La formulación del estilo mudéjar en el siglo del Romanticismo: una propuesta de estudio desde la literatura de viajes.

The formulation of the mudéjar style in the century of Romanticism: a proposal of study from the travel literature.

Pedro Victorio SALIDO LÓPEZ
Universidad de Castilla-la Mancha

Recibido: 09-I-2014 / Aceptado: 30-V-2014

RESUMEN: En 1859 José Amador de los Ríos pronunció su discurso de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con el título “El estilo mudéjar en arquitectura”. Bajo esta denominación se iban a incluir construcciones repartidas por todo el territorio español que participaban de las características propias de las corrientes artísticas cristianas y a su vez se veían influenciadas por el arte islámico desarrollado en al-Andalus entre el 711 y 1492. Se iniciaba así uno de los debates historiográficos más polémicos de la Historia del Arte. Para algunos estudiosos el mudéjar se mostraba como un nuevo estilo representativo del arte español. En contra, otros especialistas consideraron que los edificios catalogados bajo la denominación de Amador de los Ríos no perdían la esencia del arte de su tiempo, llegando a defender que el “estilo mudéjar” no era más que un marcador de identidad nacional propio del siglo XIX. En este sentido, el trabajo que se desarrolla en las líneas siguientes presenta una reflexión en torno al debate generado sobre la legitimidad de usar el término acuñado por De los Ríos como categoría estilística. Para ello, me serviré de las descripciones que los viajeros extranjeros realizaron de los edificios toledanos colocados al amparo del estilo mudéjar, considerando que 1859 fue el año que marcó un antes y un después.

Palabras clave: Mudéjar, Estilo, Estética, Arte medieval, Literatura de viajes.

ABSTRACT: In 1859 José Amador de los Ríos made his acceptance speech to the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entitled “El estilo mudéjar en arquitectura”. This new stylistic category included buildings found in the Spanish territory that shared the characteristics common to the Christian, Romanesque or Gothic style, and also were influenced by the Islamic art developed in al-Andalus between 711 and 1492. The term of Amador de los Ríos became one of the most controversial historiographical debates of the History of Art. According to some researchers, the mudéjar was regarded as a new representative style of Spanish art. Other experts considered the buildings listed under the name mudéjar not to have lost the Romanesque and Gothic essence; even supporting the idea of the “mudéjar style” as a sign of national identity of the nineteenth century. In this sense, this article presents a reflection around this debate and the legitimacy of the use of the term mudéjar as a stylistic category. To do this, I will use buildings descriptions by foreign travelers classified as mudéjar, considering 1859 as the year which marked a turning point.

Key words: Mudéjar, Style, Aesthetic, Medieval art, Travel literature.
INTRODUCCIÓN

Cuando nos enfrentamos al análisis y conocimiento del arte medieval es indispensable referirnos a la conceptualización y posible delimitación del uso dado al término mudéjar como categoría estilística. El hecho de que en 1859 José Amador de los Ríos defendiera la existencia de “un estilo mudéjar en arquitectura” permitió a muchos estudiosos agrupar bajo una nueva categorización pequeños edificios construidos en la Edad Media en gran parte del territorio español en los que conviven elementos de la arquitectura cristiana y andalusi. Sin embargo, otros especialistas consideraron poco adecuada su formulación por el carácter étnico del término -mudéjar deriva de mudayyin y hace referencia a los musulmanes a quienes cristiano-y por la falta de elementos constructivos que permitieran hablar de una manera de construir independiente al arte de su tradición cristiana occidental de la Edad Media. Concretamente, utilizaremos como guía de viaje el A handbook for travellers in Spain and readers at home del inglés Richard Ford y el Voyage en Espagne de los franceses Gustave Doré y Charles Davillier. Estos dos textos son algunas de las fuentes aportadas por la literatura de viajes para conocer la realidad de España en el siglo XIX descrita por extranjeros. Si bien, mientras que Ford realizó su periplo por la Península algunos años antes de ese 1859 en el que Amador de los Ríos pronunció su discurso de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Davillier llegó a nuestro país en la década de los sesenta de ese siglo XIX y en las notas de su viaje ya dio noticia de “un estilo de arquitectura que se llama en España mudéjar”.

“El ESTILO MÚDÉJAR EN ARQUITECTURA” A DEBATE: UN BREVE RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO


1 Las memorias del viaje a España de Richard Ford fueron publicadas por el editor John Murray en 1845 bajo el título A handbook for travellers in Spain and... 3 G. DORÉ y CH. DAVILLIER, Viaje por..., vol. 2, p. 138.
utilizó el término “mudéjar” en su discurso de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para referirse a una manifestación artística. De los Ríos defendía la existencia de un “singular estilo (...) propio y característico de la civilización española [...]”

4. Su criterio, y el de todos sus partidarios, giraba en torno a la idea de incluir bajo el término mudéjar obras que contaban con elementos decorativos de origen andalusi, empleaban yeso, adobe o ladrillo en sus muros, madera en sus techumbres o sus artífices eran de origen musulmán.

La tesis de Amador de los Ríos iba a ser el caballo de batalla para todos los interesados en el estudio de los estilos de las artes, pues muchos de ellos no consideraron legítimo el uso del término “mudéjar” como categoría estilística5. En este sentido, muy pocos años después del discurso pronunciado por De los Ríos el profesor de sáscrito y arqueólogo Manuel de Assas consideró que desde el punto de vista formal la arquitectura “mudéjar” pertenecía al arte islámico6.

4 Así se recoge en la edición de su discurso publicada en 1872, en la que añadió algunas notas al texto de 1859 (J. AMADOR DE LOS RÍOS, El estilo mudéjar en arquitectura, Madrid, 1872, p. 33).


A partir de este momento fueron numerosas las opiniones que cuestionaban la posibilidad de otorgar el calificativo de “mudéjar” a una estética medieval en la que convivían formas islámicas y cristianas. Por ejemplo, Pedro de Madrazo publicó en 1888 un artículo en La Ilustración española y americana bajo el título “De los estilos en las artes”. Madrazo se mostró crítico con el hecho de que José Amador de los Ríos utilizara un concepto que alude a la condición personal del artífice para definir un estilo, asemejándose “abandonar la peligrosa novedad de este vocablo” por no aludir a nada determinado y definido7. Además, consideró que la condición social de los mudéjares no fue una causa para que se alejaran del arte de su tiempo, señalando sobre la nueva categorización estilística:

“(...) y si lo que hoy damos en llamar mudéjar es árabe-bizantino con mezcla de románico, digase así explícitamente; y si lo mudéjar es de estilo mauritano o moghrebí con rasgos románicos, o bizantinos, o gótics, señalése así también con los nombres que a tal compuesto respondan [...]”8.

Vicente Lampérez, arquitecto e historiador del arte español, también se interesó por acotar el arte mudéjar, “obra de moros, puestos al servicio de sus conquistadores y, en muchos casos también, obra de estos aleccionados por aquellos”9. La indefinición de características formales de esta manera de construir10 le llevó a hablar de una “ar-
El Marqués de Lozoya también hizo alguna matización a la terminología acuñada por Amador de los Ríos. Lozoya habló de una “arquitectura morisca” en lugar de “mudéjar” -entre los ejemplos que presentó a ninguno de vosotros pueden ser desconocidos” (J. AMADOR DE LOS RÍOS, Op. cit., p. 33).

18 Ibidem, p. 71.
Mientras, otros historiadores del arte han valorado la caracterización política e ideológica del término acuñado por De los Ríos, pues consideran que los orígenes del arte mudéjar aparecen claramente relacionados con un marcador de la identidad nacional propio del siglo del Romanticismo. En este contexto, han surgido opiniones que consideran que ni las técnicas constructivas y materiales empleados para levantar las obras catalogadas como mudéjares, ni la supuesta convivencia de culturas en la España medieval -musulmanes, cristianos y judíos-, ni los artífices de este tipo de construcciones, en muchos casos no solo musulmanes, se pueden considerar como elementos determinantes para diferenciar esta arquitectura de su coetánea.

Podrían ser algunos más los estudios, las aportaciones y las matizaciones hechas en torno al discurso de De los Ríos -Concepción Abad Castro, Teresa Pérez Higuera, María Elena Diez Jorge, entre otras-, pero basta con estos ejemplos para demostrar la complejidad que ha supuesto para arquitectos e historiadores y teóricos del arte definir claramente las características del estilo mudéjar en arquitectura.


LA ESTÉTICA MUDÉJAR ANTES Y DESPUÉS DE 1859: DEL A HANDBOOK FOR TRAVELLERS IN SPAIN AND READERS AT HOME DE RICHARD FORD AL VOYAGE EN ESPAGNE DE GUSTAVE DORÉ Y CHARLES DAVILIER

Cuando hablamos del “mudéjar” como manifestación artística, y tomando como referencia las descripciones de extranjeros que con espíritu romántico vinieron a España para “recrear su fantasía en los días de otra época imposible ya”, surge la duda de cómo se vieron y valoraron estas construcciones medievales antes de que Amador de los Ríos pronunciara su discurso de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En este sentido, las siguientes páginas se dedicarán a analizar las descripciones recogidas en las memorias de viajeros del siglo del Romanticismo sobre los edificios medievales de Toledo catalogados como mudéjares, conscientes de que el año 1859 marcó un punto de inflexión. Esta elección se fundamenta en el hecho de que la actual capital castellano-manchega fue una de las ciudades de visita obligada para aquellos que en el siglo XIX cruzaron los Pirineos en busca algo nuevo y diferente a lo europeo, por lo que son numerosos los textos referidos a ella. Pero además, parte de los trabajos sobre arte medieval reivindican la existencia...
de un foco “mudéjar toledano”26 por el papel que la antigua capital visigoda tuvo como foco creador y difusor de las características artísticas dadas a esta arquitectura27.

Como señalaba en páginas anteriores, el libro de viajes del que me serviré para conocer la manera en que los extranjeros describieron la arquitectura catalogada como mudéjar con anterioridad a 1859 es el A handbook for travellers in Spain and readers at home del inglés Richard Ford, que llegó a España en 1830 y regresó a Inglaterra en 1833. Su paso por Toledo se orientó en la línea romántica de conocer una ciudad medieval “verdaderamente interesante (...) que nos aleja del presente”28. En este contexto decimonónico no está de más pensar que iglesias como la de Santiago del Arrabal debieron ser muy atractivas para la mirada de los viajeros extranjeros, pues historiadores y cronistas españoles interesados por dar a conocer el patrimonio nacional fuera de nuestras fronteras -caso del toledano Sixto Ramón Parro29- describieron la magnificencia de algunos de estos oratorios cristianos de barrio. A pesar de ello, en las memorias de Ford solo encontramos una breve alusión a este edificio en la que aconseja observar su “patio, pórtico y ábside”30, pero sin hacer gala del espíritu descriptor que los extranjeros reflejaron en los libros de viaje del siglo XIX. También es cierto que este romántico inglés no conoció la obra primitiva de esta iglesia toledana, pues fueron muchas las modificaciones que se hicieron en la misma a lo largo de las centurias anteriores a su llegada a Toledo. Por ejemplo, en el año 1564 se elevó el ábside principal para alojar el nuevo retablo de Juan de Tovar31, en 1612 los pilares de ladrillo fueron forrados con pilastras de yeso32, en 1704 se construyó un pórtico adosado al flanco sur del crucero y, por último, en 1790 se ocultó el alfarje que la cubre actualmente colocándose bóvedas encajonadas33. Es evidente que estas intervenciones desvirtuaron la imagen de la edificación primitiva, recuperada tras las restauraciones de 1958 y 1973 pero sin tener en cuenta la posible existencia de los enlucidos propios de este tipo de construcciones medievales cuya ausencia deja a la vista la estructura de ladrillo tan característica del arte mudéjar34.

También resulta interesante la referencia que Richard Ford hizo sobre la iglesia de Santo Tomé:

“A continuación visitése la iglesia contigua de San Tomé, con una torre mora

---


27 Tras la reconquista de Toledo en 1085 se construyeron en toda la ciudad “veinte y seis iglesias” de barrio -muchas de ellas conservadas en la actualidad- que respondían a las características de esta arquitectura medieval y de las que dio noticia Luis Hurtado de Toledo en su Memorial de algunas cosas notables que tiene la ciudad de Toledo, texto de la segunda mitad del siglo XVI (L. HURTADO DE TOLEDO, Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II: Reino de Toledo, III, ed. C. Viñes y R. Paz, Madrid, 1951, p. 485).


de ladrillo. Aquí se conservó durante largo tiempo la obra maestra del Greco, El Entierro del Conde de Orgaz”35.

Tal y como podemos apreciar en las palabras de este viajero inglés, su mirada siempre destacó la estética medieval del patrimonio visto a su paso por Toledo. Si bien, en algunas ocasiones obvió la descripción de añadidos a la estructura primitiva de estos edificios por alejarse de la manera de construir propia de la Edad Media. Por ejemplo, en la iglesia de Santo Tomé se destruyó el ábside medieval en la reforma llevada a cabo en el edificio en el siglo XVI, lo que justifica en parte que la descripción que realizó este romántico inglés se centrara únicamente en su torre, “of Moorish character”36.

El calificativo de obra “mora” al que alude Ford en su texto se deriva del hecho de que este campanario fuera siglos atrás el alminar de una antigua mezquita de Tulaytula. En el siglo XIV fue reconstruido por Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz, pero manteniendo las características propias de este tipo de construcciones islámicas -ladrillo, adobe o tapial en la Península Ibérica como materiales destacables- para levantar el cuerpo de campanas y adaptarlo al culto cristiano37.

Esa mirada a un arte medieval impactado por la estética andalusí también centró la descripción que Ford hizo de la iglesia de San Román, construcción donde “hay mucha obra mora -Moorish work-, con curiosos arcos y antiguas columnas (...)”38. Su torre no aparece descrita en su manual porque debió presentar una imagen bastante senci-


lla y diferente a la actual por estar enlucida. Es por ello que la “obra mora” que vio este inglés a su paso por San Román se corresponde con los arcos que separan las naves -de herradura califal y enmarcados en aljiz-, elementos constructivos que conoció con los estucos que se eliminaron en el siglo XX para recuperar parte de las pinturas murales apreciables en la actualidad39.

La convivencia de la estética del arte occidental europeo con las pervivencias artísticas de época islámica en el Toledo posterior a 1085 también aparece reflejada en la descripción que Richard Ford hizo de la sinagoga de Santa María la Blanca:

“La arquitectura merece ser observada con detenimiento; fíjese el visitante en las tres naves, divididas por columnas poligonales que sustentan arcos de herradura salientes de capiteles góticos híbridos; también conviene fijarse en los patronos circulares de las enjutas, las estrellas, los cuadrados y los arcos moros angrelados.”40

O en el convento de San Juan de la Penitencia:

“Y que nadie deje de visitar San Juan de la Penitencia, fundado por Jiménez en 1511, porque la capilla es del más rico gótico florido, con un atisbo del estilo moro (...). El techo de armonar, con esquinas descendentes en forma de panal e intrincada obra romboide es digno de la Alhambra”41.

Entre otras muchas alusiones a este tipo de construcciones medievales recogidas por el inglés Richard Ford en su A handbook

40 R. FORD, Manual para viajeros por Castilla..., vol. 2, pp. 84-85.
41 Ibidem, p. 114.
P. V. SALIDO LÓPEZ

for travellers in Spain and readers at home no debemos olvidar la descripción de la Sala Capitular de la catedral, precedida de una antesala “very Moorish”. Esta estancia, obra de Enrique Egás y Pedro de Gumiel (1504-1512) y catalogada dentro del denominado “estilo Cisneros”, es una muestra del uso de elementos góticos, renacentistas e hispanomusulmanes en una misma construcción. Esta última influencia ha permitido a algunos de historiadores del arte hablar de la presencia de la estética mudéjar en esta sala catedralicia.

El texto de este viajero inglés, escrito con anterioridad al discurso pronunciado por Amador de los Ríos en 1859, es una muestra de que estos edificios debían ser pequeños y sencillos oratorios poco llamativos para los visitantes de la ciudad. En la mayoría de los casos, la imagen primitiva de estas construcciones nada tenía que ver con la que presentaron a los viajeros algunas centurias después, sobre todo por esa tendencia restauradora de los siglos XIX y XX partidaria de eliminar los enlucidos originales para dejar a la vista la estructura de ladrillo, mampostería, adobe o piedra.

Es probable, por tanto, que el carácter popular de este patrimonio medieval pudiera ser la causa de que las descripciones sobre el mismo recogidas en la literatura de viajes no atienden a ese carácter de “turista descriptor y daguerrotipo literario” que los extranjeros pusieron de manifiesto cuando se enfrentaron a obras como la catedral o San Juan de los Reyes. Pero además, las palabras de Ford evidencian que estamos ante edificios que siguen las pautas de la arquitectura medieval, románica o gótica, con influencias evidentes de un arte andalusí que marció la historia de Toledo desde los primeros años del siglo VIII.

 Esta última opinión creo que se apoya de manera más firme si utilizamos un texto como el Voyage en Espagne del ilustrador Gustave Doré y de Charles Davillier, viajeros franceses que pocos años después de 1859 presentaron a los lectores de sus memorias un “style d’architecture auquel on a donné en Espagne le nom de estilo mudéjar.” Davillier, autor del texto escrito que acompañaba los grabados de Doré y que recorrió la Península a partir del año 1862, aludió de manera clara a una arquitectura románica u ojival en la que es frecuente encontrar ornamentos hispanomusulmanes:

“Durante la Edad Media (...) fueron empleados en Castilla, en Aragón y, en otras partes de España alarifes moros sometidos a la dominación cristiana y a los que se da el nombre de mudéjares (...). Cuando eran empleados como arquitectos o como escultores ornamentistas, los alarifes mudéjares trabajaban, ya en las nuevas construcciones, ya en edificios que restauraban, sin respetar su estilo. Así se ve con frecuencia un edificio de estilo románico u ojival que tiene ciertos detalles completamente moros.”

El hecho de que las iglesias y sinagogas medievales de Toledo participen de las características de una arquitectura románica u “ojival” impactada por el arte andalusí es la causa de que las descripciones de Davillier no muestren enormes diferencias respecto a las que realizó Ford en los años treinta del siglo XIX. Tanto es así que este viajero francés continuó aludiendo a ese “style moresque” repetido por viajeros anteriores como Ford -“Moorish character”, en el caso del inglés- para describir la estética de muchas de las obras catalogadas como mudéjares.

Los rasgos propios de esa arquitectura “mora” fueron los que Charles Davillier destacó en edificios como el de Santa María la Blanca, “du style qu’on a désigné en Es-

43 R. FORD, A handbook for travellers..., vol. 2, p. 792.
La formulación del estilo mudéjar en...

La vinculación de la arquitectura de estas sinagogas toledanas con el “estilo moro” es causa, además del uso del arco de herradura en su construcción, de la influencia que se detecta de la decoración nazarí y meriní del siglo XIV. Estamos, de esta manera, ante una muestra de esa diversidad artística que caracterizó al Toledo bajomedieval ya advertida por el profesor Ruiz Souza, pues en los mismos años se están construyendo “edificios muy diferentes entre sí como la sinagoga del Tránsito (…), las naves góticas de la catedral o la capilla de San Blas (…)”.

Continuando con el análisis del impacto del estilo de Amador de los Ríos en la literatura de viajes, hemos de señalar que Davillier sólo calificó como “mudéjares” el Salón de la Mesa y el Taller del Moro. Este hecho nos lleva a valorar la influencia de los textos que le ayudaron a definir las características de este tipo de construcciones. En este sentido, es probable que este viaje francés conociera el discurso leído por el propio Amador de los Ríos, ya que estamos ante una fuente cercana en el tiempo a su paso por España y en la que se ubican estos dos edificios dentro del “estilo mudéjar”. No obstante, no se olvidó de ese calificativo de “moresques” atribuido por los viajeros extranjeros a numerosos edificios toledanos:

“Le Salón de la casa de la Mesa et le Taller del Moro sont ensuite les plus curieux édifices moresques de Tolède: l’un et l’autre appartiennent au style d’architecture auquel on a donné en Espagne le nom de estilo Mudéjar”.

Por otro lado, cabe señalar que algunas traducciones al español de las memorias de estos extranjeros han asimilado el calificativo de “moresque” o “moorish”, utilizado por los viajeros para describir una arquitectura medieval que participó de la forma de construir andalusí, con el término “mudéjar”. Este hecho puede conducir a interpretaciones erróneas sobre la valoración y

---


la mirada de estos viajeros como construcciones bastante sencillas que poco tenían que destacar.

El carácter popular de este tipo de arquitectura medieval me lleva a poner en tela de juicio la posibilidad de que estas construcciones fueran objeto de olvido y el desinterés de muchos viajeros -sobre todo con anterioridad a 1859- por encontrarse "ante algo que se sale de sus esquemas". Más bien, hemos de plantearnos que los visitantes de Toledo no se sintieron atraídos por una arquitectura que quedó eclipsada ante la grandeza de obras como catedral o San Juan de los Reyes. Además, y vuelvo a insistir en este sentido, es evidente que la imagen primitiva de estas iglesias medievales nada tenía que ver con la que muestran en la actualidad -y en muchos casos ya en las últimas décadas del siglo XIX- por haber hecho desaparecer esos enlucidos que ocultaban las fábricas de ladrillo o adobe apreciables a día de hoy.

Vistas las aportaciones de los textos de Ford y Davillier, cabe destacar a modo de conclusión que el hecho de que las memorias de ambos viajeros sean tan parecidas a pesar de su distancia en el tiempo es otra muestra de lo confuso que resulta definir de una manera clara el mudéjar como categoría estilística. Si tenemos en cuenta el contexto en el que surgió “El estilo mudéjar en arquitectura”, es evidente que la formulación de Amador de los Ríos es la consecuencia de la búsqueda de una expresión artística hispánica en el contexto nacionalista propio del siglo XIX. No hemos de olvidar que el movimiento romántico español se preocupó por revalorizar nuestro pasado medieval, sentimiento que se vio materializado en publicaciones periódicas dedicadas al estudio del patrimonio nacional como el Semanario

55 Fondo Fotográfico Casa Rodríguez (s. a.). Portada en Yseria Mudéjar de la Sala Capitular. Obra de Blandino Bonifacio (s. XVI) [imagen en línea]. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Archivo de la imagen, consultado el 6 de junio de 2014. URL: http://clip.jccm.es/archivo_de_la_imagen/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1526135\interno=5


57 G. DORÉ y CH. DAVILLIER, Viaje por..., vol. 2, p. 121.
Pintoresco Español (1836-1857)\textsuperscript{59} o el Boletín Español de Arquitectura (1846)\textsuperscript{60}, o en colecciones como Recuerdos y bellezas de España (1839-1872)\textsuperscript{61}. Para el caso de Toledo, podemos destacar trabajos monográficos como Toledo pintoresca, del propio José Amador de los Ríos\textsuperscript{52}, el Toledo en la mano, texto del cronista Sixto Ramón Parro\textsuperscript{63}, o la Historia de los templos de España, obra en la que Gustavo Adolfo Bécquer describió los edificios religiosos toledanos\textsuperscript{64}.

Además, y centrándose nuestra mirada en las apreciaciones de los viajeros referidas a las características formales de estos edificios medievales, hemos de señalar que las construcciones catalogadas como mudéjares se caracterizan por el uso de formas arquitectónicas propias de la tradición medieval románica o gótica -oijal en palabras de D. Villar- en las que se detecta una más que justificada influencia del arte andalusí. Esta misma pervivencia de formas hispanomusulmanas también es común encontrarla en estructuras medievales que no se etiquetan como mudéjares. Sirva de ejemplo para el caso de Toledo el uso de arcos polilobulados de clara inspiración andalusí en construcciones góticas como la girola de la catedral o de elementos decorativos como los mocárabes en el interior de la iglesia del monasterio de San Juan de los Reyes. Ejemplos como estos han llevado a plantear si el abundante uso del ladrillo en estructuras que originalmente se estuvieron, la utilización del adobe o la mampostería, el uso de armaduras de madera en las techumbres\textsuperscript{65} o el hecho de que un musulmán fuese el artífice de una obra son elementos suficientes para fundamentar la viabilidad de usar el término “mudéjar” como categoría estilística\textsuperscript{66}.

Por último, y para justificar el protagonismo que estas iglesias medievales tuvieron para la mirada de los viajeros extranjeros de la segunda mitad del siglo XIX, cabe destacar que el estilo de Amador de los Ríos se está usando de un tiempo a esta parte para revalorizar construcciones que sencillamente son de carácter popular y tradicional en muchos casos, y para reivindicar una más que dudosa convivencia en

\begin{footnotesize}
\begin{enumerate}
\item Este semanario fue fundado por Mesonero Romanos en 1836 y publicó hasta 1857 trabajos organizados en diferentes secciones fijas (España pintoresca, Bellas Artes, Crítica literaria, etc.) Véase al respecto el índice de publicaciones periódicas realizado por J. SIMÓN DÍAZ, Seminario pintoresco español (Madrid, 1836-1857), Madrid, 1946.
\item En esta colección el litógrafo Francisco Javier Parcerisa y escritores como José María Quadrado, Francisco Pi i Margall o Pedro de Madrazo, entre otros, plasmaron ese interés por dar a conocer el patrimonio monumental español en el siglo XIX. Véase al respecto J. Mª ARIÑO COLAS, Recuerdos y bellezas de España: ideología y estética, Zaragoza, 2007.
\item J. AMADOR DE LOS RÍOS, Toledo pintoresca, o descripción de sus más célebres monumentos, facs. de la ed. 1845, Toledo, 1899.
\item S. RAMÓN PARRO, Op. cit.
\item G. A. BÉCQUER, Historia de los templos de España: Toledo, Toledo, 2005 (reimpr.).
\item Sobre la autoría de las obras consideradas mudéjares ya advertía Pedro de Madrazo en 1888: “[…] ¿tenemos por ventura la seguridad de que todo lo que se califica hoy de mudéjar es producto de manos mudéjares? […] porque así como hubo en el siglo de San Fernando un Pero Pérez, arquitecto cristiano, que para trazar la galería de la capilla mayor de la Catedral de Toledo se inspiró en las construcciones de carácter muritano, hubo en el siglo XVI un López de Arenas, seguido de una falange de imitadores tan peritos en el modo de labrar los artesonados de lacería y ensambladura, como los mismos carpinteros moros” (P. DE MADRAZO, Op. cit., p. 263).
\end{enumerate}
\end{footnotesize}
tre las tres culturas (cristiana, musulmana y hebreo) presentes en la España medieval”.

En definitiva, y a modo de cierre de todo lo tratado, hemos de destacar que las descripciones de algunos extranjeros llegados a España en el siglo del Romanticismo -caso de Richard Ford y Charles Davillier- demuestran lo confuso que ha resultado desde 1859 dar una definición precisa del estilo mudéjar. Viajeros que ya conocían el discurso de De los Ríos, como es el caso del francés, hacen referencia a un carácter “moro” al enfrentarse a la descripción de construcciones que en ocasiones incluyen bajo un “estilo románico o ojival”68. En consecuencia, y teniendo como referencia aportaciones de este tipo, considero oportuno colocar esta arquitectura bajo el calificativo de medieval, románica o gótica en esencia, a la hora de estudiarla a través de la literatura de viajes. Si bien, y atendiendo a ese recuerdo a la estética del arte andalusi tan presente en las memorias de los extranjeros llegados a Toledo en la segunda mitad del siglo XIX, cabe valorar estas construcciones como una muestra más de la influencia ejercida por la cultura islámica en la Península Ibérica en todos los ámbitos del saber.

---
