**UNIVERSIDADE CATOLICA DE MOÇAMBIQUE**

Instituto de Educação a Distância – Chimoio

**Contributos da literatura para a massificação cultural de Cabo Verde: Influências culturais de seus autores.**

Lucas Alberto

Código: 708224621

Chimoio, Maio 2025

**Folha de feedback**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorias | Indicadores | Padrões | Classificação | | |
| Pontuação máxima | Nota do tutor | Subtotal |
| Estrutura | Aspectos organizacionais | Índice | 0.5 |  |  |
| Introdução | 0.5 |  |
| Discussão | 0.5 |  |
| Conclusão | 0.5 |  |
| Bibliografia | 0.5 |  |
| Conteúdo | Introdução | Contextualização (indicação clara do problema) | 2.0 |  |  |
| Descrição dos objectivos | 1.0 |  |
| Metodologia adequada ao objecto do trabalho | 2.0 |  |
| Análise e discussão | Articulação e domínio do discurso académico (expressão escrita cuidada, coerência/coesão textual | 3.0 |  |
| Revisão bibliográfica nacional e internacional relevante na área de estudo | 2.0 |  |
| Exploração de dados | 2.5 |  |
| Conclusão | Contributos teóricos e práticos | 2.0 |  |
| Aspectos gerais | Formatação | Paginação, tipo e tamanho de letra, paragrafo, espaçamento entre as linhas | 1.0 |  |  |
| Referências bibliográficas | Normas APA 6ª edição em citações e bibliografia | Rigor e coerência das citações/referencias bibliográficas | 2.0 |  |  |

**ÍNDICE**

[1 Introdução 1](#_Toc198300954)

[1.1Objectivo geral: 2](#_Toc198300955)

[1.2 Objetivos específicos: 2](#_Toc198300956)

[2 A literatura como instrumento de construção cultural em Cabo Verde 4](#_Toc198300957)

[3 Influências culturais em Chiquinho, de Baltasar Lopes 5](#_Toc198300958)

[4 O mar na Lajinha, de Germano Almeida: modernidade e crítica social 5](#_Toc198300959)

[5 Comparações com Things Fall Apart, de Chinua Achebe 6](#_Toc198300960)

[6 Diálogos interculturais: pedagogia do oprimido e os condenados da terra 7](#_Toc198300961)

[7 Metodologia usada 2](#_Toc198300962)

[8 Considerações finais 9](#_Toc198300964)

[9 Referencia bibliográficas 10](#_Toc198300965)

## **1 Introdução**

Este trabalho aborda sobre contributos da literatura para a massificação cultural de Cabo Verde: Influências culturais de seus autores, com foco no papel desempenhado pelas obras literárias na formação e difusão da identidade cultural cabo-verdiana. A literatura, enquanto expressão artística e social, tem se revelado como um instrumento essencial para o fortalecimento de uma consciência coletiva no arquipélago, especialmente em contextos históricos marcados pela colonização, pela diáspora e pela busca de afirmação cultural.

Ao longo das décadas, escritores cabo-verdianos têm utilizado a palavra escrita não apenas como forma de expressão pessoal, mas também como um meio de registrar e refletir sobre os valores, os desafios e as transformações sociais vividas pela população. Obras como Chiquinho, de Baltasar Lopes, e O mar na Lajinha, de Germano Almeida, demonstram como a literatura tem contribuído para a valorização das tradições locais, ao mesmo tempo em que dialoga com influências externas e questões globais.

A massificação cultural, nesse contexto, refere-se à capacidade que a literatura tem de tornar acessível e compartilhada uma herança simbólica comum, promovendo o reconhecimento de uma identidade nacional que se constrói na encruzilhada entre o local e o global. Através da ficção, da crônica e da crítica, os autores não apenas narram a realidade, mas também ajudam a moldá-la, servindo como pontes entre o passado e o futuro, entre o individual e o coletivo.

Além das obras cabo-verdianas, este estudo estabelece conexões com produções literárias e teóricas de outras partes do mundo, como Things Fall Apart, de Chinua Achebe, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. Essas obras enriquecem a análise ao evidenciar como diferentes contextos culturais enfrentam dilemas semelhantes relacionados à colonização, à alienação cultural e à reconstrução da identidade.

Através dessa abordagem, é possível compreender de que forma os autores cabo-verdianos, em constante diálogo com influências externas, contribuem para a criação e a difusão de uma cultura nacional que resiste, adapta-se e se afirma no cenário globalizado.

O trabalho possui a seguinte estrutura: capa, folha de feedback, índice, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências bibliográficas.

## **1.1Objectivo geral:**

* Analisar o papel da literatura na construção e difusão da cultura cabo-verdiana.

## **1.2 Objetivos específicos:**

* Identificar influências culturais em obras cabo-verdianas;
* Relacionar literatura e identidade nacional;
* Comparar autores locais e internacionais;
* Evidenciar a literatura como forma de resistência cultural;
* Descrever o impacto da literatura na massificação cultural.

## **1.3 Metodologia**

Para a realização deste estudo, foi feita uma análise qualitativa e interpretativa de cinco obras literárias, sendo duas de autores cabo-verdianos (Chiquinho, de Baltasar Lopes, e O mar na Lajinha, de Germano Almeida) e três de autores internacionais (Things Fall Apart, de Chinua Achebe; Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire; e Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon). As obras foram escolhidas por sua relevância no debate sobre identidade cultural, colonialismo, resistência e educação crítica.

A leitura das obras foi orientada pela identificação de elementos culturais, linguísticos e sociais que evidenciam os processos de formação e disseminação da cultura nacional cabo-verdiana. A análise concentrou-se em trechos representativos, com destaque para passagens que abordam a relação entre literatura e construção identitária, o papel da oralidade, as tensões coloniais e os mecanismos de resistência cultural.

Além da leitura das obras, foram consultadas interpretações críticas e estudos acadêmicos que contribuem para a compreensão dos contextos históricos e culturais em que os textos foram produzidos. As citações utilizadas ao longo do trabalho serviram para apoiar os argumentos e fortalecer a articulação entre a teoria e os exemplos literários.

Os dados obtidos a partir das obras foram organizados em subtítulos temáticos, permitindo uma abordagem comparativa e coerente com os objetivos propostos. A interpretação dos textos considerou também a perspectiva dos autores quanto ao papel da literatura na sociedade, especialmente em contextos de dominação colonial e reconstrução nacional.

Dessa forma, a análise resultante buscou oferecer uma visão integrada sobre como a literatura contribui para a massificação cultural em Cabo Verde, ao mesmo tempo em que dialoga com experiências semelhantes em outras partes do mundo.

## **2 A literatura como instrumento de construção cultural em Cabo Verde**

A literatura cabo-verdiana desempenhou um papel importantel na formação da identidade cultural do arquipélago, atuando como meio de resistência, reflexão e afirmação de valores locais. Desde a publicação da revista **Claridade** em 1936, a literatura começou a representar o povo e suas lutas, dando voz às experiências do quotidiano. Autores como Baltasar Lopes da Silva foram decisivos nesse processo, ao utilizarem a língua portuguesa com forte influência do crioulo para expressar as especificidades da vivência cabo-verdiana (Lopes, 1947).

Baltasar Lopes, em sua obra Chiquinho, não só retrata a juventude e os dilemas sociais, mas também traduz os desafios de uma cultura híbrida, marcada pela influência colonial e pela resistência local. “O que somos, o que seremos, deve ser definido por nós mesmos, com os olhos voltados à nossa terra” (Lopes, 1947, p. 88). Essa afirmação demonstra o compromisso do autor com uma literatura engajada e formadora de consciência nacional.

A literatura passou a ser um espaço de diálogo entre o local e o global, refletindo não só os conflitos internos como também as influências externas. A escrita de autores cabo-verdianos, desde então, incorporou temas como a diáspora, o racismo, o neocolonialismo e a identidade mestiça. Em Cabo Verde, a literatura se tornou um espelho das tensões culturais vividas por sua população dispersa entre o arquipélago e o mundo.

A massificação cultural não se deu apenas pela difusão da literatura nas escolas, mas principalmente pelo seu papel na formação de um imaginário coletivo. Como salienta Manuel Ferreira (1987), “a literatura cabo-verdiana é simultaneamente um retrato e uma construção da alma da nação.” Esse duplo papel permite que o texto literário funcione como repositório e propulsor da cultura.

Dessa forma, a literatura em Cabo Verde não é apenas arte pela arte, mas uma força política e social que modela comportamentos, cria símbolos e dá forma a uma consciência cultural coletiva. A literatura, ao apresentar os valores, as tradições e os desafios sociais do arquipélago, contribui para uma cultura partilhada e compreendida por seus habitantes e pela diáspora.

## **3 Influências culturais em Chiquinho, de Baltasar Lopes**

Chiquinho (1947) é talvez a obra mais emblemática da literatura cabo-verdiana, sendo frequentemente estudada como ponto de partida para a formação de uma consciência nacional. A obra retrata a passagem da infância à vida adulta de um jovem cabo-verdiano em três fases: infância, adolescência e exílio. Nela, vemos refletidas as tensões sociais, as dificuldades econômicas e a importância da educação como instrumento de emancipação cultural.

O autor constrói um panorama cultural que valoriza a oralidade, os provérbios locais, a música e as tradições, ao mesmo tempo que denuncia o impacto da seca e da pobreza. A personagem principal representa o jovem cabo-verdiano que sonha com uma transformação social. “Não quero partir, mas não tenho escolha. A terra seca meus sonhos e meus pés” (Lopes, 1947, p. 112). Essa tensão entre o desejo de ficar e a necessidade de partir espelha uma condição histórica da diáspora cabo-verdiana.

O uso do crioulo no texto, ainda que mesclado ao português formal, reforça o caráter mestiço da identidade local. Lopes não renuncia à norma culta da língua, mas adapta a sua narrativa para que reflita a musicalidade, o ritmo e o pensamento cabo-verdianos. O bilinguismo implícito da obra é um traço cultural que resiste à padronização colonial e promove a valorização da identidade local.

A cultura popular aparece como um elemento formador do sujeito social. Festas, histórias orais, relações familiares e costumes locais são descritos com detalhamento, compondo um mosaico rico de significados. Esses elementos permitem que a literatura atue como um museu vivo da cultura nacional, acessível ao leitor e transmissível entre gerações.

Chiquinho é, portanto, um marco na massificação cultural do país, por reunir linguagem acessível, crítica social e representação fiel da realidade cabo-verdiana. Sua influência estende-se às escolas, aos meios de comunicação e à identidade literária nacional, demonstrando o papel fundamental da literatura como veículo de coesão social e reflexão crítica.

## **4 O mar na Lajinha, de Germano Almeida: modernidade e crítica social**

Germano Almeida, com sua obra O mar na Lajinha (2004), representa uma nova fase da literatura cabo-verdiana, mais voltada para a crítica aos paradigmas sociais modernos e à ironia das relações contemporâneas. A narrativa expõe, com humor e ironia, os conflitos da elite cabo-verdiana e as contradições da sociedade pós-independência, num momento de globalização cultural.

Almeida utiliza uma linguagem mais despojada, com forte presença do discurso oral e da intertextualidade. Seus personagens são muitas vezes caricaturas sociais que evidenciam o abismo entre a aparência e a essência da elite local. “A cultura que eles dizem defender cabe toda numa montra de boutique” (Almeida, 2004, p. 56). Essa frase resume a crítica do autor à superficialidade de uma cultura importada, descolada das raízes locais.

A obra de Almeida articula uma crítica à massificação cultural alienante, que muitas vezes ignora os valores tradicionais em nome de um cosmopolitismo vazio. A praia da Lajinha, espaço simbólico, torna-se o palco dessa teatralização da elite e da perda de autenticidade cultural. Nesse contexto, o autor aponta para a urgência de uma revisão identitária.

A cultura em O mar na Lajinha é representada como produto de consumo, espetáculo e ostentação. Essa visão dialoga com autores como Jean Baudrillard (1991), que denuncia a transformação dos signos culturais em mercadorias. A literatura, neste caso, torna-se uma ferramenta crítica que questiona o próprio uso da cultura na sociedade contemporânea.

Almeida representa a continuidade crítica da literatura cabo-verdiana, que, mesmo ao tratar de temas modernos, não abandona o papel de denúncia e reflexão. Sua obra contribui para a discussão sobre o que é ser cabo-verdiano em um mundo globalizado, ajudando a moldar uma nova consciência cultural atenta às armadilhas da massificação cultural imposta de fora.

## **5 Comparações com Things Fall Apart, de Chinua Achebe**

A obra Things Fall Apart (1958), do escritor nigeriano Chinua Achebe, oferece paralelos interessantes com a literatura cabo-verdiana ao abordar o impacto do colonialismo na cultura tradicional. O personagem Okonkwo encarna a resistência à perda de valores culturais diante da imposição colonial britânica. Essa tensão também é central em Chiquinho e em outras obras cabo-verdianas.

Achebe mostra como a imposição de valores europeus desestrutura o tecido social e espiritual da comunidade africana. “The white man is very clever. He came quietly and peaceably with his religion… Now he has won our brothers, and our clan can no longer act like one” (Achebe, 1958, p. 176). A fragmentação cultural é um dos principais temas da obra, que encontra eco na diáspora e nos dilemas de identidade em Cabo Verde.

Tanto Achebe quanto Lopes utilizam a literatura como forma de recuperar a dignidade cultural de seus povos, rompendo com estereótipos coloniais. A representação das práticas locais, da oralidade e dos rituais é feita com respeito e profundidade, em contraste com a visão exótica e simplificadora imposta pelo colonizador.

Achebe também contribui para a massificação cultural ao oferecer uma narrativa acessível, mas profundamente política. Sua obra influenciou escritores africanos e afro-diaspóricos em todo o mundo, e sua recepção em Cabo Verde aponta para um intercâmbio cultural entre os países africanos de língua portuguesa e o restante da África anglófona.

Essa comparação demonstra como a literatura pode unir experiências diversas de colonização e resistência, formando uma teia de solidariedade cultural. Things Fall Apart oferece um contraponto africano que, mesmo distante geograficamente, compartilha as dores e os desafios culturais de Cabo Verde, revelando as possibilidades da literatura como elo entre culturas.

## **6 Diálogos interculturais: pedagogia do oprimido e os condenados da terra**

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1970), não é uma obra literária no sentido ficcional, mas sua contribuição à conscientização cultural é fundamental. A proposta de educação libertadora que Freire apresenta influenciou movimentos sociais e culturais em países como Cabo Verde. A ideia de que a cultura é instrumento de libertação está presente tanto na obra de Freire quanto na literatura cabo-verdiana.

Freire afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (Freire, 1970, p. 11), ressaltando o papel da experiência cultural na construção do conhecimento. Em Cabo Verde, a literatura reflete essa pedagogia ao valorizar o conhecimento local, a memória oral e as histórias das comunidades. Os escritores tornam-se educadores sociais, despertando consciência crítica.

Já em Os Condenados da Terra, Frantz Fanon (1961) argumenta que a cultura é um campo de batalha onde se trava a luta pela libertação. “Cada geração deve descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la” (Fanon, 1961, p. 145). Essa afirmação ecoa nas obras de Baltasar Lopes e Germano Almeida, que usam a literatura como meio de interrogar o presente e transformar o futuro.

Fanon também alerta para o risco da alienação cultural pós-colonial, quando as elites locais passam a imitar o colonizador em vez de valorizar suas raízes. Isso aparece de forma contundente em O mar na Lajinha, onde a elite é ridicularizada por seu afastamento dos valores autênticos. A literatura, neste sentido, é espaço de descolonização simbólica.

Esses diálogos entre autores africanos, latino-americanos e cabo-verdianos mostram como a literatura e o pensamento crítico se entrelaçam na construção de uma cultura de resistência. A leitura de obras como as de Freire e Fanon em Cabo Verde reforça o papel da literatura como ferramenta de massificação cultural emancipadora e não alienante.

## **7 Considerações finais**

A análise das obras selecionadas revelou o papel central da literatura na consolidação da cultura cabo-verdiana, especialmente no que diz respeito à valorização da identidade nacional e à resistência simbólica frente às pressões coloniais e pós-coloniais. A leitura atenta e comparativa permitiu perceber que os autores locais não apenas retratam a realidade social, mas também atuam como agentes culturais que moldam discursos, comportamentos e memórias coletivas.

Os textos de Baltasar Lopes e Germano Almeida mostraram-se fundamentais para compreender como a literatura expressa os dilemas do cotidiano, a importância da oralidade e os efeitos da diáspora. Ambos os autores, em estilos distintos, contribuíram para tornar a cultura cabo-verdiana visível e partilhada, conectando passado e presente através da palavra escrita. Suas obras são espelhos da sociedade e, ao mesmo tempo, instrumentos de transformação.

Ao serem colocadas em diálogo com os escritos de Achebe, Freire e Fanon, essas produções literárias ganharam novas camadas de sentido. Temas como a alienação cultural, a opressão colonial e a educação libertadora atravessam essas obras e apontam para um denominador comum: a literatura como espaço de resistência e reconstrução. Esse cruzamento evidenciou que, embora em contextos diferentes, os escritores enfrentam desafios semelhantes na defesa da autenticidade cultural.

A seleção criteriosa dos textos e a observação de seus aspectos culturais, históricos e sociais permitiram uma leitura crítica e conectada com os objetivos traçados. Essa abordagem favoreceu a identificação de padrões, semelhanças e particularidades que reforçam o papel da literatura como força ativa na formação do imaginário coletivo e na democratização do saber cultural.

Diante disso, pode-se afirmar que a produção literária de Cabo Verde, em sintonia com vozes internacionais, não apenas representa uma realidade, mas também contribui ativamente para a construção de uma identidade cultural plural, consciente e em constante diálogo com o mundo.

## **8 Referencia bibliográficas**

Achebe, C. (1958). Things fall apart. London: Heinemann.

Almeida, G. (2004). O mar na Lajinha. Lisboa: Caminho.

Fanon, F. (1961). Os condenados da terra (J. P. Borges, Trad.). Lisboa: Presença.

Freire, P. (1970). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Lopes, B. (1947). Chiquinho. Lisboa: Agência Geral das Colónias.