# El Rey <br> León: El tesoro de Simba 

Disnep

# El tesoro de Simba 



TGäviota

El viento se arremolinaba majestuosamente alrededor de la Roca del Rey mientras Simba y Nala se acariciaban con el hocico. El babuino Rafiki presentaba el nuevo cachorro a los habitantes de las Tierras del Reino.
-Mira el pequeñín - dijo Timón-. De tal palo tal astilla. - iEs una hembra! -anunció Rafiki en ese mismo momento. Simba y Nala sonrieron orgullosos.
-i¿UNA HEMBRA?! -exclamaron Timón y Pumba- ¡Oh!

Más tarde, Rafiki estaba en su árbol pintando alegremente un retrato de Kiara, la hija recién nacida de Nala y Simba.
-Oh, Mufasa - dijo Rafiki al espíritu del padre de Simba- ; ;Se ha completado otro ciclo de la vida!
Pero como respuesta, Mufasa levantó un fuerte viento. Era un aviso de que habría problemas.






Para huir del desconocido, Kiara saltó sobre unas piedras de la ciénaga. De repente, una de las piedras se movió. ¡Kiara descubrió que estaba encima de un cocodrilo! El otro cachorro saltaba por el lomo de los cocodrilos tratando de llegar a la orilla, mientras las mandíbulas de los cocodrilos se cerraban a su alrededor.

-¿Qué pasa? -preguntó Kiara- ¿No sabes jugar? Intentó otro juego. Riendo y gruñendo, se agachó dispuesta








En las Tierras Oscuras, Vitani se afilaba los dientes en una raíz seca. Le sorprendió ver a Nuka acercarse a ella.
-¿Dónde está Kovu? -le preguntó.
-Oye, que cada cual se ocupe de sí mismo - contestó Nuka. -Zira se enfadará muchísimo - dijo Vitani-. Te dijo que le cuidaras.


Poco después, Zira regresó con Kovu. Nuka y Vitani corrieron a saludarles, pero Zira arremetió contra Nuka. -No ha sido culpa suya -la interrumpió Kovu-. Me fui solo.
-¿Qué estabas haciendo? - gritó Zira, furiosa-. ¿Qué te he dicho sobre los habitantes de las Tierras del Reino?
-Lo siento -se disculpó Kovu-. Ella no parecía mala. Pensé que podíamos ser amigos.
-¿Amigos! - siseó Zira con ironía. Luego se detuvo-. ¡Qué idea! ¡Eres un chico muy listo! - dijo ronroneando.
 Oscuras la observaban. Decidió preparar a Kovu para que se hiciera amigo de Kiara. Cuando lo fuera, Kovu podría librarse de Simba y tomar el mando de las Tierras del Reino definitivamente.



Entretanto, en la Roca del Rey, Timón y Pumba lloraban de emoción. Era la primera cacería en solitario de Kiara. -Papá - dijo Kiara antes de emprender el camino hacia la llanura-, prométeme que me dejarás hacer esto a mí sola.


Pero Simba se dio cuenta en seguida de que no podía soportar la posibilidad de que Kiara corriera peligro. Tenía que romper su promesa. Y en voz baja, dijo a Timón y Pumba



Mientras, Zira había puesto en marcha su plan magistral. Mandó a Nuka y Vitani a provocar un fuego cerca de donde estaba Kiara en las Tierras del Reino.
Cuando Kiara se dio cuenta de que el fuego la rodeaba,
echó a correr para escapar, pero el humo era demasiado denso. Justo cuando parecía que Kiara estaba totalmente perdida,
-apareció Kovu. Enfrentándose al humo y al fuego, arrastró a Kiara hacia un pantano cercano.

Cuando Kiara recobró el conocimiento, estaba furiosa.
-¿Por qué me has traído aquí? - preguntó al león desconocido que la había salvado-. ¿Quién te crees que eres?
Mientras hablaba, Kiara se puso de pie, pero Kovu se lanzó


-Majestad -dijo Zazú-. Estamos en deuda con Kovu.
El protocolo real ordena pagar todas las deudas, aunque,
en este caso -añadió- , tal vez quieras hacer una excepción.
Simba suspiró.
-Muy bien -dijo-. Me reservo mi opinión por ahora.




Aquella noche, Simba tuvo una horrible pesadilla.
Soñó con Skar traicionando a Mufasa, pero en su sueño, en vez de a Skar vio a Kovu.
Simba se despertó sobresaltado, y volvió a preguntarse si debía confiar en el joven león que dormía fuera de su cueva.



- Z Me oíste cuando me acerqué a ti sigilosamente?
-preguntó Kiara.
-Con toda claridad -contestó Kovu, suspirando profundamente.




Esa noche, Kovu y Kiara estaban tumbados boca arriba, contemplando el inmenso cielo que había sobre ellos. -Mi padre y yo hacemos esto muy a menudo - dijo Kiara-. Él dice que todos los grandes reyes del pasado están ahí arriba. A Kovu le habían dicho que los habitantes de las Tierras del Reino eran sus enemigos. Ahora empezaba a dudar de todo lo que Zira le había enseñado.

En una colina cercana, Simba también tenía sus dudas. -Padre - dijo mirando las estrellas-. Estoy perdido. Kovu es el heredero de Skar. ¿Cómo puedo confiar en él? Pero Simba aquella noche no oyó ninguna respuesta de su padre.





- ¡No!-contestó Zira furiosa-. ¡Kovu no puede traicionarnos! -Tienes razón -dijo Nuka con una sonrisa maliciosa-. Tendremos que obligar a Kovu a actuar. Tengo un plan.




Pero cuando Kovu llegó a la Roca del Rey, encontró el desprecio de todos los animales. Los habitantes de las Tierras del Reino creían que Kovu había llevado a Simba a propósito a la emboscada de los habitantes de las Tierras Oscuras. Desde lo alto de la Roca del Rey, Simba anunció el destino



Cuando por fin le encontró, Kovu se puso muy contento de verla y de saber que alguien le creía.
Fueron juntos a beber agua a un estanque.




Kiara y Kovu seguían avanzando a pesar de la torrencial lluvia y de los truenos. Cuando llegaron al campo de batalla,
Kiara se puso en medio para hablar con Simba.
-iPapá, esto tiene que parar! -suplicó Kiara. Luego repitió las palabras que Simba le había enseñado hacía mucho tiempo-:


Pero a Zira no le interesaba hacer las paces. Lo único que quería era venganza. Ordenó a los habitantes de las Tierras Oscuras que atacaran.
Pero ellos, uno tras otro, con Vitani al frente, se pusieron del lado de los habitantes de las Tierras del Reino.
-Olvídalo, Zira -le dijo Simba-. Ya es hora de que dejemos


Zira, furiosa, se abalanzó sobre Simba. Pero Kiara dio un salto para impedirle el ataque. Las dos leonas rodaron hacia el borde de un profundo acantilado.
Kiara trató de ayudar a Zira asomándose al borde del precipicio. Pero Zira la hacía retroceder dándole zarpazos.
Momentos después, se rompió una presa de troncos y una inmensa pared de agua llenó la garganta. Kiara consiguió ponerse a salvo, pero Zira cayó y se perdió para siempre.

-
Cuando el Rey León y la Reina se pusieron de pie muy orgullosos, junto a su hija y Kovu en la Roca del Rey, Simba oyó una voz en el viento. Era Mufasa.

- Bien hecho, hijo mío -dijo la voz-. Somos uno.
© Disncy
1999 EDICIONES GAVIOTA,S. L.
Manuel Tovar, 8 28034 MADRID (Espanha) Reservados todos los derechos

ISBN: 84-392-0028-5
Depósito legal: LE. 235-1999 Printed in Spain - Impreso en España Editorial Evergráficas, S. L.


Todos los títulos de esta magnífica colección, Los Clásicos Disney, ofrecen a los pequeños lectores la mayor selección de momentos e imágenes de cada éxito cinematográfico Disney. Con textos pensados para lectores ya iniciados, estos libros forman la más completa y atractiva biblioteca sobre películas Disney de animación.

## Títulos de la colección

La Bella y la Bestia, una Navidad encantada Mulain • Hércules • Pocahontas El jorobado de Notre Dame • Goofy e hijo El regreso de Yafar - El Rey León La Sirenita - La Dama y el Vagabundo Aladdín - Bambi - 101 Dálmatas • Dumbo La Bella durmiente - La Cenicienta Los Aristogatos - Los Rescatadores Oliver y su pandilla • Peter Pan La Bella y la Bestia - El libro de la selva Blancanieves - Robin Hood Alicia en el País de las Maravillas Tod y Toby • Tarón y el caldero mágico Basil, el ratón superdetective Merlín el Encantador • Pinocho Los Rescatadores en Cangurolandia EI Rey León: El tesoro de Simba

