UNA BANDEJA DE WIERICK SOMERS EN COLECCIÓN PRIVADA MADRILEÑA

POR
AMÉLIA LÓPEZ-YARTO ELIZALDE
Departamento Historia del Arte del CSIC.

A silver tray made in 1629-1630 by the silversmith Wierick Somers I from Antwerp is studied, as well as the iconographic programme of its reliefs inspired by the Cupidó and Psyche's tale, engraved by Bernardo Daddi and Agostino de Mosis.

El gusto por la adquisición de objetos de plata en España tiene una larguísimana tradición que se pierde en la época más remota. Sucesivas invasiones, guerras, cambios en la moda y necesidades económicas han hecho que se haya perdido la mayoría de las piezas realizadas a través de la historia. Pero tenemos noticias de su existencia gracias a crónicas, cartas, referencias literarias, inventarios y representaciones gráficas.

En los siglos XVI y XVII el deseo de ostentación y el amor al lujo de los cortesanos les llevó a atesorar numerosas piezas de plata que exhibían orgullosos en sus banquetes, no sólo en el servicio de las mesas, sino también en los distintos aparadores que adornaban las habitaciones y que estaban literalmente cubiertos de objetos de plata. Esta costumbre se extendió por toda Europa como lo demuestra el hecho de que aparezcen en pinturas de diversas procedencias y épocas. Sirven como ejemplo el fresco de Giulio Romano en la Sala de Psyche y Cupido del Palacio del Té, de Mantua, en lo que se refiere a la pintura italiana del siglo XVI y el cuadro con Los sentidos del oído, el tacto y el gusto de Jan Brueghel de Velours, del Museo del Prado, en la pintura flamenca del siglo XVII.

En España aparecen ya en alguna descripción en el siglo XVI, pero es en el XVII cuando alcanzan su máxima opulencia. Pinheiro da Veiga al dar cuenta del banquete que el duque de Lerma ofreció al embajador de Inglaterra en Valladolid en tiempo de Felipe III cita asombrado tres aparadores en distintas habitaciones «uno que cogía toda la pared de alto a bajo con peldenios de la misma forma y pared frontera para la plata, en que había como cuatrocientos vasos, todos de invención hermosísima, a más de la plata ordinarias. Los otros dos agrupaban oro, cristales engastados en oro y vidrios de colores cosa notableísima».

También en la pintura española se representan aparadores llenos de piezas de plata: Jerónimo de Cabrera en la Historia de Esther y Asero, del techo del Gabinete de la Reina del Palacio de El Pardo, Bartolomé Román en la Parábola del invitado a las bodas, del madrileño Monasterio de la Encarnación y Carreño de Miranda en el Festín de Baltasar, del Bowes Museum de Barnard Castle, son tres magnífico-
cos ejemplos. En todos ellos vemos que los tipos de piezas que aparecen en mayor número son grandes bandejas que ocupan la mayor parte del espacio, aunque también hay jarros en los lados y alguna pieza de menor tamaño en la parte superior.

También en los inventarios de los grandes personajes españoles figuran numerosas piezas de plata siendo los más frecuentes los jarros con sus fuentes y las salvas o salvillas entre las que pensamos que eran de lujo y diversos tipos de platos entre los de uso común. A la muerte de Felipe II se hizo inventario de sus bienes, usando las obras de plata, entre 1600 y 1603, el platero Antonio de Miguel. Son un total de 632 piezas de todo tipo, alguna de las cuales debía de ser impresionante como «Una fuente de plata labrada de relieve de figuras» que pesó 22 marcos.

Sus réditos no se quedaban a la zaga y ya hemos visto cómo unos años después el duque de Lerma hace ostentación de su colección de objetos de plata. Aunque no sabemos el lugar en que se hicieron estos objetos, no cabe duda de que la mayor parte se realizaba en Madrid, Valladolid y algún otro de los centros nacionales que habían estado activos en los siglos XVI y XVII. Pero también muchos procederían de otros lugares, ya que los constantes viajes de los diplomáticos y militares a Italia, Alemania y los Países Bajos favorecían su compra en estos lugares y también el intercambio de regalos con los grandes personajes de otras cortes.

Desgraciadamente se han conservado muy pocos de aquellos preciosos objetos que despertaron tanto admiración. Pero creo que es muy importante la localización y publicación de nuevas piezas de plata de uso profano. Recientemente he tenido ocasión de conocer y estudiar una bandeja flamenca que se conserva en una colección privada madrileña (fig. 1). En el archivo familiar se guarda un documento del siglo XVIII en el que se cita esta bandeja formando parte de las propiedades familiares. Pero no me parece que esta bandeja se compara con el siglo XVIII, ya que es un momento en el que la moda y el sentido del coleccionismo cambian mucho. Por ello y por todo lo dicho en la primera parte de este artículo, pienso que la bandeja objeto de nuestro estudio debió de llegar a España en fechas no muy posteriores a su realización, a pesar de tener un escaso que, al parecer, es de una antigua familia de Aragón que pude regalársela a su primer propietario español.

Se trata de una bandeja de plata de tipo ovalado horizontal, bordada con carabelas y una cabeza de animal en cada uno de los cuatro extremos. Tiene decoración figurada en relieve y mide 44 x 34 cm. Toda la parte central está ocupada por una sola escena, mientras que en la orilla hay catorce dispuestas sin solución de continuidad.

La obra tiene un completo sistema de marcas que permite conocer lugar y fecha de realización, así como el nombre de su autor (fig. 23). Las tres marcas están situadas en la parte derecha de la orilla jun-

---


2 Para el significado de los objetos de oro y plata en el cambio de gusto de los coleccionistas del siglo XVII y su exposición en aparadores, véase: Morín, M. y Checa, F.: El coleccionismo en España. Págs. 120, 222 y 237.


5 Morín y Checa en la obra anteriormente citada tratan ampliamente de este tema, aunque su atención se fija especialmente en la pintura. También citan la colección del conde de Casillas Juan de Vélasco que debía de contar, a principios del siglo XVII, entre las principales de Madrid y concretamente «su prodigiosa colección de objetos de plata hecha en Milán». Morín y Checa: op. cit., pág. 237.
to uno de los extremos. La primera es una carta de derecha a izquierda y corona la que es la marca tradicional de Amberes, que varió muy poco a lo largo de su historia, por lo que no es difícil reconocerla. La segunda es una letra T mayúscula asimétrica coronada que es la del gremio y sirve para fechar la pieza. Parece ser que el alfabeto se empezó a utilizar en los primeros años del siglo XVI y la corona hace su aparición en torno a 1614-1615. La forma de la letra, de su contorno y la corona nos sitúan en una serie que se inicia en 1611-1612 y que termina en 1632. La T de esta serie corresponde a los años 1629-1630, fecha en la que se realizó la banda que estamos estudiando.

En cuanto a la tercera marca, la de autor, es un incursorio que identifica al platero Wierick Somers.

La ciudad de Amberes conocía una etapa de enorme prosperidad económica durante el siglo XVI gracias al activo comercio que se realizaba desde su puerto. Paralelamente se convirtió en un centro artístico de gran importancia y en el primer centro platero de los Países Bajos. La categoría de sus oficinas era conocida en toda Europa, por lo que no sólo recibían encargos desde lugares muy lejanos y exportaban piezas en número muy considerable, sino que también les contrataban para trabajar en cortes extranjeros como es el caso de Hans de Amberes, que fue platero de corte de Enrique VIII y Jan Vermeyen el joven, que trabajó para el Emperador Rodolfo II. Asimismo eran muy numerosos los visitantes extranjeros que acudían a Amberes y aprovechaban su estancia en la ciudad para comprar piezas de plata.

Otro aspecto importante de los artista de Amberes es el de su actividad como grabadores, gracias a la cual sus modelos, sobre todo en lo que a decoración se refiere, fueron conocidos en toda Europa. Un caso especial es el de Erasmus Hornick cuyos dibujos nos permiten conocer a la perfección el platería manierista, incluso mejor que las escasas piezas conservadas.

En los últimos años del siglo XVI las guerras con Francia (1583) y con España (1576) y la actuación de esta última en 1586 hicieron que un buen número de artistas emigraran a otros lugares, por lo que el trabajo de los plateros se restituyó de la situación a lo largo de 25 años. Pero la Tregua de los 12 años y la consecuente recuperación del comercio hizo que la platería de Amberes resurgiera en el siglo XVII, sobre todo en torno a los años 20, fechas en las que fue realizada la banda que nos ocupa.

Wierick Somers I es el miembro más importante de una conocida familia de plateros de Amberes. Nació hacia 1585 y su muerte debió de tener lugar hacia 1645, fecha del último dato documental que se conserva y que hace referencia al traspaso del taller de platería a su hijo Wierick Somers II. Es muy probable que su formación se llevara a cabo en el taller del platero Nicolaes Huybrechts, ya que en 1608 se casó con su hija María y en 1617, a la muerte de su suegro, se hizo cargo de su taller. No se sabe en qué fecha consiguió la maestría, pero aparece por primera vez en la lista de contribuyentes del gremio en 1611. En 1632 fue elegido vicedecano del gremio de plateros y en 1633 decano. Tuvo dos hijos, Wierick II (nacido en 1609) y Nicolás (nacido en 1611), que también fueron plateros.

Se conservan muy pocas piezas con su marca, pero los documentos que hacen referencia a encargos, pagos y otros asuntos relacionados con diferentes piezas son tan numerosos, que hacen sospechar que tuvo una activísima vida profesional y una fama considerable. Sabemos, por ejemplo, que en 1614 le pagaron un incursorio y una nave para la iglesia de Santiago. En 1624 hace una estatua de un mártir para la catedral de Amberes. Un poco antes Isabella Clara de la Faille le paga un ostensorio para donarlo a la misma catedral. Y en 1637 recibe un encargo de las carmelitas de Amberes para hacer un relicario que guardase una reliquia de su fundadora Anna de Sancto Bartholomeo y que se pagaría.

4 Para las marcas de ciudad y de gremio véase Croux, L. y F.: L'Objet religieux en Belgique, pág. 19-35.
4 Agradecido a Dr. Piet Baldens la información que me facilitó acerca de estas marcas así como las noticias bibliográficas del platero Wierick Somers.
con dinero donado por María de Médicis cuando visitó Amberes en 1632. Nada de esto se conserva, como tampoco se conserva la que debió ser su obra más importante: el relicario de San Romualdo, hecho para la catedral de Mechemen. En el contrato, firmado en 1617 por Somers, Hans Thieullier, de Amberes, y Loys van Heze, de Mechemen, se especifica qué partes del mismo iba a hacer cada platero, reservándose Somers toda la placas repujadas, ya que ésta era su especialidad. Después de graves problemas y de que otros artistas sustituyeran a Thieullier y Heze, la obra fue terminada en 1631. Desgraciadamente el relicario fue fundido durante la invasión francesa, pero se conservan algunos grabados, de no muy buena calidad. El mejor es el realizado en 1718 por J. B. Sollarius, que nos lo muestra como un arca con caja con doble vestíbulo y todo él cubierto con relieve. En los frentes hay placas con escenas y figuras separadas por columnas y hermes, en un estilo muy típico del barroco local.

En la iglesia mayor de San Nicolás en Waesland se conserva un ostensorio que hizo Somers junto con el también platero Pieter Jacobs, en 1635. Tiene tres marcas, dos de ellas son de Amberes y la tercera, un Cordero místico, se supone que es la de uno de los artistas. Aunque durante mucho tiempo se dudó de a cuál de los dos pertenecía, hoy se sabe que es la de Jacobs.

En 1977 se descubrieron en la catedral de Nuestra Señora, en Amberes, tres pequeñas placas con las marcas de Amberes y un incensario como marca de autor. El hecho de que también figure grabada la leyenda «Wiercick Somers fe» hizo posible la identificación de esta obra con el citado platero. También tiene su marca un medallón con Cristo triunfante acompañado por San Andrés y Santa Bárbara y el escudo del gremio de escultores, que se guarda en Baten.

En el Victoria and Albert Museum de Londres se conserva un plato con un relieve que representa la Adoración de los Reyes Magos y que también tiene la marca de Wiericx Somers junto a las de Amberes y 1628-1629. Aunque se sabe por la documentación que este platero realizó muchas piezas de plata preciosas, no se conoce hasta el presente nada más que el mencionado plato de Londres, sí es que se puede considerar profano debido a la temática de lo que ocupa.

Por lo tanto, la aparición de la bandeja objeto de este estudio con la marca de Somers viene a completar el conocimiento de las obras realizadas por este platero con una pieza de tema profano. Podemos observar que la forma de la misma y la distribución de la decoración en su superficie son las que estaban de moda en Flandes en los años en los que fue realizada. Durante el siglo XVI las bandejas en casi toda Europa son redondas y su superficie suele estar ocupada por las figuras de una sola escena. En los últimos años del siglo también se generaliza otro modelo de bandeja en el que el centro lo ocupa una escena y la orilla tiene una decoración de tipo manierista. Hacia 1600 surge en los Países Bajos y Alemania la forma ovalada que probablemente tuvo su origen en Augsburgo y que se generaliza en los años 20 en esta zona, ya que en Italia, Francia, España, Portugal e Inglaterra seguirán fieles a la forma circular.

La historia que se narra en la bandeja es El cuento de Cupido y Psyche que forma parte de la Metamorfosis o El veneno de oro, de Lucio Apuleyo, quien lo escribió en el siglo II. Este cuento tuvo una amplia difusión iconográfica durante el Renacimiento y fue grabado por Bernardo Daddi, también llamado

---


8 El cuento de Cupido y Psyche fue traducido y publicado por Antonio Ruiz Elvira en un volumen de Escritos Clásicos, serie traducciones, n.° 5, Madrid, 1953.

9 Sirvan de ejemplo las salas correspondientes a esta historia en el Palacio del Te de Maving, obra de Giulio Romano y en el Castel Sant'Angelo, de Roma, obra de Perino del Vaga.
do Maestro del Dado y Agostino de Musi o Agostino Veneziano. Precisamente el platero Wiericke Somers ha tomado como modelo para sus relieves los grabados de Daddi y Musi. Como no podía desarrollar la historia completa, que consta de treinta y dos estampas, en una obra de arte de dimensiones reducidas, el artista ha escogido algunos de los episodios más significativos y los ha dispuesto en orden riguroso con respecto a la narración de Apuleyo. En algunas ocasiones el platero ha tomado un grabado completo, mientras que en otras ha seleccionado sólo una parte de él o lo divide en varias escenas consecutivas. En otras ocasiones intercambia las figuras de las estampas o las varía ligeramente de posición.

De las quince escenas de la bandeja sólo una no está inspirada en la citada serie de grabados de Daddi y Musi. Se trata de la que ocupa toda la parte central y narra la boda de Cupido y Psyche, que es el final del cuento. Nos ha sido imposible encontrar el modelo seguido por el platero en los repetidores de grabados conservados y en las pinturas conocidas, aunque no descartamos encontrarlo en el futuro.

La historia empieza en la parte superior de la orilla de la bandeja, se desarrolla en el sentido de las agujas del reloj y termina en la parte central de la misma.

En la primera escena (fig. 4) un grupo de personajes rinde honores divinos a Psyche, la bellísima hija del rey en la que el pueblo cree ver a la diosa Venus. El platero ha hecho una síntesis de dos grabados: para el grupo de los adorantes ha utilizado libremente parte del grabado número 40 (fig. 2), que es el correspondiente a esta escena, mientras que para la figura de la protagonista, que en el grabado está de pie, ha tomado la figura sedente del grabado número 44 (fig. 3) correspondiente a la llegada de Psyche al palacio de Cupido, probablemente porque se adaptaba mejor al espacio de que disponía.

En la parte superior de la derecha del grabado número 40 anteriormente citado (fig. 2), vemos a Venus que, indignada ante el abandono del culto en sus propios templos, comienza a su hijo Cupido a que llave la muerte a Psyche en el nombre de un amor desafortunado. En la bandeja esta segunda escena (fig. 5) está dispuesta a continuación de la primera y en ella se ha alterado ligeramente el original, cambiando la amplitud de las alas de Cupido y la postura de los piernas de Psyche. Por otro lado, mientras que en el grabado las dos figuras forman un ángulo, en la bandeja están dispuestas paralelamente.

La tercera escena de la bandeja (fig. 6) representa el momento en que Psyche es transportada al Palacio de Cupido por la suave brisa de Zéfiro, desde la roca en la que le habían abandonado sus padres por indicación del oráculo de Mileto. En este caso Somers ha copiado fielmente la parte superior del grabado número 44 (fig. 3) sin ningún cambio. La joven se deja llevar reclinada en las nubes por el suave viento representado con una cabeza infantil con las mejillas hinchadas por el esfuerzo que hace al soplar.

A continuación un grupo de sirvientes invisibles del palacio de Cupido ayudan a Psyche en el baño con el que se repone de la fatiga del viaje. Un magnífico banquete acompañado por las canciones de un coro acaban por alejar de ella la tristeza que le había deparado la separación del hogar familiar. El platero ha escogido el grabado número 45 (fig. 7) en el que se nos narra varias escenas del asunto de Psyche, seleccionando la parte central del mismo y reproduciéndolo exactamente igual. Incluso figuran las hornacinas de la pared del fondo (fig. 9).

La historia continúa con la llegada de Cupido noche tras noche al dormitorio de Psyche y con el progresivo enamoramiento de la pareja. La prohibición por parte del dios de encender una luz, hace que

---

10 El conjunto de estos grabados fue publicado en The illustrated Bartsch. vol. 15, parte 2, donde se reproduce una serie que se conserva en Londres. Otra serie completa se conserva en El Escorial y está siendo objeto de estudio por el Dr. Jesús González de Zúñiga para ser publicada en Real colección de estampas de San Lorenzo de El Escorial, T. V. (en prensa). Aproveché la ocasión para agradecer al profesor González de Zúñiga y a todos el personal del Instituto de Estudios Árabe-Esfenoficio de Vitória, especialmente a Ilda Elena Angulo, D. Varghese Benjio y D. Rafael Lamurgo la ayuda que me han prestado en la identificación de los grabados utilizados por Somers.

11 Hemos utilizado como números de referencia los de la serie publicada en el Bartsch.
la joven ignora quién es su visitante. Mientras tanto las hermanas de Psyche, envidiosas de su suerte, traman un ardido para acabar con ella: le cuentan que su esposo es un monstruo terrible y que su vida corre un grave peligro si sigue con él. Para librarse de él debe esconderse en la cama un cuchillo y una lámpara para encenderla cuando esté dormido y acabar con su vida. Cuando llega el momento Psyche comprobará que su marido no es un monstruo sino el bello dios Cupido. Observa que en el sueño está el carajo con las flechas, las cojín y toca la punta de una de ellas, pinchándose en un dedo. Vuelve al lecho, pero entonces una gota de aceite rebalsa de lámpara y cae sobre Cupido el cual despertó y huye volando por una ventana. Estas tres últimas escenas están narradas sucesivamente en la bandeja (fis. 14 y 15) y copian una sola estampa, la número 51 (fig. 11) de la serie de grabados de Daddi el cual los ha representado juntas. En la escena A de que Psyche consigue ver a Cupido hay una variante importante. La figura del joven alado aparece en sentido contrario con la cabeza a la izquierda y con una postura distinta, mientras que Psyche, que tiene la lámpara en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha, está menos inclinada y en línea paralela con la otra figura, mientras que en el grabado forman un ángulo, como ya hemos visto en la escena de Venus y Cupido. Las otras dos escenas siguen fielmente el grabado, con la excepción de que Cupido aparece entero en el momento en que Psyche intenta retenerlo cuando huye volando, mientras que en el grabado se ha convertido en el cuerpo y ha desaparecido.

Psyche, rendida por el cansancio, suelta a Cupido y cae a tierra. Cuando se da cuenta de lo que ha perdido, desesperada, se arroja a un río. Pero no muere y el dios Pan, a quien encuentra en la orilla, le aconseja que intente recuperar el amor de Cupido figs. 13 y 15). Estas tres escenas también figuran juntas en el grabado número 52 (fig. 12). El plató sigue literalmente la composición con la única diferencia de que ha invertido el sentido de los personajes en la primera escena, probablemente porque de esta manera guía nuestra vista hacia la izquierda, hacia el resto de la historia. Las vicisitudes por las que va a pasar Psyche en la búsqueda de su esposo son numerosísimas. Venus, su gran enemiga, sale a su encuentro. Cuando la localiza la hace azotar con lágrimas por sus simpatías. El pasaje de la bandera recoge bastante fielmente el del grabado número 39 (fig. 8), sin más cambios que los obligados por la limitación del espacio. Así, la escena dominada por el horizontalismo en el grabado, es más vertical en la bandeja (fig. 10), hay menos figuras y un fragmento de columna sirve como indicación de que la escena transcurre en un interior.

Venus va a soñar a Psyche a diversas pruebas con el deseo de acabar con ella, pero la joven va soñando los peligros ayudada por una serie de personajes que se apoyan de ella. Somers ha escogido la última: Venus ordena a su enemiga que mire por el Averno y pedir a Proserpina una caja de una cremora para conservarla su hermosura. En esta aventura va a correr serios peligros y no es el menor de ellos que la amana por el perro de tres cabezas que defiende la morada de Plutón. Sale este cálculo dándole una torta de harina de cebada a la entrada y otra a la salida (fig. 18). La escena de la piedra de plata copia literalmente la mitad de la derecha de la lámina número 64 (fig. 16), incluso vemos las llamas de los infieles a través de las puertas abiertas. La única diferencia es que una de las cabezas del Cancervero mira en otra dirección. Psyche está representada en el momento de ofrecerle una de las tortas y lleva la caja de Venus en otra mano.

Cuando consigue volver al exterior de la Tierra, Psyche, desoyendo los consejos que había recibido, no puede reprimir la curiosidad y abre la caja de la que sale un suerrote profundo que le hace caer al suelo como muerta. Entonces cuando Cupido consigue encontrarla, encierra al suerrote en su caja y despierta a Psyche tocándole con una de sus flechas (fig. 19). Una vez más vemos cómo la escena copia fielmente uno de los grabados, en este caso la parte de la izquierda del número 66 (fig. 17), pero, como en otras escenas, ha cambiado la dirección de las flechas, poniendo hacia la izquierda lo que en el grabado está hacia la derecha.

Por último Zeus concede la inmortalidad a Psyche que es conducida ante los dioses por Mercurio (fig. 21). Esta escena, que en el grabado número 68 (fig. 20) transcurriendo ante un nutritivo grupo de dioses, figura en la bandeja muy esquematizada, una vez más por razones de espacio.
Esta bella historia termina con el banquete de bodas de Psyche y Cupido. La escena ocupa toda la parte central de la bandeja (fig. 22). Los dioses se agrupan en torno a una mesa rectangular sobre la que hay una serie de platos. En el centro, presidiendo la fiesta, venimos a Zeus y Hera con sus atributos. Entre los dioses de la derecha distinguimos a Ganímedes con la copa, Jano Bitronte, Mercurio, Baco, Carey y Marte. Entre los de la izquierda Hércules y los protagonistas Cupido y Psyche abrazados. Siguiendo el texto de Apuleyo, las Horas esparcen rosas y otras flores en la parte superior, mientras que un sátiro toca su flauta en primer término. Al fondo se distingue un aparador con diversas piezas de plata dispuestas sobre él siguiendo la costumbre cortesana que he comentado en la primera parte de este artículo.

El dios Marte señala con su mano izquierda el escudo que sujeta con la derecha. En él vemos cinco conchas de peregrino. Para el Profesor Badouin podría tratarse del escudo de los Van der Noot, una antigua familia de Amberes. El tema de la bandeja, una historia de amor que termina en boda, hace sospechar que pudo tratarse de un regalo de esposales para algún miembro de la familia anteriormente citada.

La escena de las bodas, la más bella de todas y magistralmente interpretada por Wierick Somers, es completamente distinta a la correspondiente a la de la serie de los grabados. En contraposición, que pasa en otras escenas de la bandeja, el platero parece contar con más espacios para el grabador. Los personajes que gozan del banquete son más numerosos y es mucho más narrativa.

Como ya he dicho antes, Wierick Somers se consideraba especialista en repujado, reservándose siempre este aspecto en las obras que contrataba en compañía de otros plateros. Las piezas conocidas y sobre todo la bandeja de la colección madrileña, demuestran que, efectivamente, es un artista de una enorme categoría. Sus figuras, perfectamente trabajadas, son de una gran elegancia, se mueven con soltura y están perfectamente proporcionadas, aunque son muy alargadas y están todavía dentro de unos cánones en los que los modelos rubéninos no han tenido repercusión alguna.

En el Archivo Fotográfico del Departamento de Historia del Arte del C.S.I.C., se conserva una antigua fotografía de una bandeja de propiedad particular madrileña, copia de la de Wierick Somers que hemos estudiado en este artículo. Las diferencias son mínimas en lo que a la composición se refiere, en alguna cabeza que mira para otro sitio, etc., y sobre todo en el escudo de Marte que no tiene el escudo heráldico de la original. Pero lo que más llama la atención es la diferencia de calidad, ya que mientras que la bandeja flamenca es de altísima categoría, su copia es muy baja y de calidad muy inferior. Desconocemos en qué momento se hizo esta copia, dándole y por qué motivos, pero sí duda demuestra que la pieza de Somers era conocida y que provocó en alguien el deseo de tener otra igual.