Caleidoscopios coloniales
Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX

Kaléidoscopes coloniaux
Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle

OTTMAR ETTE / GESINE MÜLLER (Eds.)
Ottmar Ette / Gesine Müller (eds.)

Caleidoscopios coloniales
Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX
Kaléidoscopes coloniaux
Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle
BIBLIOTHECA IBERO-AMERICANA

Publicaciones del Instituto Ibero-Americano
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano
Vol. 138
Caleidoscopios coloniales
Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX
Kaléidoscopes coloniaux
Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle

Iberoamericana · Vervuert
2010
Índice

Ottmar Ette/Gesine Müller
A modo de introducción: Caleidoscopios coloniales del Caribe ................................................................. 9

Ottmar Ette
Le monde transarchipélien de la Caraïbe coloniale ................................. 23

Cuba

Roberto González Echevarria
Fiestas y el origen de la nación cubana: Francisco, de Anselmo Suárez y Romero ................................................................. 67

Janett Reinstädler
El gran teatro del Nuevo Mundo: Artes escénicas, viajes y viajeros en el Caribe decimonónico ................................................................. 83

Ana Mateos
Dialéctica para una voz propia en Cecilia Valdés ................................. 103

Liliana Gómez
El discurso colonial en la iconografía cubana: Paisaje, urbanización y narrativas de lo rural del siglo XIX ......................... 121

Guadalupe/Martinica

Marcel Dorigny
Quelle liberté du travail après l’abolition de l’esclavage. Les règlements de culture à Saint-Domingue et Haïti de 1793 aux années 1840, ou l’impossible transfert des schémas agraires coloniaux dans le contexte de la “Liberté générale” ......................... 141

Nelly Schmidt
Les luttes contre l’esclavage dans les Caraïbes françaises au XIXe siècle: implications des esclaves, engagements abolitionnistes et contraintes de la politique coloniale ......................... 155
Oruno D. Lara
La libertad asesinada. Guadeloupe, Martinique, Guyane entre 1848 et 1856: una fase de transición, de l’esclavage au travail libre ................................................................. 175

Caroline Oudin-Bastide
Sévices contre les esclaves e impunité des maîtres
(Guadeloupe et Martinique, XVIIe-XIXe siècles) ................................... 193

Albert James Arnold
Corsaires, Aventuriers, Flibustiers et Pirates: Identité
Régionale à la Frontière de l’Empire Espagnol dans la
Caraïbe .................................................................................................... 213

Haití

Chris Bongie
Politique, Mémoire, Littérature: L’“Universalité
fractionniste” d’Haití au XIXe siècle ..................................................... 231

Frauke Gewecke
Saint-Domingue/Haití – Santo Domingo: proyectos de una
isla/nación une et indivisible ................................................................. 253

Consuelo Naranjo Orovio
Los rostros del miedo: el rumor de Haití en Cuba
(siglo XIX) .................................................................................................. 283

Hans-Jürgen Lüsebrink
Transfert culturels et légitimation postcoloniale du
pouvoir – l’émergence de la presse y de la littérature
haïtienne pendant le règne du Roi Christophe en Haïti ............. 305

África

Michael Zeuske
Hacer el Caribe: La Amistad, Ramón Ferrer y la
atlantización de Cuba .............................................................................. 329

Michèle Guicharnaud-Tollis
Sur les transferts culturels d’Afrique vers les Caraïbes au
XIXe siècle: quelques espaces culturels-refuges à Cuba .................. 361
Índice

Europa y las Américas

Héctor Pérez Brignoli
El Caribe y las Américas. Mundos que se mueven ........................................ 385

Anja Bandau
Configuraciones atlánticas y modalidades de la circulación de saberes sobre la rebelión de Saint-Domingue entre 1791 y 1810: el caso de “Mon Odyssée” ................................................................. 399

Markus Messling
Pluralité culturelle et description philologique: problèmes d’épistémologie ................................................................. 421

Thomas Bremer
Juan Francisco Manzano y su Autobiografía de un esclavo (Cuba, 1835/1840): La repercusión en Europa ................................. 439

Gesine Müller
Les Caraïbes coloniales entre multirelationalité et bipolarité. Processus de transferts dans les littératures francophones et hispanophones ................................................................. 449

Autoras y autores/Les auteurs ................................................................. 471
A modo de introducción:
Caleidoscopios coloniales del Caribe

¿No se anticipan en el Caribe del siglo XIX fenómenos y procesos de los que hemos cobrado conciencia tan sólo en la actualidad? La mirada al universo caleidoscópico del Caribe en aquella época nos permite tener una visión totalmente nueva de los procesos tempranos de la globalización. Discursos sobre las razas, modelos establecidos de los abolicionistas “blancos”, políticas de la memoria y el hasta entonces apenas percibido papel de la Revolución en Haití, se conjugan para crear una amalgama que pone en entredicho todo nuestro concepto actual de una modernidad genuinamente occidental.

Migración, circulación e interconexión entre los más disímiles espacios geográficos, pero también a falta de orientación y arraigo se consideran características esenciales de nuestras sociedades contemporáneas. Estos fenómenos de desterritorialización ya pueden observarse justamente en el universo insular del Caribe durante el siglo XIX, donde, por ejemplo, los piratas y los tratantes de esclavos navegaban de un lado a otro entre imperios y continentes, donde los escritores huían de un exilio al otro o donde las empacadoras analfabetas cumplían la función de portadoras de noticias entre esos mundos. Y es precisamente esto lo que hace del Caribe en el siglo XIX un punto de partida fascinante para el estudio de los puntos de ruptura (culturales) de los sistemas coloniales, los cuales, a fin de cuentas, desembocan en la emancipación cultural (y política).

El presente volumen reúne los trabajos presentados en la conferencia “Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX”, celebrada entre los días 9 y 11 de julio de 2009 en la Casa de las Culturas del Mundo, en Berlín. Esta conferencia se ocupó de las colonias caribeñas de Francia y España y de sus culturas, las cuales se forman en ciertos procesos de transferencia y circulación bastante complejos y dinámicos, tanto en un nivel intracaribeño, como en intercambios extracaribeños.
El universo insular del Caribe del siglo XIX puede interpretarse como un caleidoscopio de caleidoscopios. En ese caleidoscopio de estructuras y dinámicas coloniales se sintetizan las experiencias coloniales en el perímetro de acción de los más disímiles sistemas hegemónicos y periféricos, los cuales, a su vez, proporcionan motivos para el rechazo y la delimitación, para el intercambio y la confrontación. El planteamiento innovador de esta conferencia consistió en centrar su atención, partiendo del propio Caribe, en los flujos hacia esa región y, desde ella, en una fase colonial particularmente interesante y, al mismo tiempo, poco estudiada (1789-1886) que va desde la Revolución francesa —con la proclamación de los Derechos Humanos y su inmediata repercusión en los acontecimientos revolucionarios de Haití—, hasta la abolición de la esclavitud en Cuba (1880-1886). En este periodo de tiempo se condensa la experiencia entre la dependencia y la independencia. Deseamos mantener a la vista el proceso de la longue durée: las estructuras de efecto a largo plazo y los actos temporales de corto plazo deben analizarse interrelacionadamente.

El foco de nuestra atención no estuvo dirigido, por lo tanto, a la comparación de estructuras estáticas, sino a aquellos procesos de transferencia y circulación que, tal vez a primera vista, parecen tener un discurrir paralelo en sus dinámicas distintas, pero que se entrelazan de un modo bastante complejo. De ese modo, debíamos atender al Caribe del siglo XIX en su intercambio cultural y político prestando atención a las siguientes relaciones transareales: las relaciones intracaribeñas como las que conectan Europa, África, las Américas y Asia.

En lo que atañe a la hegemónica y colonizadora Europa, las relaciones y las influencias son más que obvias: todas las colonias mantenían una estrecha relación con su Madre Patria. Esto tiende a complicarse en el caso del Caribe hispanohablante, para el que el centro colonial, España, fue perdiendo considerablemente su fuerza de irradiación debido a su debilidad cultural. De ello se deriva una apertura a otras múltiples influencias y modelos culturales que no sólo provocaron desorientación en las colonias españolas, sino que también, al mismo tiempo, lastraron en no poca medida la producción cultural. Es precisamente esta “multirrelacionalidad productiva” la que nos hace plantearnos la pregunta acerca de los efectos retroactivos de esas manifestaciones culturales en las metrópolis europeas.
Del intercambio con la América del Norte forman parte los procesos de transferencia con los jóvenes Estados Unidos, aún apenas estudiados. Por supuesto que hacia finales del siglo, este país empieza a desempeñar, en medida creciente, el papel de colonizador, tanto desde el punto de vista económico como militar y político. Primeramente, se trata, en el caso del vecino del norte, de colonias que se han liberado de la dependencia y que, por tal razón, son consideradas como modelos, por lo menos allí donde la cuestión de la independencia aparece en el horizonte de los actores. A todo ello se añade una cuestión fundamental en el caso de Estados Unidos, el tema de la esclavitud, el cual desembocaría en la guerra civil y mostraría ciertas perspectivas opuestas, con sus respectivos atractivos asociados a grupos específicos, para las clases altas y bajas del Caribe. ¿Se tiene en cuenta la Revolución americana como un modelo para las islas del Caribe? Si es así, ¿qué importancia tiene la cuestión de la esclavitud, su relegación durante la Revolución y su papel en el creciente conflicto entre los estados del norte y del sur? ¿Es la literatura estadounidense (en su condición de literatura postcolonial), en su búsqueda de nuevas formas de expresión así como en su esfuerzo por deslindarse de la literatura inglesa, una fuente de inspiración para los autores del Caribe?

De forma parecida a como ocurre con Estados Unidos, se perfilan también los procesos de transferencia en relación con las naciones latinoamericanas colindantes en América Central y en el sur del continente, si bien esto tiene lugar de un modo más debilitado y menos ambivalente. En estos países, los autores hispano-caribeños no necesitaban traducción (o recepción interlingual). Además, era posible incluso un intercambio directo de los creadores de cultura de dichos países, sobre todo si se tiene en cuenta que una larga lista de autores caribeños encontró su lugar de exilio en el continente. ¿Acaso el intercambio cultural con el subcontinente, intercambio que tiene lugar dentro de una misma lengua, llega a ocupar ese vacío que ha dejado tras de si la Madre Patria?

Mientras que en los casos mencionados, y a pesar de la asimetría, hay que partir de que esos procesos de transferencia tuvieron lugar en ambas direcciones, en el caso del intercambio con África, el cual tal vez tenga mayor importancia cultural para la población negra allí esclavizada y trasladada luego al Caribe, se trata de un intercambio, en esencia, unidireccional. La influencia de las culturas africanas desem-
peña un enorme papel. Estas culturas, así como sus portadores, realizan en el nuevo y heterogéneo entorno complejos procesos de transferencia cuya contribución a la producción de la alta cultura puede elucidarse en el siglo XIX.

En el caso de los procesos de transferencia dentro del espacio del Caribe podremos partir del hecho de que éstos —por muy difíciles que fueran debido a las limitadas redes de comunicación— son los que alcanzan el mayor grado de simetría. ¿Cómo se diseñó este intercambio intracaribeño, tanto entre las islas del archipiélago con la misma lengua o aquellas con lenguas diferentes, como entre las dos partes del antiguo Santo Domingo, con un perfil tan distinto desde los puntos de vista colonial, político y cultural, entre Haiti y la República Dominicana, ocupada por ese país durante veintidós años? Sólo en el caso de este intercambio intracaribeño, estrechamente relacionado con la red de relaciones externas coloniales y colaterales, se pone de manifiesto plenamente la multidimensionalidad caleidoscópica de las dinámicas coloniales.

Si bien la división del contenido de este volumen se ha realizado a partir de áreas geográficas, ello no tiene como intención reproducir aquellos límites estáticos establecidos, sino centrar nuestra mirada, de manera encauzada, en los distintos centros coloniales existentes en el Caribe, en los cuales se entrecruzan estos procesos de transferencia en extremadamente heterogéneos. La división de este volumen hubiese podido hacerse también de un modo distinto. Caleidoscopios coloniales es también un intento de mostrar una especie de tipología de los procesos de transferencia. Algunos ensayos se concentran en sus portadores, como los piratas, los escritores exiliados o los refugiados; otros centran su interés en medios como la prensa, el teatro o la pintura. Algunos, a su vez, fijan su mirada en transferencias de modelos sociales y se preguntan, por ejemplo, qué modelos de trabajo fueron transferidos antes y después de la abolición y desde dónde. No se trata, en estos casos, de establecer un ámbito nacional o transnacional de modelos culturales en competencia, sino de la manera en que los actores manejan esos modelos en sus respectivas situaciones.

Un tema también presente es la cuestión de la transferencia de teorías: ¿en qué medida el Caribe funciona como un lugar privilegiado de producción de teorías? ¿Qué caminos tuvieron que recorrer esas teorías que parten de una región o que la tienen como objeto, ya sea co-
objeto concreto de estudio o como un ejemplo en la formación de paradigmas universales?

Algo que es común a la mayoría de los artículos es que no han partido de unidades y categorías fijadas de manera apriorística, sino de problemas y cuestionamientos que sólo se pueden delimitar con mayor exactitud en el transcurso del análisis y que están sujetos a los correspondientes desarrollos. En el foco de atención se encuentran objetos concretos, pero también los procesos que condujeron a ellos. El propósito es evitar modelos ya dados o construcciones definidas globalmente. Hemos querido prestar una mayor atención a la restricción de los niveles de investigación y a su condicionamiento recíproco. Cuando esa atención se centra en el punto de confluencias de las islas del Caribe, ésta, a primera vista, resulta la mayoría de las veces engañosa, debido a la impresión de simetría creada por el entrecruzamiento de las perspectivas. Cuanto más se acerca una observación a los contextos históricos, tanto más claramente se ponen de manifiesto las asimetrías. Precisamente en ello radica, sin embargo, la solidez del principio del entrelazamiento.

Nuestro volumen empieza con “Le monde transarchipelien de la Caraïbe coloniale” de Ottmar Ette, que trata de construir los paisajes teóricos del volumen. Él defiende una nueva apertura conceptual de los estudios sobre el Caribe, una apertura que vaya más allá del Atlántico y busque una integración de los archipiélagos del Pacífico en las investigaciones de los procesos de transferencia hemisféricos en el siglo XIX. La percepción de las islas del Caribe tomó su curso, desde los comienzos, como una ficción insular transarchipiéllica, en la medida en que Colón, partiendo de Marco Polo, se inventó a América como Asia. Sólo el cubano José Martí y el filipino José Rizal habían conseguido, hacia finales del siglo XIX, destruir la ficción del caleidoscopio colonial, dominante desde tiempos de Marco Polo, al tiempo que entendían sus archipiélagos como mundos translocales, en cuyos torbellinos desaparecerían los sistemas coloniales. Ette describe el archipiélago caribeño como un mundo fractal que comparte una “diversidad translocalizada y local” con otras zonas archipiélicas, incluidas las islas griegas, de productos de consumo tropical. Por eso sería recomendable dinamizar el Caribe de un modo más radical en el contexto global y entenderlo en forma de modelos vectoriales.
En el primer capítulo que se dedica a Cuba dentro del caleidoscopio caribeño, Roberto González Echevarría se ocupa, en primer lugar, del tema “Fiestas y el origen de la nación cubana: Francisco, de Anselmo Suárez y Romero”, donde aborda el papel subversivo de la fiesta, sobre todo del calendario litúrgico católico y de las danzas de los esclavos de las plantaciones, en uno de los textos fundacionales de la literatura cubana, en el camino de la emancipación de la Madre Patria española. Allí, la fiesta se convierte en una alegoría de la nación cubana naciente, con todas las fuerzas que se oponen a ella. Una descripción muy convincente la encontramos en el papel, privilegiado en Cuba, del costumbrismo, entendido éste como un “método de aproximación nacional”.

Janett Reinstädler nos habla de los movimientos transnacionales en el ámbito del Caribe. Bajo el título “El gran teatro del Nuevo Mundo: Artes escénicas, viajes y viajeros en el Caribe decimonónico”, la autora aborda el tema de la hasta ahora apenas estudiada influencia de los grupos teatrales europeos en las islas del Caribe. Desde finales del siglo XVIII, numerosas compañías cruzaron el Atlántico para realizar giras de carácter teatral. Lo que comenzó siendo un vehículo de expresión cultural de las metrópolis culturales europeas, cuyo objetivo era fortalecer la añoranza por el centro de las élites locales, evolucionó rápidamente hacia una cultura teatral propia de las periferias, en la cual se negociaban, en los escenarios del Nuevo Mundo, los más disímiles modelos estético-políticos europeos de proveniencia americana, africana o asiática.

Ana Mateos emprende, con el título “Dialéctica para una voz propia en Cecilia Valdés”, el estudio de las posibles transferencias de modelos literarios en la obra de Cirilo Villaverde. En el prólogo de 1879, el autor menciona modelos europeos de novela histórica como los parámetros en los que se va a mover su novela, mostrando, lo que parece ser, en principio, un deseo de inscribirse en esa tradición. Muchos críticos han intentado comprender cómo la novela de Villaverde se inscribe en ese género, y a la vez justificar las importantes divergencias que se dan. En este artículo se defiende que el autor cubano no

---

pretende ajustarse a este modelo de la novela histórica sino reclamar autoridad cultural para narrar su propia historia, aunque desde la perspectiva del criollo blanco. Así, en un movimiento dialéctico, dice situarse en un paradigma narrativo europeo, para entonces poder mostrar las limitaciones que tiene este esquema europeo a la hora de narrar el complejo contexto histórico de la sociedad habanera de la década de 1830, marcado por una fuerte censura colonial, la figura dictatorial de los capitanes generales, y la segregación racial.

Liliana Gómez, en su trabajo “El discurso colonial en la iconografía cubana: Paisaje, urbanización y narrativas de lo rural del siglo XIX”, nos ilustra cómo los artistas españoles y franceses asumieron la representación gráfica de Cuba y establecieron de ese modo la pintura cubana como un dispositivo de control colonial, el cual, gracias a la rápida reproductividad de la litografía, tenía un alcance mayor que la literatura. Los tres temas principales del análisis son la ciudad, el ferrocarril y las plantaciones azucareras, las cuales representaban el progreso industrial de la isla.

El capítulo “Guadalupe/Martinica” comienza con un trabajo de Marcel Dorigny sobre el tránsito del trabajo esclavo al trabajo asalariado en Haiti. Bajo el título “Quelle liberté du travail après l’abolition de l’esclavage. Les règlements de culture à Saint-Domingue et Haïti de 1793 aux années 1840, ou l’impossible transfert des schémas agraires coloniaux dans le contexte de la ‘Liberté générale’”, nos presenta cómo la nueva libertad laboral, tras la abolición de la esclavitud, era una burla a las aspiraciones liberales, ya que muy pronto fue preciso introducir el delito de reticencia al trabajo o vagabundeo. El sistema colonial agrario se siguió llevando adelante de la misma forma, sin que las condiciones de trabajo de los antiguos esclavos mejoraran de forma manifiesta.

Nelly Schmidt se ocupa, en su artículo “Les luttes contre l’esclavage dans les Caraïbes françaises au XIXᵉ siècle: implications des esclaves, engagements abolitionnistes et contraintes de la politique coloniale”, de las consecuencias de la resistencia de los esclavos a favor de la abolición de la esclavitud en Guadalupe y Martinica antes de 1848. El papel decisivo que desempeñaron las sublevaciones de esclavos y las tensiones sociales como efectos de la continua estrategia de supervivencia de los propios esclavos durante la abolición, no fue reconocida por los que se oponían a la esclavitud. En su análisis,
Schmidt nos muestra cómo la desatención de este fenómeno y la tradición del conocimiento sobre el abolicionismo estaban en el centro de un “empeño por canalizar la memoria colectiva”.

En su ensayo “La liberté assassinée. Guadeloupe, Martinique, Guyane entre 1848 et 1856: une phase de transition, de l’esclavage au travail libre”, Oruno D. Lara se ocupa de la cuestión de cómo se diseñó la reestructuración de la sociedad en las colonias francesas tras la abolición de la esclavitud. Este autor también se ocupa de la cuestión de cómo los negros libres, los llamados nouveaux libres o nouveaux citoyens, se vieron confrontados con la administración colonial. Con la inmigración procedente de la India y de China se produce la llamada segunda esclavitud, que es analizada desde un punto de vista multidimensional.

Caroline Oudin-Bastide analiza en “Sévices contre les esclaves et impunité des maîtres (Guadeloupe et Martinique, XVIIe-XIXe siècles)” distintas formas de uso de la violencia en las sociedades esclavistas del Caribe francés, las cuales ilustra con fragmentos tomados del documental Espoir, vertu d’esclave (2008), una coproducción con Philippe Labrune para el canal ARTE. Con un sugestivo detallismo de naturalezas muertas y escenarios sonoros que evita mostrar cualquier representación voyeurista del uso de la violencia sobre seres humanos, ofrece un marco apropiado para este tema tabú. Mientras Oudin-Bastide, por un lado, establece una diferencia entre violencia de estímulo contra los esclavos y violencia punitiva, por el otro, analiza a fondo la cuestión sobre el por qué se llegó a esa excesiva proliferación de la violencia punitiva contra los esclavos, algo que caracteriza como la “pasión por la violencia” de los esclavistas. Nos documenta sobre cómo esa “pasión de dominación” de los amos, junto con su simultánea impunidad a la hora de castigar, es un elemento constituyente del sistema esclavista y nos muestra, además, cómo los círculos abolicionistas trataron estos abusos.

El artículo de James Arnold, que lleva por título “Corsaires, Aventuriers, Flibustiers et Pirates: Identité Régionale à la Frontière de l’Empire Espagnol dans la Caraïbe”, nos describe cómo las potencias coloniales del norte de Europa, especialmente en el siglo XVII de empeñaron de un modo sistemático a los piratas como estrategas militares y agentes económicos, a fin de imponer sus intereses comerciales en el Caribe y en el golfo de México, en contra de la Corona española. La
instrumentalización política y la puesta en escena cultural de los corsarios en la literatura, es un tema al que Arnold sigue la pista hasta los comienzos del siglo XIX. Poco después de la Revolución de Haití, hacia 1810, los hermanos Laffite, franceses, desempeñaron un papel legendario en el ámbito circuncaribeño ubicado entre la Luisiana, Texas y México. En general, forma parte de un fenómeno histórico el hecho de que los piratas pocas veces consiguieron entrar en los discursos nacionales de la memoria, sino que han sido representados sólo de un modo marginal en la memoria regional.

El capítulo que se dedica a procesos de transferencias desde, hacia y sobre Haití comienza con el artículo de Chris Bongie sobre “Política, Mémoire, Littérature: L’‘Universalité fractionniste’ d’Haïti au XIXe siècle”. En su estimulante ensayo, este autor critica el llamado Haitian Turn de los estudios postcoloniales, algo visible desde el año 2004, y que, en parte, responde a una corriente de la teoría postcolonial que diluye importantes diferenciaciones entre los acontecimientos políticos y las manifestaciones culturales. Siguiendo las reflexiones de su más reciente publicación, Friends & Enemies. The Scribal Politics of Post/Colonial Literature (2008), el autor somete al campo de los estudios postcoloniales a un análisis discursivo y clasifica a destacados representantes de estos estudios en una “continuum universal del postcolonialismo” dividido entre “políticamente radicales-concretos” y “liberal-culturalistas”. Sobre el tema de la política de la memoria, Bongie constata una distorsión de la imagen de Haití, en la que las consecuencias de la Revolución de Haití quedan opacadas a menudo debido a la división racial entre un “reino negro”, situado al norte, y una “República Madre”, en el sur. Según Bongie, esa lógica de división política y universal en amigos y enemigos “resta fuerzas” a la importancia de la Revolución haitiana para la historia mundial, y con ello el autor se posiciona contra toda esa generalizada euforia por Haití. También en la última parte de su artículo, acerca de las políticas de escritura de Maryse Condé y de Édouard Glissant, Bongie critica la tendencia de los estudios literarios postcoloniales a estilizar a los autores caribeños como “escritores casi mágicos”, aunque siempre fueron una suerte de escritores de la corte (escritas) involucrados en la política.
En el siguiente ensayo, “Saint-Domingue/Haïti – Santo Domingo: proyectos de una isla/nación une et indivisible”, Frauke Gewecke se ocupa de las distintas ocupaciones haitianas de Santo Domingo en el periodo que va desde 1795 hasta 1865, las cuales, después de la Revolución, condujeron repetidas veces a la reunificación temporal de la isla. La autora nos describe cómo las oportunidades de fundar una nación transcultural, formada por el oeste revolucionario y el este hispano-dominicano, según el ideal de Toussaint de una ile une et indivisible, fracasan en medio de los conflictos de interés egémonicos de potencias como Francia, España e Inglaterra. Las transferencias entre la parte francófona y la parte hispanófona son valoradas como extremadamente conflictivas y agresivas a la vista del marcado antihaitianismo dominicano, el cual oscilaba, en el siglo XIX, entre el proteccionismo europeo y el anexionismo estadounidense. Con ello se minó a menudo el potencial dinámico de otras posibilidades que, históricamente, y de distintos modos, dieron su carácter a la realidad de la isla en su totalidad.

Consuelo Naranjo Orovio nos muestra, qué reacciones de miedo desataron la Revolución de Haïti y sus radicales transformaciones en la vecina isla de Cuba. En su ensayo “Los rostros del miedo: el rumor de Haïti en Cuba (siglo XIX)”, Naranjo se remite al “fantasma de la barbarie” que alimentaron, como mito del miedo, las autoridades coloniales españolas y las élites locales, a fin de asegurar, hasta finales del siglo XIX, el poder colonial de España en Cuba y Puerto Rico. En ello desempeñan un papel fundamental los establecidos conceptos de “civilización” y “barbarie”, así como su inversión en el caso de Haïti.

Bajo el título de “Transferts culturels et légitimation postcoloniale du pouvoir – l’émergence de la presse et de la littérature haïtienne pendant le règne du Roi Christophe en Haïti”, Hans-Jürgen Lüsebrink se ocupa de la importancia de la prensa y la literatura en el reino haitiano de Henri Christophe. A partir de ejemplos de texto del abate Henri Grégoire, Antoine Métal y del Baron de Vastey, escritos en los años entre 1800 y 1820, el autor elucida cómo los medios impresos desempeñaron un papel central en la legitimación de la independencia de Haïti. En la medida en que los autores haitianos imitaban el estilo de los informes a la corte del Ancien Régime, realizaron un decisivo aporte al reconocimiento internacional de las capacidades intelectuales, del “grado de civilización” y de la capacidad de autoad-
ministrarse del nuevo Estado. No sólo a través de esta apropiación creativa de los medios de representación occidentales se consiguió consolidar al Estado postcolonial su posición de poder.

La mirada hacia África empieza con el artículo “Hacer el Caribe: La Amistad, Ramón Ferrer y la atlantización de Cuba” de Michael Zeuske, quien nos muestra con su ensayo cómo la trata internacional de esclavos devino un componente importante de la globalización en el siglo XIX. En su esfuerzo por indagar en una “Criminalística del Atlántico oculto”, Zeuske nos presenta sus nuevos hallazgos de archivo en el caso espectacular del buque esclavista Amistad, cuyos prisioneros consiguieron vencer a la tripulación, fueron absueltos en un proceso jurídico en Estados Unidos y pudieron regresar a África. A través de la reconstrucción minuciosa que hace Zeuske de la biografía del capitán del Amistad, Ramón Ferrer, se puede demostrar que éste, usando el alias de Rosello, poseía otros dos barcos negreros, con los cuales emprendió a lo largo de los años, partiendo desde Cuba, numerosos transportes ilegales de esclavos. Zeuske subraya la importancia de ese precedente para el alcance de la trata de esclavos transatlántica y señala, entre otras cosas, el importante papel de los traductores criollos caribeños y de los cocineros en los buques negreros, un tema que necesitaría una historiografía aparte.

Michèle Guicharnaud-Tollis nos ofrece en su ensayo “Sur les transferts culturels d’Afrique vers les Caraïbes au XIXe siècle: quelques espaces culturels-refuges à Cuba”, un panorama de las múltiples transferencias culturales entre África y el Caribe. Estos procesos de transferencia están estrechamente asociados al sistema de dominación colonial de la trata de esclavos a través del Atlántico; no obstante, tuvieron un carácter interactivo y recíproco, produciendo innumerables confluencias, cambios y métissages en las sociedades caribeñas. Guicharnaud-Tollis nos hace ver una enorme variedad de transferencias culturales de marcado acento africano en diferentes niveles como la religión, la música, la danza, las lenguas y las literaturas. Con ello nos entrega un marco de comprensión general de las nuevas culturas criollas del Caribe, las cuales, en su histoire croisée, han sido especificadas en otros ensayos.

La última parte se dedica a las transferencias desde y hacia Europa y las dos Américas. Héctor Pérez Brignoli se ocupa, en su ensayo “El Caribe y las Américas. Mundos que se mueven”, de una aproximación
teórica a los procesos de transferencias culturales dentro del mundo del Caribe. Hace justicia a las pretensiones paradigmáticas de su trabajo cuando muestra el rol del Caribe en tres aspectos. En ello desempeña también un papel la observación del término *caleidoscopio*: 1. como cruce (o encrucijada del Nuevo Mundo), 2. como microcosmos (llave del Nuevo Mundo) y 3. como límite. Pérez Brignoli demuestra estas vías de transferencia de diferentes intereses políticos y culturales entre el Caribe y el continente americano en los siglos XIX y XX. Importante en ello resulta la integración del Caribe en un concepto centroamericano.

**Anja Bandau** se inscribe tanto en el capítulo sobre Haití como en el de las Américas con su ensayo sobre las “Configuraciones atlánticas y modalidades de la circulación de saberes sobre la rebelión de Saint-Domingue entre 1791 y 1810: el caso de ‘Mon Odysseé’”. A partir de un ejemplo textual de la literatura testimonial, escrito por un refugiado blanco sobre los acontecimientos de la Revolución de Haití, investiga la circulación transcultural de saberes sobre Haití en el ámbito circun-caribeño y hemisférico, una circulación que tiene lugar entre Santo Domingo, Nueva Orleans, Francia y Nueva York. Trata en su ensayo de la negociación y la representación en los medios de los acontecimientos revolucionarios desde 1791 hasta 1804, y establece en qué medida el género de los relatos testimoniales garantiza una traducibilidad de los acontecimientos o regula su representación.

**Markus Messling**, cuyo artículo “Pluralité culturelle et description philologique: problèmes d’épistémologie” reemplaza a la contribución de Sibylle Fischer, se aproxima a este caleidoscopio colonial desde una dirección distinta: se ocupa de los problemas epistemológicos de la representación científica del Otro. El punto de partida de sus reflexiones es, en este caso, la tesis de Edward Said (1978, *Orientalism*), fundamental para la reflexión de las estructuras de los encuentros culturales, la cual ha conformado, como se sabe, el núcleo de un discurso de toma de poder intelectual por parte de Europa en la clasificación filológica de las lenguas extranjeras, los escritos y las culturas textuales, siempre según premisas eurocéntricas, algo que Said conceptualiza bajo el término de *orientalismo*. Dicha tesis le parece tanto más plausible en cuanto que el surgimiento de la filología *moderna* a comienzos del siglo XIX se basaba, no en poca medida, en materiales lingüísticos que habían llegado a Europa desde las colonias de ultra-
mar, y, por lo tanto, en su esencia, se reflejaron en los diccionarios y las gramáticas surgidas en el contexto ideológico de la misión cristianizadora. ¿Cómo entonces la observación científica de las lenguas y las culturas textuales extraeuropeas, basada en estos materiales, no iba a ser forzosa, y muy a menudo, extremadamente problemática (léase: eurocéntrica)? Markus Messling nos muestra que dicho problema no fue puesto al descubierto por primera vez por los estudios postcoloniales, sino que ocupó ya el centro de la atención de algunos observadores críticos en la fase de surgimiento de la filología. Su texto arroja una mirada a la autocrítica ampliamente olvidada de esta disciplina científica europea todavía relativamente joven, sobre todo en lo concerniente al tratamiento de la herencia de materiales textuales extraeuropeos y, con ello, a las alternativas respecto de un discurso filológico hegemónico, las cuales han caído en el olvido a lo largo del dramático transcurso de la historia.

Thomas Bremer se aproxima al concepto de caleidoscopio desde distintos puntos de vista: En “Juan Francisco Manzano y su Autobiografía de un esclavo (Cuba, 1835/1840): La repercusión en Europa”, investiga la historia de la recepción de la única autobiografía conocida de un antiguo esclavo del Caribe español, Juan Francisco Manzano, entre las décadas del treinta y el cuarenta del siglo XIX. Para ello, Bremer ilumina los procesos de transferencia de la recepción entre Cuba, España, Inglaterra, Francia, Irlanda y Haití. Un aspecto central en este trabajo es la cuestión sobre la medida en que la literatura cubana experimentó una motivación inicial por parte de abolicionistas británicos como Richard Madden, que, en su calidad de testigos presenciales y agitadores contra la esclavitud, politizaron los discursos literarios de las islas del Caribe. A raíz de que los relatos de viajeros ingleses agravaran considerablemente los debates sobre la abolición de la esclavitud en las Coronas españolas e inglesas, en el año 1840, con la traducción de la biografía de Manzano realizada al francés por el abolicionista Victor Schœlcher, se produjo una nueva internacionalización de su recepción.

Gesine Müller muestra en “Les Caraïbes coloniales entre multirrelationalité et bipolarité. Processus de transferts dans les littératures francophones et hispanophones”, cómo los estudios literarios caribeños pueden realizar un importante aporte a los estudios coloniales comparativos sobre el siglo XIX. A partir de “instantáneas literarias de
un espacio intermedio”, entresacadas de obras de Levilloux, Maynard de Queilhe, Eyma (Guadalupe, Martinica) y de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Eugenio María de Hostos (Cuba, Puerto Rico), entre otros, la autora compara la situación de la escritura colonial de los autores ubicados entre las metrópolis y las Antillas. Los ejemplos textuales nos muestran, además, cómo se reflejan en la literatura las distintas manifestaciones del colonialismo en las islas del Caribe francés y español. Mientras que los autores franco-caribeños representaban una inequívoca referencia a la Madre Patria, lo cual demuestra una ininterrumpida fuerza de irradiación cultural de Francia, los textos de los autores hispanohablantes, por el contrario, son más multirrelacionales y menos centrífugos. Dichos textos son el síntoma de una falta de orientación debida a la pérdida del papel de liderazgo del poder colonial español y recurren más a sus vínculos intracaribeños. De este modo, las manifestaciones literarias consolidan las dinámicas políticas de su época en el sentido de un cultural and literary entanglement.

Para finalizar, quisiéramos dar las gracias a todos aquellos que participaron en la compilación del presente volumen. La Conferencia en la Casa de las Culturas del Mundo contó con el asesoramiento y el apoyo decisivo de Susanne Stemmler. En la preparación y la realización de la misma colaboró también el personal científico del Grupo de investigación Emmy Noether (DFG), “El Caribe transcolonial”, dirigido por Gesine Müller y adjunto a la Cátedra de Ottmar Ette del Instituto de Filología Románica de la Universidad de Potsdam: Johanna Abel, Leonie Meyer-Krentler y Pablo Valdivia. Y por su excelente y muy competente trabajo de redacción damos las gracias, muy especialmente, a Marion Schotsch.

También deseamos mostrar nuestra gratitud al Instituto Ibero-Americano/Patrimonio Cultural Prusiano de Berlín, a su directora Barbara Göbel y a Peter Birle por la acogida de este volumen dentro de la serie Bibliotheca Ibero-Americana. Damos las gracias también a Anneliese Seibt por su competente trabajo del lectorado final. Por último, queremos agradecer a la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación) y a su Programa Emmy Noether, sin cuyo apoyo financiero no hubiesen sido posibles la organización de la conferencia ni la publicación del presente volumen.
Ottmar Ette

Le monde transarchipélique de la Caraïbe coloniale

1. Des archipels sous des archipels

Pasemos ahora a describir las regiones de la India; empezaremos por la isla de Ciampagu, que es una isla al oriente en alta mar, que dista de la Costa de Mangi mil cuatrocientas millas. Es grande en extremo y sus habitantes, blancos y de linda figura, son idólatras y tienen rey, pero no son tributarios de nadie más. Allí hay oro en grandísima abundancia, pero el monarca no permite fácilmente que se saque fuera de la isla, por lo que pocos mercaderes van allí y rara vez arriban a sus puertos naves de otras regiones. El rey de la isla tiene un gran palacio techado de oro muy fino, como entre nosotros se recubren de plomo las iglesias. Las ventanas de ese palacio están todas guarnecidas de oro, y el pavimento de las salas y de muchos aposentos está cubierto de planchas de oro, los cuales tienen dos dedos de grosor. Allí hay perlas en extrema abundancia, redondas y gruesas y de color rojo, que en precio y valor sobrepasan al aljófar blanco. También hay mucha piedras preciosas, por lo que la isla de Ciampa-gu es rica a maravilla (El libro de Marco Polo 1987: 132).¹

Le chapitre deux du troisième livre de Marco Polo Il Milione écrit initialement dans les années 1298-1299 commence par cette célèbre description de l’île Ciampagu ou Cipango dans laquelle nous pouvons reconnaître le Japon. Marco Polo, qui est né à Venise en 1254 et y est mort en 1324, a dicté – alors qu’il était en captivité à Gênes – à son

¹ [Venons-en à décrire les régions de l’Inde; commençons par l’île de Ciampagu qui est une île en haute mer, au levant, éloignée de mille quatre cent miles de la côte de Mangi. Elle est grandissime et ses habitants sont blancs et de belle manière, ils sont idolâtres, ont un roi, mais ne sont tributaires d’aucune autre personne. Là il y a de l’or en très grande quantité mais le monarque ne permet pas facilement qu’il sorte de l’île, c’est pourquoi peu de marchands y viennent et rarement des navires venant d’autres régions arrivent dans ces ports. Le roi de l’île a un grand palais recouvert d’or fin comme nos églises sont recouvertes de plomb. Les fenêtres de ce palais sont toutes garnies d’or et le pavement des salles et de nombreuses chambres est constitué de dalles d’or épaisse de bien deux doigts. Là se trouvent aussi des perles en grande abondance rondes et grosses et de couleur rouge qui en prix et en valeur dépassent largement les planches. Il y a aussi beaucoup de pierres précieuses, c’est pourquoi l’île de Ciampagu est extra-ordinaire riche.]
ami Rusticello da Pisa son récit de voyage que celui-ci transcrivit en ancien français; de même qu’il est aujourd’hui impossible de retrouver l’original du récit du Vénitien, il est tout aussi vain d’essayer de définir, à partir de cet extrait cité d’une version espagnole, le début authentique de l’apparition du monde insulaire caribéen dans la littérature européenne. La diversité des origines et des sources de ces représentations qui depuis l’antiquité ont été projetées vers l’Ouest sur un Nouveau Monde était bien trop grande avant que, lors du premier voyage de Colomb, elles n’aient commencé à prendre une forme plus concrète sous la plume du navigateur génois dans le célèbre journal de bord des années 1492 et 1493. Qui aurait voulu voir dans cette esquisse européenne d’un monde asiatique chamarré d’or, le début d’une représentation du monde insulaire caribéen?

Et pourtant, c’est au plus tard avec Il Milione de Marco Polo que ce kaléidoscope colonial a commencé à tourner, kaléidoscope dans lequel l’inventé et le découvert, les faits et la fiction, les mondes insulaires d’Asie et d’Amérique se combinaient et se recombineraient de façons toujours différentes. Alexandre de Humboldt n’avait-il pas montré dans son Examen critique de l’histoire de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l’astronomie nautique aux quinzième et seizième siècles2 paru à Paris en français entre avril 1834 et août 1838, et ce d’une façon étonnante, combien il serait superficiel de vouloir différencier entre le factuel et la fiction dans la longue histoire pleine de contradictions de la découverte européenne de l’hémisphère américain? Depuis longtemps déjà une analyse précise des documents disponibles avait montré comment les fictions avaient engendré des faits réels qui à leur tour avaient déclenché des circuits très efficaces de fictionnalité et de factuel qui entraient en contact dans des relations renouvelées comme celles des particules d’un kaléidoscope. Comment pourrions-nous aujourd’hui prétendre que ces entrelacs de factuel et de fiction, que le factuel engendré par la fiction auraient perdu de leur puissance créative?

Il serait donc fondé de dire que le premier voyage d’un Européen dans la Caraïbe fut un voyage de la lecture et Le Livre de Marco Polo citoyen de Venise, dit Milione, où l’on conte les merveilles du monde

2 Voir l’édition allemande ainsi que les cartes visibles et invisibles de l’atlas d’Humboldt in: Humboldt (2009).
n’y est pas pour rien. Même si Christophe Colomb encore bien des années après sa première traversée n’avait créé son Marco Polo qu’à partir de nombreuses sources indirectes, sans connaître un original, et les aurait projetées sur le monde insulaire antillais (Gil 1987: vi et suivantes), les remarques qu’il a portées de sa main dans le texte qu’il connaissait au moins depuis 1497 et qui nous est parvenu sont très nettement la marque d’une lecture qui appelle à une transposition directe et pragmatique et donc à une action concrète. Les annotations du Génois face au passage cité plus haut se résument à “or en grande abondance” – “perles rouges” (El libro de Marco Polo 1987: 132). Le kaléidoscope colonial projette entre les mains de Colomb une multitude d’images miroitantes: des tropiques fantastiques dans la réalité.

S’il se dessine donc sous l’île de Cuba une autre île du nom de Cipango qui transforme le rêve jamais réalisé de Colomb – à savoir atteindre l’Inde et l’Extrême-Orient en passant par l’ouest – en une réalité à multiples facettes miroitantes, on peut lire au huitième chapitre du troisième livre de Marco Polo sa conviction selon laquelle il ne s’agit pas d’une île mais d’un monde insulaire aux multiples visages situé devant le continent asiatique:

El mar donde está la isla de Ciampagu es Océano y se llama mar de Cim, es decir, “mar de Mangi”, ya que la provincia de Mangi está en su costa. En el mar donde está Ciampagu hay otras muchísimas islas, que contadas con cuidado por los marineros y pilotos de aquella región se ha hallado que son siete mil cccclxxviii, la mayor parte de las cuales está poblada por hombres. En todas las islas susodichas los árboles son de especies, pues allí no crece ningún arbusto que no sea muy aromático y provechoso. Allí hay especias infinitas; hay pimienta blanquisima como la nieve; también hay suma abundancia de la negra. Con todo, los mercaderes de otras partes rara vez aportan por allí, pues pasan un año completo en el mar, ya que van en invierno y vuelven en verano. Sólo dos vientos reinan en aquel mar, uno en invierno y otro en verano (El libro de Marco Polo 1987: 136).3

3 [La mer où se trouve cette île est océan et se nomme la mer de Cim, c’est-à-dire la “mer de Mangi” puisque la province de Mangi en forme la côte. Dans cette mer où se trouve Ciampagu il y a une multitude d’autres îles, à ce que disent les mariniers et pilotes avisés de cette région il y en aurait sept mille trois cent soixante-dix-huit, la plupart d’entre elles sont habitées. Dans toutes les îles nommées ci-dessus les arbres appartiennent à des espèces odorantes, et il n’y pousse aucun arbuste qui ne soit aromatique et utile. Là il y a une infinité d’espèces différentes, il y a du poivre aussi blanc que neige mais du noir aussi en abondance. Les marchands d’autres régions viennent peu souvent car ils doivent passer une
Sans vouloir traiter ici plus en détail la présence de Marco Polo dans le journal de bord de Christophe Colomb, on peut remarquer que le navigateur génois n’a pas seulement noté en marge du passage les richesses citées et les voies maritimes utilisées selon les saisons, mais qu’il fait apparaître dans la Caraïbe qu’il traverse ce monde insulaire asiatique qui à ses yeux s’esquisse dans le monde insulaire américain. Le monde insulaire asiatique avec ses nymphes et ses sirènes occidentales s’incarne dans le monde archipélique de la Caraïbe et si ce dernier n’était pas apparu de façon inattendue tout en trompant les attentes, Christophe Colomb aurait disparu avec ses bateaux car il n’aurait jamais pu à cause des distances infranchissables atteindre avec ses caravelles les côtes et les îles de l’Asie. C’est donc tout d’abord la fiction d’un monde insulaire qui a attiré Colomb et plus tard sa découverte qui lui a sauvé la vie. C’est pourquoi il n’a jamais arrêté de croire tout au long de sa vie qu’avec ces îles ou parties d’îles que nous appelons aujourd’hui Cuba, la Jamaïque, Haïti, Saint-Domingue ou la Martinique, il avait atteint l’Asie de Marco Polo. Alors, à quel continent appartient la Caraïbe?

Ce qui semble significatif dans ce questionnement n’est pas le fait que Colomb ne voulait plus renoncer à sa conviction alors qu’en plus la thèse d’un Nouveau Monde avait commencé à largement se répandre, mais plutôt le fait que – comme nous le savons aujourd’hui – dans le projet du Génois conçu pour la première fois de façon globale donc embrassant l’ensemble de la planète, les mondes insulaires atlantique et pacifique se recouvriraient, inséparables, de façon transarchipélienne. Ainsi avant le tour du monde de Magellan, les décennies Américaines sont-elles, d’une perspective européenne, un fait créé à partir de fictions de provenances, d’origines diverses, et ce au plus tard depuis que Colomb a découvert le Nouveau Monde tout en contestant son existence.

Dans ce contexte, il est à remarquer que l’amiral au service des Rois catholiques a placé en 1498 dans le quart inférieur gauche de son blason ce monde d’îles qui émergeant des eaux lui avait littéralement sauvé la vie et dont la découverte allait le rendre célèbre à tout ja-

---

année complète en mer, arriver en hiver et repartir en été. Il n’y a que deux vents qui soufflent dans cette mer, l’un en hiver et l’autre en été.]
La représentation graphique de ce monde insulaire pourrait d'une certaine façon être considérée comme la première carte de la Caraïbe. Il ne s'agit cependant pas d'une représentation cartographique mais suivant les principes hérauliques, de la représentation très stylisée d'une pluralité d'îles placées visiblement devant une étendue de terre massive et compacte. Une accumulation, un amoncellement d'îles, serrées les unes contre les autres, recouvrent ce quadrant du blason de Colomb. Mais plus qu'un amoncellement d'îles, il s'agit plutôt d'une mise en relation d'îles, d'une mise en relation d'archipels, car qui pourrait face à une telle carte qui ne permet d'identifier aucun pourtour connu, affirmer qu'il s'agit d'un monde insulaire à proximité de la côte de l'Amérique plutôt qu'à proximité de la côte de l'Asie? C'est pourquoi dans les réflexions qui suivent, ce ne sont pas tant les relations intra-archipéliennes, qui seront mises en avant, que des relations inter-archipéliennes et surtout transarchipéliennes qui relient entre eux différents archipels.

La première représentation cartographique — au sens propre du terme — de la Caraïbe qui nous soit parvenue fut réalisée deux ans plus tard et a un caractère tout autre. Il s'agit de la carte du monde de Juan de la Cosa (Humboldt 2009, 2: 20) conservée au Museo Naval de Madrid. Juan de la Cosa était sûrement le timonier le plus habile de la flotte espagnole lors des expéditions de Colomb, mais aussi lors de celles d'Amerigo Vespucci. Cette carte qui a probablement été réalisée en 1500 à Puerto de Santa Maria et qui ne fut retrouvée qu'au XIXe siècle dans la bibliothèque du baron von Walckenaer nous montre avec une précision qui fascine encore aujourd'hui les continents et mondes insulaires connus à l'époque. La “Mapamundi” de Juan de la Cosa couple cette précision avec les représentations visuelles occidentales traditionnelles du monde extra-européen (voir les nombreuses illustrations in Rojas Mix 1992). Ce n'est pas seulement une carte détaillée des Antilles et de quelques pourtours continentaux bordant la Caraïbe qui apparaît sous nos yeux, c'est l'importance géostratégique de cette région située au centre du continent américain qui s'affirme (Cerezo Martinez 1994: 82-83 ainsi que les commentaires y afférant).

4 Une représentation de ce blason se trouve dans l’“Atlas invisible” de l’œuvre récemment éditée sur la découverte du Nouveau Monde par Humboldt (Humboldt 2009, 2: 219).
Les signes de domination plantés dans la carte le montrent de façon très claire. La Caraïbe est effectivement très rapidement devenue pour les Espagnols une zone de déploiement militaire et une tête de pont pour les conquêtes réalisées en Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud. C’est à partir d’ici, de ce monde insulaire améri
cain qu’a été réalisée la traduction de l’histoire du mouvement de l’expansion espagnole et européenne en un Nouveau Monde sous lequel le continent asiatique continuait à miroiter et séduire.

Le chef d’œuvre cartographique de Juan de la Cosa qui nous émeut aujourd’hui encore est vers 1500 sûrement la représentation cartographique de la terre la plus élaborée qui soit; elle montre pour la première fois de façon globalement correcte la position géographique de la ligne équinociaire et le tropique du Cancer et permet de reconnai
tre clairement les contours des grandes et petites Antilles entourées chacune de leurs îles et de leurs îlots. Aucune autre carte de l’époque moderne antérieure ne croise de façon aussi impressionnante des mondes d’images cartographiques avec des images du monde transmi
tes de l’Antiquité et du Moyen-Âge et cette relation indissoluble se combine à son tour avec la volonté de domination globale exercée par l’Europe. L’invention géostratégique de cet espace à l’échelle globale s’insère pour ainsi dire tel un cryptogramme dans la découverte de ce monde insulaire.

L’opus magnum de l’art cartographique de l’époque moderne anté
térieure élaboré par Juan de la Cosa ne livre pas seulement sur la base des expériences personnelles de ce timonier de génie une première image fascinante de l’hémisphère américain en contexte mondial, ne fait pas seulement apparaître à l’extrême est de l’Asie le pays de Gog et Magog, mais donne une prise de vue instantanée de l’histoire de l’expansion ibérique qui permet de lire les possibles lignes de développe
cement à venir d’une histoire du mouvement européen. Il est capti
vant d’observer comment cette carte du monde de l’année 1500 repro
duit à échelle mondiale l’île de Cuba, la plus grande des Antilles, huit ans après sa reconnaissance par Christophe Colomb. Ce dernier n’avait-il pas identifié Cuba en partie comme le Cipango de Marco Polo mais en partie aussi comme la masse de terre du continent asiatique, un fait qui une fois de plus témoigne de l’entrelacs indissoluble du factuel et de la fiction dans le triangle entre l’invention, la décou
cverte et l’expérience vécue (Ette [à paraître]). La carte du monde de
Juan de la Cosa fait apparaître Cuba/Cipango – qui est représentée bien sûr encore au nord du tropique du Cancer et donc en dehors des tropiques – pour la première fois en combinaison avec les autres îles de la Caraïbe en tant qu’île potentiellement globale.

Une chose est sûre, la Caraïbe a été tout comme l’ensemble de l’Amérique inventée avant d’être trouvée. La carte du monde de 1500 cartographie ainsi l’entrée de la Caraïbe dans une histoire du mouvement qui, contrôlée par l’Europe, se réalise dans le passage du Moyen-Âge à la Renaissance lors de la première phase de mondialisation accélérée avec, pour reprendre la notion de Goethe, une rapidité véloci-férique.\(^5\) Nous avons signalé que la carte de Juan de la Cosa donnait pour la première fois la position géographique correcte de la ligne équinoxiale et du tropique du Cancer (Cerezo Martinez 1994: 82-83 [légende de l’illustration]). On pourrait donc dire que la détermination de l’équateur et l’établissement d’une perspective centrale (Belting 2008) – qui reposent certes toutes deux sur des données arabes – représentent des inventions presque concomitantes de la Renaissance dans les domaines de l’art et de la cartographie, de l’architecture, de la peinture et de la géologie. On voit ici à quel point l’importance de la Caraïbe fut décisive pour le développement de l’image du monde à l’époque moderne antérieure.

N’oublions pas que ces fictions fondées mathématiquement et astronomiquement sont réalisées à partir de l’Occident et pour l’Occident. Ces deux inventions nous semblent aujourd’hui quant à leur production – d’une perspective occidentale – tout à fait naturelles, tout comme nous ressentons comme naturel que les photographies de la terre prises de l’espace ne soient propagées que dans une forme ordonnée. Cependant ce système de lignes, ce réseau de cartes et les focalisations qui de l’Europe sont projetés artistiquement sur le monde suivent – comme un regard sur les autres cultures nous le démontrent – des codes culturels qui possèdent leur histoire propre et leurs conditions de production propres même si elles connaissent une imbrication interculturelle; ces cartes possèdent ces codes et les renvoient en effet

\(^5\) Par rapport à cette expression d’époque véloci-férique qui revient chez Goethe en particulier entre 1825 et 1827 en rapport avec son concept de littérature mondiale (Bohnenkamp 1999).
miroir. Et là aussi on trouve en principe une île sous une autre île, un archipel sous un autre archipel, une carte sous une autre carte.

Ce n’est évidemment pas un hasard que l’Europe ou plus précisément dit la péninsule ibérique se trouve en considérant les longitudes exactement au centre de cette carte. Une construction se forme dans laquelle l’Europe se retrouve au centre entre les deux Indes comme le titre utilisé à partir de 1770 de la grande encyclopédie coloniale du XVIIIe siècle le montre bien, à savoir l’*Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes* de Guillaume Thomas Raynal (Raynal 1781). Les terres fermes et les archipels d’Asie et d’Amérique apparaissent ainsi aux *fins opposées* du monde dans la carte de Juan de la Cosa. On pourrait donc parler d’une double centration (et des codifications qui en découlent) de la carte maritime de Juan de la Cosa.

Si les relations entre les mondes insulaires asiatique et américain se trouvent en même temps exclues et suggérées à cause du niveau de connaissances des Européens à l’époque, niveau dont dépend la représentation cartographique de Juan de la Cosa, les *extrémités* de la “*Mapamundi*” se retrouveraient très proches l’une de l’autre si nous avions une représentation sphérique; on peut ainsi prétendre que l’archipel de la Caraïbe a été dès le départ d’un point de vue européen compris et codifié comme transarchipélique.

Depuis le début de l’expansion européenne cette dimension transarchipélique vaut bien sûr aussi et surtout pour les relations transatlantiques. De même, ce n’est pas seulement la position des groupes d’îles qui se trouvent devant la côte africaine comme les Canaries ou le Cap Vert qui est clairement indiquée et marquée mais celle aussi d’une suite d’autres îles. Soit elles se trouvent aujourd’hui encore sur nos cartes comme Madère ou l’archipel des Açores appartenant au Portugal, soit elles proviennent d’une longue lignée traditionnelle de la projection d’îles imaginaires partant de l’île Tule au nord vers l’est et le sud-ouest. Depuis les premiers voyages de Colomb, toutes les routes maritimes qui mènent à la Caraïbe passent par les archipels qui se trouvent devant les côtes de l’Ancien Monde pour pouvoir atteindre ainsi les Antilles par les voies atlantiques les plus courtes et les plus sûres. Les multiples dimensions transarchipéliennes d’un monde insulaire caribéen se dessinent ainsi sur la carte magistrale de Juan de la Cosa, monde caribéen qui est relié de façon transatlantique avec
l'Europe et qui pourra être relié de façon transpacifique avec l'Asie dès que les côtes du monde encore inconnu au-delà de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Ancien Monde auront été explorées. L'importance géostratégique d'îles et de groupes d'îles qui ne sont pas considérées comme isolées mais renvoient de façon transarchipélique constamment à d'autres îles ne peut apparaître plus clairement. Les vecteurs de domination européens entre l'Europe et l'Asie, l'Afrique et l'Amérique se recoupent dans la Caraïbe. Elle est inscrite depuis la fin du XVᵉ siècle dans cette relationalité et vectoricité globales. N'oublions pas non plus que la plus grande partie de la surface terrestre que nous appelons aujourd'hui l'espace caribéen est composée d'eau, élément mobile par excellence. Ce n'est donc pas la territorialité mais la vectoricité qui doit dominer nos réflexions.

2. De l'histoire spatiale à l'histoire du mouvement

S'il existe sur notre planète un territoire, une area qui ne représente pas en soi une histoire spatiale mais de façon très dense une histoire du mouvement, il s'agit bien de ce monde de l'archipel transocéanique de la Caraïbe coloniale qui se dessine ici pour la première fois. D'autres cartes du début du XVIᵉ siècle comme par exemple la "Tabula Terre Nove" parue à Strasbourg en 1513 attirent l'attention non seulement sur les entrelacs entre le trouvé, l'inventé et le vécu – en sachant que l'inventé se fond avec le trouvé dans l'expérience vécue – mais aussi sur la dynamique transarchipélique fondamentale d'une relationalité entre différents mondes insulaires. Une île peut en cacher une autre.

Il est donc pour ainsi dire logique au regard de ces évolutions que la première grande production littéraire de Cuba, l'Espejo de paciencia, soit l'œuvre d'un auteur né en 1563 à Las Palmas aux Canaries qui, jeune homme, voyagea souvent entre les Canaries et le Nouveau Monde pour se rendre enfin avec son frère Rodrigo sur l'île caribéenne de Cuba où il épousa en 1604 Catilina de la Coba (Santana 1988: 9-11; et plus détaillé Marrero-Fente 2008: 79-82). Ce poème épique est souvent considéré comme le texte fondateur de la littérature cubaine même (González Echevarría 1987: 574) s'il ne faut pas bien