## I

Se apoya el Pronumciado al condenarme por negligencia, en haber manifestado a la hija del Dr.Marañón, destacsdo elemento del "Trente pupalar" (Considorando 3e) que estaba refiugiada on el Hogar Koleco como yo, en el piso đel Sr. Arsoz, su cuñedo, y nó en el "de izquierdas" como se ha dicho on autos; que en el mío lo estaba. su profesor de equitación SreBetancour, por la especie calumniosa insinuada por este picador de que la Dipección de Seguridad llegó a conocer los nombres de los refugiados, aungue no puede afirmar si 10 supo o nó por conducto del repetido Harañón, (Resultando 2e).

Comprendese bien, que ni voy a renegar del afeeto de este honopable cabailepo, ni voy a intentar defendeplo, io primero me lo veda mi condición de buen nacido, sabiendo sus preocupaciones y desvelos por sacarme de le Carcel ziodolo; lo segundo porque ciertamente que no lo necesita, como esté en el ánimo de todos y se verá más inego.

Gue en el hogar del Dr. Marañón se era contrapio -furiosamente $\omega$ ntrario $a l$ maldite "frente populap" y que este señor no pertenecia a ningun partido polltico de izquierdas, sólo pueden ignorarlo los que no quieren seberlo; pero pueden afirmarlo emiges suyos tan prestigiosos y de tan peconocido fervor nacionaLista, cual los siguientes:

12 D. Viconte Castaïeda, Seeretario de la Ro Academia de la Historia.

29 Dr. Cortezo, de la K. Aeademia de nedicina, L6́pez de Heyos, 11.

3^ D. José 选, Torroja, Subsecretario de Obres Pliblicas y Secretario de le H. Academia de OLencies, asiccomo de la R. Sociedad Grogréfica Itacional.

42 D. Gregorio warañón yoga, su hijo, camisa vieja de F. B. Miforez de Infantería que fué en la Ciudad Universitaria y actuamente en la Secretaría PoLitica de F. F.
cuyas declaraciones solicito, myy especialmente la del txamo.Sr. Torroja, vicepresidente que fué del Patronato del zuseo itaval y por euyo intermedio conoci al ilustre doetor.

Pero,es más, diene Sr. Marañơn no ha dejado de pertee necer a los escalafones de las cuatro Reales Aeademas a que pertenece, y continua ilgurando on el de catedre-
ticos de Universidad (testigos Spes. 1,2 y 3) sinó
 patriótica campaña por tierpes americanas está alentada por nuestro servicio Nacional de Propagande, segin en repetides ocasiones he ofido manifestar a 52 D. Jose̊ Ma. Pemán y Pemartin, Consejero de T.E.L. J del Patronato del Museo Haval.
Por ello, seguramente, la censupa tiene dada la orden terminante de que se hable bien, si se quiere, pere que ningun periódico pueda hablar mal del fr.allee ranion. Como podrain atestiguarlo:
69 D. Santiago Magariños J 78 D. Antonio Heredero, del Departamento de Censura del Ministerio de la Gobernación.
En el Hogar Polaco, nuestro refugio, no existif el compromiso de reservar los nombres de un plso a otro; refugiados éramos todos, y todos sabiámos quienes estaba, llegaban o salian de los otros. Por no existip este compromiso y porque nada se ignoraba fué el origen de la incomunicación que se nos quiso imponer a los de mi piso a ulltime hora, para que no transcendiese que el entonces jefe de Falange on Madrid acababa de reffugiarse. Pero, téngase bien en cuenta que no se temia que llegara a conocimiento de la policía, sinó al de tal Sr. Landau, canciller de la legacion que
habitaba en el piso "de izquiepdas" y que, con toda seguridad to comunicapia al Sr. Ministro de Polonia, quien precisamente acababa de dar la orden terminante de no admitir rás refugiados. Este falangista que tane to dió que hacer a los rojes y que tanto tardó en esconderse, fué
89. D. Felix Campos, Médico provisional y cuya direce cion puede facilitar su padre
92. D. Félix Campos, Coponel de Estado Mayor, Dipector General del Instituto Geogråifo, tambien refugiado en Polonia.
Que fué indiscrecion decir a la Spta. Maraïon que su profesor de equiteciofn, estabe con los de mill piso, supone el epeer que esta dignisima machacha, hermana de un Palangista refugiado, como ella y como su padre, estaba en contacto con la policia. No habia oriados en la cesa, puede corroborarlo.
10. Gomandante de Estado Mayor Dr. Ruiz Jiménez, que tambien visitabs al doctor y era otro refugiado, aunque no de mi piso. Este cuitisimo jefe, segûn me manifestósveia con frecuencia al Dr.Antes de estar ambos refogiados, y él puede atestiguar tambien el ambiente de anhelo por nuestro triun fo que se respiraba el el hogar do D. Gregorio. La dignidad de la Señorita Marañón, es algo que yo
considero axiomático y cuye investigación me repuge na proponer.

Por ello la práctica que propongo es que se interese concretamente de su profesor de squitación, que tan mal la conoce o tan mal la quiere, responda objetivamente a estas preguntas:

- Creia Và capaz a la Spta. Mapaíón de cometer la felonia de participar a la policia su nombre de Vd. o el de otro cualquiepa relugiado, revelando asi su escondite?
- Creia Vd. capaz a su padre el Dr. Marañón, a su esposa, a su otra hija, o a su hijo Gregorio, de igual avilantez?
- Ha ignopado Vd. alguna vez que los nombres de TODOS los rofugiados del Hogar Polace fuepon remitidos al "gobierno" roje por la Legación polaea en los preliminares de la evacuación, y que sólo tres de aprobada esta lista por equél "gobierno" podian salir comprendisndose on las expedieiones?

Porque, como ya es fácil adivinar, la Direecion de Seguridad, si supo quienes épamios los infelices refragiados fué por ser cláusula del tratade o conciepto de evecuacióa que la pandilia roja acordó con el gobiopno de

Polonia. I no s6lo figurarom on las listes los nembres, sinǵ..... HASTA LOS RETRATOS DR TODOS! S610 se nos antorizó a figarar con profesión distinta que disimulase nuestro carácter de militar y aůn a aumentarnos la edad sin gran exagersción, a les que podiamos figurar cme mayores de 46 ainos, el limite por entonces que marcaba la movilizacion de los rojos.

## IV me dejarán mentir:

11. D. Jesé ma. Bustille, Comandante de Aptilleria, de La Armada. Ayudante del Sp. Ministro, a quien, ome a otres muches, le falsifiqué el padrón.
12. D. Luis Arias, de igual empleo, compañero nio, además en Aeronáutice Maval, a quien por cierto citó como testige en mi informesion y ne se le tomó declaracion, siendo como hubiepa sido $\tan$ interesante.

Ningun pasaporte dejo de Llevar el nombre y retrato de los refugiados evacuados, salve los que por haber in gresado en el Hogar después de hechas y entregadas las listas pudieron aprovecharse de nombres de squelios que por una u otra causa quedaron. Wio de aquelles fués
D. Pélix Campos, Coronel de Estado Mayor, ya citado (9) Por su calidad excelente testige $y$ de le márime
solvencia para acreditar mi intaclable conduote, tan sospechese pare el Sr . Betancourt.

Iste Sr. Coronel y su hijo el Jefe de Falange oltado (8) me indicapon el escondite de su amige D. fiabriel de Ochee, Restaurader del Huseo Heval, I per enoerge mio reservadisime, falsificé este hábil dibujante no pecas códulas personales, que eren precises papa la obtencion de los pasaportes.

I si come espero, tras eses nuevas pruebas que proponge, todes inéditas en el sumarie que se mie siguit, se demuestra:
A. Que el Dootor Marañon, a quien conoof come Presidente del Patronato del lyaseo Maval a quien me lisa m afecto personal que me honre, pere ayuno en absolute de concomitancias politiess -aficion que zo apetezco- MO PRRTRNECTA II MRMI脤 PORULAR
B. Que actualmente la España Macionel cuenta con su colaboración entusiasta y estimedisime y, le gieamente no lo he exhorado.
C. Que el suponerlo a él o a sus familiares que屯 con él compartín refugiados, el pincón que es-
condia a un falangista -su hijo- capaces de una delacion o de un contacte con la policia supone o eretino desvario o manifiesta insensetez calumiosa.
D. Que fué precisamente la Regación de Polonia QUI DI 0 TODOS NURStrios mOMBRES, see gupamente sabiendo 10 que hacia.
5. Gue puesto que el ho ar del Dr. Marañon era, y es, honorable del todo $y$ de deelapado ambiente anti-mapxista, la IVDISCRTCION que se me achaca y por la que se me condeno provisionalmente, HO EXISFIO, NI BXISTE, NI PUDO EXISPR.


## 4

Ni hubo INDISCHRCION, ni por consiguiente la NEGLGBYGIA que en su landable celo depurador atisbó el digno Consejo de Bxamos. Sres. Generales y Almirantes que me juzgó y que le lievó a condenarme en aras de la rise ma justic ia que ahora, mejor y más informada, debe de absolverme devolviendo la paz a mi espípitu, atribulado,pero no anonadado y sí pleno do fé y esperanza on mi reha-
bilitacion, que ansié y pedí pare antes de que termine nuestra guerre, como puede ateatiguarlo:

13. Exemo. Sp. D. Praneisee Bastarreche, Almirante.

Este es el emjunte de nuevas pruebas que solicito y desees con 61 bestarie para contentar al mis severe de mis jueces, mas on punto a houra. lo soy jo de mi misme I ain quiero desvanecer ciertos imponderables matiees infiltrados en el ambiente de los considerandos y resuitandes prucentfikimos del Pronunciade F que pudieron nlota en la atmósfera de aquella sala del cuartel sevillanisimo del glorioso regimiento de Marcia, on le meñens, selage papa mi, del 20 de Diciembre del año 1987 y II Triunfal(1
(1) Por considerarla curiosa quiero consignar la siguiente anésdote:

Istabe reunido en Consejo en sesion seereta papa fallar mi juiciog Rn el vecino cuarto de Banderas esperábames el fallo, mí defensor Gonit, el Sr. Juez y Seeretarios, slymas personas más y yo.

En esto al Coronel de Murcia, a quien ye conocía, entró dándole el braze al ilustre y veterane Magistrado D. José Ortega Morejón, entonees nada menos que Presidente del Mlto Tribunal de Justicia, o Supreme, con su cojera peculiap y toce do de boina roje.

Ere D. José, asiduo concurrente al cursillo de Lepanto que aun en tiempos del "frente Popular" se seguia celebrando on el Luseo Naval y alli le hebia tretado íltimamente.

Asi pues, cuando me llego el turno de las presentaciones que hacia el Coronel, se anticipó expressando:

- A este si que no me lo presente Coronell y, alargindo-

- Amige Guillen, si lo pescan alli on Madrid. Vd. es de los primeros que cex

A lo que alguie̊n replicé:

- Hombre D. José. si Mlege Va, a venip ma poce antes. hubiope podido decirlo ohi hi lades en la sal del consefo de Gugreal

De cuyo pesultado se trató, con presunciones que, despues pesultaron fallidas, pepe que manifesteban a las elaras is opinión que le merecia al ilustire y betallador jurisconsul? to, que ocupebs el más alte pueste de la Magistreture de le Bspaĩa del Gaudille.

## 4

Sospechose deads el primer momanto expulsade fe ni deatine a Fefs de infelapas el Oloplose Hovimientel sepurado par sempleto de le Avnade y axomerado, deapute, con párdide te todos las dopechos gue pudieran lerivarso de antariop situmelfor y ampleeg ancareelsio per
 fis, por septiombre id 1936; y al alk to fote refugiedo en in Legselfo de Polente, el Premunctade deberfe pecoger, come en efoete 10 hiso, el reopaecinitente exprese de gue 期

Kste absoluta falte de servicios al enemige, me my frecuente, constituif y constituye mi mayer timbre de patrid́dico wgulle, ciertamente aureolade poz el maptinio eonturaz e indaseriptible (1) sufride on la peor



la Providencia- quiso librarme de aquellas horroroses saces en les que cayeron esesinedos villanamente, ne menos de cinco mil compañares de la misme prisión. Constituye en efecte esto, timbre de gloria tan especieql, cuando todo se sufrió sin menoscabo del honop militar y del ideal por el gene se nos onearcelaka, que nuestro invicto Caudillo he dispuesto se premie con le Meds.lla de Sufrimientos por le Patria, ampliándonos su reglmente para dar cabida en él a cuantos sufrimes el martirio del cautiverio mapxiste.

Lste mérito, ahora patente por el paternal y justiciere opiterio del Gaudille, constituie pare mi el mejor saivoconduete para. llegar con la frente alte y el ánime enardecio a ocupar junte a mis hermanos un puesto pare luchar contra quienes tante habian vejade, como espaĩol, como marine $y$ como hombre.

Más que salvoconducto, más que una patente limpia, estabe incluido, al menes, em dos de las Bienaventuranzas que el Divino Meestro instituyí para promese del goce inefable que espera a los perseguides y sedientos de justicia $y$ que, sin duda alguna, han conducide al Ciele a mis infortunados compañeres de celdas y sótanos de la Hodelo, inmolados.

Guardabe yo orgulloso, esta intima satisfacción junte con la pesedille horrible tan agotedoramente vivida -sufrimiente y holocauste mudos y sinceres- y jemás pude eveer que la caluanie, afn on falaces y hábliles argumentes, pudiera urdir la intriga solapade que diera al traste fataknente con unos hechos coneretos $y$ singulares $y$, hasta com los elourentes de más de velnte años de servicios sin tache (1) y de una vide consagrada ail estudio en el que adquiri cierte notoriedad, aumque en verdad que no ine vanagiorio de ella, porque bien la sá debida, mas que a mis cortas luces, a la rapeza de la discipline que cultivé.

Prente, sin embarge, hube de comprender que ninguna corase moral me defendia y que mis sufrimientos de este tipo habian de proseguir y ain centuplicapsef pues hasta la hoara que gand allf perdiendo mi carrera y cuanto tenia, al volveria a perder aqui constituis algo sin pasible consuelo por ser castigo que procedfa de los riog y a titulo de los mismos ideales sacrosantos que por cultivarios yo motivaron mis maptipios onia zona roja.
(1) Porque en los sumarisimes no se une la Hloja de Hechos, diré que careee de notas de demér jos y poseo las si quientes condecopaciones: Medalla Militar Aepea, personal; 3 eruces rojas del il Naval, 4 rojas del M. Military medalla de Africa con pasadores de Tetuán y Melillas 2 Mención honorifieas por hecho de mar. Soy caballere de Carlos III, y no poseo ninguna eraz blanca, ni la 0. de la Repúbliea tan predigada; pero dif siete extranjeras.

Ha bastade que un profasor de equitación -un pieadop y ne Comandante de Cabsileria, come parece deaprenderse del sumarie, y asi llegó al ánimo de mis juecesD. Antenor Betancour, vertiese ciertas afirmed ones e insinuaciones, ambas calumiosas, para que el dignisimo tribunali que me juzgé on Sevilla y que para mí tenía no ya el prestigio y la prestencia máximas de orden legal, sinó que lo consideré condecorado, antes $\bar{y}$ después del Pronunciado, son todas equellas prendas de caríeter personal que hacen a loa cabsileres estimables, sintiera la necesidad de aplicarme una sanción que, al menos, sin irpeparables coneecuencias por su carécter preceptive de pevisable, acalláse escripulos de conciencia.

Leidos los cargos, me limité a rechazarlos, digna y austeramente; no argunenté on contra de lo que por inexistente no podia estar prebode. Por machos que fueran sus méritas ecuestres, la malquerencia del profesor de equitacion militar Sp. Betancour y sus calumnias no me hicieron mella: no asistí al juicio y, al terminarse eis te, nada quise alegar.

Fuí condenado a la sepapación del servicio active de
 ció consertirse en severisimo tribunal de Honor. Mas no
es enta la tfisis de este escritor en verdad que pualera patentizar algin quebrantamiento de formay demostrar unilatepelidad -ya que so parcialided- on le aubstanele del sumapio y procedimiente; tal vez falta de congruencia entre resultendos $y$ considerandos, que me han sefialado dignisimas personalidades de la Judieature castren se $\bar{y}$ civil; no seria dificil, por uitimo, el apreciar que ne se tuve en ellos cuenta debide de aquella míxima de la más pura juridididad que traducide expresa qu lo no existe $y$ consta on ol sumarie, no existe on los hechos.

Ho; esto sería profio para argumentar un recurso, una revisión, y sólo, tan solo SE TRATA AHORA DE PSRprccionar min justicia lo provisional, lo pronemgtado; PREO WO SKATENGLADO, al ampare de la previsore y justi ciera legislación de nuestre glorieso Caudillo, que no haee vibrar con entusiasmo ecumernico al soñar a nuestra Esparia, Una, Grande y Libre, después de convencer nos hasta la saciedad ariocionada de que habrá Pan y Justicie en todos los hogares y en todos los corezone españoles.

No se treta, pues, de nueves argumentos ni de tardio eserite de defensa, sinó de presentar y elevar nu vas pruebas y elementos de juicio, inéditos naturalm
te en el sumario que se me siguib, que pe haberse repetriade testiges que son fundamentales, puedor ahopa perfeccionarlo.

EL picader Sr. Betancour, pude haber insinuado, adomés, que yo are gran Oriente de la masoneríaz pude tambien verter la especie de que era m asesinio, y aún atraeador de bancos; y todo ello con los mismos gratuites fundamentos que movieron para atacar mi setuacion en el Hogar Polacof mas su liagineción se contentó -y no fué poco- con insimuar:

> Que le descubría la Srta. Marañón su estanoie en el Hogar Polaco! y que la policia roja llegó a saber quienes estábamos refugiados, aunque no puede preciagr que lo supiese por el Dr. de este apellido.
> Que puse reparos y no di faciliãades pare defender el Hpgar Polace, caso de ser atacado por los rojos.

Mada menost mas, apesar de ese aunque del páprafo segundo, que es tode una revelación de la intrige calumiosa de quien demuestra mís vehemencia que inteligeneia, nada más fácil que destruir y aplastar estas especies que el Consejo dignisimo recogíf en los considerandos y resultandos que con el Pronunciado fallan

PROUSIONLLINTK el procedimiento contra mi seguido.
Pere, antes de exponer otros nueves datos gue siicdir a los que figuran an la primera y fundanental parte de este escrito, deseo manifestar:

Que vine a esta zona no tan solo espoleado por une persecución, sine con el acieate de unideal cuye gulto mapavillose y herfice -practicado re por mi en la zona roja- tenía en ésta su altar y su santuarie.
Que no me guís, cieptamente, un interís grosoramente orematistico de volver a figurar en una nónina, ya que gracilas a Dios, lo que anteriomente constituis en mi chifladura y pasatiempo, me producen hoy transformados on medios de vida, lo suficiente para vivir sacando adelante a mi fanilis con holgure, ai un con los enormes gestos de quien todo 10 perdis J tiene que is adquiriendo hasta lo más deliciosemente inútil.

Que no me Llevaria mi rehabilitación a conseguif una mayor estimación pública, pues bien a las claras ile demuestran mis conocimientes, con una elocuencia y desizterés que nunca agradeceré bastante, que no la he perdido.

Que mil reingreso en la Armade supondria on mi la satisfaccion infinita, presumible en ouien leme ye se consagró por entere a estudlar y dirulgar sus glorias. Yo hubiera sido vietime propiciatoria en la Carcel Modelo, como uno de tan tos; hubiere dado la vide en el segunde último de mí asesinato o de mi fusilawientos pore mi vide estaba ofrecida y dade ya a mi Patris y a mi Corporación, no en este segunco rápido $y$ sublime de mi último suspire; sing en todos los segundos de todas las horas de los miles y mioles de dias de más de veinte ainos a ellas dedisados, con modestos sacrificios, si, pere continues $y$ frecuentemente sin estimulo.(1)
Pues bien, reingreso en la Armade y mi consiguit te destine a yno de los de ella, constituiria w merma de mis ingresos. Ho trato, pues, de pehah 1itarme por interés alguno material.

Que on varias ocasiones me he ofreoido a las antoridades de Marine, como Capitán de Corbetay camo simple ciudadano.
(1) La capabela "Santa Maria", valí́ una recompensa al Coneandante de Marina de Cádir, Ingeniere, y Segundo de a bordo; sólo yo fu olvidado. Hí mis libros, ni el linseo Haval me han proporeionedi ni una cruz blanca, ni siquiera ma felicitacion oficial.

Tanbien debo de expresar algo sobre la indudable impresión que ha producido el sumapie an quienes lo conocieron. La sensecion que di en él de inderonsión.

Pero más que indefensión mis declarsciones semejan un torpe jugar a los despropósitos. Se me aeuse de ese to $\bar{z}$ de lo otre, se sospecha de $\mathrm{Hi}, \mathrm{y}$ al preguntarne convenientemente el señor juez, segûn el formulismo del procedimiento sumarisimo, siempre contesto con les consabidos cerpos de tbeda.

Responde esta actitud mia, que deblé de desconcertar en desfavor mio a mis dignos jueces, a verdadera falta de objetividad en las preguntas que se me hicief ron en las dos veces que presté deelareción. Y, siendo ni sumario reservado, y careciendo las preguntas de direceión pesquisitoria, camo podia responder congrientemante a wn antenido anterior que yo ignoraba y que mi inocencia no podía presumir?

Algo se me había traslucide por buenos amigos y com pañepos, y algún se dice llegó a mis oildost pero eran por el estilo de equel que me tropecé al llegar de que había mandado cineo meses la aviación roja. Que atrocidad! $\mathrm{Pero}_{\text {, }}$ pensando cuerdamente que costaria gran trabajo demostrarlo, mi conciencia no me impedia la tranquilidad del sueño.

I este falta de congruencia, se revele tambien en los testigos que deponen sobre mí actuación en el How gar Polaco, pués preguntados tambien convenientemente, por lo viste, no aluden a mis apuestas inalignidades, que por inexistentes estos desconocen tambien.

> Pegunteseles concretamente:

Fué Guillén quien se negé y no dié facillidades pee pa defense del Hoger?
Fuó Guillén quien reveló a la poliafo roie los nom bres de los refugiados?
Estabe considerado Guillén como un sospechose?
Green posibles algunas de las imputaciones del picador Sp. Betancour?

Pregintesele asto a cuantos testiges han depuesto sin aludir a lo que como yo no podian imaginar, y tergo la certeza de que el respeto al Sp. wez y al lugar no eran frenos suficientes pata impedir que exclanen impetuosamente, come un comentario breve y elocuente de tantas infame calumia vertida por el vidrioso y torpe profesor de equitación:
Que infamia ... Que canallada!

## III

Por ventupa mía, y con satisfacción y alegria por elles, he podido saber hace muy poce que dos compañeros del Sótano A. de la Garoel Modelo, han podido repeatriarse; uno es:
14. IL Padre Botella, Seeretario del Sr. Obispo de Ina drideAlcalá y Motario Bolesiástico de quulla Diócesis. Dormí unos dfe junto a su petate y aún creo que ni él.
 Compañero de horas en el sótano inmundo de la Direeción General de Seguridad lo fuí de:
15. D. José Galán, Capitán de Corbeta, compañero mio de Aeronántica Kaval y, aetualmente 2e. Jefe de le Base Aópra de Palma de Mallorca. In la Brigada Social, Direcoion de Seguridad y celda

813 de la Modelo, lo ful ashinismo de:
16. Capitãn Castro Girona, de Ingenieros Aeronáuticos, tambien repetriade, pero cuyo destine ignore.
17. Teniente Coronel de Ingenieros, diplomado, D. Antonio Valcápce. (1)

Pues bien, ellos podrán atestiguar -y may especialmente el Sr. Candelas y el $\mathrm{D}_{\mathrm{p}}$. Copteze, oon quienes ser viví las hores más angustiosas y las semanas más deprit mentes en el Sótano A.-como pertenecia yo al reducido grupito que sestonia la moral y el tnime en equel am blente de aguafuerte goyesco; que ni ni espíiltu decao yó, ni mi entusiasmo por le Cause se entibió, cuando la más terrible neurosis, la del terror, pretendfe dominamos.

Sufri mi cautiverio sin tibieza $y \sin$ menoscabo del honor mílitar, en las cipcunstancias más diffelles ro leado de confidentes y delatores, y con la amenaza en pié de una saca o de un tribunal popular.

Si otros más allegados pudieran deponert Como demos
(1) Asimismo añado ahore:
18.D. Candela Peñalver, Alcalde de Villaverde.
19.D. Mnãos Villaamil.
20.D. Pernando Gómez Ballesteros; Ápoderado del Banco Guipúzcos no, Av. José Antonio, 5 .
trarían tambien, que fué mi genio y natural alegres, algo de lo que consiguif distraer a muches y sobreLlevar en ocasiones las tristes horas de aquelles só~ tanos malditos.

Digne, con elevado espiritz, fervoroso en el sentir 1a Causa, frente a la merte cierta, en la Carcel Modelo, el arte mágico del profesor Betancour habria de cambierme, para perderme, al ip recuperando algunos de los treinta kilos perdidos en aquella. I la torpe imaginación del mefistofélieo pleador, al redactar su información hizo sus cábalas y cambió la decoración, haciéndome aparecer con moral decaida, cuando el refugio, con todas sus inseguridades $\bar{j}$ todas sus alarmas constitufa puerto de selvamento comodo y seguro, papa cuantos hebíamos gustado las hieles en celdas y sótanes, eustediedos por el Cuarto Batallon de Acero, en el que ninguno que no fuera canalla podía tener acceso.

Todo lo habia perdido, casa, carrera, libertad, convivencia con la familia y espere verme cepce de quienes combatian a unos centenares de metros, en la Giudad Oniversitaria, para apostrofar ante un "fachista" tan im portante como el repetido pieador de nue stres heroicos salvadores que venian a libertarnos del Hadrid marxis-
ta que a mi me habia apruinado, vejado y perseguido. Oue inconsecuencis la mis a 自tima hora! Rs posible?

Betancourt vivia en cuarto aparte, en el mío vivi TODOS les militares y marines refugiados on mi pise que carecian de familia all:
21. Coronel Silla, hoy Gobernedor Hilitar de Toledo, defensor de Oviedo por Octubre de 1934, y pi ello Kedalla Militar, antigue compañero del Gaudilio en la Academia y en la Legión. (Al) 1á, 1 )
22. Capitản de Artillería Orejas, cuyo destino actu ignope.
23. D. Esteban H Hiningiela, Jefe del Hogar (Martinez Campos 9, pral. centre deha.) y
e1 Comandante Bustille, ya citado (ne. 11), amén de un Seniente de Regulares que no pudo repatriarse po que lo tacharon de la lista en no se que Comité.

> Guién de ellos me notó tibieza? Cuando y comof

Wi es lógico, ni es consecuente con mis ifeas y actuación en la cárcel. Ni es cieptol

Papa pasar a otro extrano de las denumelas que notan en los considerandes y resultandos, debo deseribir lo que era el lloger Polaco.

Estaba situade en la glorieta de Ruben Derfo, y 10 constituia por entere el soberbio edificio de los Marqueses de Ibarra, quienes habian simalado un contrato of con la Legación de Polonia, salvando esf la propiedad del innueble $y$ algo de su ejuar.

Los marqueses habitaban el prineipal y parte del primer pise. 售 el reste estaban las residencies del Consejere de Holande (12), Harqueses de Amboage ( 20 y 3e), Duque de Montellano (4e) y el Sr. Araoz, yerno del Dr. Marañón (entresuelo).

Cuando el 16 de Moviembre de 1936, me refugif, estabe tar llege la parte del $1^{2}$ que los de Tberre habion cedido a los refugiados de derechas, que aquella inisma mañana o la vispera habian comenzado a admitirse gente en el do Montellano, sólo ocupado por su servidumbre. A él me enviaron j junto con mis compañepos bejamos al $1^{2}$ para comer y cenar.

Estos dos pisas "de depechas" corpespondian a la jurisdicaión de quien figuraba come presidente del Ho-
gar para refugiaios "polacos". El 3e, el "de isquiere das" on el que nunca vivié el Dr. Mavanioft, en los oeho - diez dias que estuve refugiedo hasta que sellí en un avión de la Imbajada. Prancesa- tenia al frente a otro polaco, Llamade Landau, enemige del anterior, Ingeniero Heenigsfeld; antre ambos pisos habia comuniceción pues por una $u$ otra cause -ninguna desce luego punible, alguno de los del $3^{\text {e }}$ subian al nuestro, uno de ellos un maestro de obras tambien repatriade $y$ cuyo nombre no recuerdo $y$ del 12 subia al tercero el populap sastre madrileño
24. Sr. Seseñe, de Radio Nacional de Salamanea, on done de era quien exitif el parte de la flota que flota de milagro.

La confusión o intenciǵn, de hacer colncidir al entresuelo de su yerno en que vivia el Dr. Marañón, con el piso $3^{\text {a }}$, se ha prestado a la malévola affrmación de que Visitaba con frecuencia el piso de izquierdas. $\mathrm{Pe}=$ ro no es cierto: ni una sola vez han podide verme on el piso de izquierdas.

Iba al entresuelo, en donde, como tenian aparato de radio, del que se carecia en mi piso, como en el prime ro, me facilitaban todos los dias noticias y partes na-
cionalistas que el falangista Gpegorio Maraî́n (hifo) el mismo me tenis copiado a máquina. Por elle erancio subia para cenar me esperaban todas con ansiedad y expeco tacio on.

Como se peleaba a las puertas de Madrid y la entrada vietoriosa de nuestros soldados se tenia por asunto de dias y aún de horas, el Hogar Polaco carecia de organización, sollo redueida a una pudimentapia administración, pues nosotres subveniamos a los gastes de ague, luz, cocina y viveres, sufragando entre todos por derrama los de aquellos refugiados que carecian de dinere -uno de wiz ellos el picador Betancourt- asil lo afirmaben, al menos.

Por cierto que como hubo disgustos y abuses, se hicieron gestiones para que algunos de los que aparecian como opulentos, prestasen a los que estaban sin blanea, asunto que se culminó teniendo que firmar fiadores, y yo 10 fui del tan repetido picador de las doscientas o tre eientas pesetas que, bajo recibo, le prestó el Sr. Saiz de Miera, Es deeir, que el sospechoso Guillén, pudo ser Cfador del prestigioso profesor de equitación, que en ssta ocasión careció de tan insignificante orédito material. Fuede atestiguaplo el Coronel Silva.

Cuando, con harto dolor se comprendis que la toms de Madrid iba para largo y nuestro piso eranm ca caos, sin mando ni régimen de disciplina, el Sw. Hoenigsfeld, galiso arbitpar uno $y$ otra, nombrando un"responsable". Pui nome brado ye, y siompre de acuerdo y lamentándome cen el coronel Silva, que aún no estaba bien curado de la niltime amputacion de su pierna, tuve la mala suepte de tener que ir metiendo en vereds al conjunto más heterogéneo que se pueda presentar; individuos de distinta o ninguna educación, carécter y posición social. Pero, sobre todo, un conjunto dn condiciones anormales por la preocupación, frio, falta de alimentación y enorme neurósis que exeitaba la ipritúbilidad, amulaba el espiritu de convivencia y suborínsción, desatande, además, los egol mos y pequelias pasiones.

Apagar la luz a su hora, evitar ruidos o escándelos que pudiepan transcender a la calle, que nadie se asomaq se al exterior, ni abriera las maderas de los balcones; ........ mấs tarde, que nadie saliera del piso; etc. eto, constituyó luche constante y, que en realidad, burlaio constantemente por algumes, jamás conseguí del todo. Entre los más díscolos figuraba el Sr. Betancourt, on el que jamás encontré la colaboración que tuve en mis demá comparieros militares, $y$, que a buen seguro, me la hubie.
ra prestado a ser comandante de Gaballeria, de verded. Choqué cen algunos, me gané antipatias que tengo \& gele, porque revelan 解ue cumpli con mi obligaciôn de telar por todos, a cośta del concepto que merecieron a los me nos y, al $\mathrm{P} \mathrm{in}_{\text {, }}$ dimiti con ixito, después de hablreeme rechazado mi deseo de volver a ser uno de tantoso Msalie queria ser "pesponsable", es decir, algunos silo querí I tras de ruchos ruegos lo fuee el Corohel Silva, que ter bien fracasó y dimitió. Por lo visto, el léfoe de Oviedo encontraba més lácil aquello que esto. Tambien el Sr. Si va chacó con el carácter vidrioso de Betancourt, con yif turo una escena violonta, asi como con otro que no desed nombrar.

Cuando embarcamos en el transporte de guerra poizaco "Wilja", para internareos en Polonia tras dieciseis dian de navegación, el Ministro de este pais hizo que el Comandante del buque me nombrase de nueve "responsable". Era el marino más antiguo, habia que organizar a son de mar, aque Lia expedición de emigrantes, entre los cunles ya se contaban mi mujer y mis hijos $y$, may a pesar nio, acepté con verdadero sacrificio, porquez no estaba dispuesto a fracasar come on el refugio polaco. I no frace sé; hubo disciplina, las duchas, sollados, petpetes $y$ en seres, se limpiabai diariamente; yo mismo baldeé y funcionaron los cuarteleros, hubo gimnasia,...etc. etc. Pe-
ro tave que imponerme por la fuerza on dos ocesiones, con la satisfacción de que uno de ellos al rendTwieje, me tendi6́ él mismo la mano.

Nadie me discutió el puesto, ni nadie podia ver som bras en mi. Bi coronel Campos puede afirmarlo. Ig ese estar desprestigiado por alguna sospecha?.

Procedente de la Kmbejade de Alemania, a raiz del asalto, llegó el Sr. Betancourt al Hogar Foleco. Se selvaron muy pocos, y el fuê uno de elilos.

Apesar de que se decia que alli habis defensa organizada y que disponian de apmas y de bombas de maneg apesar de que el edifieio era aislado, eon verja en el jarm dín y el amplio campo de tipo de la Castellana, no hubo derensa y Betancourt pudo salvarse.

Era tambien superviviente ileso del cuartel de la thon taña, cuyo glorioso y desgraciado episodio pelatabe de modo que cuadraba bien a su aspecto tartarinesco. En dor de habia la oficialided correspondiente a un regimiente de Ingenieros, se uianabe sin mbargo, de haber sido poco menos que el organizador del sistema defensivo; trazó y dispuso, seguin él, unas trincheras a la entradajse
multiplict en todos salió $y$ entró después de haber llevede m menseje al Director Gral. de Segurided Alense Mavel喜 0 tuve ai un rasguño.

菈i coponel Silva, ni Orejas, ni yó, coneediamos orédie to entero a sus relatos, que no siampre coinciatinn. Oreris
 medo del héroe de Tapaseón.

In al Hogar, al menas desde que jo entré, no se trato de defonsa, ni de articularla. Careciamos de armaty tan solo unas cuantas pistolas, con escasas munielones, que guardabe el Sr. Hoenigsfeld, en una maleta sellada por la legación.

Whestra unica defensa consistia en que ne trascendiese al phatico de la calle, ni a los cuarteles vecinos, muestre estancia; dar la sensación de una casa vacia, 0 con los escasos pefugisdos polaces que pudieran heber en Mr= drid.

La. Guardia Hacional que teniamos dentro, no nos merecia conilanza, estaban ademés, ammdos de fusil Lebel antiguo, de un sólo tiro y con una bolsita de munic ones dolgade al ouello. No nos merecian confianza y en dos ocastones nos diepon que hacer, por quejarse de la monida que, sin estar obligados, les dábamos, sacada de nuestro propio aaldero.

Terminamos suministrindoles le ración en mano y a plata.

En cierta ocasión el Envargado de Negocios, Conde de Cozcebrowski, Llamó al cabo, y ante mi, le pregunt'́ si
 a cuyas completas órdenes estaba; $y$, después de varias evasivas, no tuvo más remedio que contestar que obedeceria oualquier orden que viniese firmade por el conité de su ouartel, aunque fuera la de abandonar la protección al Fogar. Teniamos el enemigo dentro y por niedo a su comité, ellos mismos contra la opinión de algún lluso, nos hubieran ontregado. Lo prueba el que cuando reeibieron orden de abandonar la proteceión, sólo un Cuarcia 8 ivil se resistió y quedó camo reingiado.

I por esto cuando el "gobierno" envié Guardias de $A_{\text {sal }}$ to, estos ya no vivieron dentro, sind en une eochere con ontrada independiente $y$ ouya comunicación con el interior se cerpó.

A los pocos dias de estar en el Hogar, cuando yo aún no ora "responsable" del piso, y el pánico entre las igquiterdas era enorme, me preguntó el Sr. Hoenigsfeld si en el Minis terio do Marina habria bastantes armas y municiones; le dijo que asi lo creís.

Se tratabs de conceder asilo en el piso de izquierdes
al canalls del Subseoretario, que habil quedado merto de filedo, pere a cambio de gue enviara las armenj, pues se temia un horrible coletazo de anarquia on las horas que precidieran a la entrada del ejóreito salvador. Ss tan solo la única vez que of hablar en serio de defeneay pero, la situación nilitar se estebilizó, ol subseoretario marché a Valenaia (1) y las armas, naturalmente, no 1legaron.

No se trató de defender el Hogar, sin armas, con dos paredes medianeras y dos cuarteles de milieles frente e dos de las tres fachadas. Iluestro ínico recurso defonsivo era y debia de sert la prudencia. Prudencia, de buen grado o por fuerza. A ella caminaban todas las ópdenes y normas impuestas y que los pocos disoiplinados sopor" taban tan mal.

De haberse tratado, donde siempre estábanos reunidos pues mi cuarto era el casinillo del piso y los militepes -sin el profesor de equitación, ni censor- formíbamos pe
(1) Antes de marchar a Valencia el subseoretario de \#apina y el pr sidente del Comité, escribiente Cisneros, fueron al liuseo ${ }^{\text {ava }}$ a y se llevaron la célebre carta de Juan de la Cosa, el personel que alli quedó, que me era afecto $y$ estuvo en contacto comigo pues un empleado temporero, Asis, ora vecino del Sr. Hoenigsie. y le visitaba papa pedirle viveres, dí cuenta a la Dirección Gral. de Seguridad, que estuvo y trejo a Madrid desde Tarancón a los dos sinverghenzas citados, quienes esturieron detentios más de doce horas, haste que Prieto, el Ministro, mandó ponerm los en libertad...... con el célebre mapamundi. Es un acto que revela una actusción muy contraria a la que me supone Betancourt.
fis, hubiera habido un consejille de guerra con acuerdos coneretos, distribucion de puestos y enlaces, ete.

I el encargade de organizarla y de asumitr le responsebilidad, hubiea sido el cononel Campos, o el Teniente Coronel Silva, pués que aquél estaba retipado, o onalquiepa de los demás..... todos, antes que un Fofesor aun ḍue tuviepa la equiparación de capitán, con facundie de mosquetere. Tambien hubiera terciedo en elle el que por entonces figuraba como jefe local de Falange, Dr. Campos, ya citado, completamente identificado con nosotros.

IIo es grotesco suponer, por m momento siquiere, que el Sr. Hetancourt fuera el ásbitro de la defensa, por mue cha que fuera su intrepidezt llo lo es tambien; el que yo negara o diera facilidadesf Donde las tenfe para darlas - negarlas? Gardaba yo, acaso el ridiculo arsensl de la docena escasa de pistolas?

Pregúntese al Coronel de Ingeniepos de la Armada Don Juan Antonio Suances, que estabe refugiado en el piso má antiguo y sabe cuales fueron las nomias impuestas desde el comienzo. Una resistencia, estéril y pronto "yugulata sólo hubiera llevado a provocar el mưltiple asesinato de las mujeres $y$ nirios, en las que se hubieran cebado las hordas rojas, que nunca ssaltaban con menos de un bata-
$11 \mathrm{on}^{2}$, de esos de retaguardia.

Nuestra actitud, le de los militares, no era pasiva, sinó de sqerificie, de vepdedero holocanste. Sebiomes que éramos la presa més codiciada y ofreciamos nuestra libertad, tal vez nuestra vida, por la del resto de los pefugiados.

Es posible que el afortunado superviviente de los asaltes al cuartel de la Monterie y a la Rombejada Alemane pensara otra cosa; pero, ciertamente, que nadie le hubiera hecho cas o. Nuestra unica organizacion derensive estaba on la prudencia, on el receto. Se comprende ohore bien el porqué de no hhrip balcones, tomar baĩos de sol en las azoteas -a los que por cierto epa aficionadisinio el Sr. Betancourt申 la prohibicion de transitar la escelepe, míxime cuando se acercabe la fecha de las visitas del personal del agua, gas o lua, que venia a cobrar o a ver los contadores, $y$ que pertenecian a la T.A.I. o \& le G. F. T.?

Se comprende tambien, que estas ordenes siempre cuipli. das - regañadientes por algunos y a veces, con terca pesistencia y sistemática falta de colaboración, tenfan que cumplirse, sin embargo, inexorablemente, aḱn a costa de amistades y simpatias, e incluso granjearme el edie y le malquerencia de los contumaces y recaleitrantes?

Quitonsele al mando los atributos $y$ resortes de que sabiamente le rodea la sociedad organizada $y$ an que quedaf Como serfin pofisible mandar, sin los modiss coorcitivos, tanto más inezorables y contundentes, cuante mifs gree ve es la situación?

Ahl... sin cárceles, sin Guardia Civil... y sin educación ciudadana y civilidad on la masa, que pasaris? Sin darse cuenta, los descontentos, los que ansiaban hacer cuanto les viniese en gana, no haefan, on realidad, sind dar por buenas las "excelencias" del anarquisme, huyendo del cual estaban paradógicamente refugiados a la tranquilisadora sombre de la bandera del pais de Chopin y de Copifinico.

Describir la faune que poblaba mi piso, en donde es posible que yo fuera el peor y mi detractor y calido censor Betancourt fuera el mejor, ocuparia todo me curioso tratado de psicologia comparada. Rl relatar las pasionci1las (1), los egoismos..... seria bien triste, como le revelan algunos articulos de Ana Maria de Poronds en "Domingo". Irritabilidad (2) intrigas...... styl que pequeños
(1) Hubo hasta un conato de lance entre un militar y un paisano, que como ers de esperar, se arreglé. Del militar fuí testigo o padrine. Esta desprestigiado aessof
(2) In cierta ocasion, y en la cocina, por pretender evitar que una Sra. respetabilisima, pero desconsiderada, usase el carbón que era de todos y que habfamos acordado reservar, llegó a amenazarme con..... le barre del fogón.
éramos en la relative segurided del refugio; thit pero, que grandes lo áramos en la cárcel.

Con razón exclamabe el cepitin de artilleria Orejas (testigo 22), compañero mío de la V Galería en la Modolo, que al llegar a la zona nacional deberian de dar una buena zupra y después enviar a la eárcel por sels moses, a todos los que hubieran sido refugiailos de enbajadas.

Ia confesé que fracssé. El salir airoso, además de le conciencie del deber oumplide como la tengo, hubiere sido el terminar, amígo de todos. Que no ha sido asi, bien se vé y a mi costá pero yo afípmo y confieso, por emanto más puedo querer, que de nada fundamental me arrepiento de cae páeter volitivo. De nada puedo reprocharme y ante análogas circunstancias $y$ auin previendo el mismo resultado cse tastrófice para $\mathbf{i} i$, obraría de nuevo en conciencla lo misм.

Qué importaf Podria repetir, como on los primeros tiom pos de la Falange perseguida. Th saerificio más; sin estimulo; no es el primero de mi modesta vide de ${ }^{\text {ficial }}$ de Marina del montón, siempre soñador empedernido e impenitente.

$$
\div \quad \frac{4}{4}
$$

Salve on lás memories y diaries que son para uno mismo, el escribir tan dilatado en primera persons, es farpagose y a la postre enfítice. Mi juicio aritico, sin embargo, me pide continuar. Dios conceda paciencia a quienes deseo lean este escrite, como a mi claridad.

I es que no puedo terminar sin aludir a mi pequeño encumbramiento, del que ne me vanaglorio, pues lo tuve siempre on Mapina quien se dedicó a estudios tan falto de cultivadores en la Corporación y en el pais miemos Historia de los Viajes, Arqueologia Maval y Paleocartoge grafia.

Debí éste a le república, tal vez? Asi lo ereen algunos pobres de espiritu, que, ademés, ni me conocen ni me han leído nunca. Oh, los camelos de Guillén,... y vuelven la hoja. Pero........

Estos camelos, me los estimuló en la Iscuela Ilaval el entonees subdirector y hoy Almirante del E.J. Don Juan Cervera, quien en 1918 mandó de motu propie fola Revista General de Marina, en donde se publicaron, unos apuntes que escribi sohre historia de aquel dentre en el que yo aún cursaba mis estudios.

Por mis aficiones se designó en 1926 como representante de la Marina on la junta que organizaba la Exposición de Barcelona, en la yue fuí compañero del padre
del teniente Juridico de la Arinads Sr. Díaz afortunadamente repatriado y que habita en el Hotel de Francia, de Cadiz.

Por entonces tambiến, el secretario del Yinistro Almirate Comejo, D. Luis de Castro, que $\lceil$ actualmente Auirante de EL Perrol, me cojió del brazo y me entró en el despacho del Ministro exelamando:Aqui tenemos a nuestro hombre 'y ante mi sorpresa se He nombro representante de Marina on la Junta interministerial de Heraldica, que presidia el Infante D. Fernando de Baviera, y de la que fui nombrado secretario. Tuve alli por campañeros al Duque del Infantado, Karqués de Hermosilla, D. Vicente Cas tañeda (testigo 1), Marqués de Ciadoncha, Conde de Vs1lellano.... con quienes no tuve que dejar de ser amigo como me ha oourrido con el picador Betancourt

La República no puide nombrarne para investigar y it cilitar los planos que permitieran construir la carabel Santa María, sin los erpores de bulto en que adolecí́ 1 de 1892. Tampoco pudo darme, después el mando de ella. Lo que si quiso, andando el tiempo fué volverls a plano de actualidad, con motivo de las fiestas del centenario de Vasco de fama en Portugal, y yo entonces opiné que sin aquellos complicados vivas al rey de Gastilla que : dieron en la exposición $\bar{y}$ otras ceremonias imposibles faltas de ambiente en la pepública la carabela quedabe incompleta. I, nada se hiro.

Organizador de la nueva instalación del luseo Maval se me nombró por una A. O. de 1928, de cuyos origenes puede informar may bien D. Prancisco Cervera y Jinenes Alfaro, Archivero, Registrador de la Propiedad, y Diputado que fué de la CEDA, uno de los que me llevó a esor: bie en el Debate, esto último, en plena república.

Un folletillo que escribi on 1928, sobpe "Los Marinos que pintó Goyan, me llevó a la Junta de Ieonograffe Nacional. Rl Director del Museo de Artes Industriales, hoy en Valladolid, D. Luis Perez Bueno paisano mio, puede afirmarlo.

Precuentaba los anticuarios y los sébados asistía a una tertulia de critica de arte en la Elipa de Madrid, a la que asistian Pérez Bueno, Méndez Casal, Domeneoh-éstos dos de A B C - y entre otros D. Bugenio D*Ors. B1Io. me hicieron de la $S$. de anigos del Arte, que al peorganizarse públicó una revista en la que colaboré clesde el primer numero y es posible que sea quien haya publicado más aptículos, uno de ellos, por cierto y sacando el asunto por los pelos, criticando la venta de la Iumancie y apostrofando por la entonces reciente de la Nautilus, falta de espiritualidad de la que yo solo protesté, ssi como de la mutilación que sugrieron los escudos reales que adornaban las puertas de nuestros arsenales.

Aun existia la Honarquia, cuando una R. O. ne nom bró a propuesta del

21 Marqués de Santa Cruz, presidente de R. Patronato del Museo Maval (Sevilla, Hotel Andelucia Palace) y con quiev he mantenido constante contacto.

Subdirector de dicho Museo, compatible con eualquier otro destino, ye que carecia de sueldo ni gratifiesoíńn. Por 10 que el Patronato, de sus fondos, acordó concederme una que no se llegó a fijar por que la rechacé para no convertirlo en destino de ventaja, el que ere de verdadora afición y trabajo;que entonces y aun más tarde no tuve remumeracion especial to puede afirmar,

2\% D. Luis Diez de Pinedo, Habilitado del Museo con la monarquía, y con la República interventor del mismo, amigo de mi mayor confiansa. (hoy, Jefe de la Intervención de Marina, Burgos.)

A1 desembarcar del Grucero Cervantes-cuyo estandarte Real, no quemé, sino que lo conservế y entregué a mi cuñdo el Conde de Obedos (q.e.p. d.) que visitaba al Rey con freeuencia en Fontaineblau-fui al Museo Naval al que ya pertenecia. El ministro Giral nombró un patronato de amigos suyos, que como carecian de afición no iban nunea; fué nombrado vicepresidente el actual sub secretario de Obras Públicas Sr. Torroja, quien poco a poeo y con habilidad fué convirtiéndolo a nuestro gusto. Desde luego y como primera intenaión, se nombé director, no a mí, sino a un profesor de Geografía, del Instituto de Mupcia, que jamás apareció por su despacho.

Cuando subieron las derechas dimitió y se me nombro a. mi, para evitar el nombramiento de otro director de tipo politico.

Por ser director del Museo se me nombró representante de Marina en el recién reorganizado Patronato Nacional de Turismo. Como al Director del Museo del Prado, Sánchez Canton, y como al subdirector del de Artes Industriales D. José Perpandis (hoy en el Apqueológico de Valladolia) se nos expulsó bonitamente por negar nuestro voto a cierta subvención para una subscripción del berroyz.

Como la politica se había infiltrado en el Patrimonio de la república, se creó un organismo apolitico y técnico que velara por la conservación de tanto tesoro. Turismo nos nombró al director del Museo del Prado y a mí. Le prí mero que hicimos fué reponer al que habia sido arquitecto de Palacio Sr. Durén Dóriga, sobrino del Conde del Gre ve. Al dejar de pertenecer al PNT, dejé este comité, del que fui secretario, sin sueldo, ni siquiera consignación de material. (1)

Ya por entonces pertenecia a la R. Academia de Buenas Letras, de Sevilla, a la Hispeno Americana de Gediz, y la Sociedad Colombina de Huelva, me habia nombrado Socio de Honor, en fechas facilmente comprobables, y anéloga distinción merecí del Centro Kaval de Buenos Aires, en cuyo boletín colaboraba.

II Subsecretario Sp. Torroja, me Llevó a la junta direotiva de la Sociedad Geogréfica Nacional, a la A. de thigos de las Giencias-en cuyo último congreso de Santander he presentudo cuatro memorias-y a la junta de B1sliografía, de la Academia de ciencias. Pertenezco también a Ia reducida Asociación de Historiadores de las elenclas, de Madrid, que presidia el sabio agustino, P. Barreiro.

Desde aquella junta de Heráldiea que presidíd el frPante D. Fernando, me iba relacionando con los elementos afines a mis actividades;asi pues, cuando hacia falta ua marino dado a esta suerte de chifladuras, ss me sorprendia con una invitación, o un nombramiento, más por ser conocido y estar a mano, que por mejor conceptuado. I como al tirar de una cereza del plato, mi reconodido aftn de estudio y tesón en el trabajo, me iba agobiando con nuevas obligaciones, conferencias o articulos, que nade me producian económicamente.

Tul nombrado abanderado de Ia paza, en recuerdo de mi obra de la carabela; el Sp. Torroja Llevó al Museo Naval al Dr. Maraf̈́n, y Este me hizo del Petronato del斯seo del Pueblo Espariol y Ireqe, para que me ocupara de la perte relativa a la costa.

Con la ayuda entusiasta del Patronato el Museo llaval adquirif un rango y un dinamismo-con trabajos, desvelos y disgustos, que el Stubsecretario Sresorroja conoce per-feetamente- que fuí designado del comité organizador del Congreso de kuseas quee en ladrid celebró el Bureau Inter-
national des lusées, y on el que fuí compaifero del arquitecto D. Pedro Muguruza, actual Director Gral. del Tesopo Artistico.

Colaboré en la revista de Paris, Museior, que edita este Bureau;fuí nombrado del Comís de Honor de le exposición"A la gloire de la Marine à Voiles"que alll se celebró y por la indiscreción de un antiguo compañero de colegio, empleado en la Socieded de las Maciones, Mr: Establier, me enteré de un asunto escabroso que se tramaba contra España, resucitando la leyenda negra, y contra. Io que opinaba Gutierpez Rave on ABC , mal enterado, escribi tres articulos en EI Debate (octubre 1935), que no darian al traste con el proyecto, pero del cual ya no se habló, ni llegá a tener efecto.

Estaba relacionado con muchos extranjeros, se me nombró miembro de la Society for llaytical Ressearch, de Londres, y de la de A. Amis du Musée de la Mapine de París, asi como de 1a Historia y Geografia del Urugazypert además, el

23 Capitan de Navio, D. Juan Capre (Comandante de Harine Santander), jefe entonces de la secelón de Información de aquel Ministerio, me remitía cuanto informe se le pedia continuamente del extranjero sobre asuntos de historia naval; y fueron mis "eamelos" los que en más de uñe vez lo sacaron de un apu ro. Asi, cuando la ne ociación de los limites de Ifni, que la revilución oortó, mía fué la tesis que el Teniel.
te Coronel Noreña-el mártir glorioso de la Cárete Nodeloiba a presentar en la que con textos y gráficos ixanceses, đesde el siglo XIV, se demosiraba la razón que tiene IspaĨa en conservar toda la costa hasta el Guad 㽞ul, fronteri a las Ganarias.

Me iba dando todo ésto y a título de regalia, la pepúblicá La reqública que en las elecciones me procesó por propaganda de derechas, como consta en el sumario, pero no se trasluee en el escrito del Pronunciadoz Se puede cal ificar todo lo anterior bajo el substancioso epiteto de enchufe?

I aun podria seguir, $y$ aun presentar testigos como 24. Vizconde de Mamblas, \&gente del Generalísimo en Biapritz, seguin creo. Con quien comia con frecuencia, en unión del secretario de la Bubajada in glesa, de Madrid y aun en unión de cierto al itpante inglés, hermano del Babajador, que venti: de mandar la escuadra del Pacificojdiplomático jefe de la Sección de Relaciones Gulturales de Ministerio de Estado, cuya mistad cultivó en pleno periodo de izquierdas y que debe conocer-理e bien.
25. Diplomático Sr. Via Ventallo , yerno del General Mar-
 el dia anterior al movimiento porque colaboraba mos en deshacer la campaña mtiespañola que el

General francés Perrier desencadonaba por el Rouador, aprovechando el II centenario de la misión franeo-aspeñola que par 1736 midí́ el grado del meridiano, y en la que se inmortaiizo Jorge Juan, mi paisano y ascendiente de mis hijos,

Pude escribir en otros diarios, tratando tan solo de temas cientificos, no hubiera sido grave pecedo colebopar en El Sol, por ejemplo;pero fué en El Debate tan so10 donde se vieron mis articulos. Pude haber tenido encar gos de editores de ducosa solvencia derechiste, y selo trabajé para Aguilar-el que editó las Obras Completas de Santa Teresa- que ine encargó una antologỉa de viajes célebres de españoles; como la editoriai Pro Bolesia et Patria me encargó otyo trabajo, que, por cierto, salió anunciado en su repertorio entre la Sumna de Santo Tomés, y las Gaptas de Indias de San Francisco Javier.

No basta todo ello para desvirtuar esa presunta afinidad a ideas, que bien se ve no podian ser las miss, y a personas con las que jamás tuve y mantuve trato, ni de las que recibi favores?

Llegó el 18 de Julio de 1930 y poco después las sociedades culturales a las que pertenecía se fueron reorganizando con personajillos afectos al "frente popular en algunas pidieron "camuflapse" algunos, yo fuí expulsa do de TODAS. Es decir, la república que nada me había da do, ni mi carrera, me lo quitaba todo porque yo era uno
de esos tenidos por desafecto al régimen que entonees privaba, y por lo cual se me encercelaria. Todo se me cquitty no aludo a registres- y hasta se me expulsó de la lisociación de Amigos del Museo laval, cuyo creador fuí yo milsmo, y que presidia el General Vivos, subsecretario que fué en la Dictadura. El frente popular, me arrancó, pues, hasta mi "amistad" con el lusso Naval, que era carne de mi carhe. ¿Cabe quitar más\{

Pero al llegar aquf, a la auténtica España, me encontré que el Sr. Picador, cqudillo de malcontentos,-pero mitaseme la germania propia de la picaresca-habia "madrugado"

Expresa el primer considerando, que la prueba en pun to a mis antecedentes morales y polfticos me es favorable los testigos que presenté manifiestah apreciaciones nacidas, rás que de una continuada relación personal, la ori ginada en la coincidencia de misiones de fndole cientific ¿Pero es posible afirmar eso en Sevilla, donde nadie puede desconocer mi entraiable amistad con el Sr. Lafita-Jua nito Lafita- y Jimenez Placer, el doetisimo y bueno de D. Luis, me considerabs como un hijo, qien al morir al poco de mi condena se lievó toda la amakgura al sepulcro, de verme calumiado y ultrajado?

Por los meses de 1936, estaba organizando el Museo de la Torre den Oro; pero al venir las izquierdad retardé los trabajos dispuesto a que no formaran prete del Pa-
trase to elementos te ixyuierces, woso ant to ceolarit at
 Vihis, y wam pocas afhe antes doi Kovhinento entwe elll.

 cedon yoifitions:

Piênsere que mi informacisa la vedacte cusacto lio-



 ylabo. Pxaria algie ampañer $\theta_{\text {, }}$, jefo olmipante cortifl-


 mandanto Aplas, artiliaro de it Arade, sompilioro de zeor
 a gruien site y ounalgo avtabs haste en of miaso liatai do San Fermado ?
 to coystioron do fevoxaullua havai inealedoe en faptecana, pudiaran himep crepueate?

