## EL DISPOSITIVO TRANS: SOBRE REALIDADES, COMPLEJIDADES Y SUBVERSIONES AL APARATO CISHETEROSEXUAL

Jaime Alonso Caravaca Morera[[1]](#footnote-1)

**Resumen:** En la actualidad el análisis de las relaciones e interacciones entre sexos, cuerpos, géneros y sexualidades se centra en la discusión sobre la despatologización y despsiquiatrización de algunas conductas consideradas como ininteligibles. Ante este escenario, el presente artículo objetivó analizar las singularidades, complejidades y realidades del dispositivo trans de acuerdo con la (i)lógica cisheterosexual. Las reflexiones aquí planteadas giran en torno de la noción de dispositivo surgida del pensamiento foucaultiano y revelan el impacto que las redes de intervención de saber y poder (panóptico) psiquiátrico han tenido en la consolidación de la patologización de una de las polisémicas y multidimensionales condiciones humanas, como lo es la transexualidad.

**Palabras claves (DeCS):** Transexualidad. Dispositivo. Subjetividad. Salud Colectiva.

**THE TRANS DEVICE: REALITIES, COMPLEXITIES AND SUBVERSIONS RELATED TO THE CISHETEROSEXUAL SYSTEM**

**Abstract**

By exploring the cartography of social relationships and interactions between genders, bodies, genders and sexualities in contemporary times, this article is aimed at analyzing the peculiarities, complexities, and realities of the trans *dispositive* according to the current cis-heterosexual (il)logic. This paper addresses reflections that revolve around the notion of Foucault's thought of dispositive. The aim is to reveal the impact of the strategies of power-knowledge of the Psychiatric (*panopticon*) science in the consolidation of the pathologization of one of the polysemic human conditions, here in question the transsexuality.

**Key Words:** Transexuality. Dispositive. Subjectivity.

**O DISPOSITIVO TRANS: SOBRE REALIDADES, COMPLEXIDADES E SUBVERSÕES AO APARATO CISHETEROSEXUAL**

**Resumo:** Na atualidade a análise das relações e interações entre os sexos, corpos, gêneros e sexualidades centra-se na discussão sobre a despatologização e despsiquiatrização de alguns comportamentos considerados ininteligíveis. Diante deste cenário, o presente artigo objetivou analisar as singularidades, complexidades e realidades do dispositivo trans, de acordo com a (i)lógica cisheterosexual. As reflexões aqui colocadas giram em torno da noção de dispositivo surgida do pensamento foucaultiano e revelam o impacto que as redes de intervenção do saber e poder (panóptico) psiquiátrico tem tido na consolidação da patologização de uma das polissémicas e multidimensionais condições humanas: transexualidade.

**Palavras chave:** Transexualidade. Dispositivo. Subjetividade. Saúde Coletiva.

1. Enfermero. Doctorando en Enfermería en el Programa de Post-Grado en Enfermería de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil (PEN/UFSC). Máster en Enfermería por el PEN/UFSC. Especialista en Salud Internacional del Fenómeno de las Drogas por el Centre for Addictions and Mental Health-University of Toronto, Canadá. Miembro del Grupo de Estudos da História do Conhecimento da Enfermagem e Saúde, Brasil; del Laboratório de Tecnologia e Inovação na Educação, Pesquisa e Extensão em Atenção Psicossocial e Drogas, Brasil y del Re:searching for LGBT Group, de la University of Toronto, Canadá. E-mail para correspondencia: jaimealonso.caravaca@ucr.ac.cr [↑](#footnote-ref-1)