

## ) <br> EDITORIAL ARTE Y LITERATURA <br> CIUDAD DE LA HABANA, 1981

«El Ballet Nacional de Cuba nos ha retornado a los principios y al estilo de Mijaíl Fokin», señalaba en The New




 $-10{ }_{d}$ 'puponuauvaztou nonuo $\mathcal{K}$ sonuapupanupd sol ua anb
 kin, se encuentran reunidos los ografo ruso Mijail Foarte del ballet en su concepción más vital $\gamma$ básicos del


 dios de danza en la antigua Escuela Imperial sus estuanexa al Teatro Maninski de San Petersburgo de Ballet, tro Kírov de Leningrado.
En 1898 hizo su debut en el escenario del Marinski aonde se reveló como un prometedor bailarin de exceentes cualidades, tanto técnicas como expresivas. Dota-


 escuela donde poco antes- comenzó a enseñar en la Hombre de inquietudes artística formado. excelentes dotes para desarrollarse multifacéticas, y con la coreografía, las artes plásticas y lo mismo en la danza, se sintió en contradicción con la formasica, muy pronto caba la danza en los teatros imperiales dond se practiestaba ahogado por la rutina, el conservadurismo y la
Traducción / mamía teresa orteca
Diseño / roberto artenio
Correción / víctor an. malag

EDITORIAL ARTE Y LITERATURA
Calle G no. 505, Plaza de la Revolución,
Ciudad de La Habana, Cuba.
9
2. La danza y el gesto carecen de. sentido en un
ballet, si no se ajustan estrictamente a la expresión de la acción dramática.
3. Los gestos procedentes de la danza clásica tienen razón de ser dentro del ballet moderno cuando así lo requiere el estilo. Las posiciones de las manos no deben sustituir la expresividad que corresponde a todo el cuerpo en su integridad. El cuerpo del bailarin puede tener expresividad desde la cabeza hasta los pies $\gamma$ no debe haber ningún punto muerto o inexpresivo en él.
4. Los grupos o cuerpo de baile no tienen solamente un papel ornamental. El ballet debe progresar desde la expresión del rostro a la del cuerpo; desde el cuerpo del bailarín individual al del grupo, y de éste a la totalidad de las personas en movimiento en cada escena. 5. La danza debe estar en una situación de igual-
 y vestuario. Estos otros factores no deben imponerse a a danza, ni aquella debe independizar'se de ellas, si se quiere hacer un ballet moderno. En él ya no existe más «música de ballet», sino música; no hay tutús ni zapatillas color rosa convencionales, $y$ estrechamente ligados a determinado estilo. En el nuevo ballet hay que inventarlo todo en cada instante, aun cuando las bases de la invención sean establecidas por una tradición centenaria. Fokin creía firmemente en la técnica del ballet clásico, pero no la concebía como limitante expresivo, sino como un entrenamiento mediante el cual el bailarin podía alcanzar el dominio de su fisico, con el mayor ren-
 expresivo poder utilizarlo sin limitaciones en una amplia gama estilistica y dramática.
Al hablar de los inicios de sus ideas transformadoras señala:
Creía en las bases del ballet clásico y aún creo en
ellas. Una vez que se alcanza destreza en virar las
próloco
general los escritores especializados, valoraban su crea-
general los escritores especializados, valoraban su crea-
ción coreográfica, y la relación de ésta con el aporte de otras personalidades de la época. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las influencias que Isadora Duncan, la célebre danzarina norteamericana, ejerció en la forma-
 frecuente encontrar señalada esta influencia, incluso en los trabajos de algunos de los más prestigiosos especialistas en la historia de la evolución danzaria, parece justo que se conozca la opinión del propio coreógrafo sobre el particular. Unos «Diálogos con Mijail Fokin» incluidos en la Revista del Archivo Internacional de la Danza


Yo soy un admirador sincero de Isadora Duncan, y hasta el presente pienso todavía con admiración en el sublime evangelio de la belleza natural de esa sacerdotiza de la danza. ¿Me ha influido ella? Corresponde a otros determinarlo; en cuanto a mí, yo no lo creo, porque mucho antes de su debut en Rusia, yo ya había presentado a la dirección de mi teatro el libreto de Dafnis y Cloe puntualizando que un ballet griego requiere una coreografia de estilo plástico. Mi obra es la negación de la doctrina de
 su esplendor natural. Pero êl no es más que el comienzo. Hay que ir más lejos e idealizar los movimientos. En la danza no estoy conforme con aquello que es natural. La meta del arte jno es el perfeccionamiento de la vida en vista de la exaltación. de la belleza y de la expresión? Como el canto es la idealización de la voz, la danza es la exaltación del movimiento, pero siempre conforme a las leyes de: la naturaleza. Antes de la Duncan, hubo un periodo en que se perdió completamente la noción de verdad en lo que concierne al ballet. Es ella quien ha vuelto la danza a su verdadero origen. He aqui su
piernas hacia afuera [turnout] siempre podemos abstenernos de ello a voluntad, de asi requerirlo la naturaleza de la danza. Una vez adquirida la fortaleza de las piernas, no ienemos que emplear todo su poder si esto no es necesario. Cuando se posee una espalda derecha es posible lograr fácilmente movimientos flexibles y expresivos.

Sobre la relación artista-píblico, las ideas del coreógrafo también nos muestran principios de vigencia permanente, de los que el puiblico y los bailarines contemporáneos pueden sacar provechosas conclusiones. Fokin exalta la relación teatral del bailarin con el puiblico, cuando se logra que el espectador experimente una emoción estética profunda e inteligente. Para él es éste el más elevado reconocimiento a un artista. Pero
cuando un balletómano de rostro familiar y voz aín más familiar lanza un fuerte «iBravol»" por una acrobacia de exito, y la galería lo sigue con una explosion de aplausos atronadores, esto tambien es un «contacto», aunque poco saludable y degradante para el artista y el arte.

En las presenies Memorias de un maestro de ballet el lector encontrará, además de detalles biograficos de Mijail Fokin y semblanza de legendarias figuras del baUlet que compartieron con él momentos estelares de la danza en nuestro siglo, una descripción pormenorizada de la creacion coreográfica fokiniana y apreciaciones sobre algunos de sus mejores intérpretes en aquel momento.

Las relaciones del coreógrafo con el complejo mun-
do del Ballet de Diaguilev quedan reflejadas, desde óptica personal, no siempre exenta de resentimientos, como en sus valoraciones sobre la actividad coreográfica del genial danzarin Váslav Nijünski. De manera especial se preocupa Fokin por la forma en que la critica, y en

fin antiguo miembro del cuerpo de baile del Ballet Theater ha hecho noiar que Alicia Alonso estuvo en gran medida influida por Fokil. Giertamente,解 basada en una version que revisó el coreógrafo, fue
 sivios de forencia de lu Alonso a los famosos prin.


 cle Giselle realtado por Alicia Alonso.

Mijail Fokin vivio los ultimos años de sh
de la tierra que lo vio nacer, aunque nurnca vida alejado iirse vinculado a ella en sus sentimientos, y manturo senrelación respeinosa con el proceso histórico mantuvo una conde ent todo momento ha gozado de la considu pats, es per. sonalidades en la historia del ballet musominentes per1909, en que Fohin se une al Ballet Ruso partir de Díaguilev, sui actividad artísitica se desarrolló casi serguéi pre en el extranjero, aunque mantenía sus casi sienel Teatro Imperial Marinsłci. Entenia sus vinculos con cial, deja Petrogrado para cumplimentar. una invso ofis. del learo Real de Estocolmo. Más tarde comenzará un de viaió esporádi actividad en Estados Unidos, àesde donocurido esporadicanente a otros países, hasta su muerte Fokin manifestís el deseo Nueva Yorth en 1942. En 1923 , dar sus actividades en el Teatro Mar a sul país y reanutercanbió cartas con el director Marinski. Para ello inconstan hoy en los archivos del museo Teatro, las cuales de Leningrado. Dos años después se reanudó el Kírov en ese sentido, sina que llegare nuncalutó el diálogo regreso, a pesar de existir la inejor a a concretarse su de las autoridades soviéticas. tali en estas Memorias de un Segun expresa su hijo ViMijaul Folizz recibió una invitación de ballet, en 1931 tica para reanudar su actividad an de la Unión Sovièvitación que no pudo aceptar por compromisos teatro, inmomento, contraidos coneptar por compromisos de aquel presex el hijo ab Bokin- perdióo las espero nunca -exdiá poder montar una serie de nuevos beranzas de algun dad nataly. Aunque este de nuevos ballets en su cilt. nos alos de las famosas coreografias de Folizo, por lo mem (Las sillides) y La muerte del cisns de Folin: Chopiniana
téntico de la tradición del ballet ruso, de la cual Mijail
Mijáilovich Folkin fue un producto legitimo, se dirige
a los sentimientos y está al alcance de las amplias masas
del pueblo.
pedro simón

## prólogo

En su carrera artistica, Alicia Alonso ha obtenido importantes éxitos como intérprete de Fokin, en ballets como las sifides, La muerte del cisne, El espectro de
la rosa, Petrushka, Carnaval, Barbazul, "Danzas polovsianas» de El príncipe Igor, Paganini y El pabellón de Armida (de esta última obra, un pas de deux, repuesto por Anatoli Obúkov para Alicia Alonso y André Eglevski). Casi todos los ballets mencionados han pasado al repertorio del Ballet Nacional de Cuba, desde la primera etapa de esta compañia. Otras figuras del ballet cubano: Alberto Alonso, Fernando Alonso y Anna Leontieva, también tuvieron oportunidad de trabajar. cerca de Mijail Fokin. Alberto Alonso es recordado como intérprete destacado de El gallo de oro, Petrushka y las «Danzas polovsianas» de El principe Igos. Fernan. do Alonso durante su estancia en el Ballet Theater, fue seleccionado por Fokin para un personaje de Carnaval; y Anna Leontieva fue elogiada sobre todo por su interpretaciôn de la Joven en El espectro de la rosa. Enn distinta medida y circunstancias, estas figuras del ballet cubano recibieron la herencia de Fokin, ya firmemente enraizada en nuestro movimiento danzario.

Queden pues al alcance de nuestros coreógrafos, profesores, estudiantes de danza, bailarines profesionales y del público en general, las memorias de una de las más significativas personalidades en la historia de la danza, aquel creador que un día soñaba con que
...quizás el ballet podria adoptar una forma tal de enriquecimiento espiritual $y$ hacerse tan sincerto, que pudiera dirigirsele no sólo a un puñado de balletómanos habituados a los misterios de este arte y condicionados de antemano por la prensa, sino a los sentimientos genuinos de las amplias masas.

El sueño de este gran artista tiene su realidad hoy en nuestra pairia; y tambiên en la suya, donde lo más au-
introducción
Siempre que aparece un hombre cuyos logros en la asfera кe su eleccion lo distinguen del resto de sus semejantes, tura y civilización, Son congénitcs estas cualidades el calificativo de genio. de conducta durante las primeras etapen de un patrón la vida? ¿Son producto del medio, del azar, formativas de a una feliz combinación de medio, del azar, o se deben que se suma el haber nacido exactamente entore, a los y en un periodo idóneos de la historia?
En resumen, ¿qué hace al genio? Como soy hijo de uno de ellos, puedo atestiguar con propiedad que esta aldad no es hereditaria, lo que me parece muy bien. Fokin y su 1905, tuve la dicha de ser hijo de Mijail junto al hombre gue ara Fokina. Hue mi fortuna vivir se conoce actualmente, $y$ de su mujer, la mejor como nente de sus ideales. $y$ de su muijer, la mejor expo-
Desde muy temprana edad fui testigo de la vida. y profesión de esta gran pareja, quienes, con una diferencia de dieciséis años, murieron en mis brazos. Por tanto, con todo amor, devoción y humildad, emprendi la tarea de recopilar en un libro las notas de mi padre, y es. pero que esto resulte provechoso no solo a los aficionamoderna, sino que se interesan en analizar la creación el funcionamiento de la meneral, ansioso por conocer a un ideal.
Al fallecer mi madre entré en posesión de cientos ale viejas cartas, etcéternenian diversos documentos, notas, extraje cuidadosamente lo torito montana de materiales

memorias de un maestro de baliet
Fue el decimoséptimo hijo de los
matrimonio, y uno de los cinco -cuatro
hembra- que sobrevivieron a las epidemias


- "
Fokin, así como todos los indicios y pruebas que pudieran arrojar alguna luz sobre su vida artistica y personal. Il resultado de mis esfuerzos fue la recopilación de un extenso archivo. A veces eran cuartillas en ruso a lapiz, al dese meconografiadas, $y$ otras, notas escritas queños recortes, que requs legibles, en clave, sobre pepara descifrarlas.
Si fuera a traducir todos los escritos de Mijail Fokin en materia de arte, escribinia unas mil doscientas cuar. tillas. La descripción detallada de sus numerosos ballets constituiria por sí misma una pequeña biblioteca. Por riales que describían su vida manuscritos aquellos materiales que describían su vida y obra en orden cronologico, de un bosque de su idioma original, el ruso. No se trata que ya ha sido hábilmente profesional de Mijaîl Fokin, Cyril Beaumont, cuya obra Michel por el escritor inglés
 los profesionales de la danze es de gran interés para
Puse mi mayor empeño en que la traducción se ajustara todo lo posible al original, añadiendo observaciones dad de la lo consideré imprescindible para la continuiMijaíl Fokin: su infoncia, es la historia de la vida de materialización de la misma dedicación a una idea y la oposición que debió enfrentar. Mijaíl Fokin nació en el año
entonces capital de Rusia, ahora llamada Leningrado, día 13 de abril (en el Antiguo Estilo, 25 de abril en el Nuevo Estilo), ${ }^{2}$ en el seno de una familia de abril en el de la clase media, compuesta por Mijẫl y Caternerciantes

[^0] do en el calendario gregoriano. (N. del E.)
Si usted busca una forma simple y fácil parg navegar en el mar del arte, la vía mâs pacîfica,
la más práctica tanto en la calina de los días soseger ando, las aguas están tranquilas y claras hasta alando rwiniento, como en la espeluznante turbulencia de una noche de furiosas olas rodeadas por la mäs intensa oscuridad y un estrépito ensorde. cedor. Pero si este método no le satisface $\gamma$ desea proseguit su propio rumbo en la brisqueda de sus objetivos, si está dispuesto a de. enfrenzar, si no nocesita un clima quendrá que so investiga si los vientos alisios son favorables - no, si los elementos no lo asustank, podtá fijar

[^1]$\square$
«No quiero que mi Mimochka sea un pliasoon», ${ }^{3}$ acostumbraba a decir mi padre con enojo cuando alguien de la familia hablaba de enviarme a una escuela de ballet. ${ }^{4}$ Era un hombre de negocios muy formal y consideraba el ballet como algo frívolo. La simple idea de que su hijo menor dedicara toda su vida a saltar, girar
sobre un pie y, lo que era aún peor, por la cintura o levantarlas en el aire, lo irritaba sobas manera.
Mi padre era comerciante y trabajó muy duro toda su vida. Con los años su salud se quebrantó y sufrió ta perdida gradual de la vision. Sus negocios se resintieron. Mi madre se vio obligada a hacerse cargo de
éstos, así como a asumir la responsabilidad de atender la familia, mientras a mi padre lo atormentaba su forzada inactividad.
Un hombre antes enérgico, robusto $y$ animoso, se torno melancólico, insatisfecho de sí, de todo y de todos los que le rodeaban.
Eramos cuatro hermanos y una hermana. Mi madre
 su hijo más joven a la Escuela Imperial de Ballet le vez all tendria asegurado el futuro. Para comenzar, la educación sería gratuita y 3 Intraducible. Define a un bailarín popular, pero en el sentido utilizado aquí se refiere a aquellos de poca calidad artística
que aparecen en los programas de variedades y otros. (A. Ch) 4 Por el interés que ofrecen las notas del editor Anatole ChuBallet Master. (Fokin, memorias de un maestro de ballet), que ha servido de base a la edición cubana, êstas se mantendrán y, se
diferenciarán del resto con las iniciales. A. Ch. Las notas de Mijail diferenciarán del resto con las iniciales. A. Ch. Las notas de Mijail
Fokin están firmadas M. F. (N. del E.)
tendría todos los gastos cubiertos．Después me conver－ tiés en artista del Teatro Imperial y a la edad del re－ tiro comenzaxía a devengar una pensión vitalicia．De－ bido a su estado de salud，a mi padre le xesultaba difícil poner reparos e insistir en enviarme a un colegio de enseñaza general，donde tuviera que pagar mi educa－ ción y mantenerme en casa．

Todos decían：«¿Por qué no beca a su hijo en la Eso cuela dé Ballet？Es tan gracioso．» Por entonces，mi pa－ ate no veía lo＂gracioso» del hijo．Repetía con enojo que se podía elegir una profesión más decorosa，en vez de consagrarse a un asunto tan（tonto»．

Escuché las discusiones de mi padre con el resto de la familia．Cuando hablaba sentía en lo más profundo de mi ser que estaba de acuerdo con él．¿Acaso no lo sabía él todo？Pero cuando mi hermana Sonia，${ }^{5}$ descri－ bia las maravillas del ballet，ese mundo extraordinario donde todo es bello，donde la gente es distinta a los seres humanos comunes y corrientes，pues se mueven y vi－ ven al compás de la magia de la música，llevan vistosos atuendos，habitan palacios y castillos o flotau en sueños fantásticos，tenía que admitir que mi padre estaba equi． vocado．

Mi hermano Kolia ${ }^{6}$ me llevaba unos siete años．Para mí era «igual que un adulto» y lo consideraba la per－ sona más seria y sabia después de mi padre．Ell tam－ bién sostenía el criterio de que el ballet era la más hermosa de las artes．Lo llamábamos «el pequeño balle－ tómano»．Se sentaba a contemplar las funciones de ballet desde un puesto en la galería del Teatro Marinski，y al concluir éstas se paraba ante la puerta del escenario a esperar que salieran las bailarinas y los estudiantes de Bale．Los aplaudia desde el audionio $y$ uego los volvía

5．Sonia es el diminutivo de Sophic，o，con mayor exactitud，de 6 Kolia es el diminutivo de Nieolái．（A．Ch．）

25

## MEMOMAS DE UN MAESTRO DE BALEET

Amque era un muchachito de la escuela superior，es－ taba enamorado no de una bailarina en particular，sino de extraordinario mundo del ballet．Yo adoraba a mi hermano Kolia y todo lo que decía lo acepiaba incues－ tionablemente como una verdad absoluta．
¿Cómo podía reconciliar estos dos puntos de vista tan opuestos sobre el ballet？Para mi padre exa una ocupa－ ción indigna；consideraba vergonzoso dedicar．toda una vida a tales tonterias．Fero Kolia y Sonia lo describian como una de las bellas artes．¿Quién tendría la razón？ EEra realmente una ocupación necesaria，seria y cabal， ：Sólo tha frívolo entretenimiento？

Con estas dudas ingresé en la Escuela de Ballet；y con ellas inicié mi carrera de bailarín y posteriormente la de maestro de ballet．
；Ay！，cuản a menudo en el transcurso de mi vida teabral escuché dentro de mí la voz de mi padre diciendo： «iNo quiero que mi Mimochka sea un pliasoon！＂Mu－
chas veces sentí la amarga realidad de esta censura a los artistas de ballet．En tales ocasiones me reconfor－ taba pensando que si no éramos más çue pliasoons，esto se debia tan sólo al hecho de que el artista no percibe， no crea，no comprende todo el potencial de riqueza que hay en su arte．

Hoy me doy cuenta de que cada miembro de mi fa－ milia ejerció individualmente una influencia vital en mi， y realizó una importante contribución a mi carrern teatual．

Mi madre me dotó de un amor fanático por el teatro． Nació en Mannheim，Alemania．Provenía de una fami－ Ha de comerciantes nombrada Kind．Aún muy pequeña， perdió a su mamá y fue educada por una tía．Ni en la familia de mi madre ni en la de su tía había víneulo alguno con el arte，pero el amor por el teatro se mani－ lestó desde muy temprano en la niña y la acompañó
 tos de aspirantes, apareciera primero «Fokin, Mijaíl», cuando el inspector anunció las elecciones realizadas, a pesar de que la tradición exigía orden alfabético. Por tanto, mi padre se resignó a la idea, o más bien decidió ser paciente y esperar hasta que su salud y negocios mejoraran, y estuviera en condiciones de enmendar el indeseable curso de su Mimochka.

Mientras mi madre me transmitía su fervor por el teatro, heredaba de mi padre su sentido crítico hacia el ballet. No sé cuál de los dos ejerció mayor influencia en mí. Sin embargo, estoy consciente de que muchos artistas de talento, con un gran amor por el teatro, no fueron capaces de contribuir al mismo en el grado en que hubieran podido hacerlo, a causa de la ceguera que engendraba su devoción por él, lo que hacia que dieran
 mejoras.

Mi hermano mayor, Vladímir, se unió al teatro desde Mi hermano mayor, Vladimir, se unió al teatro desde
muy joven. Sin preparación especial alguna, comenzó a aparecer en comedias, farsas y operetas. Durante un tiempo asistió al Conservatorio de Música y también tomó algunos cursos de arte dramático, pero subió al escenario sin graduarse de ninguna de las dos especialidades. El trabajo práctico constituyó su escuela. Como comediante se creó un gran nombre en las capitales y cabeceras de provincias de Rusia.
 acostumbraba a ver a Volodia ${ }^{7}$ en cada nuevo papel. Generalmente cruzaba el escenario hasta su camerino para que él me sentara entre el público. Cuando entraba al camerino, donde se vestían varios artistas, no podia decir de inmediato cuál era Volodia. Cada vez estaba caracterizado como un personaje distinto. Aunque era un joven bien parecido, casi nunca aparecía en escena con su pro-
durante el resto de su vida; hasta la lanzó brevemente una "carrera» Leatral.
Una noche la tía de mi madre y su esposo, un hom-
bre muy serio y funcionario de relieve, asistieron a la representación de la ópera de Meyerbeer El profeta. De repente, en la escena de la coronación, la tía gritó de sorpresa. En el escenario se hallaba el coro infantil y entre los niños se encontraba su sobrina Kitty. Cuando regresaron a casa después de terminada la función, encontraron a Kitty profundamente dormida en su cama. "¿Anoche cantaste en el coro?», le preguntaron. La respuesta fue afirmativa. Mi madre no recuerda con exactitud como ingreso en el coro infantil, como se las ingenió para asistir secretamente a los ensayos en lugar de ir a la escuela, cómo se las arregló para escabullirse de la casa a fin de asistir a la función y regresar antes promicha ns rod orqquox anb exinz el orod soxomin sns anb y única aparición en las tablas, sí permaneció vividamente en su recuerdo.
Ese castigo no disminuyó su amor por el teatro. Todo lo contrario; para mi madre la escena continuó siendo el lugar más maravilloso del mundo, accesible para otros más afortunados, pero no para ella. Esta atracción, esta añoranza por el teatro, me la trasmitió a mí, y la impulsó, por encima de las objeciones de su esposo, a llevarme en secreto a una prueba en la Escuela Imperial
de San Petersburgo. de San Petersburgo.
Al regresar a casa anunció muy contenta: -Misha ha sido aceptado.

- Aceptado para qué? -inquirió mi padre con una
manifiesta expresión de alarma en el rostro. Mi padre primer lugar en la Escuela de teat. varon en una ligera sonrisa. Era obvio que aquel «primer lugar» había creado una cierta impresión.
Mi familia concedió una significación especial y exagerada al hecho de que en una lista de diez o doce mu-
pio rostro. Se transformaba en un anciano, un soldado, un cochero de terrible uariz y cara de idiota. Unas veces Cuando, pola de fiero mostacho; otras, un mercader... dudando ante el temor me quedaba de pie en el wabral, tuera mi hermano, él me llamaba con voz extraña y siempre distinta. A los actores les divertía mi confusion y me decían: «Volodia está en el escenario. Regresará pronto, \%

El teatro donde trabajaba mi hermano presentaba corisa y alegría En loda mi vida, no recuerdo tanta el maquillaje y la mimica exagerados, pero era burta, resultaba ser una función muy animad pero en conjunto diaba y memorizaba sus papeles durante. Volodia estupasaba la vida tratando de memorizar un todo el daa. Se y de crear coninuado de memonizar un papel tras otro, con el trabajo de mi hermanos nuevos. De este contacto guiente Ieccion: primero, el teatro teatro, aprendí la siy alegre- constituye un arduo trabajo el más ligero ge del artista transformación trabajo y, segundo, exicentidumbre - que el teatro y creación de tipos. Esta ciones y tuansformaciones- fue muy valiontinuas creaen el futuro. Sentó lases- fue muy valiosa para mi del ballet, que consistía en que a comprender el error masculinos como femeninos, les habia pavecido mane tanto cillo seguir siendo ellos mismos, sin que intentaran modificar. su apariencia sus movimientos, incax. su apariencia, sus movimientos, sus danzas.
dir ruptura de una vez y por todas con un teatro en gran medida sido estereolipado estuvo condicionada teatro mejor, quizás trivis primeras impresiones de un teatro que no negaba el elemento esencial formas un el don de transformar la realidad. De todos mis familia realdad.
ció sobre mí fue mi hermano Kiklia. Era maen por

## Memothas de un maestro be bablig





 bargo, mi carrera de ciclista no resultó brillante. En una competencia, me encontraba a la cabeza de los demás pedaleando con todas mis fuerzas. Mis pulmones ardian por las rápidas aspiraciones. Mis piernas luchaban a pesar de
 del primer premio, cuando sentí un disparo. ¡Se me hahía reventado una goma $y$, con un chillido lastimero se desinfló! Me eché la bicicleta al hombro y empecé a ca-
 dia hora después que entrara el último ciclista. Shura se rió de mí y nunca más volví a probar suerte en este deporte. Con todo, la bicicleta me desarrolló enormemen-


Shura abrió una tienda de bicicletas Por poco me desnuco en una de las primeras bicicletas hechas en Rusia. Me encontraba pedaleando por la Avenida Nevski, ${ }^{9}$ con la cabeza bien baja, casi tocando los manubrios, postura que en aquella época se consideraba muy elegante. De
 y me golpeó con gran fuerza la frente. Recuperé el conocimiento en una farmacia. El farmacéutico me vendaba y algunas señoras mayores gemían de lástima. Al llegar al hospital, me afeitaron una ceja y me cosieron la herida. Cuando me vi en el espejo con una ceja de menos y una profunda herida, derramé amargas lágrimas. Ya para entonces yo ambicionaba ser bailarín, y no concebía la posi-
8 Shura es el diminutivo tanto de Alexándr como de Alexandra. (A. Ch.)
vista del Nealle principal de San Peterstorgo. El nombre significa, se yergue la ciudad. (A. Ch.)

Me parece que estos juegos influyeron en mi desarrollo. Estimularon mi imaginación y me enriquecieron con osadas informaciones en distintos aspectos de tada para su época, había leído mucho y me guiaba con amor y entusiasmo.

Antes de mi ingreso en la Escuela de Ballet, a causb de su gran admiración por el teatro, muchas de sus fan tasías las dedicaba al ballet. Yo era, por turnos, el primer bailarín, la bailarina, el director del teatro, el profesor de ballet.

Teníamos un gran escaparate. Frente a ell, como bailarines frente a un espejo, bailábamos. Kolia me levantaba muy alto y mientras yo me encontraba en el aire ejecutaba entrechats, siguiendo las explicaciones de $\mathbb{K o}$ lia para su ejecución.

Al regreso de las funciones de ballet, me describía el argumento de cada uno de ellos, y mucho antes de que mis padres me llevaran por primera vez al teatro, ya yo vivía en aquel mundo mágico.

Además de su entusiasmo por el ballet y por el desarrollo general, mi hermano Kolia me inculcó sus propios puntos de vista sobre la vida. Con él aprendí que cada individuo, independientemente de la actividad a que lo dirigiera el destino, debia hacer sus mayores esfuerzos por desarrollarse y perfeccionarse para así ofrecer sti máxima contribución en la actividad a la cual se dedicara. Mientras desde el punto de vista espiritual y moral mi hermano Kolia dejaba las más profundas huellas en mi carácter, mi tercer hermano, Alexándr, que era deportista y atleta, contribuyó a mi desarrollo físico y lo más importante, me dotó de un espíritu competitivo, sin el cual es difícil avanzar en la esfera de la danza. Agilidad, energía física, fuerza, necesidad de sobrepasar a los demás, de girar con más fuerza: todo lo que se desarrolla con los deportes y es tan útil a un bailarín.


32
bilidad de aparecer en el escenario con aquella cara. Durante muchos años, mientras me macquillaba frente al es-
pejoy cubria mis cejas con pintura, recordé la bicicleta de mi hermano hecha en Rusia. Mi caida se debió a la desintegración del manubrio.

Al ver que había salido bien, Shura me reprendió: $S_{u}$
reputación como ciclista lo ayudó mucho en el éxito de sur comercio. Pronto lo convirtió en un salón de exposi-
cion de automóviles. Muchos años después cuando cion de automóviles. Muchos años después, cuando ya yo era un artista de renombre y me encontraba en Stuza e vacaciones, recibí una carta de él: «He decidido convertir ni local en un teatro y presentar obras en un acto, escenas de ballets, etcétera. ¿Qué te parece la idea?"
¿Shura no tenía ningún tipo de cenexión con el teatre escenas de ballets, etcétexa. ¿Qué te parece la idea?»
¡Shura no tenia ningún zipo de cenexión con el reatro ni con el arte $y$, sin embargo, de repente, creaba un teatro con caracteristicas nunca vistas en Rusia! Pero yo confiaba en su perspicacia y habilidad comercial, y le envié mis mejo. res deseos de éxito.

Con una velocidad pasmosa se estableció el Teatro Miniatura Troitski, ${ }^{\text {bo }}$ el cual ganó el favor del público. Pritores $y$ escritores trabajaron afanosamente en la nuetimo empresa. Una gran concurrencia asistia al teatro indiato. Si Shura hubiera podido dotarme no sólo inmeamor por los deportes, sino de su habilidad comercial y organizativa, no hubiera tenido que presentar durante otros $m i$ vida mis empresas de ballet con el nombre de otros productores.

10 El Teatuo Miniatura era una sala teatral donde se presentaban
obras en miniatura (en un acto) obras en miniatura (en un acto). Lo de miniatura no se refería Petersburgo y despues se difundió a ouras que surgió en San poco antes de la Primera Guerra Mundial o al principio de la misnas Genovalmente el progrona incluía una o dos abras en un acto casi siempre comedias, $y$ unas siete u ooho atracciones individuales: cantantes, comediantes, bailarines y alguma que otra vez un acró-
bata o m mago. (A. Ch.) ca
.

[^2]ba
memorias de un macstro de malyet
A mi hermana Sophie debo el hecho de que se me en
memorlas de un macstro de baleet
A mi hermana Sophie debo el hecho de que se me enviara a la Escuela de Ballet. Todos los veranos nuestra familia pasaba las vacaciones en Ia isla Krestovski, ont centro vacacional cercano a San Petersburgo. Mientras nos encoutrábamos alli, mi hermana hizo amistad con las muchachas de la Escuela de Teatro. Los estudiantes de esta escuela se dividían en dos grupos: la Escuela de Teatro becaba en forma totalmente gratuita a los más prometedores -a las muchachas que aceptaba el estado no se les permitía siquiera pasar las vacaciones de verano con sus padres, sino que se les trasladaba a una villa del gobierno en la isla Kameni-, los menos prometedores eran estudiantes externos y vivían en sus casas. Por supuesto, los estudiantes internos, que eran los mejores en la danza, envidiaban a sus amigos, los estudiantes externos, por su mayor libertad. De este modo, durante los meses de verano, Sonia jugó y disfrutó de la compañía no sólo de niñas que no tenían grandes esperanzas como futuras bailarinas, y por tanto disfrutaban su libertad, sino también de aquellas que habian probade ser excepcionalmente dotadas, como Matilda Chesínskaia, quien estaría destinada a ser más tarde una gran bailariprivilegio disfrutaba de una libertad excepeional como padre, Felix Chesinski, el decano de realizados por su padre, Felix Chesinski, el decano de los bailarines.
El contacto con estas muchachas y. sus frecuentes El contacto con estas muchachas $y$ sus frecuentes dis-
cusiones sobre ballet trastornaron completamente a So mia. No tenía la menor esperanza de entrar en la escuela, pues sobrepasaba la edad requerida, pero yo me acercaba a ésta: entre ocho y nueve años. Por tall razón. mi hermana inicio un bombardeo intensivo sobre mi padre, en su afán de hacerme entrar en la Esouela de
Ballet. Ballet.

La aptitud y el anor por la danza ya se habian manuestado en mi, rodos los lunes mis hermanos mayores les informales- en el Club de Yatismo. Como no eran .

路
-
punta de los dedos o, en el caso del vals, por la misma cintura -ni más arriba ni más abajo-, una cintura embutida con firmeza en el envarado corse La danza expresaba una actitud muy respetuosa del
 a veces hasta se arrodillaba en un dente delante de si y lleroso. ¿Qué dirían los bailarines de gatante y cabapudieran ver los bailes actuales, mejilla con mejilla? Los tiempos cambian. También la danza, un termómetro siempre eficaz del gusto y las características de la época. No todos bailaban bien. Algunos resultaban grotescos.
Los miembros invitados del club que pasaban por mi ado, me decían a menudo:

- Misha, es hora que te vayas a la cama!
-Enseguida -respondia yo, y me apretaba más contra la barandilla, en un esfuerzo por pasar inadverfido.
Sonia, con su novio, danzaba velozmente una rápida mazurca. El entrechocaba los talones y se echaba hacia atrae con eficacia, dándole espacio a su dama. Constiuna pareja muy atractiva. Sonia era la reina de la nazurca.
¿Cómo podía irme a la cama? Pero a menudo caía en una dulce somnolencia, allí mismo, recostado a la baran-
Vi tantas de aquellas danzas que, después de unas pocas orientaciones de mi hermano Volodia, podía ejecuiarlas todas. Aprendí particularmente bien de Volodia un movimiento especial de giro hacia arriba de la pierna derecha para el vals. Le pusimos por nombre cla rosquilla», y estábamos muy orgullosos de nuestro invento. gulaciones del club, algunos mien todas las normas y regulaciones del club, algunos miembros me halaron del
miembros del club, se les consideraba invitados. Yo, sita embargo, no ostentaba siquiera ese título, $y$ sin el - $y$, casi seguramente, sin ningún derecho- me deslizaba en los balcones que rodeaban el salón de baile, y desde mi alto observatorio miraba lo que allí sucedía. Era may peçueño cuando me convertí en espectador secreto de aquellas funciones; éste es uno de los primeros recuerdos de mi vida y, en todo caso, mi primera impresión de la danza.

Me quedaba en aquel lugar sentado hasta tarde en la noche, con la barbilla apoyada sobre la baranda, contemplando ávidamente a las parejas que bailaban. A veces me adomecia y, al despertar, frente a mis ojos paEn rapidamente las parejas: ni sueño ni realidad. de lo que es ahora. Actualmente las parejas dan perte pequeños, algunas ni se mueven de su sitio. De no ser por la música, sería difícil decir qué hacen así abrazados. Entonces se bailaba de verdad. Había mucho movimienlo en la mazurea, mucha alegria en el rigodón, y elegancia y dignidad en el fluido vals.

Por lo general el rigodón lo dirigía un maestro de ceremonias especial. Este anunciaba: «Avançez! Retirez! Changez ros dames!» y así sucesivamente. Todos obedecian sus órdenes. Este maestro de ceremonias era por lo general un joven favorito de la localidad, que ejecutaba sus deberes con inspiración, y muy a menudo improvisaba ingeniosas y complicadas coreografías con los grupos de bailarines. Su rostro era el más congestiomado del grupo. Se abanicaba con el pañuelo más vigorosamente que ningún otro, y olvidaba por completo su cuello tieso y almidonado, que se le ajaba totalmente.
 dencia actual, debo añadir que, además de la amplitud de los movimientos, otra cosa en la que se diferenciaban de la tendencia moderna, era en la ausencia total del elemento erótico. El hombre tomaba a la dama por la

A. 1 paso del palomo es parte de las danzas folcóricas y de
salón ea Polonia y Hungria. En ella el bailarín golvea un talón contra el otro, que tiene ligeramente levautado, moviéndose de este
nado en la dirección del talón que golpea. (A. Ch.)

## $\%$

alumnos en ensayos $y$ funciones interrumpía e inter-
 es no tenían tiempo suficiente para realizar sus tareas: y con frecuencia se les sacaba de clase en medio de una
lección para participar en un ensayo.

La vida en el teatro exa tan agotadora - por no decir excitante y llena de interes-, que la administración no era muy severa con los muchachos cuando no realizaban sus tareas. Cansados por el baile, muy a menudo no preparábamos las lecciones del día siguiente, con la
 fesor no pudiera revisarnos las tareas.

Algunas veces los ensayos concluían más temprano y francés nos daría un cero, ${ }^{15}$ y esto significaría que no podriamos ir a la casa al sábado siguiente. La táctica usual era pedirle al maestro de ballet o regisseur que observara de nuevo nuestro baile, planteándole que no estábamos seguros de dominarlo a cabalidad. El regisseur, que cra graduado de la escuela, comprendía perfectamente el porqué de «nuestra inseguridad». A menudo nos decía complacientemente: «Espera, tendremos que volver sobre tu número de nuevo, al final del ensayo.» Contentos, nos sentábamos en el banco y esperábamos. ¿Cómo no amar la danza cuando nos salvaba con tanta frecuencia de los. ceros?
Poco comprendíamos en aquella época lo útiles que nos hubieran sido aquellos verbos franceses, de haberlos memorizado cuando debimos haberlo hecho. Pocos bailarines de ese período se aventuraban fuera de Rusia, y el estudio de la. lengua francesa nos parecía un tormento totalmente innecesario.

La geografía también la considerábamos una materia innecesaria. ¿Qué nos importaban Argentina, Brasil o Australia? ¿Cómo podiamos prever entonces que la vida
liosos e interesantes datos, pero sus descripciones de la orgenización, vida y costumbres de la institución se basaban en su gran mayoria en las memorias de una de sus alumnas, que aparecía con sii nombre literario: Vera Balletomanova. ¿Cómo explicar las discrepancias entre mis recuerdos y las siniestras pesadillas citadas en el libro del jubilea? Vera Balletomanova describe las condicion nes que se supone existían en la escuela antes de 1880. SPodian haber variado estas condiciones tan completamente para la fecha de mi ingreso en la escuela, en
1889 ? 0 fue producto de la idiosincrasia de atribuirlo todo a la estupidez, la intriga y los motivos dudosos de las personas que tenían los niños â su cargo?
 de los alumnos más viejos hacia los más jóvenes; se decía, entre otras cosas, que a los nuevos alumnos se les colgaba fuera de las ventanas amarrados con toallas. Aún siento un escalofrío ea la espalda cuando pienso en tales travesuras. También había oído decir que los alumnos más antiguos sometían a los nuevos a una subyugación y servilismo completos. Pero en mi época no habia nada remotamente parecido a estas condiciones. No existia el monstruoso claustro que se describe en el libro del jubileo. Por el contrario: el grupo de maestros y tutores estaba compuesto por damas y caballeros de ln más refinada educación, $y$ su actitud hacia los niños era tal
 Y, por tanto, frecuente receptor de castigos, no puedo recordar a ninguno de ellos más que con un cálido sentimiento de gratitud.

Las materias especializadas se enseñaban bien en la escuela, pero las de contenido general con frecuercia so descuidaban. No puedo culpar por ello ni al claustro ni a la administración. La participación de los jóvenes

[^3]11
 Tue esto entrañaba, sino también porcue comprendía que absolumente necesario completar mi educación por medio de la lectura. El problema radicaba en que ademas de los libros me encantaban el dibujo y la pintura, de algo, ya fuera de la publiciasión en la organización la producción de una ópera o Como resultado de ello, sencillamenter otro proyecto. para todo. Logré hacer algunos conte no tenía tiempo mi amigo Alexándr Maxinnov me leía de un Pibro ejemplo.
 que pintara durante estas sesiones pasaba a ser propio dad del lector.
Sin embargo, este arreglo no siempre se cumplimenaburido a Mavi. A veces el libro le resultaba demasiado ginas a la vez en lugar como al azar pasaba varias pán gabamos al final antes de tiempo. Al por lo que Meentendía lo que estaba ocuriendo. Al principio yo no fraude y sali tras el lector Esto Luego descubri el del corredor. Yo, cono deportista, lo a correr a lo largo preciso momento que mi mano vengadora estaba y en el de caer sobre el cueilo del culpable, aparestaba a punto tor y ambos terminamos castigados de piecto nuesiro tum Sin embargo, ol tutor nos perdonó pie en un rincón. a andar abrazados por los hombros para reanudar echamos sión de lectura.
Había otras actividades. Ya mencioné la ópera, Pou cievto, la primera vez que pude demostrar mis facultades o regissett, fue con la producción de un acto de la pera de Glima, Ruslan y Ludmila. Eso fue cuando me pomovieron de la segund sección del primer año y me tenido unos nutecario estatal completo. Debo de haber: tro. Dos grandes pizarr. Utilizábamos el aula como teaterales. Yo misnio canté el axia de Rustón. bastidores la-
nos arrojaría a los cuatro confines de la tienra, que creabaile y produciníamos ballers en ciulas clases de cuyos nombres no queriamos aprender en las clases de geografía?
ara nustoria, que pareceria una materia tan importante No se enseñaba anatomía Cudiábamos muy a la ligera. se me mombró instructor de ballet, en años posteriores, La junta de la facultad sobre el hechomé la atención de de ballet debe estudiar historia hecho de que un artista teatro, historia de la moda, historia cultura, historia del tomía. Todos estuvieron de acuerdo conmite y y anaseñalaron que los estudiantes cardo conmigo, pero me cumplir aun con el limitado proprian de tiempo para neral entonces en vigor. Sin embargo de educación gemi breve intervención, se introdujo una poco después de Los principios estéticos aplicados al una materia nueva: Kniazev fue el encargado de impartire del ballet. Gavril Otra razón limitaba la educación la asignatura. cuelas de ballet, aparte de la sobrecarga pecializadas, las cuales incluian pecarga de materias esclásica, danza de carácter, baile de ancipalmente danza sustentación -sostenimiento de la bailarina pantomima, larín en el adagio, parte del pas de deura por el baina razón, gimnástica militar y esgrima. Este por alguplorable concepto erróneo que en aquel periodo se sustentaba, de que el desarrollo mental y espiritual del ar sta de ballei no era tan esencial coma su desarrollo fisico.
años de deficiencias educacionales corresponden a mis ca en que ex ciencias y baile. En aquel premios por mis exitos como a los demás llegar tarde a clasese alegraba tanto bamos de los ensayos. Como no sentís cuando regresán cion por las lecciones de matemáticas una especial afiwn esfuerzo por absorver toda la lectura que me fuera

La acción se desarrollaba en el campo de batalla, frente a la cabeza cercenada de un gigante. Segúr el poema se encontraben descoloridos huesos de los héroes caídos decorado de la escena no constituyó un de batalla. El decorado de la escena no constituyó un problema para
mí. Mi madre venía todos los jueves, el día de visita. Me traía caramelos, fruta y alguin que otro pollo. El pollo, con la ayuda de mis amiges, se consumía rápidamente y guardábamos los huesos para mi próxima puesta en escena. Los esparcía por el piso frente a la inmensa cabeza, hecha de cartulina, bajo la dirección de Serguéi Legat, quien era mayor que yo, y en aquella época ya un exce.lente pintor. La boca del gigante se movía y los ojos pestañeallan. Estos estaban iluminados desde adentro con velas, to cual les confería un brillo pavoroso. Yo le cantaba a la cabeza y ésta me respondía, ya que un coro de mis amiges estaba escondido dentro de la cartulina. Entonces la cabeza resoplaba y yo me movía venciendo un viento aterrador. Este era un buen problema de pantomima. La escena se ejecutó bien y con gran celo, sólo que mis amigos estaban tan ocupados con su canto, que se olvidaron de manipular la boca y los ojos, lo que provocó que la cabeza estuviera profundamente dormida mientras el coro cantaba, y comenzara a pestañear y abrir la boca después que éste había concluido la vocalización. Toda la escuela asistió a la función; se sentaror en los bancos y aplaudian diligentemente. El invitado de honor era nuestro preceptor, Iván Stepánovich Petrov. Pasmado ante aquellos huesos de pollo esparcidos por todo el piso del aula, exigió de inmediato que se le explicara semejante desafuero. Pero en cuanto le informaron que la escena representaba un campo de batalla cubierto de huesos, retiró su objeción. Él también conocía a Pushkin y tomó asiento entre el público.

La revista se produjo algunos años después, cuando ya me encontraba en tercer año. Hizo su aparición una yez por semana en un ejemplar único. Yo era editor, di-

## MEMORIAS DE UN MAESTIO DE BADEET

rector, poeta, ilustrador y escritor. Entre mis amigos también había varios poetas y escritores. La responsabilidad de copiar nuestros trabajos en la revista en letra cursiva, se le confió a Serguéi Ognev, famoso por su excelente ortografía.

La revista tuvo un éxito inmenso. Mientras un muchacho la leía, los que lo escuchaban se inclinaban por encima de el desde distintas posiciones, para poder ver: as ilustraciones. Nosotros, los autores, rebosantes de satisfacción, nos parábamos a cierta distancia para contemplar las impresiones creadas. La revista apareció sin censura previa, y probablemente fuera la única revista de la época con tal privilegio en Rusia.

Clasificábamos a nuestros tutores en bondadosos y severos. Grigori Grigorievich Isaienko era un ejemplo de futor muy severo; Iván Stepánovich Petrov era del tipo bondadoso.

Una vez Petrov entró a nuestra clase y, para horror suyo, vio frente a mí a mi amigo Nicolái Konstantínorich Obúkov completamente desnudo.

- Esto, señor, es como en la Academia de Artes -le expliqué-. Una clase del natural.
mí. Petrov estaba más avergonzado Obúkov posaba para te desmudo en medio de un aula: muy irregular cont las reglas. ¿Qué pasaría si entraba el inspector?

Por otra parte, mis argumentos de que esta labor era similar al trabajo de la academia, que el bailarin debe amiliarizarse con el estudio de la anatomía, le parecieEl resultado final $p$ te extraño. Aun teníamos tiempo de entregarnos a la ucha francesa, ${ }^{16}$ que por aquella época estaba de moda en Rusia. Obúkov era nuestro mejor luchador y tenía

Esto es, grecorromana, sin el uso de las piernas. (A. Ch.)
muscular. «Oye, Misha, dime qué grado de desarrollo tando ahora», me preguntaba. que músculo estás pinYo nombraba el músculo y
to. La imagen el musculo y él lo contraía de immediahumanos asín no existen.
sus clases al principio te se llamaba M. M. Popov. En después, omamentos en yeso yamos figuras geométricas; Laocoonte, Antinoo, una imagen de Santa Cecilia cabeza de relieve y otros. Al darce otros.
portante, de mi afición por la pintura, comenáa a ensenarme el uso de los óleos.

Al principio reaparecieron el Laocoonte y Santa Ce. cina pero después me enseñó varias combinaciones de escuela as muertas. Uno de estos trabajos lo ofrecí a la traba wn cesto llene de vispector, y mi cuadro que moscina, sobre su escritorio. Del cesto sobresalían papas, cebollas, zanahorias, coles; una decoración bastante rara para el despacho de un inspector. También pintaba un inspector.
des dificaltades: comenzaba a pintax una manzana, pero si dejaba la clase un instante, a mi regreso que alguien le habia dado un mordisco.

- La mordiste tú, Obúkov? -preguntaba con enojo. -Estás pintándola sólo de un lado-respondía mi amigo- ¿Yara qué necesitas la parte que no ves? - ¿Y de dónde saco el efecto de la sombra? Mi mayor dificultad eran las uv se le arrancaba una, la diferencia apenas se notaba. Pero si cada tuno de mis camaradas birlaba su uva carrespon-

Quiero referimme a otro tutor: Evgueni Ivánovich $\mathrm{Or}_{\mathrm{r}}$ lov, el más bondadoso de tutor: Evgueni Ivanovich Or-
 las matemáticas, trabajaba con él durante este interés por la tarde, y en ese trabajaba con el durante las horas de
 eas oxoya 'seuynueur soselo set wo .temumse arasod ap tablas. En la pared del cuarto de guardias, colgó une de bLila con la cual era posible calcular qué colgó una taservicio cada tutor con meses y aún años de antelacion.
 doso tuvo un triste final: era alcohólico y lleqó $y$ bondato en que se ató la soga al cuello. Esto fue después de su retiro. Podos lamentamos la pérdida de esta brillante inteligencia.

Dos veces por semana recibiamos clases de música, y esthamos en libertad de elegir entre el piano y el violín. Yo elegi ambos. Siempre he sido fanático de la mursica. usto, sin embargo, no impidió que muy a menudo dejara de preparar mis lecciones. Recuerdo los momentos de angustia cuando, frente al instructor, con el violin encontrar las pieza barbilla, volvía las hojas sin poder
 recordar lo que se suponía debía haber estudiado pocia

 questa, así como para realizar orquestaciones, copiar mísica $y$ aun hasta para dirigir.

Durante las vacaciones en la isla Krestovskx me inicić en las delicias del fútbol, el tenis y otros juegos. Al liegar el otono llevé una gran pelota de fútbol a la escueretratos de la rebotaba entre los grandes espejos, los mensas ventanas. Dos puertas opur eléctricos y las interias, a través de las cuales tratábamos de meter la pe lota. No nos protegíamos nuesiras piernas de bailarines


40
con la elegancia francesa y sur buen gusto personal. St talento cobró forma en la encantadora atmósfera del ballet romántico. Había bailado con Carlotta Grisí y Fanny Elssler, fue colaborador de Perrot y continué los trabajos de Didelot.
Christian Johansson, quien dirigia la clase de perfeccionamiento para los bailarines más dotados de ambos sexos, fue alumno del maestro del ballet danés August Botunonville, hijo de Antoine Bournonville, quien a su vez fue discipulo de Jean Georges Noverre y Auguste Yestris. Esa fue la línea directa de sucesión artistica, de maestro a maestro, desde los origenes del arte del ballet clásico de Noverre, Vestris, Maximilián Gardel y Bournonville, salvaguardada por Petipa y Johansson, mis contemporáneos, a pesar de la gran diferencia de edades. Carlo Blasis también estaba representado en la persona de Snrico Cecchetti, instructor de las clases femeninas y alumno de Giovanni Lepri, quien fuera discipulo de Blasis. Además de la antigua escuela de Carlo Blasis, Cecchetti también introdujo en el ballet ruso ol entusiasmo por el virtuosismo, característico de su propio estillo de ballet italiano, más reciente.
Johanssor se pponía a este virtuosismo, que se acercaba demasiado a la acrobacia. Petipa, menos couservador y haciendo concesiones al gusto de la época, permitió la penetración del tour de force italiano en sus ballets, dentro de los límites de la moderación y con ese buen gusto tan característico suyo.
Mis maestros fueron, en orden cronologico: Platon Karsavin, el padre de Tamara Karsâvina; Nicolái Volkov, Alexándr Shixiáiev, Paul Gerdit y Nicolái Legat, ninguno de los cuales sentia simpatia hacia la nueva escuela íaliana, a la que consideraban tan sólo acrobatica. Al ingresar en la escuela se me situó en la clase de marsavin, y durante los seis meses siguitentes me vi licomencé a trabajar en el centro, aunque en velidad sólo

Fras encontrábamos expuestos a puego bastante inadecuado para bailatimaduras. se celebraba on un lura
ro era, por supuesto, el instructor de fútbol. No reouerdo si mo castigaron por aquellas lecciones. Debian haberlo hecho.

He leído muchas acusaciones contra la administración sus mesorela de Ballet. Quizás yo asistí a ésta durante nocivo ni ninguna injo recuerdo nada especificamente diantes. Si la enseñanza de exagerad general no se encontraba a la alizuraturas de contendo estado, ecto se debía a la compleiida que debiera haber $y$ probablemente, a la sicologia de aquellos hijos del
teatro. teatro.

En contraste con nuestro enfoque superficial del estudio tudio del ballet clásicotenido general, se hallaba el estúzuestro curriculum. Esta a e natura más importante de A Ia denza se le dedicaba mucho tiema a la perfección. da a un profesorado magnífico. La tradición del confiaballet srancés había sido irasplantadadición del antiguo Maga hista de profesores y maestros a Tusia por una tundadores de la Fsorel y maestros de ballet franceses, tiste Landé, Charles Didelot, Louis Dupe Artur Saint Léon y otros.

Te estoy refiriendo al periodo de finales del sicio pa sado, ca gus dos grandes maestros - Manius Petipa y Hustura Johansson- conservaban las tradioiones de la semela. Nugmo de ellos enseñó durante mucho tiempo, pero ambos ejercieron una influencia tremenda en la escuela $y$ en el teatro. Marius Petipa, cabeza y dirigente e iodo el ballet, quien trabajó en el escenario del Teatro maprial durante medio siglo, enriqueció nuestro ballet

 rezuәuoo exed 'exieq eq wo somporafa son op aurenpert pudiera despert en el centro y no era lógico esperar que có en un grupo, en el ballet $E l$ del público. Se me ubi-
 escena. Este apuro se debía a que mi pare Misha en -bxå expiad axped
 ciego. escenario. Los rodeaba una multitud, formada por el cuerpo de baile, los de más calidad con abanicos y los estudiantes de la Escuela de Ballet sentados en divanes, con una serie de objetos de utilería. Durante el pas d'ac-
 ces, mientras los tramoyistas corrían rápidamente los divanes de uno a otro Iugar, y los bailarines se reclinaban en ellos en posiciones a la usanza oriental. Nosotros, con nuesta utileria, nos escabulliamos de uno a otro sitio por todo el escenario. Toda esta conmoción daba como resultado nuevas y opulentas formaciones coreográficas. Yo estaba a cargo de una enorme ánfora. Cuando era

 las piernas por debajo de mi cuerpo, al estilo oriental. totalmente escondido. En los mon grande que quedaba de un lugar a otro, mi hermana Sonia le decía a mi padre: aAlli va Misha. Alli va!» Mi padre enfocaba pugrandes prismáticos, buscándome, pero, iay! ya yo es-
fantástico» en cuatro actos y seis escenas, presentado un "Ballet Petipa, con música de Riccardo Drigo. Se extrenó el 25 de enero de 1889. (A. Ch.)
hacía los mismos ejercicios, tales como pliés, batiements, medio del salon. Actualmente la en la barra, parado en de estas lecciones me pamente la lentitud $y^{r}$ monotomía go, en realidad esta ejercitación sorprendentes. Sin embarmis piernas $\jmath$ para el resto de mi vaciente y lenta entrenó inconvenientes que encuentra vida y me protegió de los sus estudios en ana etapa tardía de la vidi comenza demasiado rapidamente el estudio de la vida o aborda gadura en la danza, sin crearse dua base ade más enverello. $\quad$,
punto de primera lección trabajé muy duro, hasta el minar a lo largotortura. Karsavin acostumbiaba a camos los empeines y sacábra, mientras nosotros tensábacada alumno. Cuando pasaba los talones, y corregia a «Bien, Fokin," Y yo tensaba aún mí lado, observaba: . te elogió Platón Konstantínovich?» Y yo respondía: «Hoy, cuatro veces», u «hoy, cinco."

Las dos temporadas de lecciones con Karsayin se dedicaban solo al desarrollo físico. Estos ejercicios se ende la danza arejados del arte, de la belleza plástica, nación hacia el ballet. Por fortuna, desde el inicio mismo de nuestra ejercitación, se nos daba de el inicio mismo participar en funciones en los distintos teatros imperiales, como parte del elenco de ballets, óperas y dramas. Con gran recuencia nos encontrábamos en salas de encolar, estuvimos en contacto durante todo el periodo esescenarios, conjuntamentacto práctico con la danza en que no participáramos siempre, podiamos en clase. Aumdemás, y teníamos la oportunidad de disfrutar las funciones y aprender a amar la danza.
taha escondido detrás del ánfora. De modo çe mi padre numca me vio en escena. Me entristeci mucho cuando me entere de esto, y esa es probablemente la razon por a cual esta primera representación se conserva tan vividamente en mi recuerdo.

Aunque era difícil verme, yo sí podía verlo todo. Sivado tetras del ánfora observaba a la bailarina. La impuede ilustrarse causaban los bailarines en el escenario, continuacion.

En 1893 , durante mi quinto año en la escuela, la bailarina italiana Pierina Leguani vino a San Peterburgo parca hacer su primera presentación en el ballet la cenicienta. Muchas cosas de este ballet se han olvidado, pero no que la Legnani ejecutaba una serie de treinta $y$ dos fouettés, hazaña técnica que nunca antes se había visto en nuestro escenario. Givaba con una fuerza y seguridad sorprendentes, parada sobre la punta del pie en ol centro del escenario, sin moverse una pulgada del lugar. A los aristas les maravillaba su virtuosismo y expresaban su admiración con aplausos atronadores al finalizar cada ensayo. Yo también me wuía a ellos.

En la primera funcion, parado en el fondo del escenaxio interpretando el papel de paje, me exalté tanto con la ejecución de sus fouettés que cuando terminó comence a aplaudir locamente, olvidando que era miembro del lenco. Me amonestaron con severidad.

Gradualmente me ascendieron de portador de anforas y paje a bailarin, y comencé a aparecer en papeles cada vez más difíciles.

Pero, regresemos a la escuela: en el tercer año me promovieron de la clase de Kaxsavin a la siguiente, dirigiCa por Nicolai twánovich Yolkov. Exa un maestro aso despótico. Según he oido decin, carecia de erpe torpe en escena, pero conocía bien las reglas de la danza y lo ejecutaba todo diestramente, aunque
 rod ozionyse ouixeur to renso[ pied samonatsod soue ua parte de los artistas, sobre todo en danzas de grupo y escenas de conjunto. También heredé de él mi antipatía hacia las técnicas chapuceras y los bailes fortuitos. Alexándr Victórovich Shiriáiev, una persona con características completamente diferentes, sustituyó a Voluna gran amistad con Shiriáiev. Él nos demostró que también es posible alcanzar buenos resultados sin recurrir a la severidad. Después de cada lección, todos a una escoltábamos a Shiriáiev por los largos corredores del inmenso edificio, hasta las puertas que conducian equise sou әрuop "sejsune sol op sohesuә әр ries ei e prohibido entrar. En sus conversaciones íntimas con nosotros, Shiriáiev criticaba libremente a otros instructores y hablaba de sí como de un experto en danza clásica. En realidad exa un bailarín de carácter perfecto, y se encontraba en su elemento cuando se lo encargaban las clases especiales de este tipo de baile. Los muchachos no se daban cuenta de lo difícil de una

 pués de sus conversaciones.

Bajo la dirección de Shiriáiev dominé rápidamente la técnica de la danza clásica hasta un grado tal que, al finalizar el año escolar, pude aparecer en papeles protagónicos en funciones estudiantiles.
 vían de examen recibían el nombre de "imperiales», porque a ellas asistia el emperador. Se celebraban en escuela. El elenco se componía por entero de estudiantes. Y los instructores de danza creaban los ballets, o, en algunas ocasiones, el maestre Lev Ivánov.

Estudié con él poco tiempo, sólo unas semamas. Fir una ocasion, Volkov se demoró mucho en llegar a la clase. No lo había hecho nunca antes, por lo que era un hecho insólito. Todos nos preguntábamos qué podia haber pasado cuando, de repente, uno de los muchachos mayores abrió la puerta con expresión horrorizada y susurró: "Volkov ha muerto!》

Quedamos muy impresionados. Todavía el día anterior había pronunciado amenazadoramente: "No falta mucho para el sábado!» Con esto quería decirnos que ese sábado nos daría por primera vez nuestras calificaciones. A muchos les aterraba esta perspectiva. Yo, sin embargo, no tenía miedo. Me había alabado y eso me hacía esperar buenas calificaciones. Como dije, quedamos may impresionados con la noticia de su muerte. Pero nos impresionó más aún cuando poco flespués la ¿Fue una broma, o una premonición, hasada en la seguridad subconsciente de que sólo la muerte u otra desgracia seria podía impedir que Volkov cumpliera con sus obligaciones exactamente a su hora? Nunca pudimos averiguarlo, pero tres dias después Vallove moria de veras.

En efecto, se demostró que no faltaba mucho para el sábado, y ese cila, cuando me dirigía a casa para pasar el fin de semana, visité ell apartamento de nuestro profesor. Yacía en su féretro, pálido como la cera. Este fue mi primer contacto con la muerte, y dejó en mí una fuerte impresión. Volloov me daba mueha pena. Su severidad y su pedantería me habían asustado, pero no repelido. Sentía en aquél hombre una dedicación al deber, a la disciplina $y$ al orden elevada a su más alto nivel. En medio de irresponsabilidad y relajamiento descuidados tan comunes a la mayoria de los bailarines, el carácter de Volkov daba una nota importante y nece. saria, aunque discordante.
29
este ballet se incluyó en el repertorio regular del Teatro Imperial, y muchos años después Anna Pávlova lo presentó fuera de Rusia.
Ejecuté diligentemente las danzas más bien difíciles y todas las largas escenas. Durante los ensayos de las partes de pantomima, Ivánoy me decía de continuo: "Oye, no te apresures tanto!" Pero todos los gestos de la mano, para los cuales Ivánov demandaba muchísimo
tiempo, yo los ejecutaba con demasiada tiempo, yo los ejecutaba con demasiada rapidez: cortos
y simples.
El dia de la función logré gesticular con mucha mayor: lentitud, lo que complació a Ivánov, quien me dio unas palmaditas en la cabeza en señal de aprobación por mi danza y mi pantomima.
Este fue el único ballet de Ivánov que se produjo en mi época. Sé que colaboró con Marius Petipa en muchas de las producciones de este último, y también que produjo sus propios ballets, pero nunca más tuvé la oportruidad de observar el proceso de su trabajo creador. Me gustaria meacionar lo que entonces desconcertó mi mentalidad infantil en el trabajo de Lev Ivánov. La música del ballet estaba compuesta por Riccardo Drigo, quien escribía la partitura, sección por sección, a medida que avanzaba la creación del ballet. Por la mañana tocaba en el ensayo lo que había compuesto la noche anterior, op sofesur sot ered onema op butuoduro oprea ei rod $\Lambda$ la mañana siguiente. Ivánov, al preparar el baile, le pedia a Drigo que interpretara dieciséis compases. Después
de montarlos, le pedia los proximos dieciséis, y asi suce de montarlos, le pedia los proximos dieciséis, y asi suce-
sivamente. sivamente.
Recuerdo
Recuerdo cómo, durante la creación de un elaborado
pals final, Ivánov dijo:
-Bueno, sigamos con el resto.
-El resto aún no está escrito
Drigo.
I la continuación de la puesta en escena se pospuso
hasta el ensayo sipuiente.
fille mal gardée. En cada actuación, mis variaciones se hacian cada vez más complicadas y dificiles técnicamente. Eri una de ellas, Shiriaiev me dio una combinación: relevé sur la pointe y doble giro en el aire. ;Oh, qué doloroso resultaba levantarse sobre la punta de los pies con zapatos suaves; IV, además, varias veces! Pero suffía por amor al arte.

Después de Shiriáiev, mi maestro fue el magnífico Paul Andréievich Gerdt. Aunque bien proporcionado, lleno de gracia $y$ elegante, nunca fue un virtuoso excepcional. Como bailarin solo lo recuerdo vagamente, pues yo era muy joven cuando él bailaba ballet clásico. Bastante entrado en años, bailó una corta variación en el papel del principe Desiré en La bella durmiente. Era un principe como no existe en la vida real, sino sólo como puede soñársele en los cuentos de hadas. Cuando bailó la ma-

 del más grande de los bailarines polacos. Era un mimo soberbio e interpretaba una amplia variedad de papeles. Siempre se veía atractivo y convincente, cualquiera que fuera el personaje que representara.
eqexisour as yu əluepad exa ou sasejo sns mpaedum! IV a menudo apegado a las reglas, pero sus demostraciones eran siempre en extremo elegantes. No recuerdo a nadie que caminara en forma tan caracteristica. Era un placer observarle los pies cuando lo hacía. Se podía aprender mucho con el, pero era un conocimiento que habia que
 -әן op oppueduoo [ənbe ә[qाsod of wo repraforde xepod gancia.
Mis estudios en la clase de Gerdt duraron tres años. hasta 1896, cuando se le trasladó al departamento femenimo. (Dicho sea de paso, fue profesor de Anna Pávlova, quien se inició en el teatro al salir de su clase.

Recientemente se le ha acreditado muy a menudo a Enrico Cecchetti el éxito de la P'ávlova. Esto ni es enteramente cierto ni es justo con Paul Gerdt. La Pávlova

Así, el ballet se montaba sin tener la más ligera nocion de conjunto y ni siquiera de los tambión que á nov ni siquiera se tomaba el trabajo de esenchar la música que traía el compositor antes de comenzar a montar el baile.

No me acuerdo qué pensaba yo ni cómo reaccionaba ante este peculiar sistema de montar un Hallet. Pero sí recuerdo que ya entonces me daba cuenta de que era un método muy extraño.

Las escenas de pantomima se escenificaban según un lenguaje de gestos especifico. Cuando era necesario expresar con gestos la frase «Llama al juez aquí», Ivánov comenzaba a pensar en voz alta: "Cómo podría decirse juez?» Llama es simple. Aquí es más simple aún. «¿Pero. cómo dice uno juez con gestos?s Se irritaba, jugaba con su largo y fino bigote $y$, de repente, volvía a parecer radiante. Balanceaba las manos con las palmas levantadas hacia arriba frente al rostro: "jYa lo tnego. Esta es la balanza, la balanza de la justicia: juez!)

No sé si en esa época yo creía que aquellos gestos eran muy convincentes que digamos. Pero sí recuerdo aquel momento, y éste me ayudó después en el análisis de la pantomima tradicional del ballet.

Hablando en sentido general, La flauta mágica esiaba muy lejos de contarse entre las mejores obras de Ivánov. Era extremadamente graciosa cuando todos, forzados por la flauta mágica a seguir bailando, se agarraban tambaleantes a mesas y sillas y entre sí, para tratar de impedirse seguir bailando. Esta escena, que provocaba carcajadas del público, no se ensayó en absoluto y fue producto de la improvisación de los participantes.

En la siguiente función estudiantil también recibi el
papel principal. Interpretaba a Colina en el ballet La
Este personaje se denomina Colas en las producciones de Eu-
$N, d e l$ 19
ropa

MLMAÍr FOKIN
no poseía ese virtuosismo especial que hizo famosos a
Cecelhetti y su métodos. Ella logró un nomital xrir a proezas espectactulares. No su fuerza. No recuerdo a la Pávlova ahi que radicaba fouetté brillante, con los que sobresalíntando ningún nas. En las piruetas múlitiples, ejecutadas otras bailaricompañero, era necesario ayudarla. Como ofras hente a un tuvo muchos maestros y aprendió Comas bailaximas, Dei elegante y airoso Gerdt tomó muchor de cada uno. A1 retirarse Gerdt Gustávovieh Legat. Era hijo de de fue graduado de nuestra escuela, continuó tro y, aunprivadamente con sue padre, Gustav Legat, discipajando Johansson. Nicolá Legat era un hombre discipulo de pero un rasgo suyo lasiró su carrera como bailarín, dotado, tro y profesor de ballet. Aunqué contribuyó mucho al ballet ruso, hubiera contribuido contribuyó mucho al haber sido un esclavo de la tradición, No más de no critico. Todo lo que su padre le habia enseña enfoque rrecto y sagrado, de una vez y para siempre. Los tiempos cambiaban. Otras siempre. No se atrevía a intentar ningún cambio bailarin $y$ grato compañero para cualquier bailarincente más de caricaturista de talento y cualquier bailarina. Aderente. Tocaba bien el violín y el hombre animado y octea alegres $y$ espontáueas improvisaciones especializaba general, era algo opaco en el arte del ballet por to maravilloso pintor, no lograba producir ballet. Aunque gestivas en escena. Gran comediante en coreografias suno creaba ningín tipo interesante en el escenarivada, siempre era el mismo Nicolái Gustávovich Iecenario. Alli tro sencillo, cuerpo muy hermoso y forma tradicional ya aceptada.
ainguna otra. Anteriormente mencioné que prineur y nunca
iQué gran salones adomados con maravillosas aquellos obras pictoricas! Hasta el aroma de pintura y harniz que

Los últimos años antes de mi graduación de la Escuela
 gar de veraneo bastante cercano a San Petersburga. Todas las mananas ataba una caja de pintura de aleo a mi bici--un to eqeuos opueny erp io opol eqesed hif oosnal
 dome que mae apresurara, empacaba con pesar mi caja de pinturas y regresaba a la cabaña para esperar alli la manana siguiente, en que podría regresar de nuevo al
museo.
seo de Aleańmdr HII.
 ausencia de thiciativa creadora. Legat tue el ultimo de mis maestros. Constituyó wna
coincidencia que, para la fecha en que mi mente comenzaba a llenarse de las dudas que había acumulado hacia la invelnerabilidad de las tradiciones del ballet, mi puia fuera precisamente un admirador de esas mismas tradizedzont onodumo nod enanj $\hat{\Lambda}$ sebono e vreideor sel saworo fuera absoluterlas. Yo tenía dudas de que en ballet todo basara en leyes inviolables e molvidables; de loseñaba se
 do comence a comparar la forma de las posiciones y loz novimientos del ballet con su contraparida en las demas artes, cuando me enconiraba contrapartida en las demás
> - de Alo.

 y su actividad artistica. Yo diría que esta e interesante resultado de rendirse a la tradición, asi como de el -
 Con Nicolái Legat ocurria todo lo contrario, pues exi
aúr guardaban me producia un sentimiento de exaltación. Anhelaba copiarlo todo, absorberio y llevármelo conmigo. En casa de mis parientes, el empleado comenzé a anb ap wossadum ei eruol soxpeno sṭu ofeq tovaredesap a diario me perfeccionaba como pintor. En aquella época no se me ocurrió pensar que un futuro bailarín, tanto como cualcuier otro artista, debe familiarizarse con as arte pictórico y con todas las formas de las artes gráfican No comprendia entonces cuán beneficioso era como complemento de la educación que recibía en la Escuela de Teatro, rodearme de obvas de arte. Pero esas cosas me atraían como un imán.

Después he visitado muchos museos de todo el mundo, pero nunca ha sido igual. Visitarlos, caminar por ellos, es totalmente distinto a prácticamente vivir en el museo. Sentado frente a los cuadros y bajo-relieves, comparaba lo que veía con lo que me enseñaba en las clases de ballet. Descubrí que el ballet se componía de gente diversa, gustos distintos e ideales diferentes. A veces me planteaba
 cuadros tuvieran las piernas viradas en dehors como se me enseña en clase? La respuesta cra obvia: se verian ridículas. ¿Y si todos los que participan en la escena de este gobelino mantuvieran la espalda erecta? Seria repul. sivo. ¿O supongamos que las deidades de mármol corrigieran sus errores de postura desde el punto de vista estético del ballet $y$ curvaran los brazos o los sostuvieran en couronne sobre las cabezas? Seria muy ridículo.

En el otoño regresaba a mis clases de ballet $y$ escuchaba de nuevo: "jEndereza la espalda! iTalones hacia adelante! ¿Dedos unidos!», y así sucesivamente. Todo esto lo hacía a conciencia. No me era difícil virar las piernas, mantener la espalda recta $y$ ejecutar cualquier otra exigencia técnica. Pero en mi mente comenzaban a surgir preguntas: "¿Por qué? ¿Para qué?» No era usual nı prudente hacerle estas preguntas a nuestros profesores. Las respuestas hubieran sido simples: "Esto es lo que se

 Pero entonces surgían en mi mente colosos aún mayores
 y volvia a percatarme de la divergencia existente cutre resultaba un problema muy dificil de resolver y decidi continuar mi trabajo-como se me había easeñado. Tenía aún que ganarme el derecho a expresar mis opiniones. Cuando llegó la fecha de mi graduación, la función de examen se pasó del teatro de la escuela al Teatro Mikjailovski. Debíamos bailar en un escenario cde verdado. Esto
 Egórova, Yulia Sedova, Mijaíl Obúkov, Serguéi Ósipov


 funciones estudimitles, habian cesado desde hacia varias temporadas.

Para nuestra graduación se montaron varios ballets y cierto número de divertissements. En todos aparecí como
 que montó Emrico Cecchetti, un ballet raro con un título aún más razo: EI maestro de baile en el hovel. ${ }^{21}$ Me llevaba
 sopoq e eqeurasu anb equodns os $A$ oueva en we orre ns wos -sony ciqiouoo zotreq top rome re toroty pop sopadsony soi pedes de varias nacionalidades, lo cual justificaba la escenificación de nunerosas danzas de canácter. Puede que el
 rece tener ahora. De todas formas, me agradó enorme-

20 Fokin se refiere al ballet tal y como se practicaba en aqueLua equca en el hesentados en San Petersuruxo de 1727 a 1918, prblicadn en los Materiales Una lecciôn de un hotel. (A. Ch.)

MHAEL FOKGN
tenía también otra causa. En las suntuosas funciones de la corte de eras pasadas, los codos debían curvarse para levantar los vestidos e impedir que se arrugaran o se arrasiraran por el piso las crinolinas y los brocados.

Por tanto, es posible hallar explicaciones que justifiquen los brazos curvados, especialmente en bailes relacionados con ciertos períodos y estilos de vestuario. Pero mantener que la gracia y belleza están contenidas en los brazos curvados, los dedos apartados o una sonrisa fija constituye una distorsión estética.

Una visita a la sección de escultura oriental en los museos me habria mostrado talones vixados hacia afuera en Siam, India, Cambodia, Japón y otros lugares; así como espaldas enhiestas en Egipto y Sixia. De haber estudiado los grabados de los siglos xvir y xvinf, que representan bailes y ballets de la corte, hubiera podido observar las mismas piemas viradas hacia afuera y bra. zos curvados.

Eu realidad, sí visité estos departamentos. Los recorrí todos, mirando, observando y estudiando. Más que eso, los amaba. Lo que vi era maravilloso cuando se le relacionaba con un estilo dado, cuando expresaba el gusto de una época específica. Todo esto podía adaptarse ai ballet como color local, como curiosidad de estilización. Pero una escuela que prepare al artista para trasmitir Ia vida y los bailes de todos los tiempos y anacionahidades, debe contar, como base, no con estas curiosidades, simo con un desarrollo saludable del cuerpo.

Estas ideas, estas observaciones, comenzaron a ocupar mis pensamientos durante los últimos años en la escuela, pero ni en mis estudios en clase ni en mis apariciones en escena, introduje ningún tipo de alteración a la danza clásica. En la práctica diaria, era guardián de los clasicos que heredé de mis antecesores danzarios: Vestris, Bournonville y Blasis. A veces experimentaba cierto sentimiento de culpabilidad hacia aquellos venerables
entrechat six, e inmediatamente me di cuenta que estaba medro compás por delante de la música y terminaría el

 tarmoc: "¿Qué irá a suceder? ¿Terminaré medio compás antes que la música, y cuando la orquesta llegue al jbum!
 cándalo: qué fracaso! El final se acercaba y yo estaba totalmente indeciso sobre qué hacer. Entonces, para mi pro. pia sorpresa, después de un doble giro en el aire, hice otro doble giro, sin preparación. Así terminé junto con la música! Fue un éxito. Nadie había hecho eso nunca antes,
 tarua $\bar{y}$ me dieron palmaditas en la espalda.
Al dia siguiente, mis amigos y los estudiantes me rodearon. «Y bien, Foka, vamos a ver. Enséñanos cómo lo hiciste ayer -me pidieron.m
Lo intenté y caí de bruces varias veces. Seguí tratando. No lo lograba. Realmente tuve mucha suerte de haberlo logrado el día del estreno, vues aún no sé cómo lo hice.


 recibia la misma remuneración independientemente de sui telento. Durante muchos años eJ salario de los principiantes habia sido de cincuenta rublos al mes. La excepción hecha con nosotros no sólo satisfacía nuestro amor propio, sino que para mí significaba una diferencia considerable. Ahora recibía la suma de sesenta y seis rublos con sesenta y seis kopeks al mes. Para mi total felicidad financiexa, solo me faltaban tres rublos y treinta y cuatro expuoose orremes yur opueno 'sondsep souty 'soun pe swocory a mail rublos mensuales, necesitaría una suma mucho mayor para mi completa felicidad financiera.
 colección de mis libros preferidos. Seleccioné la Historia de las artes, de P. Grechinin, encuadernada en una piel
mente bailar tanto, tener éxito y ser recompensado con un fuerte y prolongado aplauso. Por supuesto, tuve que hacer una grande pirouette à la seconde, que en aquella épaca, sobre todo en las composiciones de Cecchetti, era absoluta. mente imprescindible.

Poco supe del efecto que había catsado a una niña muy pequeña, Verochka Antónova, estuditante del primer año de la escuela. Durante iodo su período de estudios conservó esta vivencia, que sólo conocí después que nos casamos. Nunca pude olvidar esta función: nunca olvidé aquel sombrero de seda destinado a desempeñar un papel tan importante y feliz en mi vida. Nosotros, los graduados, alcanzamos tanto éxito que se nos ofreció una funciôn de debut en el escenario del Marinski. Ya no bailábamos con otros estudiantes, sino entre artistas, miembros de la compañía de ballet, en una serie de números de varias escenas del ballet Paquita. Aunque era graduado de la clase de Niculái Legat, aparecí en bailes compuestos por Enrico Cecchetti, pues acompañaba alumnas de este venerable maestro. Recuerdo que al final del pas de quatre-inter* pretado por Egórova, Sedova, Obúlov y yo- volví a ejecutar la grande pirouette. Esta serie de giros constituia un éxito tremendo, y mi hermano Kolia -por entonces

 poder asistir a mi presentación- saltó en su asiento del
 Esto no era algo exactamente acorde con su dignidad como oficial del ejército, ni con su naturaleza filosófica, pero demostraba el amor que sentía por su hermano y protégé.

En el primer acto de Paquita bailé el pas de trois quis no había sido compuesto especialmente para nosotros, sino eía una forma antigua, y el más clásico de todos los de trois clásicos. Al final, se suponía que yo realizara in entrechat six $y$ un doble giro en el aire cuatro veces. En vea de irme preparando en medio pie, comencé con el
ragnifica. La guarda del primer volumea contenia la Y Erito en los esturios «A Miyal Fokin, pox sut diligencia ente conducta.s Debo admitir dana, así como por su excela cencelente conductas no era wan entera honestidad que Yo era bastante alborotador, Anna descripcion muy exacta. mente malo, era instigador de mue no hacia mada reallas materias de contenido general, logré to quesures. Ta wía de mí, pero estaba mucho más intereado se yeque. Codes externas, tales cono io más interesado en activiballe, sin embargo, lo hacia a conra o la piphura... El le dedicaba tiempo, sino atención yciencia. A él no sólo todo mi amor. Es por ello que mis amabis importante, me apreciaban.
Uno fue la nature, también dejé dos presentes a la escuela. un icono de Cristo, el Salvador ya mencionada, y el otro, pincel. Cuando conclui esta im, producto de mi propio gavon en una esquina del dormitorio de los iyeron y colMis canaaradas, al principio, se negaban a rezaris.
Los pinto Foka. ¿Qué clase de icono va a ser?
de ser un seguido perfectameate. Tenía la reputación a los aspectos ceremoniales de y se conocía mi oposición me converta en pintor de iconos! pion, iy, de repente, pezaron a watar al icono come zaron a rezanle. Hasta mis como objeto sagrado y comenperial, cadia vez que tenía la ocas días en el Teatro Imaitovio de los muchachos ocasión de pasar por el dorllegar al apartamento del directora que atravesarlo para da ojeada al icono. Allí colcaba, le echaba una rápisuspendida per una cadena frente a él lampara votiva y su martirizada imagen me ha conmre he anado a Cristo sinceridad en aqué icono.
Christian Petrévich Johansson era octogenario cuando comencé a recibir sus enseñanzas. Alto, encorvado por los años, a duras penas capaz de moverse, nos enseñaba a bailar. ¿Y cómo nos enseñaba! Era un museo viviente de arte coreográfico.
Cuando Johansson llegaba a la clase, Los hermanos Legat lo ayudaban a subir los tres tramos de escalera sosteniéndolo cada uno pox un brazo. Éste era privilegio suyo por ser los alumnos más antiguos. Con la ayuda de ambos llegaba a la inmensa sala de bailes y se sentaha, violín en mano, de espaldas al gran espejo que ocupaba toda la pared. Tocaba a la ligera un pizzicoto con el violín, sosseuedy bitelinh emn exenz ts omoo is e opuody opopuomue? hablaba. Con movimientos apenas perceptibles de las manos nos comunicaba los pasos que deseaba que ejecutáramos. Parecía que ya no era capaz de ver o de entender lo que ocurría a su alrededor, pero en realidad lo veía todo y se daba cuenta de la más pequeña falta. Seguirlo no era tarea fácil. A cada orden para una com-
 cio. Todos nos quedábamos pensando, tratando de descifrar la combinación. Entonces alguno de nosotros intentaba bailarla. Por lo general no estaba del todo correcta y Johansson sacudía casi imperativamente su blanca cahera. Todos nos reuniamos frente al-maestro, inclinados hacia él, y con gian concentración tratábamos de averiguar qué detalle había sido omitido o ejecutado de ma. nera incorrecta. Esta concentración añadia un valor especial a cada lección. Cuando por fin comprendíamos la combinación, nos retirábamos todos al final del salón para ejecutarla. Entonces, se nos hacía las correcciones y ejecutábamos de nuevo la combinación de manera más apropiada.
Qué sagradas eran estas Tecciones para nosotros! ¿Qué maravillosa atmósfera de respeto a la riqueza artística.
DESILUSIONES EN EL BALLET Mí exitosa primera presentación en el escenario del Tea-
 grande, que temporalmente se desvanecieron todas mis dudas e inquietudes, y sólo pensaba en lo relacionado con el baile. Durante los calurosos meses de verano, cuando el teatro y la escuela cerraban, persuadi a varios de mis amigos para mantenernos en forma, visitabamos a diario la sala de ensayos. Nos ejercitábamos juntos sin instructor alguno y competíamos en saltos, giros -a veces Ilegamamos a doce- y volteretas, realizando entrechat huit con limpieza y entrechat dix bastante chapuceramente, y así por el estilo. Esperaba con impaciencia la apertura de la temporada cuando creía sería capaz de demostrar los resultados de mi larga atotortura veraniega. También ansiaba incorporame a las clases profesionales de Christian Johansson, que dirigia diariamente a los artistas.
Tan pronto volvió a abrirse el teatro en otoño, comencé a asistir a las clases de Johansson, donde se me waieron mi antiguo profesor, Nicolái Legat, su hermano Serguei y un reducido grupo de bailarines de ambos sexos. No huwo cambios esenciales en el sistema de enseñanza, ya que Legat habia enseñado a los esiudiantes según los ma-
teriales que él mismo habia reunido de las lecciones de teriales que él mismo habia reunido de las leceiones de
Johansson. Pero ahora sentia que me acercaba a la propia fuente, a las bases de la danza clásica. Dl mismo sentimiento de reverencia $y$ respeto que sentía al visitar las galerías de pintura del Hermitage, me envolvia cuando entraba a la sala donde enseñaba Johansson, pues esta blanca cabeza contenia todo el conocimiento acumulado por el arte del ballet durante largos años.
acumulada regia a este reducido grupo de entusiastas! Qué distante de lo que ocure actualmente, cuando la danza la enseñan quienes nunca han encontrado tiempo nada de danza y, evitando un de bailar; quienes no saben plicado y dificil avte, crean sus propias forio de este comTrabaye con asiduidad en estas cias formas cnuevas»! absorto por la danza, y ansiaba encontrarme en el este nario; me daba cuenta, cada vez más, de que por cavecex. de parientes en la compania de ballet y no tener protectores o amigos entre los balletómanos y críticos influyentes, tendría que esperar largo tiempo antes de poder rasladar mi danza del auia al escenario. En aquella epoca considexaba que esto no sólo exa injusto, sino tambiér una gran desdicha para mí, y me deprimí mucho. Más tarde comprendí que estaba equivocado, pues el accho de no haber tenido nunca protectores de ningún ipo durante toda mi carrera artística, fue la mayor de las bendiciones. Como sabía que no podia depender más que de mí mismo, conferí a mis esfuerzos toda mi habilidad y energia. Megué a la conclusión de gue el favoritismo en el arte dañ grandemente al favorito. Todo lo que éste hace se recibe de antemano con admiración y beneplácito, y ésa es la causa de que, con tanta frecuencia, no logre lo que hubiera podido alcanzar en circunstancias normales.

De modo que, para mi gran congoja temporal y provecho tuhtro, durante los primeros años de mi carrera se me onecieron muy pocas oportundades de bailar. Fui siempre un sustituto. Mis antiguos camaradas se de mayor tenazmente a sus papeles, especialmente a los de mayor efecto. Los hermanos Legat se las arreglaban veces los hermanos Legat compartian los restantes. A Obúkov. Pero, en lo que a mi respectaba, tenía que es perar a que alguien se enfermara para ser llamado a escena sin ensayo.
memorlas de un maestro de zhleet
E
 A veces, mientras aguardaba entre bastidores, llegué a
pensar en lo maravilloso de ser pintor. No se depentá de nadie; uno elegia sus propios temas y hacía lo que quería. Pero en el ballet hay que estar entre bastidores o aceptar cualquier papel inmundo que se le asigne, en algún ballet tan estupido qृue dé verguienza representarlo ante el público.

La única excepción en mi repertorio era el papel de Bernard de Ventaour en Raynonda, wno de los mejores ballets de Petipa, con música de Alexándr Glazunov. Este papel lo obtuve en mi primer año de officio. Tneluía muchas dauzas y dos variaciones clásicas, una en el tercer acto y otra en el cuarto. Después se me asignó eì pas de hois de El lago de los cisnes, con una variación muy difícil que a nedie le interesaba ejecutar, por lo que la bailé durante vaxios años.

Luego recibí el papeI de Pierre en Halte de cavalerie. Ein este balle! habia una escena divertida, «Seène et Danse de Coquetteriey (Escena y danza de coquetería). Despues de un dúo amoroso entre el campesino Pierre y acababa de llegar para unirse al regimiento ulano (de lanceros) acantonado en la aldea, comienza a enamorarla. Al entrar el Sargento, despide al Cabo y empieza a ju. guetear con Marie, de quien se ha prendado. Sin embargo,

 de caballexía y permanecer fiel a su Pierre, el ballet termina, con sus bodas.

Este episodio lo utilizó Nikita. Baliev en sur revista Chauve Souris, y con posterioridad Mijail Mordkin en su
ballet Voces de primavera.

A continuación interproéé el papel del Pájaro Azul en La bella durmiente. Lentamente me fui introduciendo en el repertorio y ejecutando un mayor númere de papeles
fistia muy distinguido y ostentaba el título de Solista de Su Majestad. Pasé a su vestidor y lo compartimos durante muchos años. Recuerdo esto con gran placer.


 los ballets antiguos; y, por uiltimo, cuando él interpretaba mis propias creaciones. Siempre lo estimé y respeté; admiré su talento y consciente actitud hacia su trabajo. No tuve ningún problema con Gerdt, pero algunos historiadores de ballet consideraron que como yo poseía Top seuoroppax sei op semme axqos oonio onbojua sión hacia los viejos ballarines. Esto es un completo desatino.
Cuando entré en la compania de ballet, nunea se producían entre los bailarines discusiones sobre este arte. Todos los problemas se consideraban resueltos: todo claro y sencillo. Durante los largos ensayos, mientras esperaban su turno para ejecutar sus números, hablaban de cualquier tema imaginable, menos de arte.
Algunas veces yo intentaba plantear distintas intcrrogantes, pero sencillamente, no me hacion caso. La perspectiva general erá ésta: «iSi puedes saltar alto y girar bien, mejor para ti! Tenemos poco interés en todo cierto que evité acercarme edad del retiro...n) No es menios cierto que evité acercarme con mis dudas a nuestros
más grandes artistas, por temor a más grandes artistas, por temor a enojarlos.
A este período del segundo año de mi car
A este periodo del segundo año de mi carrera perte-
necen los recuerdos de mis primeras discusiones con Anna Pávlova. Me acuerdo muy poco de ella antes de esta epoca. Yo sabía que había una muchacha llamada Pácho. Pero alli había otras que parecian prometer más.
protagonicos. fPero, ay, con qué lentitud! Me tomó vacios años ser ascendido de sustituto y asegurarme un lugar entre los primeros bailarines: durante mi primer año en el teatro baile solo tres veces en escena; todas las demás furciones las pasé esperando detrás del telón. Fue para
mí tia proceso muy arduo.

Auncue mis superiores en el ballet no me patrocinaban Y' mis colegas solistas más viejos se mostraban renuentes dejarme interpretar sus papeles, los miembros del cuerpo de baile me trataban con gran generosidad. Al unirme * la compaña, no pude obtener un camerino para mi uso personal ni compartirlo con otros solistas. Todo lo que pude encontrar fue una mesa en el gran vestidor del cuerpo de baile. De modo que, sentado sobre estis mesa - no recuerdo por que, pero no tenía silla-, me cambié de ropa durante varios años, en un vestidor al que ningún otro solista se hubiera rebajado a entrar. Esto no se debía tanto a mi democratismo como a mi incapacidad de pedir parami.

Recuevdo comó, después de un agotador baile, trepaba jadeante la empinida escalera rodeado por los bailarines del cuerpo de baile, quienes me elogiaban y daban aliento. Los bailarines del conjunto habian interpretado el que yo utilizara su vestidor como un gesto de camaradería de mi parte, $\check{y}$ durante todos los años de mi carrera existió entre nosotros la relacion más amistosa.

En el Teatro. Maringki también existia un vestidor no lejos del escenario, 'al cual denominaban el «furgón». Estaba ocupado por los corifeos, un estedío entre cuexpo de baile y solista. Algunos de los corifeos me persuadieron para que me mudara de lo alto de la escalera, a su vestidor cercano al escenario. Poco después, Paul Gerdt me invitó a compartir su pequeño vestidor. Esto tue inesperado y muy halagador. Gerdt, quien además de baile clásico enseñaba danza de salón, pantomima y sostenimiento -acompañar a la bailarina- era un ar-
7.7
MERORAS DE TA MAESTRO OR BdLLET
con los ojos fijos en su cintura, preparado para levantarla.
«No te olvides del empujoncito», me susurraba. La orquesta, en ese momento, por lo general proporcionaba un tremolo que el director, Riccardo Drigo, sostenía mientras Pávlova encontraba el equilibrio. Cuando lo hallaba, gixaba... Fo le daba el empujoncito de ayuda Drigo movia la batuta... El estmpido del tocue ultimo del tambor,., $y$ nos sentíamos muy felices, innóviles en la pose final.
tos, compartiendo tiempo Pávlova y yo bailamos así juntes $\begin{aligned} & \text { y } \\ & \text { ados }\end{aligned}$ en el trémolo final. Todo esto me parecia importante y excelente, sobre todo cuando salia bien.
Durante las actuaciones, en los momentos de miedo escénico frente al público, no quedaba lugar para las dudas. Pero después de la representacion me pregantaY entonces esto necesario? ¿Qué significado tiene?...) necesario y no significaba nada. que todo aquello era inCuando en los ensayos, nada.
comenzaba a exponer mis argumentos nontábamos y yo dudas no preocupaban a la Pávlova. Después que mis char los largos monólogos donde yo planteaba que ést no era la verdadera forma de una representación de arte, ella replicaba que al publico le gustaba, y que si no concuamos muestro número con algo espectacular, no al. canzáiamos el éxito. Generalmente nuestra discusión termmaba con su frase: «Bueno, Misha, ensayemos el número una vez más.» Y así lo hacíamos.
orn aquella época, sentí su oposición hacia mí en la del éxito y el acaba al arte de la danza en su necesidad imposible alcanzar la fama sin qué? ¿Sería verdaderamente sin girar sobre las puntas de los pies al terminar cada

Fstaba, por ejemplo, Delinskaya. En todas las funciones del colegio, yo bailaba con ella. Pávlova le iba a la zaga, pero, después de la graduación, comenzó a avansólo raras vetamente alcanzo la posición de solista, y lo general actuábamos en grupos de dos o cuatra. Por lo general actuábanos juntos. Al principio, interpredel premier dansemr. Luego ambos recibimos amigo protagonicos, por To general en los ballets de menos exito. En Despertor de Filora, ${ }^{22}$ ella era Flova y yo Apolo. Oh, cuan lejanos estaban esta Flora y este Apolo del mundo de la antigizedad que yo había concebido en mi imaginacion!

No recuerdo con demasiada clavidad estas funciones en sur conjunto, sino más bien mediante las fotografías que conservo. Mucho más vívido en mi recuerdo permanece el pas de dettx que ejecutabamos en estos ballets. La coreografía se dejaba en lo fundamental a nuestra dección. En cierto sentido, no podian calificarse de verdaderas composiciones. Haciamos lo que considerábamos que podiamos hacer mejor. Yo realizaba saltos allos y Pávlova pirouettes. No había relación alguna entre nuestro mumero $y$ el ballet en el cual se insertaba. Tampoos tenía relación alguna con la música. Comenzábamos nuestro adagio cuando empezaba la música y la terminábamos cuando terminaba. El intervalo entre
 baciendo caso oniso del fraseo musical. Durante aquel pas de deux, Pávlova me decia: «Tómalo con calma, aus nos queda mucha música por delante», o si no «Apurate, apúrate! Seguin el caso requiera. Hacia el final del adagio, invariablemente caminábamos hacia con oscenio, siempre al centre, alla en puota de pies, - 22 Producción de Lev Ivánov en colaboración con Marius Petipa y másica de Ricenrdo Drigo (1.894). (A. Ch.)


 To obtención de aplausos cada cuarenta y ocho compases. (La estructura promedio de una variación de ballet era mas o menos así: primera parte, dieciséis compases; seprimera, otros dieciséis compases; luego, repetición de la primera, otros dieciséis compases.)
Comprend́ que era totalmente

Comprendí que era totalmente imposible que el púyeeción de los artistas, cuando éstos, al interpretar a una pareja de enamorados, actuaban como totalmente olvidados el uno del otro, con su mirada acuciosa fija en la galería, esperando aplausos.

Recuerdo como era recibido con aplausos un favorito del público cuando entraba a escena. Por supuesto, el ar tista "cortés», antes de comenzar a interpretar su papel, debia reconocer los saludos del público. Y recuerdo a paul Gerdt. Yo lo admiraba profundamente en el papel del sarraceno en Raymonda. La aparición de este poderoso guerrero en el castillo medieval era muy bella y majes-
 los espectadores. Podía hacerlo de manera maravillosa, pero la posición de todas las princesas, damas de la corte y trovadores en el escenario se hacía ridícula. La música continuaba y todos esperaban mientras Gerdt terminaba de intercambiar saludos con el público.

Así, momentos de gran talento artístico se entretejían veces con formas anacronicas y de mal gusto. Recuerdo ent en Rey Candaulo. Después de quitar la en el templo, la remdiosa, por su amada, y ésta asumía la posición de la Tosa, pero, jen un corto tutú de ballet!
Todo, los trajes de la bailarina, la
lodo, los trajes de la bailarina, la exhortación al púconcluir que al ballet le faltaba de la accion, me hacia
adagio, sin una rápida cadena de vueltas para concluir la variación femenina? ¿Era indispensable una pircueta o un doble giro en el aire para concluir cada variación masculina? ¿Es necesario en el ballet une éxito particular para cada número especifico? ¿No destruyen estos éxitos la unidad de la obra? ¿No es la regla de la unidad, necesaria en todas las demás artes, esencial también al ballet? Los aplausos y, sobre todo, los saludos en medio de la función, indudablemente dañan la impresión de conjunto de ésta, alteran el arte, lo deforman. Pero aún mayor daño le hacen los propios artistas en busca de aplausos y saludos. El contenido lírico y dramático de la función se pierde. Los artistas no sienten los papeles que interpretan, no comprenden la relación que existe entre los personajes de los distintos actos, sino que en todo momento están conscientes del público.

Se ha dicho que es necesario mantener el contacto con el público, pero existen diversas formas de contacto. Cuando el espectador tiene lágrimas en los ojos, cuando un escalofrí le recorre la espina dorsal, o cuando está emocionado y apenas puede mantenerse en el asiento por la exaltación que provoca lo que ocurre en escena, eso es contacto, el más elevado reconocimiento dol aren el aliento contenido, pero nadie lo obstaculiza, nadie se inmiscuye en su interpretación.

Hay otros contactos. Cuando un balletómano de rostro familiar lanza un fuerte «fBravo!" por una acrobacia de éxito, y la galería lo sigue con una explosión de aplausos atronadores, esto también es un (contacto", aunque poco saludable y degradante para el artista y el arte. Sin embargo, jcuántos sacrificios no se ofrecían en nombre de un "contacto» tall El arte se deformaba. Todo estaba dirigido hacia una meta: el reconocimiento immediato, personal y atronador. El artista trataba de agradar all público más que de servir a su. arte. «Al público le gusta», era la teoría y la práctica básica del ballet.
presentación al espectador de una imagen creada artisticamente.

La bailarina interpretaba un papel en escena; la bai-
larina, porque éste era el personaje más importante del ballet, y porque quien alcanzaba ese título se sentía muy orgullosa de sa posición. Queria que todos supieran, en cuanto hacía su entrada ell escena, que ella no era una bailarina más, sino la bailarina. En su empeño por adquivir una apariencia particular desarrollaba una orguIlosa postura especial: mantenía la cabeza prácticamento immóvil, el cuello estirado y un porte peculiar.
 cual cualquiera podia reconocer de inmediato a la bailarina del resto de los simples mortales, pero del que por supuesto, era imposible adivinar qué papel se suponia estaba interpretando, qué imagen debía transmiti".

Nosotros, los bailarines clásicos, tampoco temíamos la apariencia ni los gestos que requerian los personajes que intexpretábamos, nos limitábamos a las exigencias de la danza lo que es algo muy diferente, pues nimguna do las danzas era parte de un papel, ni la expresión de un personaje dado. De becho, cada danza no era más que. una demostración de agilidad y virtuosismo.

La mera designación de bailarín clásico en contraposición a bailarín de carácter, era prueba de que trasmitir la personalidad, no importa cuál fuera ésta, no formaba parte de auestros objetivos.

Cuando yo desempeñaba un papel de mimo, representaba la auténtica imagen del período. Pero cuando bailaba wa parte clásica, representaba a un primer bailarín, fuera de los límites de tiempo y espacio, con el pelo rin zado a la Marcel, mejillas rosadas y léotard. A veces, en un mismo papel -como por ejemplo, en el de Jean de Brienne en Raymonda, el cual se me encomendó luego de varios años de trabajo-, yo aparecia en el segundo acto Y al principio del tercero como un cruzado con un traje correspondiente al período histórico, porque en estas

82
escenas no había baile, sollo pantomima, manejo de la
 en medio del tercer acto, me quitaba la peluca y me on-
 preparándome de este modo para mi próxima variación. Mi colega, Obúlov, quien interpretaba el papel del trovador Béranger eu esie ballet, rápidamente transformaba su cabello de rubio en oscuro.

Tan pronto se acereaba el momento de baile, todo lo. demás perdia su significado. Ea peluca se me despeinaría, por tano, era raas conveniente bailar con mi propio cabello. El vestido de la época estorbaria la danza, por lo. que me vestía de bailarín.

Sentía que mientras más auténtico desde el puato de vista listorico fuera el vestuario de los minos, de los bailazizes de caracter y del coro, más idiotas debiamos parecer en medio de ellos, nosotros, los bailarines clásicos. En la misma escena aparecían damas con largos vestidos de cola y altos adornos en la cabeza -reminiscencias de las miniaturas medievales que animan las esculturas de las catedrales goticas-, junto a bar sombrillas abiertas.

Cómo era posible ignorar tales contradicciones? Para explicarlas, podía ofrecerse la excusa de que los bailarines clásicos introducian un elemento de fantasía en el ballet. Pero lo cierto era que todo esto sucedía en ballets que pretendian antonticilad histórica, y hasta en las óperas de mayor realismo.

Recuerdo tutús de ballet en óperas tales como Los hugonotes, Carmen y El profeta. Se me decía que si los bailarines aparecian con vestidos y no en sayas cortas do ballet no se les vería las piernas. Pero también en el Medioevo aunque existía la danza no sólo bailaban con las piernas, sino de un modo totalmente diferente. En todas

manecer conforme. Como hubiera sido impropio de mí manecer confone. Como hubiera sido impropio de mi dirigirme personalmente a mis superiores, los artistas Lamosos, lo hice por escrito. Elabore un cuestionario que
envié por correo en el cual planteaba las siguientes interrogantes:
Es el ballet, en su forma actual, como debiera ser? Necesita reformas fundamentales?
Puede ser el ballet una forma del arte seria y esencial para el gran público, o está destinado a perma. necer como una forma superficial de entretenimiento?
Para mi pesar, no puedo reproducir exactamente ni mi cuestionario ni las respuestas recibidas, porque ese material quedó en mi patria. Recuerdo, sin embargo, que "sex our ou 'opsendns ded 'selsendsax sesorevuna tqpoen pondieron todas las cartas, pero las que recibí me sorprendieron mucho. Con excepción de las de algunos
 cuela, las respuestas no eran serias. Algunas hasta eran cínicas y obscenas.
George Kiaksht escribió brevemente: «EI ballet es por-
 «primer» bailarín, que ejecutaba vueltas perfectas en el

 ser un arte.
Otras respondieron con bromas. Algunos denunciaban legiadas. Dos o tres cartas de los jóvenes del cuerpo de baile reflejaban su amor al arte. Con pesar, admitian su decadencia temporal. Me entristeció no recibir res'sopquou soungigeq sol op ounsuru əp seiopequeje sepsond y comencé a recordar a mi padre y sur frase sobre los pliasoons. No era sorprendente que los artistas de otras ramas del teatro, la mayoría del público y la prensa, me. nospreciaran el arte del ballet. No era sorprendente que
clasica permanecía estática. El bailarín no modificaba su danza ni sus gestos para crear la imagen de un período dado. Por el contrario, todos los períodos, todos los estilos, todos los personajes se subordinaban a la danza, que invariablemente tenía la misma forma. Todo se sacrificaba a una forma, a un estilo, para que los artistas pudieran desplegar la danza, la técnica, en la forma en que había sido preparada, de una vez y por todas.

Todo se centraba en el propio bailarin -en su danza, su tecnica, su apariencia personal- y no en la transformacion del bailarín para crear un nuevo tipo en cada sopol 'soomenar soumetrutronber sol sopot -peprunitodo los métodos del arte, se remplazaban por otros, carentes por completo de valor artistico.

No había transformación nị creación de una smagen,
sino autoexhibicionismo.
En el escenario no habia interpretación. En lugar de ello, la busqueda del éxito, el deseo de agradar al público en un esfuerzo por ganar su aprobación.

No había unidad de accióm. Esta se interrumpía para traciones de afecto y, con sus rev al publico sus demosaplausos. $y$, con sus reverencias, prolongar los

No había unidad en los medios de expresión: alyunos mimos interpretaban la trama con las manos: otros lia expresaban -si es que eso hacian- con los pies. No habia unidad en el estilo del vestuario: algunos mimos aparecían con trajes correctos desde el punto de vista históico; otros-los bailarines- aparecian con el atuendo especial del ballet.

Estos defectos me preocupaban y mortificaban.
Cuando abordaba a mis compañeros de trabajo, sentía que los molestaba. Me parecia que en la compañía de ballet, la mayoría no quería pensar en la profesion a la que había dedicado toda su vida. Pero me negué a per- Gasta la isla Vasilievski. En aquel lugar pasaba todo el tiempo que me quedaba libre de mis actividades de ballet. Dmímiev-Kavkaski preparaba a sus alumnos para ingresar en la Academia de Artes. Yo temía mucho que aprender antes de entrar en la Academia, y esto se convirtió ea la metr de mis ambiciones. Dibujaba al carboncillo y pintaba al oleo. Dábamos clases de anatomía que, para mi pesax, no nos habían enseñado en la Escuela de Teatro. Como la Escuela de Arte estaba tan lejos, la mayor parte de las veces no regresaba a casa

Allí habia una pequeña bibli Golo en estudio vacio, pasaba el resto del día leyendo. También es. tudiaba-1as pinturas y dibujos de los alumnos más avanzados. Quería pintar, pero comprendia que tendria que estudiar muy duro durante un fiempo muy largo, antes de poder aspirar a alcanzar en la Escuela de Arte una posicićn similar a la que había disfrutado en las clases de danza. ¿Y sería capaz de lograrlo algún día? Era poco probable. Aquí tenia que empezar por el principio. Sin embargo, esto no me atemorizaba y me lanzaba al trabajo lleno de entusiasino. Mi frialdad hacia el ballet crecia; sollo lamentaba los años perdidos. ¿Qué podía ofrecerme el ballet? Nada, excepto la pérdida del respeto que me debia a mi mismo. ¿Qué podía yo ofvecerle al ballet? Absolutamente rada, después de hacer frente a las actitudes que encontré en los primeros años de mi carrera, y que creía invariables.
¿Qué podía hacer aun cuando cambiava la actitud
hacia tur? Alí todo estaba definido solidomenie do una vez y para siempre. ¿Qué podía yo cambiar, sin experiencia y sin saber cómo resolver los complicados
problemas que se me planteobon? problemas que se me planteaban?
cuando me preguntaran «¿Y usted, joven, en qué se cupa?», yo me sinticra avergonzado al responder: «Soy ariste del ballety Si los propios arkistas no respetabar su profesión, ¿qué podía esperarse de los demás? Es dificil entender ahora el poco prestigio de que distutaba este axte entre el gran público, y lo injusto que esto era. A pesar de los múliples defectos y anacroniswos y las xdiculas condiciones que he descrito, el ballet contenía en sí mucha belleza, y sus artistas trabajaban ardua $y$ duramente.
¿Acaso no existia la misma situación en la ópera, llena de contradicciones estereotipadas? ¿Acaso la mayor parte de las veces no servía sólo de entretenimiento $y$, con frecuencia muy aburido? ¿Por qué, entonces, los artistas de la ópera inspiraban respeto, mientras que al ballet
lo encontrar ua premsa, el ballet contemporáneo. Fuera de Rusia éste era considerado igualmente una forma de entretenimiento anticuada y pasada de moda. En ese período, casi no había thros sobre el tema del ballet. $\mathbb{Y}$ cuando aparecía un libro nuevo, contenía mayor número de anécdotas que pensamientos serios sobre el arte, y se dedicaba principalmente a la descripción de la vida íntima de las bailacinas: sus amantes, chismes, sus conquistas entre los baletómanos.
La critica periodística de la época se reducía a apoyar a una u otra bailaxina, como dándoles puntas, por así decino. Los críticos escribían que Fulana de Tal actuaa
mido bajo el peso de toda esta presión. Comencé a considerar seriamente ef retirarme del ballet, y soñé en convertirme en pintor. Me uní a las clases de arte en la

PPIMERAS ASOCTACTONES CON
Antes de recibir la carta de Benois, ya yo conocía ligeramente a Diáguilev.
Cuando iniciaba mi carrera de bailarín, Diáguilev era
 de las funciones de ballet, parado entre el os intermedios cionarios, de espaldas al proscenio. ${ }^{42}$ Sabia que de funhabía existido en la dirección jóvenes de familias privile. giadas, que dejaban atrás rápidamente a cientos de em-
 de la organización teatral. Estos eran los empleados a guienes Gógol denominó «sanguijuelas», térnino que aunque peyorativo resultaba apropiado. Nadie supo numca con certeza qué hacía el tal Funcionario de Misiones Especiales. Yo, personalmente, no temía una opinion demasiado buena de aquella camarilla burocrática,
Diáguilev era joven y bien parecido, y en whegra cabellera había un espectacular mechón blanco. Se sacaba constantemente un pañuelo de la manga, nunca lo
42. En los teatros de las ciudades más grandes de la Rusia prerrevolucionaria era costumbre que los hombres se pararan frente a sus asientos de cara al público antes de las funciones y durante os intermectios. El espacio que quedabe entre las butacas y la or-
questa -denominado parquet- era lo suficientemente ancho como para permitir que la gente se parara en el. La costumbre surgio con los oficiales militares, quienes no debian permanecer sentados mientras los oficiales de mayor graduación se encontraran parndos o caminaran por los pasillos, y pasó de los militares a los civiles; se observaba cou la mayor rigurosidad en el Teatro Imperisl,
donde la presencia del zar a de los mieminos perial aún no lo estaba. (A. Ch.)
5
No exigia para mí los mejores papeles. Yo habia interpretado los papeles principales en mis ballets de las funciones de caridad $y$ en el escenario del Teatro Imperial. Los habia realizado con entusiasmo, y me había acostumbrado a alcanzar el éxito con ellos. No obstaute, estaba dispuesto a renunciar a éstos en favor de otros bailarines. Me interesaba más la creación y la introducción de mis reformas en la escena europea. Mi propia danza me parecia secundaxia, si se la comparaba con el fascinante papel de coreógrafo-imnovador.
Me agradaxia hacer un comentario sobre la combinación de estas dos actividades. Aunque desde el inicio mismo de mi carrera coreográfica introduje lodos mis principios básicos fundamentales, cuando produje ballets en los que también bailé, llegué a la conclusión de que al coreograto no debe participar, al menos en las primeras funciones de un ballet nuevo. El coreografo debe ver el ballet a distancia, debe alejarse de el de la misma manera que un pintor retrocede para apreciar de una ojeada el conjunto de su obra.
Por supuesto, es cierto que la participación de un coreógrato, su estilo, su devoción, pueden ser contagiosos y contribuir algo a la ejecución general. Pero es más ventajoso que se pueda inspirar durante los ensayos y, ya en la función, observar los resultados desde el público, para corregir a los artistas que se desvien, de una forma a otra, de sus ideas.
hía confimmado estas ideas yen en San Petersburgo hatistas bailaran en las noches de estreno; yo sollo tomaba el papel principal cuando me sentía seguro de la limpieza de la ejecución en su conjunto. Así fue, por ejemplo, con el Arlequin en Carnaval, donde le di el papel a Leóaid Leontiev y no comencé a interpretarlo yo mismo has-
ta que se presento en la segunda temporada con Diála que se presentó en la segunda temporada con Diá-
guilev.
terminadas. Es digno de destacar que fue posible encontrar una música que se ajustara perfectameate en ritmo, naturaleza y, a veces, hasta en el número exacto de compases a la original, de modo que apenas me fue necesario cambiar los pasos. Lo más extraordinario fue la sustitueión hecha por Rimski-Kórsakov de su ópera-ballet Mloda para la «Danza de las esclavas frente a Cleopatra», y el uso de la «Danza turca» de la ópera Ruslán y Ludmila de Glinka, para Ia «Danza del Vela» de Karsávina y Nijinski.
Se añadieron dos danzas a la producción original del ballet. Una fue la «Bacanal», con la música del «Otoño» de Las estaciones, de Glazunov, y el «Final» con la música de la «Danza de las muchachas persas», de la ópera Kovantchina de Mússorgski.
La «Bacanal» no sólo tuvo un éxito excepcional durante toda la primera temporada, sino que fue para mí un acontecimiento de gran importancia.
La coreografía se montó muy rápidamente en el escenario del Teatro Châtelet, en un breve ensayo, y constituyo la completa realización de mis aspiraciones de danza antigua.
Ein una fecha posterior, desarrollé una teoría concreta la gua llegué a la conclusión de que ni una sola posicion, ni un solo movimiento, entraban en conflicto con lo que yo consideraba una ley para la creación de danzas sobre temas antiguos. Todas las posiciones estaban de acuerdo con lo que vemos en los bajo-relieves. Sin embargo, no eran imitaciones de bajorelieves, sino movimientos que fluían naturalmente de esas posiciones y terminaban en ellas.
 vimiento produce una posicion especifica. Mi teoria sobre la composición de danzas griegas surgía de esta producción.

El papel del vizconde René de Beaugency en $\overrightarrow{\text { Pl }}$ pabe-
Hón de Armida Io creé para el distinguido Paul Gerdt, y no lo tomé yo hasta que la interpretación estaba bien dominada. El ballet concluía con una escena de pantomima - lo que era una atrevida novedad- en que dos artistas jóvenes, Nicolái Alexándrovich Selianikov -el marqués- y Serguéi Grigóriev -el mayordomo-- interpretaban los papeles de ancianos, $y$, como contraste, Gerdt pretendía ser un hombre jovea. Aunqu: Gerdi era extraordinariamente juvenil para sus años, interpretaba su papel espléndidamente y lo amaba. Por uiltimo lo tomé yo para que hubiera realmente un hombre joven con los dos 《ancianos».

Después de decidir con Bencis y commigo el programa para las funciones de la temporada, Diáguilev partió hacia París a fin de alquilar el teatro y organizar la publicidad. A su regreso, anunció su deseo de incluir en la producción Noches egipcias, que luego se llamó Cleopan tra. Esto me complació en extremo y, al mismo tiempo, me entristeció. Me alegró porque yo amaba este ballet: era un verdadero drama y contenía muchas danzas expresivas en un estilo nunca antes visto en escera. Me entristeció porque comprendí que Diáguilev no habia tenido en cuenta los consejos originales de Benois y míos, y que se plegaba a las demandas del público parisiense. El público influía sobre Díguilev, y no a la inversa. Aunque esta tendencia, por supuesto, exa importante desde el punto de vista comercial, mo parecia que el deseo de complacer el gusto de los parisienses no era digmo de Diáguilev, según el concepto que yo me había forjado
el. consideraba que el apartarnos de la forma del ballet contemporáneo hacia un estilo antiguo, sería recompensado en París con un gran exito...No estaba equivocado: en realidad el ballet alcanzó un éxito colosal. También tuvo razón en sustituir casi toda la música por otra de mayor calidad, que tuvo que adaptarse a danzas ya
105
Quisiera recorday aquí un incidente desagradable que casi me lleva a la violencia. Como mencioné con anterio. ridad, desde el inicio de mis actividndes me oponia ardienemente a toda clase de reverencias durante la función. Llegué a extremos para defender cada una de mis reformas. En una de las primeras funciones de un ballet llamado El festin, los artistas salieron a saludar después de cada número del divertissement. Cuando los vi hacerlo, abandoné el teako. La función continuó con gran éxito, mientras yo caminaba solo por la Avenida de Rivoli, sintiéndome temiblemente herido por la degradación del arte. En El festín los wúmeros carecían de unidad. Lo único que los relacionaba era el título del ballet, por lo que no podia producirse la destrucción de la continuidad de imon. A pesar de ello, a mí me parecía que como no era un divertissement sino un ballet, los artistas debían haber dejado los saludos para el final de la función.
Por tanto, cualcuiera poduá imagiaar cuánto me doleria que los artistas intentaran saludar en medio de mi dlanga dramática, Cleopatra.
Yo interpretaba el papel de Amoun, después de la trá gica escena en que yo me debatía entre el amor y la piedad por los sufrimientos de Tanhor (Anna Pávlova) y el seductor hechizo de Cleopatra (Ida Rubinstein), renuuciaba a la primera y caía en brazos de la hermosa reina. Entonces se nos tapaba de forma discreta con velos y nos lanzaban flores encima. La música acariciaba el oido, una danza seguía a la otra, acelerando su tempo, y el banquete real se convertía en una orgía salvaje. Considoraba que la Pávlova se veía sublimemente trágica y estaba seguro de que lograbamos transportar al público a aquel mundo fantástico, distinto.
La «Becanal», con Vera Fókina y Amma Fédorova, se bailó en un frenesí. Vera Fókina recorría el escenario cono of viento, mientras la Fédorova se inmovilizaba en posiciones ijas, sensuales. Fara el "Final" tode caía en
rali, Lamara Karsavina, Váslav Nijuski, Mijaíl Mordkin, Alexandr Voliniz-, los tres bailarines que obtuvieron el mayor éxito no fueron Nijinski ni ninguno de los
 las Danzas polovsianas, con Adolph Bolm en el papel principal; la «Danza de los bufones» en El pabellón de Ammida, con George Rosay; y la «Bacanal», con Vera Fókina y Fedorova.

Después de las Danzas polovsianas, el público se precipitó hacia adelante y llegó a arsancar la baranda de la orquesta en el Teatro Châtelet. Ya he descrito el éxito de la «Bacanal». El de la «Danza de los bufones» $y$, en particular, la interpretación de Rosay, fue completamente increible.
¿Quién recuerda en la actualidad el nombre de George Rosay, el bailarin? Murió muy poco después de iniciar su carrera. ¿Qué queda de sa éxito? Su nombre no se encuentra en los libros de ballet. Nadie estaba particularmente interesado en alabano ni en darie su debido crédito mencionando su éxito.

Durante la primera temporada, Anna Pávlova resultaba deliciosa en Las silfides, excelente en Armida y conmovedora en Cleopatra. Pero toda la publicidad se coacentraba en Nijinski, y la gran bailarina, Pávlova, fue casi relegada. Fue natural que no regresara con la compañía de Diáguilev en la temporada siguiente. La gran empresa artística perdía a su mejor ballaxina, y Ama Pávlova perdía un conjunto artistico.

En cuanto a la puesta en escena de las Dansas polovsionas - que para mí están entre mis más importantes traba-
 La muerte del cisne quería demostrar que un solo podia ser expresive aun con el vestuario más convencional, ent las Danzas polovsianas deseaba ilustrar las posibilidades de
expresión de una danza de grupo.

Al escribir solure el éxito de la primera aparición del Ballet Ruso en la brillante temporada de 1909, machos autores de libros sobre ballet han tratado de crear la impresión de que el mismo se centraba en la figura de Nijinski. Así lo hizo sobre todo la esposa del bailarin, Rómola Nijinsla. Esto la honia como esposa, pero dificilmente como historiadora de ballet. Al describir Cleopatra, dice que el entusiasmo del publice alcanzaba el climar cuando Nijinski aparecia. Nijinski interpretaba el papel de uno de los esclavos de Cleopatra. Aunque actuaba y bailaba de manera maravillosa, hubiera sido imposible que sur entrada despertaxa el entusiasmo del público parisiense. El y la Karsávina entraban al escenario caminando junto al palanquín de Cleopatra, y ambos eran responsables de comprobar que los extras lo colocaran en el centro del escenario y lo abrieran y se lo llevaran en el momento preciso. ¿Qué cosa especial podia hacer en esa procesión? ¿Cómo podía despertar el entusiasmo del público un lento paseo de esta íncole?

Me parece que Rómola Nijinska -quien en aquella época aún no se había casado con él- observaba la función desde el lejano Budapest. Paedo hacer este planteamiento con entera certeza, porque luego pasa a deseribir en detalle y con admiración la danza de Amna Pávlora en la «Bacanaly de Cleopotra, cuando en realidad la Pávlova interpretaba el papel principal de Ta-hor y numea actuó en la «Bacanal» en este ballet.

Las descripciones del éxito de Nijinski en esta primera temporada, su triunfal retorno y encuentro con el Ministro de la Corte, el barón Vladímir Borisovich Fredericks -lo cual era imposible, dado al estricto protocolo del Ministerio de la Corte Tmperial-, también son expresio-都 en Paris -Anna Pávlova, Ekaterina Gelizer, Vera Ka-
Anteriommente, la tarea dol cuerpo de baile se reducía a servir de acompanamiento de fondo al solista ejecutante, Había números del cuexpo de baile sin solista, pero ni sicuiera así su papel iba más allá de ser un adorno móvil de bailarines unidos por el mismo ritmo. Eran grupos y movimientos agradables a la vista; pero expresión e sntimientos, éxtasis, elevación espiritual y temperamento eran términos que jamás se relacionaban con el cuerpo de baile.
Mi meta era crear para el cuerpo de baile una danza que levantara el ánimo. Naturalmente, no hallé de inmediato la solución de éste ni de otros problemas que surgieron.
Ya en Eunice yo había montado danzas extáticas -con las antorchas- que constituían danzas de grupo expresivas. En Las sílfides la expresión del trabajo de conjunto era de una naturaleza diferente por completo, muy apartada del éxtasis. No obstante, ambas eran índice de una danza viva; cré́ que este mismo método podia seguirse en las Danzas polousianas.
Por extraño que parezca, en la mayoría de los casos sentia gran temor al comenzar una composición. $Y$, sin embargo, esas composiciones resultaron ser algunos de mis mejores logros. En ese momento reflexioné: ¿Qué sé yo sobre las danzas de los polovsianos? Aún la historia conoce muy poco sobre este pueblo salyaje. ${ }^{43}$ ¿Cómo podia yo, en mi composicion, ofrecer un sentimiento de autenticidad, cuando se sabía tan poco sobre ellos? ¿Qué pasos podian incorporarse a este tipo de danzas? la ausencia de material historico y mi admiración por la música - que tanto temía echar a perder- me preocupaban enomemente. Estaba ya a punto de rechazar la sugerencia de Diáguilev de montar estas danzas polovsianas

[^4]Con todo lo vacilante que estaba al comenzar el trabajo, ent cuanto empecé a componer me sentí mucho más seguro de mí mismo. Nadie hubiera podido confundirme
 y estaba seguro de que si los polovsianos en realidad no bailaban de esta forma la música de Borodín, así era exactamente cómo debían haberlo hecho.
Nicolái Mies de tuno de los ensayos, el canoso balletómano duciéndome a una esquina ázov me tomó del brazo y, conduciendome a una esquina, me dijo:

- No cree usted, Mijail Mijáilov
tando das danzas de Igor en una forma que que está monmente la que debiera?
Aunque quedé muy sorprendido, la observación no me inquietó en absoluto.
forma, asi lo si entendiera que debía montarlas en otra cuentra usted mal? ¿Cómo debieran montarse? qué en-
-No me corresponde a mí enseñarle a usted, amigo mio -me respondio el balletómano turbado-, me da la impresión de que lo que usted está montando no es lo que se necesita. vible confianza en mí mismo.
Sultados una conversación similar, con los mismos reDiáguilev quien non. Entonces se me ocurrió que era sus amigos la desagradable tarea trabajo y delegaba en exactamente lo que le desagradaba de mi composición Poco después, estas danzas se convirtieron en el orgull de la compañía Diáguilev y en una de las mayores con.
El papel principal lo bailaba Adolph Bolm. Estaba maravilloso. Fue su mejor papel y él su mejor intérprete. hos guerrer principales en este ballet, pero para mi, ninguno puede compararse con Bolm . Yo mis-

MEMORIS DE UN MAESTRO DE BALIEET 203
matanza de los amantes y esposas, incluida la favorita. En los programas de la compañía Diáguilev, igual que en todos los otros, el crédito de Scheherazade se le otorgaba a dos autores: Bakst y Fokin. Independientemente de a
 la trama, yo la modifiqué y la puse en escena con todos sus detalles.

Al montar este ballet, apliqué por primera vez mis principios para describir la acción. Las acciones y emomanos? La respuesta es negativa. Pero ea Scheherazade, cada emoción se proyecta con claridad. . .

Resulta difícil expresar con palabras la diferencia entre la forma en que yo monté Scheherazade según mi propio estilo nuevo y la forma en que se hubiera presentado de acuerdo con la antigua formula clísica. Sin embargo, trataré de describiria:
¿Cómo se habria montado antes la escena de la panto. mima? Esta es la escena: el sha Zeman ve cómo su hey: mano el sha Shahryar ordena la matanza de todas sus mujeres, pero duda en matar a sur favorita, Zobeida, porque la ama y siente compasión por ella. El sha Zeman se indigna por la debilidad de su hermano y se avergüenza de él.

Llegado a este pumto, ¿qué haría según la fórmula trandicional de pantomina del ballet clásico? Primeramente, caminaría en círculo alrededor del escenario, esto era inevitable para llamar la atención del páblico. Luego señalaría con la mano hacia la derecha. Este gesto signiffcaría, «TTú!» Con la otra mano extendida hacia la izquierda diría « $Y$ tú!» Luego señalaría con ambas manos hacia su pecho, lo cual querría decir, «Yo...» Después de eso, cuchen! " y, señalando una vez más hacia sí mismo move-

El sha regresa a casa de repente, descubre a sus esposas en brazos de sus amantes etíopes y ordena que las encie-

No sé cómo imaginaría todo esto Bakst desde el punto de vista escénico. Cuando me representé mentalmente la imagen, no me inspiró. Fsconder a las bailarinas en sacos en el momento más trágico significaría reuunciar a una escena de gran efecto. Los sacos serían muy pesados y antiestéticos. Además, lanzarlos con los artistas adentro podría ser peligroso. Su caida al mar no sería vista por los espectadores. Sin la meror duda, no encontraba nada de valor en este tipo de representación. Surgirian demasiadas dificultades $y$ habría el riesgo perenne de caer en momentos antiestéticos sin ganar nada de belleza.
 masacre de amantes y mujeres infieles ante ell público representaría para: mi un problema coreográfico mucho más atractivo. El resto de los presentes apoyó mi idea. Aunque Balst trató de persuadirnos de lo interesante que sería trasladar los. sacos hasta el mar, su argumento tho convenció a nadie. Hablando en sentido general, cada vez que. Bakst trataba de ilustrar sus palabras con movimientos, comía el riesgo de hacer fracasar la más brillante de las ideas. Pintor maravilloso, capaz de reproducir las líneas del cuerpo humano sobre un papel o un hienzo en las más complicadas perspectivas -capaz de proyectar, con su pincel, una gram originalidad plasticacuerpo resultaba inarticulado por completo. El resultado que lograba era opuesto al que pretendia.
-No, Shura, no es tan malo -respondía Léon excitado. Se aceptó la idea fundamental de la trama; los hermanos, el sha Shahryar y el sha Reman, partion de cacería y al regresar de improviso sorprendíaz a sus esposas en una orgía de infidelidad que había comenzado inmediatamente después de su partida. Entonces se producía la
Habia en él movimientos de manos，pero éstos eran los




 con un xovimiento de la mano，ordena a sus soldados que
 mientras ella agoniza a sus pies；cuando llora，cubriéndo－ －ed solseĝ ubio our solisa sopol ssoubur ser moo onfor lo as gos，no sustituian palabra alguna，sino se sumaban a pa－ labras que parecian claramente pronunciadas，aunque en realidad no las hubiéramos escuchado．
Más de un cuarto de siglo ha pasado desde que se pro－ dujo Scheherazade，pero para mi no ha envejecido．
Sé que los orientales no viven ni bailan de esta ma－ nera．Después de la composición de este ballet，empren－ dí el estudio de verdaderas danzas orientales，pero nada en el mundo me induciría a montar el ballet en el autén－
 nuina orquesta oriental．La música sinfónica de Rimski－ Kórsakov hubiera sido completamente inadecuada．El Oriente，basado en movimientos arábigos，persas e hindúes auténticos，era todavía el Oriente de la imaginación．Los

 jano al ballet oriental de aquella época．
¿Qué decir de los intérpretes？El papel de Zobeida lo in－ terpretaba Ida Rubinstein；Váslav Nijinski era el esclavo favorito；Alexéi Bulgákov interpretaba al sha Shahryar； Basil Kiselev era el hermano del sha；Enrico Cecchetti
 Sophie Fédorova，Elena Poliakova，Bronislava Nijinska，
Ludmila Shollar．
ria los labios como diciendo algo，para expresar：«Se lo contaré todo．》

Ahora se produciria este monólogo en pantomima： ＂Cuando．．．》－el artista se diría esto a sí mismo，pero no lo expresaria de ninguna forma－＂lla noche desciende．．．＂ －con rostro severo，el artista se inclinaría algo hacia de－ lante，colocando los brazos sobre la cabeza，para indicar «cubierto por la oscuridad＂－«aque»－señala al piso con el índice－«viene．．．》－daria unos pocos pasos，se－ nualando con el dedo en varias direcciones después de cada uno－«．．．uno，dos，tres．．．》－primero enseñaría un dedo， luego dos，después tres－«．．．negros»－pondría un rostro fiero para representar el color negro，mientras se pasaría las manos por la cara en un gesto descendente para suge－ rir la puesta de sol，lo que subrayaba la oscuridad－y asi sucesivamente．De acuerdo a este sistema，demasiado largo
 mima expresaba no lo necesario，sino todo lo que era po－ sible decir．De modo que si el sha se hubiera interpre－ tado según las normas tradicionales，hubiera tenido que realizar cientos de gestos innecesarios con las manos．

En Iugar de ello，mi sha Zemen se acercaba con gra－ vedad al cuerpo del esclavo favorito，el amante de Zobei－ da．Lo hacía rodar por el piso y le ponía el pie encima mientras con la mano mostraba el cadáver al sha Shahryar． Eso era todo，pero con esto bastaba para despertar en Shahryar un sentimiento de violentos celos．Al ver el cuerpo del hermoso joven que pocos momentos antes yacia en brazos de sur mujer，lanzaba a la infiel Zobeida a las dagas de los eunucos y soldados que se acercaban．

Con solo unos pocos gestos podia lograrse que el púbii－ co lo entendiera todo．El ballet completo estaba montado en forma similar．Sólo．se vilizaban los gestos que ex－ presaba la acción con entera claridad．Scheherazade con－ tenía amor y pasion，culpa，traición y furia，pena y de－ sesperación，sin necesidad de gesticular con las manos．

207
sante de vitalidad, los pies golpeando el piso con impaciencia.
¿De dónde surgió esta imagen única, este estilo distinto al de cualquier otro primer bailarin? Probablemente, al crear este papel y ver la pequeña estatura de Nibinski junto a Ida Rubinstein, tan alta, me pareció que se vería ridiculo si se comportaba en la foma masculina convencional. Los movimientos de un animal pequeño y docil se adaptaban mejor a este papel. La majestuosidad de la esposa favorita del sha, las Íneas bellamente alargadas de Ida Rubinstein y la dignidad cabal
 Sin embargo, en un sentido general, yo diría que no creaba los papeles para los ballarines, sino para el ballet como unidad. El bailarín, no importa cuán grande fueva su talento, figuraba en mi mente solo como parte de un todo. Pero por lo general yo tomoba en consideración a los axtistas, y aquellos seleccionados para la primera interpretación de los papeles evan por lo general los que so adaptaban a ellos.
 tome en consideración los colores cuando los distribuye, al ruenos en los detalles de la composición, si no necesariamente en el tema fundamental. Si en lugar de Adolph Bolm hubiera tenido a mi disposición a otro bailarín con sepor 'seans sel a sejunsip semomomomop $A$ seomsaronorieo sus cualidades hubieran quedado plasmadas en la composición de las Danzas polovsianas. Bolm tería los pies pesados y la espalda redondeada. En la actualidad, cuando voo en este ballet a un guerrero con los pies pequeños y la espalda recta, no me satisface. Cuando veo a un joven alto, de buena figura, en el papel del esclavo tavorito, lamento no tener ante mí a Nijinski, con sus rodillas bajas y su delicada figura.
 lores, mal situado, puede echar a perder el cuadro. La combinación de los distintos artistas en la producción ori-
¿En qué otro lugar del mundo hubiera poditlo encontrar un elenco y un ballet tales? Pero lo mas signiheativo era la cooperación de los bailarines, su inferés en hacer cualquier cosa que yo deseaxa.
Mi creacion del papel de Zobeida
Mi creación del papel de Zobeida para Ida Rubinstein,
y su interpretación del mismo, eran notables por la pode. rosa impresión que se lograba con los medios más gobrios. Todo se expresaba con una simple pose, con un movimiento, un givo de la cabeza. No obtante, todo estaba bosquejado y uazado con nitidez. Cada linea estaba ouidado. samente meditada y sentida.
A Zobeida le molesta la partida del esposo y expresa su disgusto con un solo movimiento; volviendo la cabeza cuando él viene a darle un beso de despedida.
Luego, se para ante la puerta por donde de un momento a otro debe entrar su amante. Espera pon él con todo el cuerpo.
Más tarde -y para mí la escena más dramáticaqueda muy quieta mientras a sul alrededor se produce la masacre. La muerte se le acerca, pero no el horror ni el miedo. Majestuosamente espera su suexte, en posición immóvil. Qué poderosa expresión sin movimientol
Así lo monté y así lo interpretó para mí La Rubinstein $y$, postexiomente, Tamara Karsávina y Vean fobina. Consideraba éste uno de mis mayores logros del muevo
ballet. ballet.
Nijnshi estaba magnífico en el papel del esclavo favofito. Las peculiaridades de este notable bailaxin, yue lo incapacitabar para interpretar cierlos papeles --como por ejemplo, el del guemero principal en las Danzas polov-simas-venian muy bion para el del negro esclavo. mecordaba un salvaje primitivo, no por el color del mientos. Ahora era un animal semihnmano, semifelino, que saltaba sin ruidos grandes distancias; ahora un semental, con ollares distendidos, lleno de energia, rebo-

AI inicio mismo de la empresa de Diáguilev, cuando se hallaba en discusión el repertorio a llevar a Paris, se consideró que entre los ballets que yo habia creado en San Petersburgo faltaba uno de contenido netamente nacional. No había ningún ballet de la vida rusa o basado en temas del folclor ruso. Comenzamos-Diáguilev, un grupo de pintores y yo- a buscar tema. Las mejores adaptaciones literarias de los cuentos populares rusos habian sido ya utilizadas en escena, fundamentalmente




 $y$ el mas adecuado para su interpretación danzaria. Sin embargo, solore el Pajaro de Fuego no existía ninguna historia completa que sirviera para un ballet.

Empecé a combinar varios cuentos populares en uno. Leí a Afanásiev ${ }^{44}$ y otras colecciones de folclor y, siguiendo sus cuentos, compuse el libreto para un ballet.

En aquella época nos reuníamos muy a menudo, por las tardes, en casa de Benois, para tomar el té. En el curex ei paxeu 'seuotsos seiso əp seunife əp osmosubel de El pájaro de fuego. Cada vez que aparecía algún nuevo artista invitado, que aún no estuviera familiarizado con el nuevo ballet, tenía que repetir el argumento. Siempre trataba de rehusarme, pero Benois insistía y yo describia el ballet dejándome arrastrar por la imaginación. En cada descripción añadia nuevos elementos, de
placor de euentos rusos $y$ de otros paises eslavos. (A. Ch.)
gimal de Scheherazade influyó en cierta medida en mi composición. Ese es el motivo por el cual experimentaba una desilusión cuando el elenco se cambiaba y los papeles eran interpretados por otros bailarines, con otras bueuas cualidades y deficiencias. Pero mi mayor desilusion, al entrar en contacto con mis composiciones después de unt largo período, fue de una naturaleza distinta.

A menudo, los artistas transferían movimientos de un papel a orro, con lo que destruyen la originalidad de cada composición. Y, lo que es aún peor, hacían aportes a mis composiciones, utilizándolas como medio de expresar su propia coreografía.

Durante los largos años que trabajé en el escenario Imperial y en la Compañia Diáguilev esto, por supuesto, no sucedió. Pero después que abandoné las compañías para las cuales había creado mis ballets, éstos se olvidaron, el estilo comenzó a perder significado y los bailarines empezaron a introducir sus propias ideas.

Recientemente fui testigo de un cambio de este tipo en el papel de Zobeida. La bailarina, Lubov Chernicheva, a la que algunos críticos calificaban de maravillosa intérprete de este papel, le anadió tanta "tragedia» que, en mi criterio, destruyó toda su originalidad y encanto.
 de espanto con mayor ostentación que ningún otro. más que escena de amor con su amante, se inclina papel es que por ser el protagónice, el concepción del interpretarse en forma más burdamente exagerada que el resto.
¿Qué lejana esta concepoión de la majestuosa imagen
de la primera Zobeida!

La siguiente obra de mayor interés para mí fue la produccion del ballet Petrushka. Conocí la maravillosa música de este ballet ya compuesta por Igor Stravinski y cuando entre el y Benois habían completado el argumento. Me uní a mis colaboradores después que crearon los de su desarrisonajes de la trama y las primeras lineas ballet Petrushka y añado que fue una de las más «e «mi» y sobresalientes de «mis» composiciones de las más exitosas mente justificado para hacerlo. Pudiera denominársele una co tica de Stravinski que alcanzó composición músico-dramáimportante en la esfera de la misica excepcionalmente decirse que fue una de las mejores obras de Benois Pa trushlca también pudiera considerarse una producción de Fokin, que fue una de las demostraciones más completas de su aplicación de reformas al ballet.

En este caso no hubo trabajo simultáneo entre compositor, escenógrafo y corégrafo. El mismo se basó en un sistema diferente a los utilizados con anterioridad. Solo después que el compositor terminó su trabajo comence yo el mío. Cada uno de nosotros, en su lenguaje propio narró los sufrimientos de Petrushka; Stravinski con sonidos, yo com movimientos.
terpretó para mí el nuevo a a un joven pianista que intitud no solo demostraba una total primera vez. Su acmo, sino que sur ejecución disminuia los de entusiasmúsica. Fue necesario que Diáguilev los valores de la pianista en su lugar diciéndole que «no dituara al joven que trascendia su capacidad de cono debía criticar algo puesto, estas circunstancias no contribuyen a promover

Te contara todo lo que supiera de la famosa bailarina. Me advirió que le interesaba el estudio del material, pero que iba a escribir algo totalmente diferente. Se especiauzaba en biografías imaginarias, bajo el nombre literario EL Biógrafo Investigador. Lamento de veras que se hayan escrito biografias imaginarias sobre el maravilloso ballarin que eva Nijinski. Si se hubiera escrito una que contara la verdad de él como bailarín, tendriamos una imagen suficientemente hermosa del artista, liberada de fantasias y exageraciones.

Sobre la composición de El espectro de la rosa me gustara decir que aunque utilicé todos los recursos del baLlef clásico, consideraba esta obra como perteneciente a la clasiticación del cauevo ballety. No contenía danzas montadas para exhibir la técnica -ese es el motivo por el cual me oponía vigorosamente a la sobrevaloración del salto final-, y en todo momento las danzas eran expresivas.

La «Danza de la muchachan era muy novedosa y emotiva. Con los ojos cerrados, busca e invoca una apayi-
cion. En ninguno de los movimientos de fy puede who encontrar signos de variaciones danzarias para agradar al páblica. El es un espixitu, una esperanza. Es la fragancia de la rosa. La caricia de sus suaves pétalos, Y mucho más que se hace dificil describir. Pero en ninyuna circunstancia es un cavalier, el compañero de la bailarina. Ein este ballet las posiciones de los brazos son ononuce zoleq hop «spzantoo» somonosod sen e seisonda cos brazos viven, hablan, cantan, y no «ejecutan posi-
ciones. cioness.
Las cant

Las caracteristicas personales de Nijinsli conferian
un encanto adicional a este papel, y lo hacía aư más adecuado para el mismo.
En la música de Petrushka encuentro satisfacción a tística al observar la imagen que Stravinski da del Pe trushka amante, patético y siempre relegado con sonidos que ciertamente no son agradables al oído. En esos momentos, cuando trato de encontrar los objetivos apropiados para describir qué representa Petrushka, percibo la inutilidad del intento y lo inadecuado de las palabras y con más razón comienzo a valorar la riqueza de la interpretación musical de este personaje.
El Sarraceno es la encarnación de la complacencia es-
 Los sonidos que descubre Stravinski no son agradables




 interpretación del persomaje!
Comencé a montar el ballet en Roma. La Compañía Diáguilev aparecía por ese entonces en el Teatro Constanza. Lo recuerdo muy bien porque el montaje de $P_{e}$. trushka se realizó en circunstancias completamente inadecuadas. Como no había sala de ensayos disponibles, tuve que montar el ballet en un sótano, con el acompañamiento de sonidos no muy disímiles a una fábrica de calderas y los golpes de las maquinarias. Los ensayos continuaron en París, también en circunstancias desfavorables.
Compuse la escena de Petrushka, el Sarraceno y la Bailarina en el escenario de la Opera de París. Colocamos largas tablas sobre sillas para delimitar los espacios triangulares del Sarraceno y Petrushka. El coro de la ópera, que atravesaba el escenario, se interesó en lo que haciamos. Los cantantes se detenian $y$, recostándose a las tablas como si fueran una cerca, se quedaban a mirar.
una primera impresión favorable de una obra tan poco común. Sin embargo, las imagenes de Petrushika y del Sarraceno me causaron de inmediato una profunda impresión.

Fue muy distinto después, cuando el propio Stravinski intexpretó la música para mí. Era un pianista excellente, pero esto no era tan importante porque, como compasitor, podía trasmitirme lo que sólo podía encontrarse en la orquestación y era absolutamente imposible escribir para el piano. Por lo general los compositores, aun cuando no sean pianistas sobresalientes, son capaces de proyectar sus ideas mucho mejor que pianistas de concierto, quienes con frecuencia no están aptos para «visualizat» cómo sonará la pieza con toda la orquesta.
 aquella música muy pronto, y para siempre. Aún a estas alturas soy un gran admirador de la misma, pero mi apreciación del valor de esta partitura difiere muchísimo de la mayoría del público. La mayor parte de quie. nes la escuchan se dejan llevar por la orquestacion tan poco convencional, la novedosa técnica de instrumentación, los temas rusos -que, dicho sea de paso, no eran nuevo sino adaptados de canciones muy antiguas-, y la interpretacion musical de los ruidos de tuna multitud. Creo que la fiel imitación de sonidos reales, aunque puedan tener su justificación en música, no añaden nada a los logros de este arte.
 melodía típica de marionetas del Sarraceno o de Petrush$\mathrm{k} a, \mathrm{y}$ en modo alguno porque los sonidos del oboe tengava cierta similitud con las voces de los titeres, que acompa-
 dijo que las situaciones más angustiosas pueden expresarse musicalmente en una forma que «acaricie el oido». Y aquí, en Petrushlca, teniamos un perfecto ejemplo de lo contrario: los sonidos atormentaban el oido $y$ aun asi estimulaban la imaginación y conmovían el alma.
Hega el momento de bailar, se siente feliz si las cifras co rresponden con la música, como si éste fuera todo el problema. ¿Son necesarias todas las dificultades rítmicas que el bailarin actual se encuentra al trabajar con mú. sica moderna? Si la necesidad artística justifica la dificultad, entonces, por supuesto, no puedo negar que re. sulta esencial. Pero, ¿es éste siempre el caso?
No importa cuáa xápidas sean las frecuentes variacio. nes en el tempo de la partitura de Petrushka, las consi-
dero un elemento indispensable, dero un elemento indispensable, pues se han introducido para manifestar e ilustrar la rapidez y versatilidad de.
Sin embargo, esta teoría no puede aplicarse al conjunto de danza. Una de las características elementales de la danza es el placer que se deriva de la repetición de los movimientos, y una caracteristica tipica de toda danza nacional es el ordea repetitivo de su ritmo. Por este ritmo. los bailarines se unen en un grupo de participantes. Las danzas nacionales largas se construyen sobre melodías cortas, a veces con variaciones que se repiten interminablemente. Sin lugar a dudas no podríamos encontraxuna danza nacional con métrica variable y cambios en su tempo de $2 / 4$ a $5 / 8$ a $3 / 8$, o algo por el estilo. Cuando. la música nacional contiene fragmentos rítmicos, son de una variedad definida.
La música de Stravinski describe a una multitud en que cada uno de sus miembros se encuentra enfrascado. en una actividad distinta: uno admira un samovar, otro inspecciona un reloj, otros escuchan la cháchara sin sen. tido de un anciano, un joven toca la filarmónica, los muchachos toman pretzels, ${ }^{51}$ las muchachas cascan semillas. de girasol con los dientes, y así por el estilo. La multitud es vaxiada pero a pesar de ello cada uno se ocupa de sus. propios asuntos. Solo a distancia parece una gran masa.
${ }^{51}$ Bizeocho seco, salado por fuera y usualmente en forma de mudo.,
$(N$. de $l a \quad T$.
Para mí no exa una novedad tenex publico mientras componía, pero cuando éste casi le respira a uno en la nuca, se hace dificil concentrarse.
Trabajé rápida y placenteramente, auuque debo admitir que con la música de Stravinski la composición no puede avanzar con tanta rapidez como con Chopin o Schumann. Era necesario explicar a los ballarines la métrica. A veces no resultaba muy fácil recordar los rápidos cambios de compases. Cuando iba al ensayo, todo me parecía claro. Recordaba la música no sólo de memoria, sino que también conservaba una imagen visual de las páginas de la partitura y líneas que contenían los pasajes más dificiles para los bailarines. Sin embargo, estos no veían la música y tenían que recordarlo todo de
oido. A menudo era necesario detenerse y realizar incur siones por las matemáticas. A veces esto desorganizaba la tranquila atmósfera del ensayo. Los ervores que cometían los bailarines al contar xetrasaban el trabajo.
Nijinslia no era muy ducho en música y contar era pava el un problema. En cambio, captaba los movimientos y su significado interno, y por tanto el trabajo con el siempre avanzaba con agrado, especialmente aquella temporada.
Desde el principio de mi actividad, subrayé la absoluta libertad del compositor para expresar lo que quisiera y como lo quisiera. Del compositor esperaba una imagen musical. Nunca especifiqué, ni quise entrax a considerar el número y la naturaleza de los medios que necesitaba para lograr este fin. Fue sobre la base de tales principios que se creó el nuevo ballet y la música para el mismo. Al liberarse, la música se enriquecía y enriquecía a la propia danza.
Pero, ino tendría esto repercusiones ocasionales en el desarrollo de la danza? Debo admitir que a veces el ballet ha sufrido por las matemáticas. Al componer la danza, complicados cálculos, y cambios en el ritmo que, cuando

Considero que hasta que no comienza la danza general, en que todos se unen en un solo ritmo, debe caer el mismo en movimientos repetitivos, que subrayan lo mismo una otra vez.

Por nada del mundo quisiera establecer una regla fija y eterna, pero me gustaría sugerir lo siguiente: el camuna necesidad razonable equivale a in-
ilarín. ganarian más si el nerviosismo característico del drama, la asimetría, la ausencia de una (cmétrica estable» en la música, se hicieran contrastar con los números de danza elaborados sobre ritmos angulares más repetidos. De las danzas de grupo, la de los cocheros es la que más me gusta. Las patadas y la repetición de los xitmos le confieren un sonido, que constituye una base sólida sobre la cual se desarrolla la danza como el diseño de un tapiz. En contraste, la «Danza de las gitanas» no es un baile gitano auténtico, porque el ritmo, la construcción del fraseo musical, la introducción de la melodía carecen de

 idea.

Desde el punto de vista musical, la parte más difícil para los bailarines en este ballet es con mucho su \&Final». Después de la aparición de los enmascarados, el compás de $5 / 8$ se ejecuta a un tempo muy rápido. Esto era tan dificil de asimilar que el ensayo se transformó en una lección de ritmo. Reuni a la compañia junto al piano y les pedí a todos que batieran palmas. Así lo hicieron, pero con un ritmo distinto. El resultado fue ma confusión general, de modo que volvimos a intentarlo. Yo aplaudia primero, las otras me seguían. Entonces los bailarines aplaudían sin mí. Muchas veces la pianista instintivamente, llevaba el ritmo con la cabeza, deseosa de ayudar a los bailarines. Le pedí que no «dirigiera con la narizy. Los bailarines tendrían que bailar por sí mismos,

244
deben
expresé con anterioridad, éstas para esta música. Como por multitud de episodios. De haberme por chispazos, a la interpretación de las cualidades ritmicas y do fiel tipo de cada frase musical como lo hace la orquesta, el
 tica en escena, en vez de alegre y festiva.
¿Por qué? Porque Stravinski hacía aparecer todos los personajes descritos en forma consecutiva, mientras que en el escenario yo los tenía a todos a la vez. Por ejemplo: cuando los borrachos entran a esceaa, la música otra gente queta a ellos, sin tener en cuenta a toda la mismo ocurre en el caso del orgario en ese momento. Lo ravilloso contrapunto de Stravinski, sólo se pesar del matemas, mientras hay un centenar de solo se ejecutan dos das en el escenario, cada una claramentenas arremolinaEsto vuelve a producirse con la aparición del dizada. con su oso. con su oso.
Si yo hubi sonajes con la partitura, entonces, en un todos estos pertodos hubieran actuado como ancianos, en otro, comedado tanos; en un tercero, como ancianos, en otro, como gique todos interpretaran en escena un me esforcé para ixdividual, para que la gran dama no se parsaje distinto, pesino borracho, y para que los cadetes uniformados se diferenciaran del oso.

Habia en escena más de cien personas de variada na turaleza y posición social y con trajes diferentes. ¿Cómo miros todos en una sola frase musical? Mientras más - y mas cercana a la vida fuera la multitud en las prmeras y las ultimas escenas, más fantástica sería la na representada porincipal del ballet, la tragedia huma. Aquí una vez por marionetas simbólicas.
un método único para el montaja idea de que no existe adapte a todas las ocasiones. El método apropiado será

MyyAL Foxin
. , -$\rightarrow$ 5.
,

## memoras de un maestro de ballet

el que exprese el problema de que se trate con la mayor
 unecos. Este error lo he visto
 vivas. Había tan poca diferencia y el de las personas podía decirse en cuál caía el caballero ambos, que no queta, correctamente peinado al medio, con bigote rizado y rostro blanco como el yeso -el papel que interpretaba el coreógrafo Leónid Massine- y que, en mi opinión, no se destacaba del resto del elenco. En San Petersburgo guno de los pers similar titulado Fairy Doll, pero nincompradores en la juguetería parecía un muñeco $y$, del mismo modo, ninguno de los muñecos parecía una per-
 cia radica el interés del problema coreográfico. En La boutique fantasque no existia tal contraste. Esta inter-解 resultaba extraña, y es por eso que hice a la multifacética muchedumbre de Petrushka tan animada como me fue posible y uní sus movimientos a la música, pero no los limité a los ritmos musicales.

Además de la diferencia básica en esta interpretación de la multitud, debo destacar. la imposibilidad de coordinar los movimientos de cada extra con el ritmo del fraseo musical. En la danza, cuando los bailarines están unidos por los mismos movimientos rítmicos o cuando ejecutan diversos movimientos en grupo, es posible alcanzar, después de unos cuantos ensayos, una completa questa. Pero cuando el escenario y la música de la or por una muchedumbre en la que casi no existe pobado sona cuyos movimientos se repitan o sean similares a los de otra, jcuántos ensayos se necesitarán para alcanzar unidad entre los bailarines y la música, aun cuando todos los bailarines fueran artistas dotados y virtuosos del xitmo? s

La bailarina debía ser una muñeca atractiva y tonta. Cuando Tamara Karsávina interpretó este papel de manera exacta y correcta -como nadie lo ha hecho nunca después-, tal y como yo lo monté para ella, provocó gran cantidad de comentarios favorables. Le agradecí sus esfuerzos, pero no podía comprender por qué se consideraba
 seoounux sei op ser e seproared sezinsod seurised osnd as y dos chapas de coloretes en las mejillas, como dos manzanas rojas. No había nada más que arear, ninguna personalidad. Lo único que le quedaba era no alterar ni olvidar ua solo movimiento. $Y$, sin embargo, después vi en Petrushlia muchas muñecas y ninguna se acercó jamás a esta primera interpretación. Me planteé la siguiente pregunta: ¿Por qué no actúan como lo hizo Tamara Karsávina? Parecía tan fácil. Pero, sencillamente no podian.

Ella era la intérprete original de este papel en el momento de su creación. Es cierto que nunca más, con ninguna of a persona, tuve la oportunidad de trabajar los detalles en forma tan pausada. En muchas otras ocasiones el papel se aprendió con premura, en la mayoria de los casos sin mi presencia y, por tanto, sin exactitud ni corrección. Al comprenderlo, todas las otras bailarinas hicieron un esfuerzo por añadir sus propias interpretaciones. El resultado fue la pérdida de esa economia de movimientos que excluyen todo lo innecesario, dejando solo lo esencial. Me gustaría ver a las futuras intérpretes de este
 der que todo el encanto de la interpretación reside en su simpticidad.

Han habido tantas «mejoras» introducidas gradualmente en los papeles de Petrushka y del Sarraceno que los dos contraxios han comenzado a parecerse, y en la que por la interpretación de los papeles.

Para la escena de la multitud sólo disponía de un ensayo de dos horas. El resto de los ensayos fue con la or ita posible hablar de los ritmos.
¿Pero por qué intentar lo imposible en una empresa teatral contemporánea, donde los extras asisten a uno o, cuando más, a dos ensayos? De haber tenido la aport dad de ensayar simultáneamente a los extras y a los bailarines, con el mismo realismo hubiera montado a la animada muchedumbre no como marionetas, pero sin lugar a dudas no hubiera intentado proclucir una copia ritmica de la partitura.

Nunca me satisface una muchedumbre compuesta extras reclutados con ese propósito. Cuando llego al escenario, invariablemente noto que ni un solo traje queda bien, que todos parecen prestados, que los sombreros estón arrugados, las barbas mal pegadas y los bigotes a punta de caerse. ¿Pero qué hacer si en el teatro nunca, o casi numea, es posible ver lo que se sueña al concebir una función? Sobre la composición de la danza on Petrushza debo los bailarines que paseaban las escenas: quería que todos te, con libertad, como si las danzas bailaran alegremeasino que surgieran de forma espontánea del montadas, emoción y alegria y llevaran a la muchedumbre a una de petuosa improvisación. En la naturhedumbre a una imtáculo, nada debía sugerir la existencia de de este especPero al mismo tiempo, cada uno de los batlarineos defo. ejecutar todos los movimientos en de los bailarines debía gera desviación de mi coreografía en ille, sin las más liPara los papeles protagónicos en ningún sentido. tos de marionetas, carentes de naturalid crear movimientiempo, exprestas, carentes de naturalidad y, al propio a pesar de los movimientos de marionetas, el público se viera precisado a responder y a sentir compasión por ellos. idad de dos caracteres tan tauta elocuencia la personatisfecho consigo mismo, extrovertis. Este Sarraceno sacompleto; mientras el patético y asustado pexiza por introvertido, se encierra patético y acustado Petrushka de la vida? Sivi Iugar a dudas. Hano. ¿Se ha tomado esto para introducirlo an la pantomina sido tomado de la vida aparta de la vida real: movimientos de titeres que más se solbe una base sicológica movimientos de títeres construidos A menudo seoológica. sienta en una silla con las piernas separadaro de sí que se afuera, las manos en las rodillas separadas, los pies hacia alta y el pecho levantado. Hay otro las caderas, la cabeza ell mismo borde de la silla, las rodillas estara sentado en vueltos hacia adentro, la espalda encorvs unidas, los pies gante y los brazos como ramas caidas. Podemos caba colde inmediato que éste. ha tenido caidas. Podemos concluir Sobre esta base creé todas las escenas y tod en la vida. del Sarraceno y de Petrushka. Lamenas y todas las danzas. este descubrimiento mío no haya sid sinceramente que apreciado por ninguno de los interpretes comprendido ni después del elenco origizal. Adolph Bolm, el primer
larin que interpretó el papel de Pe, fue el segundo baié logró asir a plenitud la intención plástica: de siquiera Cuando comenzó a interpretar Petrushla, introdute papel. ciones que pertenecian al Sayracen ol antrodujo posin do con tanta maestria. Vi sus posicioneral habia decuta. el papel de Petrushka cuando lo interpreío sin afuera en pación.
siciônn y nunca más volvía ver un Petrushika tai compodido.

249

MEMORLAS DE. UN NAESTRO DE BAEEET
易 levanta los pantalones hasta rara lastimosamente fea. Se hacia la derecha, ambas rodillas se mueve y cuando tira cha; entouces, para poderse contemplar desde el a la derese tiua por los pantalones hacia la izquierda. Estos movimientos son patéticos"y conmovedores. Al hacer este movimiento, León Woizikowski se golpeaba las rodillas con tanto entusiasmo que el sonido reverberaba por todo el teatro, sobre el lastimero trémolo de la orquesta. Por
 enérgica y poderosa, pero en estos momentos aada quedaba
 ya que este alentoso y diligente bailarin proyectaba muchos momentos sinceros y trágicos. Si los pies virados hacia afuera en algunos pasos y el exceso de energía no hubieran desfigurado el papel, la interpretación de Woizikowski habría sido excelente.

A los papeles protagónicos no debe anadírseles poses y gestos de otros. Esto fue lo que monté para la escena final del papel de Petrushka: se cuelga sobre el borde superior de la tienda del curandero $y$ con gestos de brazos como te marioneta, maldice y se bula de su dueño, con gritos pude observar orquesta. Pero cuando volvi a ver el ballet, vimientos tomados nada menos cue Petrushka realizaba momonté la «Danza de las nodrizas» de las nodrizas. Cuando brozos cruzados sobre los semos. Recordaba fípica, expresión de toda su sicologia. Estas esta posición tuica ocupación es darle el porho a los niunos, están libera das de todos los otros quehar te, con los brazos cruzados. La satisfacción y tranquilidad de estos brazos cruzados se encuentran en tranquilicontraste con los freméticos y ondulantes brazos del infeliz Petrushika. :
memorias de un marstro pe ballet
Hôtel de Monte Carlo. Deseoso de mostrarme socinble y
decirme algo agradable, el periodista me felicitón por lo
bien que había logrado (rreconstruir), después de treinta
años, el ballet de Nijinski, Petrushkca.
¿Qué podia hacer? Bebí a su salud.
¿De quién fue la idea de trasladar los brazos cruzados
de la nodriza a Petrushlka? No lo sé. Pero para mi gran
pesar, convirtió en tradición.
En la época de Ia creación de Petrushka, Nijinski y yo trabajamos juntos en perfecta axmonia. Yo componia y demosiraba, y el era muy entusiasta y cooperativo, sin la más ligera vacilación. Por aquella época, Diáguilev aún no habia persuadido a Nijinski de que ers un coreógrafo, y por tanto sólo se esforzaba por alcanzar una ejecución perfecta. Por mi parte, yo admiraba sinceramente cada uno de sus movimientos. Lo asimilaba todo con rapidez y exactitud y comprendia a cabalidad el propósito de cada detalle. Tenía cierta dificultad con la música, sin embargo, y no la recordaba a la perfección. Yo tenía que ayudarlo e indicarle el principio de cada movimiento.
La noche del estreno, después de desearle éxito a Nijinski, me dirigía a la sala para sentarme entre el publico. El escenario estaba tan sobrecargado de gente y escenografía que sólo desde el público podía recibirse una impresión de conjunto del ballet. Nijinski me rogó que no me marchara, y me pidió que me quedara entre bastidores para asistirlo. Esto nunca había sucedido antes en ninguna de sus otras actuaciones en mis ballets. Permaneci en el foro, como apuntador suyo. Lo hice con gran diligencia y el interpretó su papel maravillosamente bien. Se convirtió on uno de sus mejores papeles y creo que udiera considerarse uno de los más interesantes en $\frac{7 a r 2 r e}{}$ de ballet. En 1937, cuando estaba reponiendo Ferruslika para la compañía de René Blum, uno de los representantes de la prensa solicitó mi permiso para asistir. Después del ensayo, fui a un coctel para la prensa que se celebró en el Grand


[^0]:    2 Estilo o método de reconocer al fiempo-

[^1]:    audazmente su rumbo conira la marea.

[^2]:    - 

[^3]:    gráfica de Leningrado, 1738-1939.\% La escuela publicó ea 1938 el

[^4]:    4 Pueblo guerrers de la Rusia oriental. probablemente de ori
    gen en parte tártaro. (A. Cia.)

