# La ciencia que tenemos, el país que merecemos 

Los científicos españoles destacan en muchos ámbitos. España tiene motivos para confiar en su potencial, pero urge elevar la inversión pública y privada

Helena Herrero Presidenta de la Fundación I+E y de HP para el sur de Europa, Oriente Medio y África

as buenas noticias tam bién existen, y es de agradecer que se dedique espacio a esa otra mite recuperar el optimis mo y alimentar la fe en nosotros mismos. Y que ece casi a diario. Así, por ejemplo, sabemos de investigadores es proteínas de hace 2.600 millones de años que servirán para combatir enfermedades actuales. Tambien de los que están logrando importantes avances en la deección y tratamiento de distintos tipos de cáncer; que la exitosa misión Artemis de la NASA, que nos ha vuelto a acercar a la Luna, ha contado con la participación de dos ingenieros cordobeses; que la do a dos astronautas leana CSIC y el Crupo de Cioncias Planetaris de la Universidad del País Vasco acaban de participar en la primera grabación de una gigantesca tormenta de polvo en Marte, que ayudará a conocer mejor su superficie. No son difíciles de encontrar: son noticias de estas ultimas semanas. Informaciones como estas nos enor gullecen. Pero también deberían servirnos para pensar. España tiene suficiente potencial y argumentos como para ha cerse sitio entre los países que lideran a investigación y la innovación. Pero necesitamos tomar conciencia de ello y por qué no, creérnoslo. También leemos sobre investigadores españoles que realizan su labor en el extranjero. Nos hablan de su deseo de volver, de "hacer ciencia en casa y de la gran calidad de nuestra idad de in ir mis enfrestruct recursos humanos, de financiación para llevar esa investigación al mercado mediante patentes y empresas de bas tecnológica. Y de contar con un plan a largo plazo, que no conjuga con la mentalidad cortoplacista a la que parecemos habernos acostumbrado y resignado. Al menos, Julio Verne dijo que los errores son útiles en ciencia, porque nos acercan poco a poco a la verdad
También dijo Nikola Tesla que, con cada verdad revelada, nuestros puntos de vista se modifican. Nos convendría va orar el fenómeno que se produjo durante los peores momentos de la pandemia. Asistimos en esos meses a una enco miable reaccion por parte de empresas e tria y la colaboración público-privada se tria yilizaraboracion públco-privadus se ción Desde el desarrollo y distribución de las vacunas y tratamientos hasta fabricación de equipamiento hospitalaio, pasando por la habilitación de tecnoogías y soluciones para la conexión y el trabajo colaborativo, a fin de mantener el pulso vital y empresarial.
 que desarrolla proyectos de investigación en salud contra enfermedades como el cáncer, el pasado sábado. efe

Esa activación de nuestro músculo emprendedor e innovador, apoyada en una toma de conciencia sin precedentes sobre el efecto positivo de la ciencia, investigacion y la nnovacion para nues tro blenestar, no deberia ser tribuido on pasara. did a que nuestra invers en I + D haya crecido entre 2010 y 2021 del $1,24 \%$ al $1,43 \%$ del PIB teniendo an cuenta que este ya recuperó el último año bue. na parte de lo perdido en 2020. Pero no debería parecernos suficiente. España


Todos tenemos que hacer mucho más. Cada euro de inversión pública en I+D debería ser tractor de dos euros de inversión
sigue por debajo de la media europea, 2,3\% del PIB, y del objetivo marcado en el Pacto por la Ciencia de alcanzar el 3\% en 2030. No estaria de mas apoyarnos en la audaz suposicion que para Isaac des descubrimientos Si aquella puesta en común de innovación y talento nos ayudaron a remontar una situación tan difícil, ahora podría servirnos para acelerar en nuestra carrera por situarnos entre los países con ecosistemas innovadores y sostenibles que sean la base de sociedades más prósperas.

Efectivamente, se trata de creérnoslo. De que la sociedad perciba, como empezó a hacer en 2020, la importancia de dedicar recursos públicos y privados a la ciencia y la innovación, y de que nos lo demande a las empresas y a los poderes públicos. El presupuesto de nuestra entidad de referencia, el CSIC, ha crecido significativamente en los últimos años, pero apenas supera, por ejemplo, el de nuestros principales clubs de fútbol, lo que ni mucho menos sucede en paises ornor otro lado nuestra inversión empresarial en I+D se sitúa en torno al $55 \%$ cuando en países como los citados alcanza o supera los dos tercios.
Todos tenemos que hacer mucho más. Cada euro de inversión pública en I+D debería ser tractor de dos euros de inver-
sión privada. Para ello, debemos aunar el esfuerzo público con la instauración de condiciones atractivas para que las empresas acometan grandes proyectos Nuestra ministra de Ciencia e Innovainversiones como uno de actor que puedenimpulsar quesarial innovador nuestra producción científica y, en definitiva, nuestro pro greso y bienestar. Aceptemos el reto y es cuestión de ponérnoslo todos más fácil
Y ya que tanto hablamos hoy de estimular el aprendizaje de materias steam en los colegios como vía para desarrollar el mejor talento para el futuro, acordémonos de cuando nosotros mismos es tudiábamos matematicas. Cuando no ensenaron la teoría de los conjuntos, nos explicaron el concepto de intersección los elementos que tienen en comun dos omás conjuntos diferentes. Pensemo entonces que nuestras aspiraciones en materias como ciencia, investigación e innovacion deberian ser comunes a to as lómicas y a todas las empresas que reemos en nuestros proyectos pero también en el país donde los ponemo en marcha. Cuanto más grande y llena de elementos hagamos esa intersección en mejor posición estaremos para tene la mejor ciencia que haga el mejor país El que nos merecemos y, sobre todo, las nuevas generaciones se merecen.

