# SEMIÓTICA FIGURATIVA E SEMIÓTICA PLASTICA* 

A. J. Greimas
(*) Este texto foi escrito para servir de apresentação a uma coletânea de artigos sobre semiótica do visual, ainda no pre lo. Elé e o resultado de reflexões dispersas por vários anos e que são comuns a um pequeno grupo de investigadores. A ress ponsabilidade por eventuais erros $e^{\bullet}$ do signatário; os méritos, se existem, são coletivos.

## I• A figuratividade

## 1. Semiótica visual

Se uma das razões de ser da semiótica é chamar à existência novos dominios de interrogação do mundo e ajudá-los a se aonstituir como disciplinas autônomas no quadro geral de uma an tropologia, forçoso é reconhecer que, não obstante os esforços despendidos nas últimas décadas, até o presente, ela tem encon tradb grande dificuldade em dominar o vasto campo de significa ção que se tenta circunscrever, tomando como critério o modo de expressão, sob o nome de visual. A teoria do visual - bem como a do audio-visual que não passa de um rótulo cômodo - está longe de achar-se elaborada; por isso, a semiótica visual ou a semiologia da imagem - não ê, com frequência, senão um ca tálogo de nossas perplexidades ou de falsas evidências.

Admite-se comumente definir de inicio a semiótica visual pelo seu caráter_construido, artificial, opondo-a desse modo. ás línguas "naturais" e aos mundos "naturais", essas duas macros semióticas em cujo interior, queiramos ou não, nos insere nossa condição de homens. Apesar da evidência, essa definição não deixa de parecer algo artificial: como separar, por exemplo, a gestualidade "natural" que acompanha nossos discursos verbais, das linguagens dos surdc-mudos ou dos monges silencio sos, quando suas formas elementares surgem perante a análise co mo idênticas ? De que lado situar essa visualidade simultanea mente "natural" - visto que se manifesta "t rans codificada" no interior de^ossos discursos - e "artificial" , já que constitui, sob a formạWde "imagens", um componente essencial da linguagem poética construída.
definindo a semiòtica visual pelo seu suporte planar, encarregan do-se éissim a superficie de falar do espaço tridimensional: aom issò, as manifestações picturais, gráficas, fotográficas passam a ser reunidas com base num "modo de presença" no mundo comum. Contudo, tal concepção da semiótica planar abrange ainda os dife rentes tipos de escrita, as linguagens de representação gráfica, etc., fazendo aom que se desvaneça a especificidade do visual planar apenéis entrevista.
Mais ainda: a es coíba da palavra semiòtica para designar o campo de investigação que se está tentando circunscrever não $h$ inocente. Seu uso implica admitir que os rabiscos que cobrem as superficies utilizadas para tal fim constituem conjuntos significantes e que ais coleções desses aonjuntos significantes, cu jos limites ficam por precisar, são, por sua vez, sistemas signi ficantes. Eis ai uma hipótese forte que justifica a intervenção da teoria semiótica e que, de entrada, não nos permite satisfa zer-nos aom uma definição que só leve em conta a materialidade dos traços e das regiões ("plages") impressas num suporte.
2. Sistemas de representacão

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

tar respostas positivas prontas, estão entretanto longe de serem triviais.

Qom certeza a letra não é íoone do som, nenhuma " semelhança" exi£ te entre as duas figuras. Neste caso, a representação não é se não a correspondência entre o conjunto das letras (e das grafias) e o conjunto dos sons ou, melhor, a correspondência entre dois sistemas - o gráfico e o fônico - de tal modo que -as-uni-dades-figuras produzidas por um dos sistemas podem ser globalmen te homologadas às unidades-figuras de outro sistema, sem que ne nhum vinculo "natural" se estabeleça termo a termo entre os dois tipos de figuras. No que diz respeito à semelhança, não se pode falar senão de analogia entre os dois sistemas, o que é uma coisa completamente diferente.

que escolhemos este exemplo - a organização interna das figu-
ras visuais os deixa indiferentes: enquanto a escrita aomo siste ma repousa nas oposições dos traços gráficos ("bastonetes", "redondos", "ganchos e laçadas" etc.) as linguagens formais consideram as letras de que se servem como discriminado res. Enquanto 'a escrita considerada como significante (como plano de exprejs são) se apresenta como um sistema gráfico, a linguagem formal não è senão um catálogo de símbolos discretos. 0 que, entretan to, confere a esse catálogo o estatuto de linguagem é a articula ção de seu significado o qual, subjacente ao grafismo, acha-se organizado num sistema conceptual coerente.

Abandonando a aproximação entre os sistemas gráfico e foni
co - de que necessitávamos apenas para ressaltar sua especifici dadé articulatoria - percebe-se que no caso de nossos dois exem
plos extremos se pode falar de dois "sistemáis de representação " em dois sentidos opostos: a escrita apresenta-se como um disposi tivo visual articulado, apto a representar qualquer coisa (o uní verso semântico era sua totalidade) ; já a linguagem formal aparece como um "corpo de conceitos $^{0}$ suscêtível de ser representado de qualquẹr modo (com o auxilio de diversos simbolismos). Pareceu -nos sobretudo interessante mostrar que um mesmo alfabeto pode ser utilizado para dois fins diferentes, que um "mesmo" significante pode ser articulado de duas maneiras diferentes e participar na constituição de duas linguagens diferentes.

## 3. Representacões̃ icónicâ̂


te" e com a iconicidade, conceito situado no amago dos debates
da semiologia da imagem, os quais remetem muito naturalmente ${ }^{\mathrm{s}} \mathrm{a}$ antiga "imitação da natureza".

Os sistemas de representação icônica, dizem, são diferen tes dos outros pelo fato de a relação que se pode reconhecer en tre os dois modos de "realidade", não, ser arbitrária, mas motiva-? da, de ela pressupor certa identidade, total ou parcial, entre os traços e as figuras do representado e do representante. Nes sas condições - e malgrado os refinamentos que séculos de refle xão carrearam para os conceitos de "imitação" e de "natureza" -
 ras, mas não são reconhecíveis como objetos do mundo.

|  | Oolocar-se na ótica do pintor | que | re-produz | a | "natureza | " |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| não facilita talvez a compreensão do | fenômeno que | nos | preocupa | . |  |  | Ao conceito de imitação que, na estrutura da comunicação se situa no âmbito do enunciador, corresponde o de reconhecimento que é próprio do enunciatário: "imitar", nas precárias condições que acabamos de assinalar, não tem sentido a não ser que as figurais visuais assim traçadas sejam oferecidas ao eventual espectador para que as reconheça como configurações do mundo natural.


algo que se opõe, por exeirqplo, a "processo") - de ordem interoceptiva e não exteroceptiva, já que ñao está inscrito na imagem primeira do mundo - venha juntar-se à figura para transformá-la em objeto; supondo que reoonheçamos, a seguir, esta ou aquela planta, este ou aquele animal, as significações "reino vegetal" ou "reino animal" farão parte da leitura humana do mundo e não do próprio mundo.

| É | este crivo de leitura que nos toma |
| ---: | :--- |
| ao signifi cante | o |
| nos |  |

tir classificá-las, relacioná-las umas ás outras, intepretar os movimentos como processos que se podem atribuir ou não a sujei tos etc.; sendo de natureza semântica - e não visual, auditiva ou alfativa, por exemplo - ela serve de "código" de reconhecimento que toma o mundo inteligível e manuseável. Cbmpreende-se então que é a projeção desse crivo de leitura - uma espécie de "significado" do mundo - sobre uma tela pintada que permite reconhecer o espetáculo que,segundo se pensa,ela representa.

## 4* A semiótica figurativa

0 exame superficial dos problemas colocados pela imitação e pelo reconhecimento mostra bem que o conceito de representação, aplicado . ao domínio que estamos procurando circunscrever, não po de ser representado como uma relação ̂̂oonica, como uma relação de "semelhança" simples entre as figuras visuais planares e as configurações do mundo natural: se a semelhança tivesse de ser
situada $\stackrel{f}{\text { ao }}$ nível do significante, as línguas naturais bem como a linguagem musical, levando-se em conta o seu plano de expressão fônico,-deveriam ser chamadas icônicas e semelhantes no que diz respeito á dimensão não mais visual, mas auditiva, do mundo natural. Se alguma semelhança existe, ela se situa ao nível do significado, isto é,.ao nivel do crivo de leitura comum ao mundo e aos artefatos planares, Mas, sendo assim, não tem mais muito sentido falar de iconicidade.
ra, faz ele surgir uma problemática nova. Se se tem de acrescen tar que esse crivo ${ }^{\circ}$ e de natureza social, estando portanto sujei to ao relativismo cultural, tem-se de admitir que ele varia amplamente - mas não excessivamente - no tempo e no espaço. Nes sas condições, sendo cada cultura dotada de uma "visão de mundo" que lhe " $e$ própria, ela impõe por isso mesmo condições varía veis ao reconhecimento dos objetos e, consequentemente, á identificação das figuras visuais como algo que "representa" os ob jetos do mundo, contentando-se frequentemente com esquematis mos vagos, mas exigindo, por vezes, reprodução minuciosa dos detalhes "verídicos".

Contudo, o essencial é que a questão da iconicidade de um objeto planar ("imagem", "quadro" etc.) não se coloca a não ser postulando-se e aplicando-se um crivo iconizante á interpreta ção desses objetos, o que não constitui condição necessária de sua apercepção nem exclui a existência de outros modos de leitu ra igualmente legítîmos. A leitura de um texto escrito em fran cês não levanta a questão da semelhança de seus tipos com as fi guras do mundo natural.

Tal leitura iconizante $e^{e}$ contudo uma semiose, vale dizer, uma operação que, conjungindo um significante e um significado, resulta na produção de signos. 0 crivo de leitura, de natureza semântica, solicita por conseguinte o significante planar e, assumindo feixes de traços visuais, de densidade variável, aos quais constitui em formantes figurativos dota-os de significa dos, transformando assim as figuras visuais em signos-objetos. 0 exame mais acurado do ato de semiose mostraria bem que a prin cipal operação que o constitui ê a seleção de certo número de traços visuais e sua globalização, é a apreensão simultânea que transforma o feixe de traços heterogêneos num fbrmante,vale di zer, numa unidade do significante que pode ser reconhecida,quan do enquadrada no crivo do significado, como a representação par cdal de um objeto do mundo natural.

A teoria dos formantes que, apesar do voto de Hjelmslev,
nãô se acha ainda con̂stituída em lingüística, deveria encon

| trar | aqui | seu | lugar. | Vê-se | bem | que | a | constitução | dos | formantes |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| por | ocasião | da | semicse | não | é | outra | ooisa | senão | uma | articulação |  |
| do | significante | planar, | não | é | senão | o | seu | recorte | em | unidades |  |
| discretas | legíveis, | tendo | em | vista | uma | certa | leitura | do | obje- |  |  |
| to visual, que | não | exclui | de | modo | algum | - | já | o | vimos | a | propósí |
| to | da | dupla | função | do | alfabeto | - | outras | segmentações | possí- |  |  | veis do mesmo significante. As unidades discretas assim constituídas a partir de traços são já bem conhecidas: são "formas"no sentido da Gestaltheorie, são "figuras do mundo" no sentido que lhes dá G Bachelard, são "figuras do plano da expressão"co mo .quer Hjelmslev. Ê a convergência de pontos de vista, cujas preocupações se acham aparentemente bastante afastadas, que nos permite falar, nesta ocasião, de leitura figurativa dos objetos visuais.

A reunião de traços heterogêneos que constitui a figura que serve de formante por ocasião de tal leitura, levanta o pro blema da densidade dos traços e de sua organização. Poder-se-ia invocar aqui o conceito de pertinência para lançar um pouco de luz: poder-se-ia dizer que uma figura possui uma densidade "nor mal" ou, por outras palavras, que um formante figurativo é pertinente se o número de traços que reúne é mínimo, isto é, necessário e suficiente para permitir sua interpretação como representante de um objeto do mundo natural. Assim, as figuras traçadas por Klee em seu Blumen-Mithos, passíveis de serem lidas como "pinheiros", "colinas", "astros", seriam características da figuratividade "normal", "média", tal como é encontrada em bom número de culturas não européias, em desenhos de crianças, bem como nos ícones utilizados por diversos códigos artifi dais de representação e assim por diante.

Ê evidente porém que a figuratividade, entendida como um certo modo de leitura - e um modo de produção - das "superfides construídas", não se acha necessariamente ligada a uma normalidade qualquer e que ela pode dar lugar a excessos e insu ficiências: o desejo de fazer-pareddo - de fazer-crer - mani festado por este ou aquele pintor, por esta ou aquela escola,
 pintura figurativa; constituem antes graus variáveis da figuratividade, já que esta é determinada - repitamos - por um certo modo de leitura - freqüente mas não necessário - dos objetos planares construídos.

miótica do objeto em questão - pode-se dizer que nos encontra mos em presença de uma semiótica que se pode talvez designar como semiótica figurativa. $\hat{E}$ preciso acrescentar entretanto que tal semiótica não esgota a totalidade das articulações signifi cantes dos objetos planares e que ela não representa senão um ponto de vista determinado que consiste em dotá-los de uma in terpretação "natural". Nessas condições, as análises da figuratividade acham-se justificadas e constituem um campo de exercício autônomo.

|  | No caso contrário, se a abordagem figurativa | dos | objetos |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | ---: |
| visuais naõ passa de um | instrumento | parcial | - | nos | dois | senti | dos - de compreensão dos mesmos, a própria figuratividade bem como as interrogações que a acompanham parecem ultrapassar os limites que o suporte planar, lugar de sua manifestação, quer assinalar-lhe: considerando-se que as qualidades do mundo natural selecionadas sçrvem para a construção do signifi cante dos objetos planares, mas que elas surgem, ao mesmo tempo, CDmo tra ços do _significado das línguas naturais, vê-se que os discursos verbais trazem em si sua própria dimensão Ügurativa, com a. ressalva, porém, de que as figuras que a constituem são figuras do conteíido e não figuras da expressão. Compreende-se agora porque os problemas levantados pela análise dos "textos


II. 0 significante plástico

1. Uma entra linguagem

 ê senão o resultado de uma leitura que o constrói.

Essa possibilidade de falar uma outra linguagem transfor ma-se em necessidade quando se toma como "corpus" a ser analisado um certo número de ."superficies" que foram construídas de pois - oü no momento - da "ruptura epistemolôgica",quando a leitura figurativa é posta em questão ou até negada: é o que acontece com Kandinski que busca, mediante "improvisações" su cessivas, despojar seu objeto de todo traço figurativo; ' $e{ }^{\text {i- }}$ gualmente o caso de Klee que joga com o figurativo, utilizando -o, não para constituir uma imagem do mundo, mas para descons truí-lo e fazer dele a cena de um "mundo só seu"; o mesmo se pode dizer da fotografia de Boubat, o qual, ultrapassando as aoerções técnicas que fazem dela o cúmulo da ioonicidade, ten ta fazé-la falar diferentemente; acrescente-se ainda a planta arquitetônicâ de Mies van der Rohe que ${ }^{e} e$ desviada de sua fun ção representativa e comunicativa para dar lugar a uma leitura "estética". Estando persuadido de que esses objetos possuem, como algo especificamente seu, uma linguagem comum de que se valem, para nos "falar", mas também - e sobretudo - de que è possível construir uma linguagem que nos permita "falar" deles, um grupo de semioticistas procura instaurar um lugar. de interrogação sobre o aomo e o porque de sua presença.

## 2. Preliminares

|  | Oom | efeito, como | tomar | posse | desse | lugar | e | como | justifi- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| car | essa | interrogôção | a | não | ser | fazendo | "tabula | rasa" | de |
| todo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ca coisa:
(a) Dizer que um objeto planar construído produz " efeitos de sentidos" já é postular que ele próprio é um objeto significante e que oomo tal, faz parte de rim sistema semiótico do qual é uma das manifestações possíveis. Afirmar a existên cia de um sistema semiótico não impede de reconhecer ao mesmo tempo que esse sistema - tanto nos seus modos de organização quanto nos conteúdos que é capaz de articular - ê de nós desconhecido. Declarado como existente, mas desconhecido,esse sis tema só tem alguma probabilidade de ser apreendido e explicita do pelo exame dos processos sem̂ânticos - dos "textos visuais" - mediante os qúais se realiza: isso eqüivale a dizer que apenas o conhecimento dos objetos planares particulares pode le var ao conhecimento do sistema subjacente e que, se os proces-" sos são antes de mais nada apreendidos como realizados, pressu põem o sistema como virtual o qual, por isso mesmo, não pode ser representado a não ser sob a forma de uma linguagem oons truída ad hoc.
(b) Dizer que um objeto planar ê um processo, que é um texto que realiza uma das virtualidades do sistema, é já com -
prometer-se implicitamente a considerar a superficie que nos ê dada em sua materialidade como a manifestação de*um significan t£ e, com isso, conpro me ter-se a interrogar a sua articulação interna enquanto "possibilidade de significar*'. Do mesmo modo como, examinando há pouco as duas maneiras de utilizar o alfabe to, vimos que um crivo aonceptual colocado_a_ priori possibilitava interpretar as letras-figuras como objetos compactos e que, pelo contrário, um texto escrito, considerado em si como significante, podia ensejar uma subarticulação das letras em seus traços constitutivos e revelar assim uma organização grafemática subjacente, pode-se igualmente perguntar se, ao lado do re corte da superficie pintada efetuado com o auxilio do crivo da leitura figurativa, não existiria um meio de operar uma outra segmentação do significante que permitiria reconhecer a exisfen da de unidades propriamente plásticas, portadoras, eventualmen te, de significações desconhecidas.
(c) Sendo assim, diante de um texto visual que se conside ra como um significante segmentável, não resta senão enunciar o derradeiro postulado, $o$ da fiperatividade, o qual consiste em di zer que todo objeto não ' $e$ senão pela sua_ análise, ou, numa for'mulação ingênua, não é senão pela sua decomposição em partes me ñores e pela reintegração das partes nas totalidades que consti tuem. A semiótica geral coloca à disposição do semioticista, às voltas com os problemas da visualidade ${ }_{f} u m$ instrumental concep tual e procedimental numeroso e diversificado, embora não lhe forneça receitas prontas e, sobretudo, não o force a transpor procedimentos lingǘsticos reconhecidos, mas provavelmente mal adaptados $\mathrm{f}^{\mathrm{a}}$ dominios cujas articulações significantes pareçam intuitivamente botante diferentes daquelas das linguas naturais, Pouco importa então que a análise comece pelo reconheci mento dos traços mínimos, cuja combiñatoria produz as figuras e os formantes plásticos, ou que procure apreender, em pilme irò lugar, "blocos de significação" ou "dispositivos", que são uni$\begin{array}{lcccccccc}\text { dades } & \text { de dimensões } & \text { mais amplas, } & \text { decomponíveis. llun } & \text { caso } & \text { aomo } \\ \text { noutro, } & \text { trata-se } & \text { de } & \text { encaminhamentos } & \text { de } & \text { segmentação } & \text { que } & \text { repou }\end{array}$
 da que se avança.

## 3. 0 dispositivo topológico

A exploração do signifi cante plástico começa - gerativa mente e não geneticamente - pela constituição de um campo de problemas relativos ás condições topológicas tanto da produção como da leitura do objeto planar Esse objeto continuará sendo definido de maneira insuficiente, mesmo em se tratando apenas de sua manifestação material, enquanto não for cir cunscrito, delimitado, separado daquilo que ele não é: o pno blema bastante conhecido do guadro-formato, ou, em termos semi óticos, do fechamento do objeto. Ato deliberado do produtor que, colocando-se ele próprio no espaço da enunciação "fora-do -quadro", instaura, por meio de uma espécie de debreagem, um ^ espaço enunciado do qual será o único comandante, capaz de criar um "-universo utópico" separado desse ato: garantindo, desse moċb, ao objeto circunscrito o estatuto de "um todo de significação" , esse fechamento fe também o ponto de partida das operações de deciframento da superfície enquaḍrada.

Enquañito a leitura do texto escrito é linear e unidimensional (da esquerda para a direita ou o contrário) e permite interpretar a fala espacializada como uma sintagmática achatada, a superfície pintada ou desenhada não revela, mediante ne nhum artificio ostensivo, o processo semiótico que se pensa es tar aí inscrito. 0 quadro surge como o único ponto de partida seguro, possibilitando conceber um crivo topológico virtualmen^ te subjacente á superfície que se oferece $a$ leitura: as categorias topológicas, "retilineas" unas (como alto/baixo ou direito/esquerdo), "curvilineas" outras (como periférico/central ou

| circunscrevent | e/circunscrito) | bem | como | seus | derivados | e | compo $^{\wedge}$ |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| tos» | crivam, | partindo daquilo | que | ela | não | é, | toda | a | superfí | - |
| cie | enquadrada | traçando aí | os | eixos | e/ou | delimitando'aí | as | re |  |  |
| giçes ("plages"), | cuirprindo oom isso dupla função, a de |  |  |  |  | seg- |  |  |  |  |

mentar o conjunto em partes discretas e igualmente a de orien- tar eventuais percursos sobre os quais se acham dispostos os diferentes elementos de leitura.

|  | Mesmo | nao | sendo | de | inicio | reconhecível na materialidade |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| do quadro | e | na | escolha | do | formato, mesmo | fundamentando-se numa | convenção e estando submetido ao relativismo cultural, nem por isso esse dispositivo topològico deixa de possuir uma existência virtual, garantida por um contrato logicamente pressuposto, estabelecido entre o enunciador-produtor e o enunciatário-leitor . Projetadas sobre a superfície, cuja riqueza e polissemia permaneceriam de outro modo indecifráveis, as categorias topo lógicas operam, após eliminar o "ruído", a sua redução a um número razoável de elementos pertinentes, necessários à leitura.

Ê quase desnecessário acrescentar que o dispositivo, tal como foi esboçado, ê suscetível de desdobramento: estando presente e atualizando-se no ato de enunci ação onde inaugura uma primeira organização espacial do objeto semiótico, ele pode ser projetado, inteira ou parcialmente, no âmbito mesmo da superi! cie enunciada e constituir aí um novo crivo, semi-autônomo, de leitura.
4. A forma plástica

Se a aplicação do dispositivo topològico permite empreender a análise dá siçerficie enquadrada, tomando possível uma primeira segmentação do objeto em subconjuntos discretos,é evi
dente que a sua descrição como significante visual nao será
tida como satisfatória senão quando sua articulação puder ser
foimulada em termos de categorias plásticas, depreendendo- se assim as unidades "minimas" do significante cujas aombinações mais ou menos aomplexas reencontrarão, numa caminhada ascenden

preensões individuantes dos termos.

 qué remetem à enunciação cuja importância não foge a ninguém.
É evidente que o reconhecimento das categorias topolôti cas, cromáticas e eidêticas, que constituem o nível fundamental dai forma do significante, não esgota sua articulação: são ape nas as bases taxionômicas capazes de tomar operatória a análi-
se desse plano da linguagem. 0 encaminhamento da construção do objeto semiótico consistirá em determinar combinações dessas unidades mínimas - a que se chamarão plásticas - para encontrar, a seguir, configurações mais complexas ainda, confirmando desse modo o postulado geral segundo o qual toda linguagem é antes de mais nada uma hierarquia. Impõe-se entretanto reservar entre essas formas plásticas de oonplexidade desigual, um lugar a parte para os $\wedge_{\text {ormantes plásticos _ que se comparam mas se }}$ distinguem dos formantes figurativos - organizações particula res do significante que não se definem senão por sua capacidade de serem alcançados por significados e se constituirem assim em : signos. Mas, enquanto os fonmantes figurativos não se põem a significar, por assim dizer, senão após a aplicação do crỉvo de leitura do mundo natural, os formantes plásticos são chamados ê a hipótese subjacente ao conjunto das análises aqui reunidasa servir de pretexto para investimentos de significações outras, o que nos autoriza a falar de linguagem plástica e a circunscrever sua especificidade.

- As articulações taxionômicas a que acabamos de nos refe- rir não constituem senão um dos aspectos da análise dos objetos planares enquadrados: o reconhecimento das . categorias e dexis figuras plásticas nos informam sobre o modo de exîstencia da forma plástica,» tal qual se acha subjacente á sua manifesta ção em superficie e em superfícies,mas ainda não nos diz nada acerca da organização sinuagmática dessas formas, organização essa que ê a única capaz de nos permitir tratar desses obje tos aomo processos semióticos, isto é, como textos significantes. 0 eixo paradigmático de toda linguagem, que define as suas unidades pela relação ou.. .ou.. .permite registrar a presença de um traço na superfície examinada em relação à ausência do traço contrário ou contraditório da mesma categoria; é assim que se pode falar da "paleta" de um pintor por oposição a "outras paletas"; $e^{e}$ porém o eixo sintagmático, constituído pelas relações e...e, _ que nos informa acerca dos modos de co-presença dos termos e das figuras plásticas numa mesma superficie-texto.

Ao falar da distinção a ser feita entre as categorias
cromáticas e as categorias eidéticas, propusemo-nos a definir as segundas pela sua discreção, pela função distintiva de que estariam encarregadas: se as categorias cromáticas podem ser consideradas aomo constituintes (F. Thurlemann) -caso em que a superfície pintada não seria de início senão um território aberto de regiões ("plages") indistintas - as categorias eidó ticas, por sua vez, serão consideradas como constituídas ( devido " $a$ sua contigtiidade, as regiões ("plages") delimitam-se en tre si). Para poder afirmar a co-presença de unidades do signi ficante,ê preciso antes de mais nada reconhecer o seu caráter diṣcreto: as reflexões sobre a contigtiidade, sobre os contornos (nítidos) e sobre os limites (fluidos) (J.-M. Floch e D. Alkan) constituem o primeiro passo com vistas ao estabelecimen to do texto plástico.

0 passo seguintè dịz respeito $a$ «definição das unidades traste serve sobretudo para designar a pròpri a relação c._ £ ODTS titutiva do ei>D sintagmático . Embora seja da mesma natureza o contraste plástico define-se como a co-presença, na mesma superficie, dos termos opostos (contrários ou contraditórios) da mesma categoria plástica (ou de unidades mais vastas, organiza das da mesma maneira) . Se a categoria está presente no texto, um pouco á maneira da antifrase por exemplo, mediante um de seus termos (estando os demais ausentes) , o contraste caracte riza-se, como a antitese, pela presença, na mesma superfície , de pelo menos dois termos da mesma categoria, contíguos ou não. Tal organização oontrastiva do texto oferece para o analista uma vantagem apreciável: permite reconhecer as categorias com seus termos presentes numa única superfície, sem recorrer previamente aos procedimentos de comparação entre diferentes objé tos. A distinção entre categorias plásticas e contrastes plásticos aontinua entretanto capital e indispensável no plano ope ratório.

Esse tipo de organização textual está lònge de ser algo específico da linguagem plástica. Ela embase em boa parte, como se sabe, o funcionamento dos discursos narrativos: a "fai ta" assinalada no início da narrativa, exige à "distancia,constituindo assim uma "mola dramática", a "liquidação da falta ${ }^{11}$ que elimina a tensão narrativa. Mais ainda; $\boldsymbol{k}$ mediante a proje ção do paradigmático sobre o eixo sintagmático que Roman Jákob son definiu a essência da linguagem poética. A aproximação entre o plástico e o poético não nos parece acidental; voltaremos à questão.

A recorrência das categorias plásticas que se concretiza mediante a retomada de um termo categórico pelo seu contrá rio (ou contradito ${ }^{\circ}$ ilo) deve ser distinguida de outro tipo de recorrência discursiva, conhecido em semiótica sob o nome de anáfora $e$ que consiste na iteração $e$ retomada de um mesmo termo, mas empregado num contexto diferente ou, o que vem a dar no mesmo, numa configuração diferente. Tais recorrências do
semelhante e do diferente, do mesmo e do outro, constituem uma verdadeira trama que cobre a superficie construida; sendo reco nheclveis sob a forma de eixos de tensão e de isotopías de expectativa, elas predispõem já para uma leitura globalizante, 0 que parece estar faltando ainda para que todas as condições de leitura se achem reunidas é a sua orientação, ooncei to ainda mal definido - ou indefinivel? - fonte de preocupações epistemológicas tanto em lógica quanto em linguistica, Pa ra dar conta da leitura das superficies construídas, a hipóte se - à primeira vista sedutora e geralmente aceita no presente - consiste em postular a linearidade da leitura que - pode.. ser identificada com o percurso efetuado pelo olhar no procefs so da percepção: bastaria filmar os movimentos que os olhos efetuam durante a exp lo ração de um quadro para que toda uma sintaxe - ou, pelo menos, sua sintagmática - nos seja revelada. Além de tais experiências de laboratório parecerem pouco concludentes, não se vê, no plano teórico, a necessidade de admitir que a leitura linear continua seja o único modo de apreensão da superficie; pode-se muito bem, mesmo admitindo o principio, considerar que ela se acha limitada a percursos par dais (impostos, por exemplo, por desvios de contrastes) , pre vèndo-se ao mesmo tempo "saltos anafóricos" cuja função seria conectar entre si diferentes percursos; pode-se, sobretudo,mes mo reservando um lugar para a leitura orientada, levar em conta a possibilidade já reconhecida, de apreensões simultáneas dos termos, de apreensões de dispositivos dotados de organiza .ções categóricas (cf. a análise de Kandinski) .
Um inventário bastante amplo desses eixos e desses dispo sitivos foi-se aonstituindo pouco a pouco por ocasião das análises aqui reunidas; só nos resta sugerir-lhes uma localização.


III. Fara uma semiótica plástica

1. Semiótica semi-simbôlica
 como ele significa e o que significa.
${ }^{0}$ Parti pris bastante prudente do semioticista consis-'
tiu em confessar, logo de início, sua ignorância no que oon _cerne ao modo de significação desses objetos, reconhecendo quando muito apenas os "efeitos de sentido" que deles se de preendem e que podem sèr apreendidos intuitivamente, interpre tados e dos quais se pode procurar formular as regularidades. Tal encaminhamento esta ${ }^{\text { }}$ entretanto longe de ser inocente: pos tular o poder de interpretar já é adotar certa atitude confor .me a qual o significante plástico constitui, sozinho, uma semiótica monoplana, mas intepretável, tal como são intepretá veis as linguagens formais, o jogo de xadrez e outros siste mas de símbolos.

|  | Por | outro | lado, | a | interpretação, | por | intuitiva | que | se- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $j a$, | consiste | não | apenas | an | formular | os | "efeitos | de | sentido" |
| em |  |  |  |  |  |  |  |  |  | termos de uma metalinguagem particular, mas ao mesmo tempo em compará-los e em opô-los uns aos outros, elaborando, em última instância, um sistema de significados paralelo e coextensi vo ao sistema de símbolos que se está tentando descrever. Assim,por exemplo, a descrição do dispositivo plástico que produz o efeito de sentido "gravidade" conduzirá muito natural mente o investigador a interrogar-se quanto ao dispositivo que acarreta o efeito "leveza". A questão será saber se a figura que representa "leveza" è comparável â que representa "gravidade". Numa linguagem formal, os símbolos a_ e _b, se representam um e outro classes lógicas, são, no plano do significante, independentes um do outro. A situação seria diferente se as figuras do significante sa _ e sb tivessem como significados "gravidade" e "leveza" ou, melhor ainda, se dois termos de uma mesma categoria, $\mathrm{s}^{\wedge}$ e $\mathrm{s}^{\wedge}$, pudessem ser homologados $\hat{\mathrm{a}}$ oposição gravidade/leveza: a semiótica que eles caracterizariam poderia ser chamad̉a então, não de semiótica simbólica, mas de semi-simbólica pelo fato de tais correlações parciaịs entre os planos do significante e do significado se apresenta rem como um conjunto de micro~oódigos, comparáveis por exemplo ao micro-código gestual do siir/não.

Aceitando-se reservar o nome de semióticas semi-simbóli


2. Linguagem poética

|  | Tudo | se | passa | como | se | a | leitura | de | texto | plástico | consisí |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| tisse | num | duplo | desvio: | certos | significados, | que | são | postu- |  |  |  |
| lados | no | momento | da | leitura | figurativa, | acham-se | destacados | de |  |  |  |
| seus | formantes | figurativos | para | servir | de | significados | aos | for |  |  |  |
| mantes | plásticos | em | via | de | constituição; | certos | traços | do | siq |  |  |
| nificante | plástico | destacam-se, | ao | mesmo | tempo, | dos | forman | - |  |  |  |
| tes | figurativos | onde | se | acham | integrados | e, | obedecendo | aos |  |  |  |
| princípios | autônomos | de | organização | do | significante, | oonsti | - |  |  |  |  |
| tuem-se | em | formantes | plásticos. | Bem | mais | do | que | a | uma | subver |  |
| são" | do | figurativo, | estamos | assistindo | a | um | processo | de | auto |  |  | ¿deteiminação, ao nascimento de uma lingtiagem segunda.

Esse fenômeno de desvio está ilustrado, nesta coletânea, pela análise da planta arquitetônica de Mies van der Eohe que mostra como um objeto funcional de comunicação social pode transformar-se em objeto "estético" que exalta as virtudes da ortogonalidade. Ê igualmente o que acontece com a escrita


## 3. Estruturas miticas

Outras "correspondências" - que só se reconhecem uma vez acabada a análise - são igualmente supreendentes. Quan-
do C. Lêvi-Strauss empreende o primeiro exame de um texto miti. -"CO - o mito de Êdipo - encontra-se numa situação comparável â do semịticista diante de um texto plástico: o texto, lido em sua superfície, oferece-se, conforme se pensa, a uma leitura "figurativa" evidente e ao mesmo tempo destituída de sentido, tamanha ' $e$ a distância entre a perenidade dos mitos e a insignificância de seu sentido aparente. o semioticista igualmente se reconhece no encaminhamento que ele adota: alicerçada na convicção intuitiva de que existe uma significação outra , mais profunda, a leitura "vertical" que ele empreende, possibi lita-lhe reconhecer recorren̂cias "anafóricas"de certas grandezas da narrativa e, ao mesmo tempo, de oposições de "contrastes" entre os termos retidos (a narração só aparece, em toda a sua figuratividade desbordante, como "ruído" que é preciso ultrapassar para poder depreender as principais articulações do objeto) para postular, a seguir, uma apreensão mítica atemporal, dessa estrutura de base que dá conta da significação glo bal do texto.
 predisposta ás manifestações míticas.


## A.J. Greirnas

## G.H.S.L. - E.H.F.S.S.

(Traduzido por I Assis da Silvai

