Controverses et polémiques religieuses
Antiquité-Temps modernes
L’ÉGLISE FACE À LA CHRISTIANISATION DES SPECTACLES DE LA TRADITION ROMANO-PAÏENNE

JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Les critiques que les Pères de l’Église adressèrent aux spectacles sont bien connues. Elles suivent une tradition littéraire que l’on peut faire remonter à Tertullien. Les arguments de cet écrivain se répétèrent presque sans variations jusqu’au viième siècle, avec Isidore de Seville, de telle manière qu’ils devinrent de vrais topoi. Ces arguments peuvent se résumer de la façon suivante : idolâtrie dans tous les spectacles, et péchés moraux associés à chaque genre de jeux : folie au cirque, luxure au théâtre et cruauté à l’amphithéâtre.

Comme on peut le voir, le délit principal imputé aux spectacles était l’idolâtrie, le péché le plus grave où le chrétien pouvait tomber. Cependant, cet argument devint inefficace, au moins en théorie, à la fin du ivème siècle. En effet, à ce moment-là, les empereurs Honorius et Arcadius promulguèrent des lois avec le but de séculariser les jeux. La plus importante d’entre elles est datée du 3 juillet 395 et fut promulguée par Arcadius et adressée à Heraclianus, correcteur Paflagoniae. Selon cette disposition, on excluait absolument du calendrier officiel romain toute festivité païenne célébrée régulièrement ; c’est-à-dire, des jours considérés feriati. Cela signifiait que tous les jeux d’origine païenne, c’est-à-dire, ceux les plus traditionnels comme les ludi Apollinari ou les ludi Romani.


1 C. Th., II, 8, 22 (395) : XVI, 10, 17-18 (399).
perdaient toute leur composante religieuse. Les spectacles qui accompagnaient ces fêtes continuèrent à être célébrés, mais comme un amusement laïc. En conséquence, on peut affirmer que, au moins officiellement, à la fin du IVᵉ siècle les spectacles romains étaient un phénomène tout à fait sécularisé.

Un certain temps après, se produit la christianisation des jeux romains. On ignore quand cela arriva exactement, mais c'est un fait indéniable. Le Livre des Cérémonies, du xᵉ siècle, nous décrit le complexe cérémonial que l'on réalisait à l'occasion des courses de l'hippodrome : quand l'empereur arrivait à la kathisma, la loge impériale, il bénissait avec l'extrémité de sa chlamyde par trois fois le peuple réuni sur les gradins. Après avoir fait cela, il s'asseyait sur son trône et le peuple l'acclamait.

 Certes, il s'agit d'un rituel pratiqué à Byzance pendant le xᵉ siècle, mais on ne doit pas oublier que le Livre des Cérémonies est une compilation de textes de protocole écrits en diverses époques. Un de ces textes fut rédigé par Pierre Patrice, qui vécut sous le règne de Justinien Iᵉʳ et qui décrit les cérémonies de couronnement de certains empereurs : Léon Iᵉʳ (457), Anastase Iᵉʳ (491) et Justin Iᵉʳ (518). Si l'on observe la cérémonie de couronnement du premier, on constatera qu'à ce moment il y avait déjà un cérémonial chrétien dans la liturgie de l'hippodrome, le lieu où l'on réalisait le couronnement. Après l'arrivée de l'empereur à la kathisma, le peuple recevait le nouveau souverain avec la formule « que tu vainques », acclamation typique adressée aux auriges. Au côté de cette expression propre au monde du cirque, on en formulait d'autres de caractère chrétien : le peuple demandait que Dieu gardât et protégeât le nouveau monarque. Ensuite, se déroulait un échange d'acclamations entre l'empereur et les spectateurs qui se terminait par la bénédiction impériale : « Dieu avec vous ». Cela sous-entend que vers le milieu du Vᵉ siècle, un cérémonial chrétien avait remplacé le cérémonial païen dans l'hippodrome de Constantinople.

 On a un précédent de la triple bénédiction impériale avec la chlamyde en Occident dans un poème de Claudien. En 404, Honorius était à Rome pour inaugurer son sixième consulat, célébré avec des courses au cirque. Claudien nous raconte que, après être arrivé à la loge impériale, le souverain rendait avec la pourpre impériale les salutations qu'il avait reçues du peuple. Après la salutation impériale, les spectateurs répétaient plusieurs fois le nom d'Auguste. Les parallélismes avec le rituel byzantin sont très évidents.

---

5 CONSTANTINVS PORPH., De caer., I, 91 (couronnement de Léon Iᵉʳ) ; 92 (couronnement de Anastase Iᵉʳ) ; 93 (couronnement de Justin Iᵉʳ).
6 CLAUDIANVS, Pan. dict. Hon. Aug. sext. cons., 612-617 : quantumque rependi / maestas alterna uicem, cum regia circi / conexum gradibus ueneratur purpura ulgus,
Quelques années plus tard, on trouve un témoignage très clair sur la christianisation des jeux. Il s’agit de celui de Salvien de Marseille, qui écrit son *De gubernatione Dei* entre 439 et 451. Dans deux passages de cet ouvrage, Salvien affirme catégoriquement que, à son époque, l’on offrait au Christ des jeux du cirque et du théâtre pour le remercier de ses bienfaits, notamment des victoires acquises sur les ennemis de Rome. Il affirme dans un premier passage :

c’est au Christ par conséquent – ô démence monstrueuse ! – c’est au Christ que nous offrons les jeux du cirque et les mimes ; et surtout lorsque nous recevons de lui quelques faveurs, lorsqu’il nous accorde quelque prospérité ou qu’il nous procure la victoire sur nos ennemis. Une telle attitude n’est-elle pas idéique à celle d’un homme qui outrage son bienfaiteur, qui assomme d’injures celui qui lui accorde un bienfait, qui transperce d’un poignard le visage de celui qui l’embrasse ?

Le deuxième passage est le suivant :

ainsi donc c’est au Christ – démence monstrueuse ! – c’est au Christ que nous offrons les jeux du cirque et les mimes. Nous rendons au Christ, pour ses bienfaits, les obscénités des théâtres ; c’est au Christ que nous immolons les victimes de ces jeux infâmes.

On offrait donc au Christ les jeux célébrés pour fêter une victoire. Le calendrier de Philocale, de l’année 354, nous permet de connaître plusieurs de ces festivals perpétués dans le temps (ludi aeterni). Ces fêtes se caractérisent par leur schéma bien établi : cinq jours de ludi scaenici précèdent le jour principal de la fête, celui de la commémoration de la victoire, célébré avec les circenses. Comme on peut le voir, il s’agit ici du genre de spectacles cités par Salvien. Mais, pourquoi les exhiber en l’honneur du Christ ? À ce propos, on peut rappeler les travaux de Jean Gagé sur la théologie de la victoire impériale. Selon cet auteur, l’empereur, maître exclusif de l’Empire, était aussi le seul maître de l’armée ; en conséquence, il était le seul à avoir le droit de célébrer le triomphe ;

Ad sensuque cauae sublatus in aetheram uallis / plebis adoratae reboat fragor, unaque toius / intonat Augustum septemis arcbus Echô!


toutes les manifestations de la victoire lui étaient réservées exclusivement ; le souverain était « le seul et le perpétuel vainqueur ».

La déesse Victoria, personnification du succès, devint une déesse personnelle de l'empereur depuis l'époque d'Auguste : cette déesse pouvait seulement assister le souverain, étant donné que le triomphe lui appartenait exclusivement, peu importe qu'il ait obtenu la victoire personnellement ou bien que ce fût un de ses légats. De cette manière, la personnification de la victoire devint la Victoria d'Auguste (Victoria Augusti), une divinité complètement autonome. Plus tard, elle devint une déesse dynastique, qui veillait sur chaque monarque, et qui se transmettait avec le pouvoir et l'Empire. De cette façon, elle devint le centre de la théologie impériale.

Au IIIe siècle, la déesse Victoria cessa d'être indépendante pour passer sous l'influence du dieu qui était au sommet du panthéon. Pendant ce siècle, le Soleil devint la principale divinité romaine et ce fut lui qui accordait le succès sur le champ de bataille.

Après la victoire du pont Milvius (312), le Dieu chrétien fut de plus en plus celui qui dispensait le triomphe, comme on peut le voir dans l'iconographie. Vers le milieu du Ve siècle, la théologie de la victoire sera tellement liée à la figure du Christ que, comme on l'a déjà vu, les jeux célébrés pour fêter un succès militaire seront faits au nom du Christ.

D'un autre côté, on doit rappeler que, à Constantinople, les courses de l'hippodrome se réalisaient sous la présence de quelques staurophores ou porteurs de la croix. Il est très possible qu'en Occident les jeux se soient déroulés aussi sous le signe de la croix. Une monnaie de Valentinien III, de l'année 435, nous montre sur l'avers le buste de l'empereur avec un diadème et le manteau impérial. Sa main droite soutient la mappa, pendant que la main gauche soutient une croix ou plutôt un sceptre cruciforme. Le revers montre l'empereur assis, en position frontale, de nouveau avec la mappa dans la main droite et la croix dans la main gauche. À notre avis, les deux images font allusion à une même scène : le souverain apparaît représenté présidant les jeux qui fêtaient la célébration de ses decennalia.

À partir du Ve siècle, les critiques chrétiennes des jeux diminuent. Celles qui existent encore se limitent à répéter les topoi créés par Tertullien. Certains répètent encore avec insistance que les jeux sont idolâtriques. On peut rappeler comme exemples Quodvultdeus de Carthage, au Ve siècle, Césaire d'Arles, au

12 Quodvultdeus, De symb., I, 2.
VIᵉ siècle, et Isidore de Séville, au VIIᵉ siècle. Cependant, et comme on pouvait le supposer, personne n’ose critiquer l’empereur pour avoir réalisé cette christianisation des jeux. Le seul auteur qui dénonce le fait de la christianisation des spectacles est Salvien, mais brièvement et sans mentionner le responsable de cette « amentia monstruosa ». C’est-à-dire, il ose montrer le péché, mais non le pécheur. Faire cela aurait été très risqué.

Néanmoins, ce silence des sources ne doit pas nous tromper : la christianisation des jeux dans tout l’Empire est un fait certain et indéniable. En Orient, on a le témoignage irréfutable du Livre des Cérémonies. En Occident, les témoignages sont plus nuancés, mais également valides : l’accusation de Salvien de Marseille et l’iconographie des monnaies de Valentinien III.

Au début du VIIᵉ siècle, Cassiodore représente une conception nouvelle des spectacles traditionnels. On citera, comme exemple, la phrase suivante : « la liesse publique est la félicité des temps » (beatitudo sit temporum laetitia populorum). Quand il parle en quelque occasion de l’idolâtrie des jeux, on a l’impression qu’il s’agit plutôt d’un recours littéraire propre à un érudit amoureux de l’Antiquité.

Cassiodore ne critique presque pas le théâtre. Au contraire, il inverse les accusations classiques et là où les autres voyaient vices et défauts, il voit seulement vertus. De cette manière, si pour Tertullien et ses successeurs le pantomime était un effeminé, pour Cassiodore le pantomime sera un acteur très habile à jouer tout genre de rôles. Pour lui, les exhibitions théâtrales sont utiles par qu’elles distraient les hommes de leurs soucis quotidiens. La seule accusation est celle qu’il signale contre la décadence du mime.

On peut dire quelque chose de semblable à propos du cirque. Dans ce cas, Cassiodore accuse ce spectacle de chasser les moeurs dignes et de provoquer des querelles frivoles. Cependant, dans le reste de la lettre où il traite de ce sujet, Cassiodore montre un grand intérêt pour tout ce qui concerne ce spectacle.

Les seules vraies critiques sont celles apportées contre les usies de l’amphithéâtre, et elles sont motivées par un souci d’humanité, car Cassiodore rappelle les dangers mortels auxquels les professionnels de l’amphithéâtre s’exposent seulement pour satisfaire le public.

13 CAESARIVS AREL., Serm., 90, 5 ; 134, 1 ; 150, 3.
14 ISIDORVS, Etym., XVIII, 27 ; 41 ; 51 ; 59.
16 Ibid., Var., I, 20, 1.
17 Ibid., IV, 51.
18 Ibid., III, 51.
19 Ibid., V, 42.
Dans tous ces cas, on peut penser que Cassiodore se limitait à exprimer l’opinion officielle de Théodoric, car il était le quaestor sacri palatii et le magister officiorum du monarque ostrogothique. De cette manière, on pourrait distinguer une pensée plus critique (celle de Cassiodore) d’une autre plus tolérante (celle officielle du roi Théodoric). Mais on ne doit pas oublier, comme Valérie Fauvinet-Ranson l’a bien montré, que dans ses lettres Cassiodore parlait comme un amoureux de l’Antiquité romaine, dont il désirait préserver la mémoire\textsuperscript{20}. Ainsi, comme l’affirme cet auteur, « il s’agit, tout en gardant une distance critique, d’admettre la valeur culturelle de certains aspects des spectacles et de leur utilité pour la collectivité »\textsuperscript{21}.

\textsuperscript{20} V. FAUVINET-RANSON, Les cités d’Italie..., op. cit., p. 521.
\textsuperscript{21} Ibid., p. 526.