Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia; Excmo. Sr. Delegado del Gobierno; Excmo. Sr. Alcalde; Iltmos. Sres. Académicos; Excmos. y queridos compañeros en la Alcaldía; Señoras y Señores:

Estoy muy honrado ante la deferencia protocolaria de intervenir en este acto, con la brevedad que impone la discreción, sin más mérito por mi parte que la antigüedad en el desempeño de la Alcaldía de esta ciudad, al respecto de los demás colegas aquí presentes, en mi caso, además, unida inseparablemente al paso de unos años, en los que, como dice Saramago en uno de sus libros, “tengo la edad en la que las cosas se miran con más calma, tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos.”

Nobleza obliga a reconocer y agradecer, el hermoso gesto que significa la iniciativa por esta Real Academia de vuestra presidencia, Excmo. Sr. D. José Ignacio Carro Otero, para la celebración de este acto, llamémosle de acción de gracias, cuando transcurrieron ya los cuarenta primeros años de la cesión de uso de estas dependencias en las que nos encontramos por la Excma. Corporación Municipal de La Coruña, y por las sucesivas Corporaciones que mantuvieron y aún ampliaron el espacio disponible de estas instalaciones en aquel acuerdo inicial del año 1.977.

Resulta difícil encontrar una palabra, que por sí misma, describa con suficiente precisión lo que supuso para La Coruña esta cesión, para su utilización por esta Real Academia en la “ciencia de curar”, en la investigación de todo lo referente a la medicina, la publicación de trabajos científicos, la salud pública, la formación de una biblioteca especializada, el asesoramiento a la Justicia en asuntos médico-legales, el otorgamiento de premios de investigación en la práctica médica de aplicación clínica, y destacadamente, las lecciones magistrales, que constituyen los discursos de ingreso de los Académicos investidos como numerarios.

 Esta Real Academia, como dijo su Presidente, viene en su funcionamiento desde el año 1833, es decir, hace 186 años, por virtud de un Real Decreto dictado el 28 de agosto de 1827, por el monarca absolutista, Fernando VII, que tuvo, una de sus mejores Reales decisiones, (-acaso cuando vestía “paletó”-), con la creación de las Reales Academias de Medicina, en nueve provincias españolas, “para organizar de manera global el devenir de la medicina en aquel tiempo”.

Na pequena historia deste edificio, nomeado “Salvador de Madariaga” en homenaxe a un coruñés excepcional e precursor europeísta, considero unha obriga salientar os tres feitos máis significativos, que servan, ademáis para reivindicar a memoria dos seus protagonistas:

O primeiro, a súa construción como Delegación da Facenda en 1926, sobre un solar municipal, sendo Alcalde Manuel Casás Fernández, xurista eminente e grande humanista, a quen se lle debe a iniciativa para a execución desta obra, entre outras moi importantes, como o Pazo de Xustiza, o Centro penitenciario, e o Banco de España; e coa decisiva intervención do Ministro da Facenda, naquela data, o ilustre galego José Calvo Sotelo.

 O segundo feito, é a entrega deste edificio ao Concello en 1970, polo Ministro da Facenda Alberto Monreal Luque, sendo Alcalde José Pérez Ardá, prestixioso Avogado, quen presidindo a Corporación Municipal cedeu a cambio, un solar, lindante co actual Paseo Marítimo, onde se construíu o que é hoxe en día, o novo edificio da Delegación da Facenda; solar que, curiosamente, antes fora utilizado como lavadoiro público (fermoso edificio de ferro, que coñeceu Picasso e utilizou a súa familia), despois como cocheiras da Compañía de Tranvías, e Parque de Bombeiros.

O terceiro feito importante deste edificio, estámolo celebrando agora, pola cesión de uso deste andar en 1977 a esta Real Academia, da que quero lembrar, porque o considero de xustiza, a Eduardo Pérez Hervada, entón, Presidente desta Institución académica, e ao Secretario perpetuo, ata o seu pasamento, Pedro García Baquero, no que coincidíu a circunstancia de ser tamén daquela, primeiro tenente de Alcalde do Concello coruñés, que pola sua proposta e intervencións moi razoadas e convincentes, autorizou esta cesión a Corporación Municipal que tiña eu a honra de presidir.

Por último, creo obrigado expresar a coincidencia que significou a fin do réxime político existente ata 1975, que se salda cunha transición pactada exemplarmente, e unha Constitución aprobada en referendo por todos os españois, que cumpre tamén agora os seus corenta anos, na que o Concello de A Coruña, reencontra as súas raíces democráticas, e unha plena autonomía, que constitúe a fonte do crecemento e ordenación da nosa cidade, na cohesión social, a igualdade e a innovación, todo o que permitiu planificar o desenvolvemento dun urbanismo sostible, e en definitiva, dunha mellor calidade de vida, nesta cidade emprendedora, marítima, industrial e de servizos, na que o seu patrimonio cultural é un valor fundamental.

 Y concluyo expresando nuestra satisfacción, como Alcaldes que fuimos y como ciudadanos que somos, por este acto, que confirma el acierto de la cesión del uso de este local por el Ayuntamiento de una ciudad, como nuestra entrañable Coruña, cariñosa y húmeda, telúrica y meiga, a una egregia Institución como esta Real Academia de Medicina y Cirugía, que es honra de La Coruña y de Galicia. He dicho. Teño dito.

 La Coruña, 14 de febrero de 2019 José Manuel Liaño Flores

Abogado, Juez jubilado, Académico,

Ex Alcalde de La Coruña