“La política española ante la Cuba del futuro”

Jorge Domínguez y Susanne Gratius
No. 06/07-2
Previously Published Working Papers:
Mining-Led Growth in Bourbon Mexico, the Role of the State, and the Economic Cost of Independence by Rafael Dobado and Gustavo A. Marerro (06/07-1)
The Problem of Money in Electoral Politics: A Latin American Perspective, by Alejandro Poiñe (05/06-1)
Understanding Slums: The Case of Havana, Cuba, by Mario Coyula and Jill Habenberg (04/05-4)
The Case of the Missing Letter in Foreign Affairs: Kissinger, Pinochet and Operation Condor, by Kenneth Maxwell (04/05-3)
Giving Voice to a Nascent Community: Exploring Brazilian Immigration to the U.S. through Research and Practice, ed. by Clémence Jouët-Pastré, Megwen Loveless, and Leticia Braga (04/05-2)
Beyond Armed Actors: Carving a Stronger Role for Civil Society in Colombia, Proceedings from a conference at DRCLAS (03/04-2)
Venezuela responde a sus retos by Ana Julia Jatar, Alesia Rodriguez, and Reiner Schiesser (03/04-1)
Seminar on Cuban Health System: Its Evolution, Accomplishments and Challenges: US-Cuba Relations at the Turn of the 21st Century: 3 Perspectives on Improving Bilateral Ties edited by Lorena Barbería, Dan Nemser and Arachu Castro (02/03-4)
Iatrogenic Epidemic: How Health Care Professionals Contribute to the High Proportion of Cesarean Sections in Mexico by Arachu Castro, Angela Heimburger, and Ana Langer (02/03-3)
The Politics of Educational Inequality: The Struggle for Educational Opportunity in Latin America by Fernando Reimers (02/03-2)
Institutions and Long-Run Economic Performance in Mexico and Spain, 1800-2000 by John H. Coatsworth and Gabriel Tortella Casares (02/03-1)
Something to Hide? The Politics of Educational Evaluation in Latin America by Fernando Reimers (01/02-1)
La Política de Estados Unidos hacia Cuba durante la Segunda Presidencia de Clinton by Jorge Domínguez (00/01-3, in Spanish)
Impact of Globalization on the Grasslands in the Southern Cone of South America by Otto T. Solbrig and Raúl R. Vera (00/01-2)
The Role of Restructuring in Recovering from Crises: Mexico 1995-98 by Anne Krueger and Aaron Tornell (00/01-1)
Why Was Brazil Different? The Contexts of Independence: John Parry Memorial Lecture, April 25, 2000 by Kenneth Maxwell (Special Paper)
Under Two Flags: Dual Nationality in Latin America and its Consequences for the United States by Michael Jones-Correa (99/00-3)
Virtual Legality: the Use and Reform of Military Justice in Brazil, the Southern Cone, and Mexico by Anthony W. Pereira (99/00-2)
Strategies for Addressing Corruption in the Americas, Proceedings from a Conference at Harvard Law School in Cambridge, MA, March 11, 1999 (Special Paper)
Sustainable Farming in the Argentine Pampas: History, Society, Economy, and Ecology by Otto T. Solbrig and Ernesto Vigilizzo (99/00-1)
Exorcising the Demons of War: Memory, Identity and Honor in the Ecuador-Peru Peace Negotiations by Carlos Espinosa (98/99-2)
Prospects for Compliance: The Guatemalan Military and the Peace Accords by Jennifer Schirmer (98/99-1)
The Social Agenda and the Politics of Reform in Latin America by Merilee S. Grindle (97/98-3)
Regionalism in World Trade: Europe and the Americas in Perspective by Rosario Santa Gadea (97/98-2)
Andrés Bello and the Problem of Order in Post-Independence Spanish America by Ivan Jaksic (97/98-1)
Proceedings of a Conference on Law and Democracy in Colombia held in Cambridge, MA, May 7, 1997 (Special Paper)
Democratization and the Ghost of Zapata: Mexico from 1959 to 1991 by David L. Leal (96/97-9)
Identity, Personhood and Religion in Caribbean Context by Abraham H. Khan (96/97-8)
Law under Siege: The Origins and Transformation of Brazil’s Political Trials, 1964-1979 by Anthony W. Pereira (96/97-6)
Towards a Sustainable Pampa Agriculture: Past Performance and Prospective Analysis by Otto Solbrig (96/97-6)
Mexico’s New Foreign Policy: States, Societies and Institutions by Jorge Domínguez (96/97-1)
Participation and Educational Change in Latin America by Fernando Reimers (96/97-4)

Working papers are available for pick-up at DRCLAS, 1730 Cambridge St., Cambridge, MA for $5 each. Papers can be mailed for $6 each (including postage and handling). Papers are available online for free at http://drclas.fas.harvard.edu.

Contact: June Erlick, Publications Director, DRCLAS, Harvard University, 1730 Cambridge Street, Cambridge, MA 02138. Phone: 617-495-5428 Fax: 617-495-2802. E-mail: jerlick@fas.harvard.edu
The Authors

Jorge Domínguez is Antonio Madero Professor of Mexican and Latin American Politics and Economics, Vice Provost for International Affairs, and chairman of the Harvard Academy for International and Area Studies at Harvard University. His most recent book is Cuba hoy: Analizando su pasado, imaginando su futuro (Madrid: Editorial Colibri, 2006).

Susanne Gratius, Ph.D. in Political Science, is Señor Researcher at the Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). She specialized in Latin America and EU policy toward the region. She has published on Cuba, Venezuela, Mercosur, and EU-Latin American relations.

Published by the David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), Harvard University
DAVID ROCKEFELLER CENTER FOR LATIN AMERICAN STUDIES

Mission

The David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) at Harvard University works to increase knowledge of the cultures, histories, environment, and contemporary affairs of Latin America; foster cooperation and understanding among the people of the Americas; and contribute to democracy, social progress, and sustainable development throughout the hemisphere.

Working Papers on Latin America

Harvard affiliates are encouraged to submit papers to the Working Papers on Latin America series. Copies of published working papers may be purchased at the David Rockefeller Center for Latin American Studies. Working papers can be found free of charge online at http://drclas.fas.harvard.edu.

For information about DRCLAS publications, contact:

June Carolyn Erlick, Publications Director
David Rockefeller Center for Latin American Studies
1730 Cambridge St.
Cambridge, MA 02138
Tel.: 617-495-5428
e-mail: jerlick@fas.harvard.edu
La política española ante la Cuba del futuro

Jorge Domínguez y Susanne Gratius

Introducción

Este breve documento de conclusiones recoge los principales puntos de debate del Foro España-Cuba de FRIDE (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior) que consistió en tres reuniones, realizadas entre marzo y octubre de 2006, sobre las relaciones entre los dos países. El cometido principal de esta iniciativa fue hacer un balance crítico, interdisciplinario e interpartidista de la política de España hacia Cuba con vistas al futuro de la isla, y debatir sobre la estrategia más idónea para contribuir a facilitar una apertura democrática en Cuba.

Estos encuentros, que se celebraron a puerta cerrada, contaron con la presencia de miembros de diferentes partidos políticos españoles, funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores, representantes de agencias de cooperación y de organizaciones no gubernamentales (ONG), así como expertos académicos y ex diplomáticos (véase lista adjunta).

Teniendo en cuenta que Cuba suele ser un tema controvertido en la política española, quisiéramos subrayar que las reuniones se celebraron en un ambiente sumamente cordial y constructivo. Los animados debates revelaron diferencias puntuales pero no de fondo. Este espíritu conciliador permitió llegar a definir resultados concretos, entre ellos la identificación de los aspectos de consenso (mayoritarios) e disenso (minoritarios) en la política española hacia Cuba. Nuestro propósito es que este ejercicio y la identificación de los principales intereses de España en la Cuba del futuro contribuyan a facilitar el diseño de una estrategia de cooperación a largo plazo.
Este documento refleja los debates sostenidos. Los comentarios y propuestas de modificación realizados por los participantes del Foro fueron, en parte, incluidos en el texto. No obstante, cabe advertir que no se trata de un texto consensuado entre todos, sino que las opiniones expresadas en este texto son la responsabilidad exclusiva de sus autores.

¿Por qué Cuba es importante para España?

Por razones históricas y culturales, Cuba es un tema importante en España. Forma parte de la memoria colectiva del país, es un tema relevante en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. La preocupación por una apertura democrática y reformas económicas ha sido una constante en la política española hacia la última de sus colonias. Durante muchas décadas, se consideraba que la transición a la democracia y a una economía de mercado era el escenario más probable con vistas al futuro de la isla.

Esta percepción ha ido cambiando conforme a la nueva realidad política latinoamericana. Gran parte de América Latina se está distanciando de EE.UU. y se ha alejado del denominado “consenso de Washington.” El auge en América Latina de gobiernos de izquierda o de corte nacional-populista hace que, a diferencia de décadas anteriores, Cuba esté ahora menos aislada en la región. Además, bajo la imprenta del anti-imperialismo y del modelo de la Revolución cubana, ha surgido una estrecha alianza económica y política con Venezuela, a la cual se ha incorporado recientemente Bolivia. Por estas nuevas circunstancias regionales, junto a la relativa estabilidad económica del país, es más difícil discernir cuál será el futuro de una Cuba sin Fidel Castro.
Desde la independencia de la isla, España y Cuba han tenido vínculos estrechos, empezando por la importante emigración por motivos económicos desde España hacia Cuba durante la primera mitad del siglo XX. En la España más reciente, Cuba trasciende lo político. Las relaciones diplomáticas entre ambos países, mediante el intercambio de embajadores residentes, se restablecieron en 1974 a nivel de embajadores durante la dictadura de Franco, dos años antes del inicio de la transición española hacia la democracia. (Aunque formalmente las relaciones diplomáticas nunca fueron rotas, no hubo embajadores residentes entre 1960 y 1974.) Incluso en momentos de máxima tensión–durante la “crisis de embajadas” en 1990 o cuando Cuba retiró en 1996 el plácet al embajador de España– las relaciones diplomáticas bilaterales nunca han sido interrumpidas.

Más allá de cuestiones ideológicas y de las a veces difíciles relaciones intergubernamentales, España tiene un fuerte y duradero compromiso con Cuba, que se refleja en estrechos lazos culturales, familiares y económicos. España es el principal donante y socio cultural de Cuba, su segundo inversor y el principal suministrador de bienes. Aparte de las relaciones del gobierno central, organizaciones de la sociedad civil y, en algunos casos, las Comunidades Autónomas, particularmente, el País Vasco, Galicia y Andalucía, así como un gran número de gobiernos locales han mantenido diversas relaciones con el gobierno y la sociedad civil cubana. Por la asesoría ofrecida durante el gobierno de Felipe González y las inversiones (una vía que ha funcionado independientemente de los frecuentes ajustes políticos), España tuvo un papel en las reformas económicas emprendidas en Cuba durante los años noventa.

Sin embargo, por muchos años la capacidad de influencia de España sobre el gobierno de Cuba ha sido, en general, limitada, y ciertamente inferior al peso relativo de las inversiones de empresas españolas en Cuba o el volumen de la cooperación oficial para el desarrollo de diversas comunidades y de la sociedad civil española. Esa
capacidad se debilita aún más al fortalecerse la relación económica y política entre Cuba y Venezuela a partir del año 2003.

Aparte de las relaciones bilaterales, la política de España hacia Cuba se ha desarrollado en el marco de tres plataformas diferentes:

- La primera es la Comunidad Iberoamericana de Naciones de la cual Cuba forma parte y que, a través de la creación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ocupa un papel importante en el escenario español e internacional. La política de “vecindad” que caracteriza la política latinoamericana de España implica consultas regulares con América Latina y la inclusión de todos los países iberoamericanos en esta Comunidad, creada en 1991.

- La segunda plataforma representa la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE. Cabe recordar que España es el estado miembro que más ha influido en la política de la UE hacia Cuba, cuyo instrumento más importante es la Posición Común aprobada en diciembre de 1996, y revisada periódicamente, la última vez en junio de 2006.

- Una tercera referencia de la política española hacia Cuba son las relaciones transatlánticas con EE.UU. que, aparte de España, es el actor externo más importante en la cuestión cubana. Ambos países son, al mismo tiempo, los principales socios externos de América Latina.

Las controversias existentes

En España, Cuba es un asunto de interés general. Fidel Castro y la Revolución forman parte de manera significativa de la ideología de la izquierda y del anticomunismo de la derecha. El tema cubano no sólo representa una importante plataforma para marcar
distancias entre partidos políticos, sino que es también uno de los barómetros para medir la temperatura de las relaciones con Washington. Por tanto, las relaciones con Cuba forman parte de la agenda interna de España más allá de lo político y –debido a conflictos ideológicos, una importante comunidad de exiliados y vínculos familiares– suelen tener un fuerte componente emocional.

Al menos en cuanto a las tácticas, en España, los debates internos sobre Cuba crean divisiones entre los diferentes partidos e incluso líneas divisorias dentro de cada grupo político. La política exterior de España hacia Cuba es un fiel reflejo de esta situación: pese a coincidir en los objetivos y en la estrategia global hacia Cuba, los gobiernos del PP y del PSOE han defendido diferentes posiciones en asuntos concretos.

Esta falta de una “política de Estado,” que debiera estar basada en un acuerdo interpartidista y una visión a mediano o largo plazo, ha conducido a un constante vaivén entre una estrategia de diálogo crítico y otra de presión diplomática. Aunque muchas veces las diferencias son más retóricas que reales –puesto que, en la práctica, las políticas no han sido tan distintas – esta situación ha creado una imagen de crispación de la política española hacia Cuba en el exterior, que es proclive a los intereses y objetivos de la misma.

Motivación del Foro España-Cuba

Ante controversias internas poco favorables para apoyar cambios democráticos en la isla, FRIDE sugirió crear un foro de diálogo abierto, interpartidista, pluralista y continuado sobre la política española hacia Cuba. El 23 de marzo de 2006, FRIDE convocó la primera reunión del Foro España-Cuba que se celebró en Madrid a puerta cerrada. En esta primera mesa redonda, realizamos un balance crítico inicial de la política española hacia Cuba y llegamos a las siguientes conclusiones:
Constatamos que en España no existe un consenso político en esta cuestión y que, sin ánimo de homologar posiciones o restarle valor al debate democrático sobre Cuba, sería deseable definir una “política de Estado” hacia Cuba basada en los consensos realmente existentes entre partidos políticos y otros representantes de la sociedad española.

Subrayamos que las diferencias políticas no han favorecido los principales intereses económicos (comercio, inversiones, turismo), culturales, familiares, y políticos (cambios democráticos) que tiene España en Cuba.

La controversia sobre sanciones diplomáticas y los módulos de un diálogo crítico perjudica la conducción de la política española hacia Cuba en el exterior y ha dificultado la búsqueda de un consenso en el marco de la UE.

Por estas razones y otras, creemos que sería deseable revisar la política española hacia Cuba para maximizar su coherencia e impacto con el propósito de hacer valer los aspectos consensuados de política exterior más allá de coyunturas políticas nacionales. Reconocemos que se requeriría un esfuerzo adicional para modificar también la política de otros muchos actores nacionales en sus relaciones bilaterales con Cuba.

**Conclusiones del Foro España-Cuba**

Con base a estas observaciones, FRIDE convocó el 19 de junio de 2006 otra reunión a puerta cerrada, cuyo propósito fue identificar consensos y disensos e iniciar un debate sobre temas y estrategias futuras de la política española hacia Cuba. En este segundo encuentro subrayamos, en primer lugar, los límites de la política de España hacia Cuba y sus posibilidades de facilitar un proceso de apertura “desde arriba,” teniendo en
cuenta que ninguno de los instrumentos aplicados ha producido cambios visibles en el comportamiento de la cúpula política.

Por otra parte, llegamos a la conclusión de que, pese a las frecuentes polémicas públicas, prevalecen los consensos en la política española hacia Cuba. A nuestro parecer no hay diferencias estratégicas en los grandes rasgos de la política, pero sí desacuerdos en cuanto a acentos, matices y formas, particularmente con respecto a las tácticas más idóneas y la interlocución privilegiada.

Este segundo debate permitió identificar una serie de elementos compartidos que, en principio, serían apoyados por la gran mayoría de los actores españoles, independientemente del partido o la coalición de partidos que ejerza la conducción del gobierno o esté en la oposición. No obstante, cabe advertir que este consenso general, que se especifica a continuación, no implica unanimidad:

1. El principal objetivo de la política española hacia Cuba es fomentar una transición democrática gradual y pacífica en la isla, protagonizada por el pueblo cubano;
2. Se rechazan sanciones económicas, sean de índole nacional o extraterritorial e, igualmente, la imposición de modelos de transición desde el exterior;
3. El diálogo y el intercambio con Cuba es mejor estrategia de apertura democrática que el aislamiento;
4. Es legítimo que los gobiernos del PSOE y del PP, y diversas entidades políticas y sociales en España, ofrezcan periódicamente sugerencias sobre cómo deberían desarrollarse diversos aspectos del futuro de Cuba;
5. Aunque es difícil medir su impacto y su utilidad para lograr este fin, la cooperación al desarrollo y el intercambio económico (comercio e inversiones) son considerados instrumentos para incidir positivamente en
una apertura en Cuba, y, además, reflejan un valor en sí para las economías de España y Cuba;

6. La cooperación económica y cultural de España, y la de varios gobiernos autonómicos gobernados por distintos partidos, aunque limitada en su cuantía, ha sido un elemento de continuidad en la relación entre España y Cuba durante más de una década;

7. España permite los viajes de sus ciudadanos a Cuba, y mediante sus servicios consulares apoya a los ciudadanos españoles y sus descendientes que residen en Cuba;

8. La nacionalización de propiedades por el gobierno cubano fue aceptada a través de un acuerdo firmado en 1986 entre los dos gobiernos por el que los expropiados recibieron indemnizaciones. Actualmente no plantea dificultades;

9. Cuba es considerado un miembro de pleno derecho de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y España debería consensuar sus políticas con dicha Comunidad;

10. Se reconoce y acepta la Posición Común de la UE sobre Cuba aprobada en diciembre de 1996 y revisada periódicamente;

11. Se considera que la situación de los derechos humanos y particularmente la de los derechos políticos en Cuba es crítica. Tanto los gobiernos como representantes de la sociedad civil han manifestado esta preocupación en foros multilaterales y en su diálogo con las autoridades cubanas.

A nuestro juicio, este decálogo demuestra que existen bases para un acuerdo contundente en cuanto a los objetivos de la política española y su principal estrategia. Pero aunque prevalecen claramente los consensos, es también necesario identificar las diferencias. Se pueden identificar cinco elementos principales donde existen controversias o que no están del todo definidos:
1. La interlocución privilegiada con el gobierno cubano y la evaluación de los tipos de relación política oficial como instrumentos para fomentar una apertura en Cuba;

2. La evaluación del desempeño de la política social del gobierno cubano, y las consecuencias de ésta para el futuro;

3. El papel que deberían jugar los disidentes, la oposición y el exilio en la formulación y ejecución de la política española hacia Cuba y si se debe o no intensificar y/o institucionalizar la relación con la oposición;

4. La legitimidad y eficacia de ejercer una mayor presión diplomática incluyendo las cuatro medidas impuestas a Cuba por la UE entre junio de 2003 y enero de 2005, tanto en la situación actual como en el caso de una previsible nueva ola de represión;

5. El tipo de relación que desea mantener España en esta cuestión con EE.UU. y si se debe o no establecer una relación más estrecha y/o una coordinación de políticas.

**Hacia el futuro: la sucesión presidencial en marcha**

El futuro de la isla ya ha comenzado. El 31 de julio de 2006 se anunció oficialmente que el Presidente Fidel Castro había ingresado en un hospital por graves razones médicas. Sus poderes formales se traspasaron, por un interinato indefinido, en parte, al General Raúl Castro, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Gobierno y segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, y en parte, a un equipo colegiado.

Meses después, es evidente que la convalecencia de Fidel Castro ha sido lenta e incompleta, lo que le dificulta asumir sus plenos poderes oficiales una vez más. Por otra parte, no han ocurrido alteraciones del orden público. Funcionan las instituciones oficiales cubanas sin mayor percance. Este doble resultado sugiere que una “sucesión”
ya ha ocurrido, y podría consolidarse. No se atisba a corto plazo una transición del régimen político.

Raúl Castro, en su primera declaración pública después de asumir sus poderes interinos, recalcó su interés en mejorar las relaciones con Estados Unidos. Días después, en EE.UU., el Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Bañón, retomó a un discurso que había caído en desuso, insistiendo en la disposición de Estados Unidos de aceptar las decisiones democráticas que decidan los cubanos. Sin embargo, también hubo incidentes discordantes. El 31 de julio Cuba movilizó su reserva militar. Y algunos de los líderes políticos del exilio cubano en Miami convocaron al pueblo cubano a que se sublevara empuñando las armas en la mano.

Por sus vínculos con Cuba, España es otro actor externo importante para la Cuba de la sucesión. A diferencia de EE.UU., aparte de expresar sugerencias puntuales o coyunturales, España no ha presentado una estrategia política más allá del actual régimen y su máximo representante. Aunque de ningún modo es conveniente imponer recetas desde fuera sino desarrollar una política prospectiva que respete los desarrollos internos en Cuba y las legítimas aspiraciones del pueblo cubano, creemos que sería deseable analizar más a fondo el papel que podría desempeñar España en un proceso de esta índole.

Entre los intereses de España con vistas al futuro de Cuba cabe destacar los siguientes:

- El deseo de que un cambio político conduzca a una transición pacífica hacia la democracia y reformas económicas con equidad social;
- El apoyo a una reconciliación nacional incluyendo todos los actores políticos relevantes;

- La resolución del tema de la propiedad y la protección de las inversiones como garantía de futuros compromisos económicos por parte de empresas españolas;

- Una solución aceptable para ambas partes en el tema de la deuda externa contraída por parte de Cuba con España; y

- El restablecimiento de la asistencia oficial al desarrollo y el inicio de un diálogo político más fluido y regular con el conjunto de actores políticos en la isla.

Otra cuestión importante con vistas al futuro de la isla es la influencia de las instituciones. Tres instituciones clave se están perfilando como actores importantes ante cambios políticos y económicos en Cuba: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Iglesia. Constatamos que las relaciones que tiene España con estas instituciones son desequilibradas. Mientras que el gobierno mantiene contactos con el PCC y actores políticos y de la sociedad civil española mantienen un diálogo con la Iglesia cubana, por razones políticas apenas existen canales de comunicación con las Fuerzas Armadas.

Por último, queremos destacar que tanto un consenso interpartidista en España como una política de estado dirigida hacia el futuro de Cuba no son un fin en sí mismos, sino una base para futuros avances multilaterales en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la UE y el diálogo transatlántico con EE.UU. y Canadá. En este sentido y para facilitar futuras condiciones democráticas en Cuba, es nuestro firme deseo continuar los debates constructivos iniciados en España y ampliar los canales de comunicación hacia las instancias mencionadas.
Finalmente, quisiéramos agradecerles a todos los participantes en el Foro España-Cuba, mencionados a continuación, por sus valiosos aportes y comentarios que facilitaron la elaboración de este documento que, sin embargo, no pretende ser un texto consensuado entre todos, sino solamente resumir, a título personal de los autores, parte del debate actual que se lleva a cabo en España en torno al presente y futuro de Cuba.
Participantes en el Foro España-Cuba:

María Elena Agüero (Club de Madrid, CdM)
Xabier Albistur (Senador, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos)
Francisco Aldecoa (Universidad Complutense de Madrid, UCM)
Celestino del Arenal (Universidad Complutense de Madrid, UCM)
Francesc Bayo (Fundació CIDOB)
Sean Caroll (Club de Madrid, CdM)
Carmen Díez Orejas (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
Jorge Domínguez (Universidad de Harvard)
Elena Flores (Fundación Pablo Iglesias)
Francesc Baño (Fundació CIDOB)
Sean Carroll (Club de Madrid, CdM)
Carmen Díez Orejas (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
Jorge Domínguez (Universidad de Harvard)
Elena Flores (Fundación Pablo Iglesias)
Christian Freres (Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI, Universidad Complutense de Madrid, UCM)
Luis Manuel Fraga (Senador Grupo Parlamentario Popular)
Jesús Gracia (ex Embajador en Cuba)
Susanne Gratius (Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE)
Juan Pablo de Laiglesia (Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI)
Luis López Moreno (ex Consejero Comercial en la Embajada de España en Cuba)
Tomás Mallo (Fundación Carolina)
José Manuel Martín Medem (Radio Televisión Española, RTVE)
Jorge Moragas (Diputado Grupo Parlamentario Popular, GPP)
Juan Moscoso del Prado (Diputado Grupo Socialista, GS)
Ana Pellicer (Casa de América)
Rafael Rubio (Universidad Complutense de Madrid, UCM)
Fidel Sendagorta (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
María Solanas (Gabinete de la Presidencia del Gobierno)
Carlos Solchaga (ex Ministro de Economía)
Cristina Villanova Valdés (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
Jordi Xuclà i Costa (Diputado CiU)