## Adiós a un amigo de España

POR JOSÉ MARÍA AZNAR

«Sostenía Henry Kissinger que 'la historia no está determinada al final por los accidentes, sino por los logros'. Por debajo de su temperamento realista traslucía su fe en la libertad humana, concretada en obras; por debajo de su frialdad analítica asomaba su negativa radical a todo determinismo que haga de la fatalidad el motor de la historia. Creo que hoy, al recordarle, esa puede ser, para nosotros, su última y mejor lección»

Thatcher, es una suerte de testamento politico. Nadie mejor que él para deducir de sus biografías el retrato moral que delate cualidades de liderazgo genuino. Kissinger las llega a enumerar: decir verdades duras, tener visión de futuro, audacia, resistencia a la soledad y no temer la posibilidad de ser divisivo cuando el interés nacional a largo plazo así lo exige
En sus últimos libros es muy perceptible la alarma por la deriva de la vida política en EE.UU. Algo que no queda tan lejos cuando leemos observaciones como ésta: «La ira ha sustituido al diálogo como forma de levar a cabo las disputas, y el desacuerdo se ha convertido en guerra cultural». En una de sus últimas entrevistas comentaba así la polarización política americana: «El interés nacional era un término con significado, no era en sí mismo un tema de debate. Eso se ha acabado. El debate no declarado pero muy real en EE.UU. ahora mismo es sobre si los valores básicos de la nación sisuen vigentes». Y recordaba que, para laizquierda radical, «a menos que estos valores básicos sean revocados, y los principios de su ejecución alterados, no enemos derecho moral ni siquiera a llevar a cabo nuestra propia politica intetior, y mucho menos nuestra política exterior». Un ejemplo de lucidez.
Su visión de la política mundial contemporánea no era en absoluto complaciente. Tenia conciencia de esar viviendo en el prologo de una nueva Guerra Fría. Librada entre EE.UU. China, contendientes regidos por sistemas políticos incompatibles. Y cuando los avances tecnológicos hacun retraceso civilizatorio incluso un colapso A diferencia de la primera Guerra Fría un colapso. A diferencia de la primera Guera -obsel énico abres nivel economico abrumador ente las potencias rivales, $y$ los arsenales armamentísticos son mucho más aterradores, sobre todo desde la aparición de la inteligencia artificial. Me constan estas inquietudes porque años atrás tuve la fortuna -que también fue un placer- de ser confidente de ellas. Fue en sus oficinas de Nueva York, en Park Avenue, la última vez que vi a quien siempre consideré un amigo. De mí dijo públicamente que yo lo era de EE.UU. El día de su muerte me resulta obligado completar mi anterior afirmación: fue mi amigo, pero sobre todo lo fue de España en momentos en que la nación los necesitaba de verdad.

En 2005 tuve el honor de recibir de sus manos la medalla de oro del Queen Sofía Spanish Institute, también en Nueva York. Recuerdo de aquella ocasión una frase suya: «La historia no está determinada al final por los accidentes, sino por los logros». Es que por debajo de su temperamento realista traslucía su fe en la libertad humana, concretada en obras; por debajo de su frialdad analítica asomaba su negativa radical a todo determinismo que haga de la fatalidad el motor de la historia. Creo que hoy, al recordarle, esa puede ser, para nosotros, su última y mejor lección.

