Los procesos de modernización y cientificación como forma de agresión a la biodiversidad sociocultural

Eduardo Sevilla Guzmán* y Graciela Oittmann**

Nota introductoria

El presente trabajo es una reflexión, desde la agroecología, respecto al surgimiento de la ciencia y al concepto de naturaleza que ella genera, donde el hombre aparece como un elemento diferenciado y capaz de dominarla. El mercado es incorporado por la epistemología científica, a través del liberalismo histórico, como un referente ético que establece la justicia social, produciendo una ruptura con el manejo sustentable de los recursos naturales históricamente desarrollados por los pueblos indígenas. Aparece así, dentro del pensamiento científico, la "modernidad" como camino único a seguir y el manejo industrial de los recursos naturales como la vía "moderna y superior" que ineluctablemente ha de sustituir al uso múltiple del territorio desarrollado por los campesinos.

Frente a la cientificación del hombre y la naturaleza, que imprime un deterioro a los recursos naturales y a la sociedad, la agroecología introduce la emergente ética ecológica necesaria de incorporar a la sustentabilidad para enfrentarse al discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad construido desde el neoliberalismo medioambiental.

Lo que intentamos en el presente artículo es definir la «ciencia» en su contexto social, político, histórico y cultural, esto es, como un producto social que excluye a los grupos indígenas, mostrando así cómo la ciencia legítima el ecocidio cultural en pos de la modernidad.

Sobre el surgimiento de la ciencia: el medio ambiente como pecado original de la Ilustración

Cuando Karl Marx afirmara que “la agricultura es el pecado original que introduce la riqueza en el mundo” expresaba, con una extraordinaria capacidad de síntesis, la concepción ilustrada de los recursos naturales. Como los filósofos, Marx pensaba que, desde el punto de vista de la génesis de la riqueza, la agricultura era el motor de la creación de riqueza posterior.  

La introducción de la actividad industrial y mercantil como nuevas formas de creación de “valores de uso” son solamente posibles cuando a partir del desarrollo de la agricultura se logra crear un excedente agrícola suficiente para liberar una parte de la mano de obra e introducir así una mayor división del trabajo social. Se inicia de esta forma la “ineludible” industrialización de la agricultura proclamada tanto por el marxismo ortodoxo como por el pensamiento liberal.

A partir de los años ochenta diversos estudiosos economistas, sociólogos, agrónomos y antropólogos han demostrado, utilizando una perspectiva ecológica, cómo, tanto la economía marxista como la economía liberal, manejan unos conceptos (capital, inversión, contabilidad nacional, entre otros) que entran en clara colisión con los principios de las ciencias naturales (la Segunda ley de la Termodinámica o del principio de intercambio abierto de la ecología general). Pero además, los esquemas teóricos de la economía convencional dejan en manos de un mecanismo socialmente construido pero que se postula natural, el mercado, la regulación y el control de los mecanismos de la reproducción biótica y social.  

La historia, saleza: pecado original éste que introduce en la ciencia los mecanismos de degradación de los recursos naturales.

---

1 Ponencia presentada en la Conferencia Internacional "Estilos de desarrollo en América Latina: Propósitos y división", co-organizada por el CES de la UCT, en julio de 1996.

(*) Institucional de Reconciliación: Importe de custodia y división, 3 vol. de la 2ª edición; Versión, 1986, Libro I.  

(**) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Sur, Argentina.

2 MARX, K., La Familia, Primera versión alemán; traducida por Joseph May, revisada y varios ediciones, 1990, Libro I, tomo I. En el libro de la 1ª edición alemana y 16, p. 164.

3 Más concretamente, la actividad agrícola ya que Marx concretizaba el trabajo como único de cambio de riqueza. Ci.  

4 MARX, K., op. cit., "La acumulación de capital", sección VII del libro I tomo III.  

El hombre como construcción cultural ilustrada

La Ilustración fue el movimiento cultural europeo que pretendía disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Temporalmente coincide, en una primera aproximación, con el periodo de cien años que va desde la publicación de An Essay concerning human understanding de John Locke en 1690 hasta la Revolución francesa. Es entonces cuando se establecen los cimientos del pensamiento científico moderno. El siglo XVIII es el periodo en que los “filósofos sociales” sacaron por primera vez a la luz las cuestiones centrales de las ciencias sociales contemporáneas esforzándose, aunque sin éxito, en formular las leyes que gobiernan el curso de la historia humana y la evolución de las diferencias y similitudes socioculturales. Las ciencias sociales siguieron a Locke en su convencimiento de que a pesar de sus diferencias de experiencia, la razón correctamente aplicada podría llevar al hombre a las mismas verdades técnicas y científicas. Copérnico, Kepler y Galileo son junto a Descartes los forjadores de la “nueva ciencia” que genera la modernidad y el racionalismo. Durante la Ilustración se continuó el legado de Francis Bacon respecto al dominio del hombre sobre la Naturaleza a través de la ciencia, lo que permitiría “unir sus fuerzas contra la Naturaleza de las cosas, atacar y ocupar sus castillos y reductos, y extender los límites del imperio humano tan lejos como Dios Todopoderoso lo permita”.

La Ilustración construye una “cosmovisión” en la que se genera el conocimiento científico como resultado de “los progresos sucesivos de la humanidad” en los que “los primeros principios del hombre”, por un lado, y el “desarrollo del lenguaje, de la moralidad, de las costumbres, de las leyes y las ciencias”, por otro, pueden ser “abarcados por la educación” como elemento mitigador de las diferencias que la naturaleza establece entre los hombres construyéndose así “la historia universal”. La educación se presenta así como equivalente a la historia. Este principio básico de la Ilustración, que Hampson define como “la cultura del hombre culto como abarcadora de la totalidad de sí mismo”, es un precedente del concepto antropológico de la enculturación. La doctrina de la Ilustración respecto a la “unidad psíquica” del hombre descansa en la creencia de que “en el estudio de las diferencias socioculturales, las diferencias hereditarias (genéticas) se mantienen mutuamente entre sí, dejando a la experiencia como variable más significativa”. Fueron Turgot y sus seguidores, especialmente Helvetius, los que defendieron la idea de la “unidad psíquica” que posteriormente retomaría la antropología para construir la ciencia.

Como demuestra Marvin Harris -en un polémico y peculiar trabajo, aunque a nuestro entender, excelente- en su interpretación de la Ilustración: “cuando Franz Boas escribió Mind of Primitive Man en 19111 reprodujo, sin saberlo, la argumentación de Turgot respecto a la universalidad de la razón al afirmar que “las disposiciones primitivas son tan activas entre los pueblos bárbaros como entre los civilizados. Probablemente son las mismas en todo tiempo y lugar”. Harris argumenta que “una de las derivaciones más curiosas de la creencia de Locke en el poder del medio ambiente fue la popular suposición de que podían existir razas de hombres cuya situación cultural fuera tan precaria que resultaran indistinguibles de los animales. Jean Jacques Rousseau, en su Discourse sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres (1755), sostiene implícitamente que el poder de la educación era tan grande que permitiría lograr la transición del mono al hombre”. En definitiva, uno de los principios básicos de la Ilustración, el de la “universalidad psíquica” del hombre, defiende la existencia del poder de la enculturación y la plasticidad e indefinición de la naturaleza humana, la cual es susceptible de profeccionarse a través de un método que puede hacer surgir al hombre del mundo animal y elevarlo, separándolo de su condición salvaje como parte de la naturaleza. De ello se deriva una suerte de unilinealidad consecuente del desarrollo de la razón como un curso universal y unificado que conduce a la “verdad” y al “progreso” de la historia universal constituyendo el pilar básico de los principios universales del pensamiento científico moderno.

La ilustración como ruptura de lo sobrenatural.

“Dejad haced, dejad pasar: el mundo marcha solo”

Aunque el concepto de “progreso” se forjara con posterioridad y la Ilustración no presentara, en opinión de varios autores, una “teoría del progreso”, algunos de sus más brillantes pensadores como Kant, Turgot y Diderot presentaron en sus interpretaciones de la historia una clara noción de avance mediante estudios acumulatorios de la razón. La Ilustración interpretaba la evolución en términos de progreso en el sentido de cambio hacia una mayor racionalidad en la acumulación de conocimientos para interpretar la realidad pero no en el sentido que la tecnología occidental significara progreso como sucedería después. En efecto, como analiza lúcidiamente Pedro Ruiz Torres en su
trabajo La época de la razón: La Ilustración, es el pensamiento ilustrado el que provoca el comienzo de la mutación que desencadena el proceso de la modernización de las sociedades, durante el cual se rompería la subordinación del hombre a lo sobrenatural despojándose así la guía de la religión sobre la conducta humana. Aunque surja en Inglaterra, como una continuación natural de las corrientes racionalistas y empiristas del siglo XVII (de Descartes a Locke, pasando por Bacon, Galileo, Hobbes, Leibniz y Newton), la Ilustración se asienta en Francia donde produjo el núcleo central de su pensamiento en el contexto del enciclopedismo como proyecto de realización de la Enciclopedia (1751-1765), "obra monumental dirigida a la opinión pública", según se indica en el Discurso preliminar de D'Alembert, "la obra de una sociedad de hombres de letras" que pretendía "tanto guiar a los que se sienten con valor para trabajar en la instrucción de los demás, como orientar a los que se instruyen por sí mismos". La voz dedicada a los "íntimos y verdaderos filósofos" los definía como aquellos "en quienes la libertad de pensar se ha poseído del razonamiento... porque se han atrevido a traspasar los límites sagrados de la religión, y han roto las tramas en que la fe encerraba la razón". Los filósofos, dice la Enciclopedia, son una minoría de hombres "libres de prejuicios religiosos", que sólo actúan después de la reflexión, a los que sólo obliga la razón (la única luz que guía en la oscuridad de la noche), que poseen un espíritu de observación y de precisión y no están presos, como los demás hombres, de sus pasiones y creencias religiosas, ni se adormecen bajo el yugo de la superstición, atreviéndose a salir del círculo de las verdades establecidas, y caminar por nuevas rutas.

Así, David Hume muestra, al aplicar su "principio de asociación de las ideas" a la religión, cómo "el sentimiento religioso tiene su raíz en los sentimientos de miedo ante la muerte, de deseo de vida eterna, de terror ante lo desconocido" y cómo estas ficciones aún no son eliminables, por ser naturales, permiten al explicar su origen, tomar conciencia de su carácter ilusorio y, por tanto, liberarnos de su dominio sobre nosotros. De igual forma Hume, al defender la "doctrina de la libertad", señala "no hay método de razonamiento más común, ni tampoco más censurable, que el de intentar refutar en las disputas filosóficas cualquier hipótesis con el pretexito de que tiene consecuencias peligrosas para la religión y la moralidad. Si una hipótesis nos lleva a conclusiones absurdas es, ciertamente falsa, pero no es cierto que una opinión sea falsa por tener consecuencias peligrosas". De esta forma, a través de la configuración del "método experimental", la Ilustración asumió como objetivo escrutar al hombre, a la naturaleza y a la sociedad mediante la ciencia y la técnica.

Pero el elemento clave de la Ilustración desde la perspectiva de nuestra argumentación lo constituye "la construcción científica de los recursos naturales", tarea ésta que, en la configuración del pensamiento científico, quedó encomendada a los economistas encargados de elaborar "la libertad mercantil" como cimientos sobre los que se apoyaría el futuro "liberalismo económico". Desde que Quesnay y sus discípulos (conocidos como físicócratas) pretendieron descubrir el "ciclo económico", explicándolo como un esquema conceptual y señalando "cómo en cada periodo económico una masa de bienes nuevos penetra en la economía nacional proveniente, según ellos, del tesoro inagotable de la naturaleza"; Desde entonces ésta, la naturaleza, quedó conceptualizada científicamente como una imagen positiva, el "factor tierra", y así definida como un recurso dado e inmodificable pero con poderes sobrados para determinar la expansión económica. El factor tierra era para el pensamiento ilustrado el centro del sistema explicativo de la economía: las recomendaciones de su programa "pueden reducirse a dos: el "laissez-faire", incluyendo el libre cambio, y el impuesto único sobre la tierra".

En realidad Quesnay, Turgot y su "físicocracia" (dominio de la naturaleza) no pueden entenderse separados de su contexto histórico de los "estados agrícolas", donde, la revolución técnica agrícola suponía un muy rápido enriquecimiento para los propietarios agrícolas. En cierto modo, la "ideología bucolica de vuelta a la naturaleza" venía a justificar un orden social y social popularidad de la agricultura en la Europa del siglo XVIII suponían, de alguna manera, el reforzamiento de la monarquía despótica. "Le tableau économique muestra cómo cada clase vive, por la prosperidad de los terratenientes en condición de la prosperidad de las demás clases."
La naturaleza como tesoro inagotable y reproducible como un reloj

En su investigación *Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial*, E. P. Thompson muestra como "con el avance del siglo XVIII la imagen del mecanismo de relojería se extiende hasta que, con Newton, ha absorbido el universo...". Y hacia mediados del siglo XVIII el reloj ha penetrado en los niveles más íntimos de la sociedad.

Hístoricamente, el trabajo, guiado por la "lógica de la necesidad", estaba adaptado a los ritmos de la naturaleza. Para muchas culturas dominar, utilizar o ganar el paso del tiempo era algo que transgredía las reglas de la naturaleza. Esta lógica de la satisfacción de necesidades consideraba que la vida humana, como parte de la naturaleza, no podía adquirir un pleno desarrollo sino intercambiando "usos" con la naturaleza. El establecimiento del "tiempo industrial" o lo que E. P. Thompson ha llamado "la orientación del tiempo al que hacer" como elemento clave en la construcción del capitalismo incita el proceso de transformación de las relaciones del hombre con la naturaleza en términos de "valores de uso" a transacciones en términos de "valores de cambio".

La Ilustración, marcada por la mecánica, los inventos y la construcción de artículos posibles e imposibles concebidos, por primera vez, la posibilidad de comprender, explicar y reproducir la naturaleza en forma mecánica "descubriendo un concepto del tiempo abstracto y secularizado independiente de los acontecimientos". Siguiendo las ideas de Leibniz, Newton y Kant la Ilustración transformó la conciencia del tiempo en una forma tal que, siglos más tarde, acabarían por someter las rutinas diarias a la rígida reglamentación de un tiempo industrial, compartimentado, objetivo y separado de la vida y subordinado a la lógica del lucro impuesta por el mercado.

Sin embargo, la Ilustración no presentó una idea clara de progreso, de contenido unílineal vinculado a la tecnología y al mercado; su preocupación era simplemente mostrar la superioridad del hombre sobre el resto de los seres vivos. En cierto sentido, la Ilustración mostraba aún claros prejuicios sobre el concepto de modernidad: determinados segmentos de la Ilustración cuestionaban la idea de progreso como dominio de la naturaleza. En efecto, Voltaire, su déctico de Francis Marie Arouet, convirtió el reloj en el símbolo de las maravillas técnicas de la nueva época, mientras que Jean Jacques Rousseau, crítico con ella, percibía la otra cara del progreso y consideró el reloj como el signo más evidente de la razón y la civilización... El reloj no sólo se utilizó para medir el tiempo o situarse convenientemente en el espacio. Algunos científicos y filósofos se imaginaron el universo y el organismo de los seres vivos como una gran máquina que funcionaba sola, con la misma regularidad, simetría y precisión que el reloj. Si el mundo era como un reloj, no había necesidad de que Dios - después de haberlo creado, dándole leyes para que funcionara - interviniere constantemente en él convirtiéndolo en un escenario de acontecimientos sorprendentes y milagrosos. La mecánica del sistema de la naturaleza podía funcionar con la misma regularidad observada en el reloj, un objeto casi perfecto fabricado por el ser humano. No es extraño que la analogía con el reloj cambiara la forma de pensar del mundo y de pensar a sí mismo que tenía el hombre, Reformatizó la idea de que, después de todo, la razón humana podía descubrir por sí misma las leyes del ritmo regular de la naturaleza, que funcionaban del mismo modo que esta máquina tan precisa inventada para medir el tiempo... Aunque el "factor tierra", la naturaleza, fuera un elemento central, aparece situado en un segundo término en el sistema económico, tras el factor trabajo que es el que, en definitiva, va acumulando el capital necesario para poner en marcha el proceso industrial. "Sea cual fuere el suelo, clima o la extensión del territorio de una nación, la abundancia o escasez de sus abastecimientos depende, en cada situación particular, de dos circunstancias diferentes: la primera de la apariencia, destreza y sensatez con que generalmente se ejercita el trabajo, y la segunda por la proporción entre el número de empleados en una labor útil y aquellos que no lo están..."

Años más tarde, con el comienzo de la revolución industrial, se genera un modo de uso de los recursos naturales vinculado a la producción masiva de bienes y basado en la división del trabajo que convierte el trabajo en nuevo mito, vinculado al mito ilustrado de la máquina. "Así empezó la larga historia de la subordinación de la gente a las máquinas hechas por la misma gente. El ser humano tiene que hacerse capaz de adaptarse a la máquina: una idea que hace necesario un cambio completo en la concepción fundamental del hombre. En lo sucesivo el es concebido como Homo laborans, puede realizar su naturaleza como ser humano sólo a través del trabajo. La producción mecánica muestra los requerimientos de lo que es apropiado a su naturaleza: es decir, de lo que ha de considerarse como virtuoso. El nuevo catálogo de virtudes está dictado por las leyes operativas de la máquina, ejemplificada por la más perfecta de las máquinas", la que había permitido descubrir la naturaleza a la Ilustración, "el reloj; disciplina, precisión, orden, diligencia, limpieza, resistencia y puntualidad". Aunque las primeras generaciones de asalariados opusieron fuerte resistencia a su subordinación a la industria fabril y a su tortura física y psicológica, las iglesias y las escuelas se encargaron de implantar en los trabajadores las semillas de las virtudes que demandaban las máquinas y que exigiría el progreso.

25 SMITH, A.[1956], La riqueza de las naciones, F.E.E., México, p. 3.
La actividad científica se basaba en la asunción de que la naturaleza y la sociedad, como objeto de análisis, podían ser separados del sujeto que los estudiaba. Eso dio por resultado una ciencia dividida en parcelas de conocimiento y el mito de una ciencia neutral, libre de valores que legítima a los intelectuales "puros" o científicos. "En otras palabras, lo Verdadero conduce al Bien. La racionalidad se convirtió en "racionalidad científica" y el conocimiento fue sinónimo de "conocimiento científico". Otras formas de conocimiento y otras apelaciones a la racionalidad, como el conocimiento práctico agrícola, medicinal o artesanal, fueron consideradas como de segunda categoría" (Fontowicz Ravetz, 1996: 7).

Lo que definimos como ciencia es, sobre todo, un producto social de lo que puede ser caracterizado como "sistema científico"; es decir, toda construcción epistemológica es el resultado de una situación sociocultural de naturaleza histórica, por lo que el método científico no garantiza la separación absoluta entre razón y pasión. Dicho de otro modo, la "ciencia" se ve afectada por el contexto intelectual, y la praxis intelectual y política de quienes la producen ya que el sistema científico, incluyendo la tecnología basada en él, constituye un fenómeno social que, para su análisis, requiere la aplicación de los cam- biantes teoría y método científicos; y por tanto, considerar tanto el pensamiento científico convencional como el alternativo, tal como han sido caracterizados anteriormente. "La historia de cualquier ciencia, sin embargo, puede escribirse - y de hecho se escribe- como si se tratara de un fenómeno independiente, como si fuera la historia de una progresión del intelecto humano. Por supuesto, las interrelaciones de la ciencia con la sociedad no niegan un cierto grado de autonomía a la actividad científica, y afirmar, por otra parte, la capacidad de la ciencia para ejercer sobre la sociedad una acción crítica y transformadora. En consecuencia, constituye un error tan grave como el anterior escribir la historia de la ciencia como un mero reflejo de las presiones, las exigencias y los conflictos de la sociedad. Lo que es más peculiar de la ciencia, en definitiva, resulta aquello que acaba por transformar el objeto mismo de su estudio y de su actividad: la naturaleza y la sociedad" (Palerm, 1980: 14).

Modernización y cientificación

El concepto de "modernización" (Habermas, 1989) se incorpora a la "literatura científica" en los años cincuenta. Caracteriza un enfoque teórico que hace suyo el problema de Max Weber a través de una elaboración técnica realizada con las herramientas del funcionalismo sociológico. "El concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acumulativos y que se refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad del trabajo; a la implantación de poderes políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de derechos de participación política, de las formas de vida urbana y de la educación formal; a la secularización de valores y normas, etc. La teoría de la modernización práctica es, en el concepto de modernidad de Max Weber, una abstracción preñada de consecuencias. Desgaja la modernidad de sus orígenes moderno-europeos para esterilizarla y convertirla en un patrón de procesos de evolución social neutralizados en cuanto al espacio y al tiempo". Con ello se generaliza una teoría de la evolución "que no necesita quedar grabada con la idea de culminación o remate de la modernidad, es decir, de un estado final tras el que hubieran de ponerse en marcha evoluciones "posmodernas". Así, al desprender la modernización de sus orígenes históricos un observador científico, puede desprenderse del racionalismo occidental, con lo que "los procesos de modernización, que siguen discurriendo, por así decirlo, de forma automática, pueden relativizarse desde la distancia mirada de un observador posmoderno". Se construye así una modernización que se "limitaría a ejecutar las leyes funcionales de la economía y del Estado, de la ciencia y de la técnica, que supuestamente se habrían acuñado para construir un sistema ya no influyente" (Ibid.p., 12-13). Esta incontenible aceleración de los procesos sociales constituye el cemento con el que se forjan las sociedades posindustriales o capitalistas avanzadas.

Una de las características clave de tales sociedades posindustriales o modernas lo constituye el papel que juega en ellas la inno- vación científica y tecnológica: a través de ellas se pretende el control social del cambio, anticipando el futuro con el fin de planificarlo. La ciencia y la tecnología permiten, al fin, legitimar la acción social con una nueva ética tecnocrática que sustituye a la religión y proporciona al hombre moderno una interpretación fi- dedigna de la naturaleza y la sociedad, transformándose con ello en la "ideología" de las sociedades posindustriales.

Como acabamos de ver, ha sido Habermas quien, continuando la tradición de la Escuela de Frankfurt, construye una teoría crítica de la sociedad capitalista posindustrial (Ibid.: 1968, 1969; Soé, 1988,p., 17-29). En ella la conciencia tecnocrática desarrollada a través de la ideología científica diluye la relación capi- tal-trabajo reinterpretando a través de una ilusión racionalizada la explotación y la opresión; "la conciencia tecnocrática refleja no sólo la separación de una situación ética sino que mantiene el hombre aparte de la represión que la ética, como una categoría de la vida, puede ejercer sobre él" (Habermas, 1972: 353-375, 373). Así pues, la nueva fórmula de legitima- ción que proporciona una interpretación del mundo para el hombre moderno lo constituye la extensión de los principios científicos a cualquier ámbito de explicación. El núcleo central del capitalismo avanzado es, pues, la institucionalización de la in- vestigación científica capaz de transferir la revolución tecnoló- gica que experimentó en la industria a las demás actividades del hombre. Se desarrolla, así, un proceso de cientificación que en su aplicación a la "política concierne entonces automáticamente con la teoría desarrollada por Weber, extendida por Schumpeter, y ahora cuestionada por la moderna sociología política, una teoría que en su último análisis, reduce el proceso demográfico de toma de decisiones a un procedimiento de aclamación regulada para que las élites designadas se alternen en el ejercicio de poder. De esta forma el poder, inmutable en su sustancia irracional, puede ser legi- timado pero no racionalizado" (Ibid.p., 68).
El carácter opresor de la ciencia y la tecnología es conceptualizado por Marcuse en los siguientes términos: “el progreso técnico multiplicó las necesidades y las satisfacciones, en tanto que su utilización convirtió tanto a las necesidades como a las satisfacciones en represalias; ellas mantienen por sí mismas el sometimiento y la dominación” (Marcuse, 1983: 411). Tal carácter es reinterpretado por Habermas mediante el concepto de racionalización que conduce supuestamente a la racionalidad formal frente a la racionalidad instrumental (1984: 54 y ss). Así, el desarrollo tecnológico y sus aplicaciones en la economía de las sociedades avanzadas pone de manifiesto un nuevo tipo de racionalidad: la racionalidad científico-técnica y, con ella, la cientificación del hombre y la naturaleza. Ello significa que la agricultura industrializada puede artificializar la naturaleza reproduciéndola a través de la ciencia y, por tanto, aportar algo decisivo en la configuración de la estructura social del mundo rural de las sociedades postindustriales; el hombre puede, a través de la tecnología, separarse de la naturaleza, dominarla y, finalmente, ser el rey de la creación. La modernización puede conseguir reproducir la naturaleza y, por consiguiente, volver a crear aquello que con su tecnología científica destruyó; destrucción esta fugaz, ya que no necesita mantener unos mecanismos de reproducción natural desde el momento en que el hombre, a través de la ciencia, puede volver a configurar de nuevo algo que previamente destruyó: la ciencia no tiene límites: es el dios de la modernidad y es necesario sacrificar al campesino en sus altares (Sevilla Guzmán y Giner, 1980: 13-27).

Comienza a gozar de una general aceptación el imputar a la dimensión internacional que adoptan los sistemas productivos que controlan la mercantilización de los recursos naturales la responsabilidad central de la crisis ecológica que atravessamos a nivel planetario. En efecto, en la última década han crecido los trabajos científicos y la divulgación crítica en torno a este tema, quedando nítidamente asentado el aserto de que el manejo industrializado de los recursos naturales rompe las tasas de reacumulación y reposición de los residuos produciendo un creciente incremento de la contaminación. La posibilidad de reutilización de tan sólo una parte de los residuos origina que éstos se transformen en distintas formas de contaminación y generen una creciente pérdida de apaldu productiva de los recursos naturales.

Son múltiples las formas de resistencia de la agricultura basada principalmente en el trabajo familiar y en unidades de producción constituidas por grupos domésticos, sean de naturaleza campesina (Sevilla Guzmán, 1991a: 366-399) o de producción simple de mercancías agrícolas (Friedmann, 1978: 545-586; 1980: 158-184), basándose fundamentalmente en la propiedad individual de la tierra y en la naturaleza refractaria de los procesos biológicos y ecológicos incluidos en la producción agraria al requerir éstos, en muchos casos, atención individual en intercambios naturaleza - sociedad en términos de valores de uso (Toledo, 1993). No obstante, existen multitud de formas históricas de resistencia a la penetración cada vez mayor por el capital en la agricultura (Goodman et al., 1986: 20-40).

Ciencia, riesgo y ética ambiental

A finales del siglo XX los científicos sociales, especialmente en Europa, han comenzado a analizar el creciente interés de la gente por temas como la globalización y el cambio medioambiental. Beck, en su clásico libro La sociedad del riesgo (1992), (originalmente publicado en alemán en 1986), sugiere que en las postrimerías del siglo XX, las fuerzas productivas de la sociedad industrial en Europa han “perdido su inocencia”. El aumento del poder desde el “progreso” tecnocultural, es decir, el creciente escurrimiento por la producción de riesgos... (y la)... lógica de la producción y distribución de riesgos se desarrolla en comparación con la lógica de la distribución de riqueza” (Ibid., p. 12-13). Así, mientras que la ciencia y la tecnología industrial han mantenido hasta aquí el equilibrio entre el crecimiento de la población y la producción de alimentos, las consecuencias medioambientales de este logro parecen amenazar las bases ecológicas de la vida misma. Sin embargo, como Beck sugiere, nuestro sentido industrial del “estar en riesgo” está tanto producto de nuestro modo de vida industrial, como de una crisis medioambiental “real”. El riesgo se identifica con nuestra dependencia de un sistema de producción, distribución y consumo experto y globalizado, que nos aleja de las demás personas y de la naturaleza. Tales sistemas pueden tener consecuencias inesperadas -como son la pérdida del hábitat natural y la vida salvaje, la aparición de enfermedades como la encefalitis botulínica, también llamada enfermedad de las “vacas locas”, o la más reciente contaminación por dioxina de los alimentos ocasionada en Bélgica. Cuando tales “accidentes” ocurren, frecuentemente, somos capaces de responder, pero, si no, tomamos hábitos para prevenirla. Debido a su complejidad, estos riesgos pueden ser extremadamente difíciles, si no imposibles de interpretar, puesto que generalmente llegan a nosotros bajo la forma simplificada de ásperos debates entre científicos y políticos. Como Irwin puntualiza: “un tema usual en los debates y controversias medioambientales se refiere a la cuestión de la naturaleza del conocimiento medioambiental -de cómo identificamos y medimos la destrucción medioambiental y las amenazas relacionadas con el medioambiente, con nuestra supervivencia y modo de vida”. Mientras que el tratamiento con éxito de los temas medioambientales parece necesitar definiciones autorizadas y claras del riesgo y la amenaza, las explicaciones científicas frecuentemente luchan por conseguir legitimidad política, como si testificaran ampliamente las casas recientes sobre seguridad alimentaria y polución ambiental, y por ello, “el conocimiento medioambiental se ha convertido en un ámbito diverso y cuestionado” (1997: 218).

Las consecuencias no deseadas de la producción, distribución y consumo industriales y globalizados, y la naturaleza de los conocimientos y expertos, aparentemente cuestionados, han dado lugar a un nuevo desarrollo de ciencia, la verdad y el progreso. Esta pérdida de fe en "el contexto de nuestra existencia actualmente tiende a seco, es un elemento clave en el surgimiento contemporáneo del riesgo y la inseguridad, lo que sugiere que la crisis medioambiental es tanto la crisis de nuestra modernidad como de naturaleza extrema".
A pesar del medio siglo de esfuerzos por el desarrollo, la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado. Como Esteva y Ilich apuntan: “el desarrollo promueve riqueza, pero para la mayoría sólo significa la modernización de su pobreza y el aumento de la dependencia de la dirección y administración de los otros” (1986: 6).

En suma, la producción, distribución y el consumo industrial moderno han producido respuestas medioambientales no esperadas que parecen amenazar la integridad y sustentabilidad del sistema ecológico del que la vida humana depende. Tales polarizaciones socioeconómicas y tal degradación ecológica han generado una pérdida de fe en la autoridad de la ciencia y en la legitimidad de los gobiernos supuestamente democráticos que incrementan la situación de riesgo y es parcialmente responsable de la crisis actual.

**Ciencia: ¿estructura social o control del riesgo?**

La ciencia, en general, puede ser definida como el conjunto de mecanismos que, mediante la utilización de la investigación y el pensamiento teórico y lógico-argumental, pretende describir sistemáticamente, explicar y predecir la realidad (natural o social) para generar un cuerpo de conocimientos, contrastados empíricamente, que permitan entenderlo. Existen, por tanto, formas de indagación específicas de la ciencia que, a través de un proceso presumiblemente acumulativo, han ido variando en el tiempo, pretendiendo perfeccionarse. Tal es el caso de la inducción (generalización a partir de la interpretación de observaciones) y la deducción (construcción de conclusiones a partir de la articulación lógica de varias proposiciones que se suponen válidas). Ambas suelen articularse en procesos más amplios de indagación. De entre ellos, la forma más acabada es la hipotético-deductiva. Consiste ésta en la formulación de hipótesis capaces de explicar determinados fenómenos sobre los que poseemos información previa. Tales hipótesis se encuentran en el contexto de una teoría que explica determinada parcela de la realidad cuyo conocimiento queremos ampliar.

El paso siguiente consiste en operativizar, de alguna manera, las hipótesis, de forma que podamos (en ellas mismas, o en sus consecuencias observables) obtener derivaciones lógicas deducidas a partir de ellas) contrastarlas con la realidad mediante experimentos diseñados para ello, o en general, a través de técnicas generadas para la obtención de datos.

Se llega así a obtener evidencia empírica en la dirección apuntada por la hipótesis, o a falsar ésta, en cuyo caso, habría de abandonarse, o reformularse. De obtenerse sucesivas evidencias favorables a una hipótesis, ésta será admitida (en forma provisional) como válida, pasando así a integrarse en el contexto teórico formulado (Popper, 1974: 73 y ss.).

Probablemente, la operación clave de la ciencia se encuentre en su pretensión de “romper el discurso ideológico que cubre sus objetos”, tengan éstos una “realidad” social o natural. Tal tarea se lleva a cabo pretendiendo obtener la objetividad del investigador al conseguir un modo de observación que neutralice su ideología. En el caso de las llamadas “ciencias naturales” -que se enfrentan a objetos de sí no hablantes-, ese discurso había de ser dejado de lado ya que aunque fuera deconstruida nada podría reconstruirse con sus piezas: por eso recurrieron a la manera menos discursiva de las prácticas significativas, la estadística. En el caso de las ciencias sociales -que se enfrentan a objetos hablantes-, ese discurso había de ser deconstruido para reconstruir con sus piezas otro discurso científico; pero en una primera etapa se recurriría a la estadística para romper el discurso ideológico que recubre el objeto, “aunque inconscientemente se vuelca a recurrir con otro discurso, pretendidamente científico, pero ideológico en cuanto no es posible trascenderlo” (Ibáñez, 1983: 207). Es éste el mecanismo a través del cual la ciencia pretende aprehender la realidad generando datos susceptibles de ser manipulados mediante artificios de construcción empírica. De esta manera la ciencia utiliza una forma de conocimiento atomista (el todo es la suma de las partes), mecánico (los sistemas se mueven de un equilibrio a otro), universal (existen principios generales) y monista (el conocimiento parcial puede integrarse en un todo coherente).

Ante estas premisas, sobre las cuales la ciencia elabora su forma de escudar la realidad, la agroecología, aceptando la biodiversidad ecológica y sociocultural y partiendo de la necesidad de aceptar otras formas de conocimiento distintas al conocimiento científico, elabora las siguientes premisas alternativas: para generar un conocimiento holístico (las partes no pueden entenderse fuera de su totalidad la cual es distinta a la suma de sus partes), sistemático (los sistemas son evolutivos y aunque puedan ser mecánicos, o determinísticos son no predecibles), contextualizador (son contingentemente a un gran número de factores particulares en el tiempo y el espacio), subjetivo (no pueden entenderse fuera de nuestras actividades y valores) y pluralista (los sistemas complejos sólo pueden conocerse a través de pautas de conocimiento alternativas que son necesariamente simplificaciones de la realidad) (Noguado, 1994: 61-80).

Históricamente, para el método analítico utilizado por la ciencia, la realidad ha de diversificarse en diferentes dimensiones, para, escrutando cada una de ellas por separado, integrarlas después y obtener una visión de la misma. La primera separación consiste en diferenciar el mundo físico o natural del mundo social. Después, cada una de estas grandes parcelas permite ulteriores diferenciaciones que aparecen en las ciencias naturales (física, química, biología, geología...) y las ciencias sociales (economía, sociología, antropología, historia...). Sin embargo, como enfatiza la agroecología, la realidad, tanto física como social, constituye un todo en evolución, de forma tal que el hombre, como un animal más, transforma la realidad y se transforma a sí mismo, en una interacción recíproca.

En efecto, si seguimos el razonamiento del sociólogo Edgar Morin (1967) y analizamos lo que la ciencia ha aportado al desarrollo del bienestar humano y al avance tecnológico a la vínculo...
culado, observamos que, junto a los logros de la sanidad, el nivel de instrucción y, en general, el bienestar material del "primer mundo", aparecen otros males que, "específicamente modernos" (supersociología, polución, degradación ecológica, aumento de las desigualdades, amenaza termonuclear), resultan como dice Wojciechowski (1978), "inseparables de los progresos del conocimiento científico. Inconscientes de lo que la ciencia es y hace en la sociedad, los científicos se sienten incapaces de controlar los poderes sojuzgadores o destructores surgidos de su saber". El problema es el siguiente: "se puede comer sin conocer las leyes de la digestión, respirar sin conocer las de la respiración, se puede pensar sin conocer las leyes ni la naturaleza del conocimiento, pero no se puede, como hace el hombre de hoy en día, hacer ciencia e implementarla en tecnologías sin tener conocimiento de ese conocimiento" (Morin, 1985: 13).

En este contexto, la ciencia (incluidas las tecnologías de ella derivadas) puede ser considerada como una forma específica de escanear la realidad basada en la simplificación de la complejidad para, mediante un conocimiento abstracto, generar su sistema social de gestión del riesgo a no equivocarnos (J. Ravecz y S. Funtowicz, 1990 y 1994: 189-196). El hecho de que el extraordinario desarrollo de las tecnologías derivadas de la ciencia haya generado en el hombre la creencia de poder obtener un dominio sobre la naturaleza, sintiendo la ilusión de encontrarse fuera de ella, ha determinado que el hombre utilice la ciencia, como estructura social, mediante el consenso de su "sistema de expertos", lo que obliga a la agroecología a buscar elementos de control a la hora de intervenir en el establecimiento de las normas y límites ambientales "científicamente indiscutibles".

### Ciencia y ética ambiental

Es en este contexto donde cabe situar a la agroecología que, aunque pretenda el manejo ecológico de los recursos naturales, y tenga, por tanto, como objeto la agricultura, ganadería y forestación, lo hace explicando las formas de degradación de los recursos y generando sistemas de contención, reposición y regeneración. Ello supone introducirse en aquellas áreas de conocimiento que le permitan entender, analizar y predecir los fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos que generan tales formas de degradación.

La agroecología no es una disciplina nueva, sino un nuevo campo de estudio que, por su enfoque, requiere combinar las hallazgos de diferentes disciplinas. Como señala Joan Martínez Alier (1998) es necesario llevar a cabo una "orquestación de las ciencias" donde los distintos hallazgos sean coordinados y las contradicciones e incompatibilidades sean abordadas para encarar su resolución. No se trata de caer en ningún reduccionismo, ni de buscar una utópica unificación de la ciencia, sino de aceptar un pluralismo metodológico (Nogaard, 1989), donde los límites de los juicios de autoridad de cualquier experto sean aceptados. En este sentido, "el conocimiento práctico de las poblaciones indígenas y los campesinos sobre biodiversidad agrícola es, a menudo, igual o superior al conocimiento experto occidental, mientras que en la naturaleza de muchos problemas socioecológicos actuales, de gran importancia y urgencia, donde los valores están en disputa y la incertidumbre (que no se reduce a riesgos probabilísticos) es grande, observamos que el campo de los "evaluadores" competentes para dar una opinión va mucho más allá del estrecho círculo de los expertos autorizados" (Martínez Alier, 1998: 74).

La ciencia convencional no permite, sin embargo, algo que resulta imprescindible hoy, ante su crisis epistemológica: la aparición de una epistemología participativa de carácter político, en la cual "todos los actores sociales interesados tengan algo importante que decir sobre el objeto y producto de la ciencia, generándose así, una comunidad extendida de evaluadores" (Funtowicz y Ravest, op. cit.; Martínez Alier, 1999: 97). Es ésta, la propuesta de la agroecología ya que, como consecuencia de su trabajo a nivel local, termina por defender "junto al pluralismo metodológico (orquestador de ciencias), un pluralismo epistemológico, modificador de la naturaleza (de estructura social "económicamente selectiva") de la ciencia convencional, ya que la existencia de alguna autoridad ajena a ella en la estructura social de control epistemológico podría transformar la naturaleza actual del riesgo a obtener una validación mayormente personal de su verdad, pudiendo incorporar, así, una dimensión ética que por sí sola es incapaz, en la actualidad, de incorpora a su pesquisa.

En el contexto del neoliberalismo y la globalización económica, en los términos más arriba definidos, el discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad ha permitido la aparición de lo que Enrique Leff define como neoliberalismo ambiental. Este puede ser definido como la estrategia generada para legitimar la desposesión de los recursos naturales y culturales de las poblaciones dentro de un esquema concentrado, globalizado, donde sea posible dirimir los conflictos en un campo neutral. El objetivo último es transformar la naturaleza en capital natural al que las poblaciones indígenas atribuyen un valor y, así, que su biodiversidad y saber tradicional pueda ser codificado, tras una compensación económica a las empresas transnacionales de biotecnología, las cuales "serían las instancias encargadas de administrar racionalmente los "bienes comunes", en beneficio del equilibrio ecológico, del bienestar de la humanidad actual y de las generaciones futuras" (Ibid., p., 26). Frente a esta amenaza, emerge, como una construcción imprescindible, la ética ambiental, a modo de rearme moral surgido de las luchas de resistencia de las comunidades indígenas y campesinas plasmado en su lógica de intercambio históricamente sustentable entre la naturaleza y la sociedad y traducida al lenguaje de la modernidad por el paradigma alternativo de la sostenibilidad.

18 LEFF, E. (1989), Saber ambiental, Siglo XXI, México.
Desde la agroecología se han aportado no pocos elementos al mismo; así partiendo de un antiguo trabajo de Víctor M. Toledo, es posible diferenciar cinco formas de conciencia vinculadas a la construcción del citado paradigma: a) conciencia de especie (la tierra no es legado de nuestros abuelos, sino el préstamo de nuestros nietos); b) conciencia de identidad (como construcción desde el mundo vivo y lo endémico de la reproducción biótica y social); c) conciencia de género (como ruptura del lastre histórico del patriarcado); d) conciencia intra-generacional (al superar la subordinación grupal vinculada a la edad) y e) conciencia de explotación (la asunción de lo propio desde la situación de pertenencia de cualquier forma de exclusión social).

En definitiva la ótica ambiental, en construcción, propone un sistema de valores asociado a una racionalidad alternativa respecto a la producción y al consumo, donde la moral individual y los derechos colectivos se articulan a la conservación de la naturaleza y la sociedad respecto a la heterogeneidad étnica y cultural y a la diversidad biológica.

A modo de conclusión: la ciencia como legitimadora del ecocidio cultural de la modernidad

Como venimos analizando a lo largo de este artículo, durante el siglo XVII se configura una nueva manera de generar conocimiento; la ciencia; ésta separa al hombre de la naturaleza, haciéndolo sentirse fuera de ella y capaz de dominarla. Concomitantemente surge el neoliberalismo histórico que atribuye al mercado una nueva condición de naturaleza: aquella que es capaz de establecer una nueva justicia, la mercantil; como consecuencia se inicia un proceso de mercantilización de la naturaleza y de la sociedad. El eurocentrismo científico de la identidad sociocultural occidental, configura entonces el concepto de modernización como el camino ineluctable a seguir por todos los grupos humanos; en él la productividad destaca como el elemento central que se extenderá en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Resumiendo, “la idea eje” de este trabajo es que la ciencia y la tecnología son, en el pensamiento liberal, las legitimadoras de los procesos de modernización responsables de la homogeneización sociocultural que invade durante el siglo XX al proceso histórico.

Es importante destacar que los cambios que la modernidad ha producido en América Latina se han dado como ruptura con el pasado, transplanteando y copiando las formas de vida y la organización socioeconómica de la identidad occidental, al llamado “nuevo continente”. El pensamiento científico convencional es el resultado de la interacción entre el quehacer científico y las presiones de los centros de poder de la sociedad, que utilizan éste para legitimar sus formas de dominación.

El proceso de modernización, a través de la innovación científica y tecnológica, ha producido, entre otros, un quiebre en la relación hombre-naturaleza y su aplicación en América Latina llegó a constituir una auténtica agresión cultural. Los grupos sociales indígenas aparecen como residuos anacrónicos en esta dinámica: no existe lugar para ellos, son los excluidos por su incapacidad para aceptar la nueva ética del mercado.

La búsqueda de apoyo con las naciones desarrolladas produjo una mejora en los intercambios comerciales, pero, por otro lado, una concentración del poder económico, un desarrollo dependiente con pérdida de integración social, fragmentación y desigualdad que se unen a la referida exclusión de los pueblos indígenas. Hablar hoy de modernización y globalización implica reconocer que el desarrollo del capitalismo se ha impuesto en todas partes. Los grupos indígenas han sido relegados a espacios marginales donde la productividad y eficiencia capitalistas no eran posibles y el uso múltiple del territorio que aseguraba la biodiversidad desaparece como tal; surge así una pérdida del papel histórico que el manejo indígena de los recursos naturales ha jugado respecto a la reproducción de las bases bióticas de la naturaleza. El resultado es que la agricultura industrializada, que incorpora la ciencia, se expande por el planeta; tras conquistar las zonas húmedas y templadas mediante las semillas mejoradas de alto rendimiento que trajo la Revolución verde, pretende ahora apropiarse de las áreas frágiles mediante arreglos transgénicos donde era imprescindible introducir este tipo de agricultura, que deteriora a la naturaleza y a la sociedad.

Como hemos mostrado anteriormente, la agroecología, con su crítica al pensamiento científico convencional y su propuesta de sustentabilidad, está generando, en la actualidad, un consenso respecto a la perversidad del proceso que conduce a la antigua “economía de mercado” a una “sociedad de mercado”, donde es posible potenciar la vida biológica y social en pos del “progreso universal”.

Bibliografía


ARNOLD, F.W., L. SZABOLCS y TARGULIAN, V.O. (1990), Global Soil Change, ILASA, Luxemburgo, Austria.

AVILES, J. (1992), "La eutrofización en España", en Revista de Ingeniería Civil (CEDEX), 86.


