré quedarme con estos libros ¿verdad?

ANDRÉS: Si quieres un consejo...

JUAN ESTEBAN: No. No quiero. No tienes derecho a darme consejos.

ANDRÉS: Con o sin derecho, te lo voy a dar de todos modos. Olvida la carta del abuelo. Lo único que vas a lograr si no lo haces es sufrir, estrellarte contra la pared...

ESTEBAN: Nosotros venimos de vuelta, hijo... El Flaco y yo tenemos una experiencia que fue linda en un comienzo, pero muy dolorosa después.

JUAN ESTEBAN: ¿Pero que es lo que pretenden ustedes dos? ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Hacerme socio en el negocio del Apart Hotel? ¿Hacerme rico? ¿Ese es el modelo de vida que me ofrecen?

ANDRÉS: Sólo queremos tu bien... Evitarte desilusiones... Frustraciones...

ESTEBAN: Ya nadie piensa en el socialismo como una solución para los problemas de la humanidad.

JUAN ESTEBAN: Yo no sé si será el socialismo marxista del tío o el comunitario con el que soñabas tú... Ni siquiera sé si se llamará socia-
lismo... Pero algún sistema tiene que haber en el que todos nos sintamos de verdad solidarios... Solidaridad... Esa palabra me la enseñaste tú, tío.

ESTEBAN: Eso es lo que nosotros anhelábamos, Juan Esteban...

JUAN ESTEBAN: Y fracasaron. Reconozcan que fracasaron.

ESTEBAN: ¿Y por qué a ti no te va a suceder igual?

JUAN ESTEBAN: En algo se equivocó el abuelo en su carta. La tarea de construir una nueva sociedad que respondía al clamor de los desposeídos del mundo, no era para la generación de ustedes. ¡Es para la mía! ¡Y lo conseguiremos!

ESTEBAN: ¿Lo oyes, Flaco? La misma petulancia que nosotros teníamos...

ANDRÉS: No, Gordo. No es petulancia. Es la misma sed de justicia.

Juan Esteban los mira con una sonrisa despectiva.

JUAN ESTEBAN: ¡El Gordo y el Flaco! ¡Linda pareja!

ESTEBAN: Una pareja de amigos... Eso si no ha sido destruido por el tiempo. Nuestra amistad.

JUAN ESTEBAN: No. Una pareja de cómicos como esos que habían antes. Cada vez que veo una película de Laurel y Hardy en la televisión me muero de la risa. El Gordo era tan prepotente... Igual que tú, papá y el Flaco tan esforzado como el tío Andrés. Se ponían grandes tareas y todo les salía mal y lo intentaban una y otra vez, hasta quedar sin saber que hacer, mirando a la cámara igual que ahora me están mirando ustedes, ahora... ¡Si son iguales al Gordo y al Flaco de las películas! ¡Si son para la risa! (Se le quiebra la voz.) ¡Para la risa!

Y para que no lo vean que se ha emocionado se va rápidamente llevándose unos libros con él. Esteban trata de detenerlo.

ESTEBAN: ¡Espera, Juan Esteban! ¿Adónde vas? No te permito...

ANDRÉS: ¡Déjalo, Gordo!

ESTEBAN: ¿Pero no escuchaste lo que nos dijo? ¡Mocosino insolente!

ANDRÉS: Quizás tenga razón.

Esteban lo mira extrañado. Andrés se rasca la cabeza como lo hacía Stan Laurel.

ESTEBAN: ¿Eso somos su padre y su tío para él? ¿Unos cómicos de pacotilla?

ANDRÉS: No. De pacotilla, no. Eran buenos. ¿Te acuerdas de una vez que fuimos al Teatro Rialto a un festival de Laurel y Hardy? Te dolieron los pies de tanto reírte.

ESTEBAN: ¿Los pies?

ANDRÉS: Sí, los pies, Gordo. Porque tú te reías así, golpeando el suelo con tu pie. (Andrés hace la mimica. Esteban se sonrie acordándose.)

ESTEBAN: Me acuerdo de una escena increíble. El Gordo y el Flaco
tratando de subir un piano por una larga y empinada escala...
ANDRÉS: ...Y cuando después de muchas dificultades lograban llegar arriba, el piano se caía escala abajo...
ESTEBAN: (Ríéndose.) ¡Y volver a empezar de nuevo! ¿Te acuerdas?
ANDRÉS: (Ríéndose.) Y cuando volvían a subir el piano, se volvía a caer...
ESTEBAN: (Ríéndose.) ¡Hasta que el piano terminaba hecho añicos!
ANDRÉS: ¡La cara que ponía el Gordo!
ESTEBAN: ¡Y la del Flaco era todo un poema!

Se rien abiertamente. Andrés súbitamente se pone serio.

ANDRÉS: A nosotros nos sucedió lo mismo.
ESTEBAN: ¿Lo mismo?
ANDRÉS: Se nos desbarató el piano. ¡Nos quedamos sin piano, Gordo!
ESTEBAN: Pero Laurel y Hardy seguían intentándolo.
ANDRÉS: Laurel y Hardy unidos, jamás serán vencidos. ¡Vamos, Gordo! ¡A subir el piano!

Personificando a Laurel y Hardy Andrés y Esteban hacen la mimica de tomar un piano subirlo hasta que el piano se cae. Hardy ordena recomenzar. Laurel obedece. Se repite la acción hasta que el piano se rompe. Miran un instante desconcertados al imaginario piano desbaratado. Andrés reacciona y abraza triste a Esteban. Luego le extiende la mano.

ESTEBAN: ¿Qué haces?
ANDRÉS: Me voy.
ESTEBAN: ¿Adónde?
ANDRÉS: Me regreso a Costa Rica.
ESTEBAN: No... Tú no puedes hacer eso...
ANDRÉS: Chao, Gordo.
ESTEBAN: ¿Pero que va a hacer en Costa Rica?
ANDRÉS: Seguir en la Agencia de Turismo y en mis horas libres sentarme en un banco de una plaza...
ESTEBAN: Tú no estás para eso.
ANDRÉS: ¿Te acuerdas de ese refugiado español que llegó al barrio? Se sentaba en un banco en la plaza y nos contaba sus cuentos de la guerra española.
ESTEBAN: Suarez Picalla... El gallego...
ANDRÉS: Nosotros nos divertíamos oyéndolo... De como se apasionaba con sus odios... De como exaltaba la causa republicana... Nos parecía un personaje pintoresco, como si fuera de otro planeta... Así voy a ser yo... El chileno que les cuente como fue la Unidad Popular... Les cantará el "Venceremos"... Y los muchachos ticos se entretendrán conmigo...

ESTEBAN: Pero... ¿Te vas a quedar ahí? ¿No vas a regresar nunca a Chile?
ANDRÉS: Sí... Tal vez... Algún día...
ESTEBAN: ¿Cuándo?
ANDRÉS: ¿Cómo es eso que decía Beatriz y que a mí me parecía tan siúctico?... ¡Ah, sí! Ya me acuerdo... Cuando haya cicatrizado esa herida que aún está abierta.
ESTEBAN: Yo no puedo dejarte ir...
ANDRÉS: ¿Y qué voy a hacer aquí?
¿Tienes un proyecto mejor para mí que ese Apart Hotel?

Andrés va a la escala. Se vuelve y le hace con la mano un gesto de despedida.

ESTEBAN: Andrés... Espera... Yo voy contigo...
ANDRÉS: No seas tonto, Gordo... No puedes... Tú ya lograste poner los pies sobre la tierra... Tienes una familia... Tienes que cuidar a Juan Esteban... Preocúpate... Tú sabrás como hacerlo... Chao...

Andrés se va. Esteban solo, hace esfuerzos por controlar su emoción. Se agacha a levantar unos libros que aún quedan en el suelo y los deposita en la mesa. Mira el lugar. Va hasta donde está el tocadisco y los discos. Toma alguno de ellos y los revisa. Se detiene en uno y sonríe nostálgico. Lo pone en el tocadisco y se oye a Gardel cantando Cuesta abajo. Lo escucha con recogimiento. Entra Beatriz por la escala se extraña de ver a Esteban solo:

BEATRIZ: ¿Estás solo? (Esteban asiente) ¿Y Andrés?
ESTEBAN: Se fue.
BEATRIZ: ¿Con Juan Esteban?
ESTEBAN: No.
BEATRIZ: ¿Por qué estás escuchando tangos? A ti nunca te han gustado y menos a mí.

Vá al tocadisco y para el disco.

ESTEBAN: Era el tango preferido de Andrés.
BEATRIZ: Sí. Me acuerdo. Ahora sí que estará cantándolo con razón...
¿No ése que dice algo así como la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser?
ESTEBAN: No. No creo que lo siga cantando.
BEATRIZ: ¿Por qué no? Ahora sí que le calza ¿no?
ESTEBAN: El dolor de ya no ser sí, tal vez, pero Andrés no tiene por qué sentir la vergüenza de haber sido. Todo lo contrario. Tiene que sentir el orgullo de haber sido. Con todos los errores que pudieron haber cometido, no hubo causa más noble, más generosa, de mayor entrega. De eso no se siente vergüenza, Beatriz, sino orgullo.

BEATRIZ: ¿De qué estuvieron hablando? ¿Qué cosas se metió en la cabeza?
ESTEBAN: Andrés ha aceptado que esta casa se venda. Construiremos aquí el Apart Hotel.
BEATRIZ: ¿Y su famoso Taller?
ESTEBAN: No habrá taller.
BEATRIZ: ¿Y Juan Esteban?
ESTEBAN: No volverá a ver a Andrés.
BEATRIZ: ¿Seguro?
ESTEBAN: Seguro.

Beatriz sonrie aliviada.

BEATRIZ: Entonces todo está en orden.
ESTEBAN: Sí. Como a ti te gusta.
BEATRIZ: Mañana mismo voy a llamar a los Traperos de Emaus para que saquen todos estos libros y cachivaches de aquí. Haremos una obra de caridad y al mismo tiempo nos evitaremos pagar porque se lleven todos estos trastos.

En el parlamento anterior se comenzó a escuchar gritos que provienen del exterior.

ESTEBAN: ¿Qué son esos gritos?
BEATRIZ: No sé. Había mucho barullo en los alrededores del Shopping Center. Gente y carabineros. No pude dejar el auto en el estacionamiento.

Los gritos se han convertido ahora en un acomodado grito de huelga...

Huelga.

ESTEBAN: Parece que hubiera una huelga
BEATRIZ: No puede ser... ¿Quiénes pueden declararse en huelga?
ESTEBAN: Eso es lo que están gritando. Deben ser los empleados del Shopping Center.

BEATRIZ: No... Tienes que estar equivocado... ¿Cómo va a haber huelga?
ESTEBAN: Escucha... Como diría tu padre... Es el clamor de los desposeídos.

Beatriz llamada va hacia la ventana y mira por ella.

BEATRIZ: ¡Esteban! ¡Ven! Mira... Es Juan Esteban... Está en medio de toda esa gente gritando, lanzando piedras a los carabineros... ¡Esteban! Lo han tomado. Lo están arrastrando hasta un carro... ¡Lo están tomando preso! Ven... ¡Vamos!

Beatriz apresuradamente baja por la escala. Esteban no se ha movido donde está. Silba los primeros acordes de El viejito del acordeón y se queda esperando una respuesta a su silbido que no llega.

APAGON FINAL.