## A FORMA DA FÀBULA

Estudo de semântica discursiva

Alceu Dias Lima

# "O mundo e o país <br> sendo uma verdadeira selva, nada mais natural do que falar em..foima de fábulas," 

(Claudius)

1. Preliminares

o que o presente estudo se propõe a explorar, ainda que sem acompanhar todo o percurso gerativo, é a fábula em seu esta
tuto semântico. Assim sendo, observações atinentes a aspectos sintáticos da fábula dever-se-ão a que, sendo ela um discurso, torna-se inpossivel dela tratar, mesmo que perfunctoriamente, sem referenciâ explicita ao seu cunho enunciado, entendido enun ciado como o resultado da enunáação, e esta como a instância necessária que propicia a passagem das estruturas semióticas ao discurso.
 suas fábulas.
 e Monteiro Lobato), relação inter-textual.

As diferenças de fundo - da substância - acima aponta das, de cuja existência se pode duvidar, não afetam, em todo caso, a forma discursiva, que ê estruturalmente a mesma, de Eso po e Prévert e a Claudius, conforme se tentará mostrar por
meio de elementos a seguir esboçados.
2. A fábula e a sintaxe discursiva



Como se vê, qualquer que seja a maneira pela qual se manifeste o discurso representado, neste caso, por moral. ele

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


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | breagem temporal e a espacial.

Por mais pertinẹntes que sejam na análise de muitas fã-

| bulas, de cuja estrutura particular são constitutivos, esses pro |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| cedimentos da sintaxe discursiva |  |  |  |  |
| çao com seus desdobramentos de actorialização, especialização e |  |  |  |  |
| temporalizaçao, ~ não são . abrangentes o bastante para que neles |  |  |  |  |
| se possam situar todas as fábulas, nem se restringem ao âmbi- |  |  |  |  |
| to da espécie, de modo a servir de fundamento â sua organiza- |  |  |  |  |
| ção sintáxica particular. No que concerne aos procedimentos nqr |  |  |  |  |
| mais da sintaxe discursiva, tudo leva a postular que,desse pon |  |  |  |  |
| to de vista - o da sintaxe discursiva - a fábula ê um discur- |  |  |  |  |
| so qualquer e como tal deve ser tratada. |  |  |  |  |

3. A fábula e a semântica discursiva

próprio pitoresco ou apelido: Américo Pisca-pisca, Prof. Sá Bi chão, Patarata, Izé Biriba, Zá Galinha ou que registre hábitos discriminatórios, defeitos fisicos ou morais: Unha de Fome, Jeca, José dos Andrajos, Parco de Alcântara, Patarata, Pedro Pe reira Fedrosa, ou siirples adjetivo substantivado: o orgulhoso,o êbrio, o calvo, o velho, etc.
Quanto aos atores humanos da fábula, figurativizados ou não, são eles os instalados na moral para retomarem, em plano virtual, o programa narrativo atualizado na história. Se se exclui da moral, que sempre conta uma história de homens, ao contrário da história, que sempre conta uma história de bichos, mesmo que tenha, para isso, de recorrer à désumanização como se viu, se se exclui da moral o aparato de embreagem enunciati_ va constituído da palavra moral ou de procedimentos equivalen tes, todos de natureza metassemiótica, tem-se um discurso debreado enuncivamente, como o de uma verdade científica. Nesta, os atores são sempre os homens ou figuras deles ancoradas por outras semióticas (provérbios, ditos sentenciosos, ou paródias deles), cuja interpretação deve ser feita anteriormente à do discurso que suporta a fábula, a fim de que possa servir de pia no dè expressão desta.

|  | Num | nível | mais profundo, a leitura | integral de uma fábu |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| la | qualquer | mostrará | a | disseminação | ao longo | de toda ela, ou | se | ja, tanto ao longo da história quanto da moral, dado que esta recapitula, se bem que virtualmente, os programas e percursos narrativos daquela, dos mesmos valores já atualizados pela semântica narrativa, num processo que se pode chamar de tematiza ção. Esta, a tematização, será mais abstrata, difusa, na moral, podendo-se então dizer que ela é um discurso não figurativo, e mais concreta, mais concentrada, na história; dir-se-á entạò da história que ela ê, por seu estatuto temático, um discurso figurativo. E a textualização obtida por esses dois procedimentos que dará como resultado a fábula. Mas, afinal, ñas é esse um comportamento normal de todo aquele que discorre, que discursa, por tempo mais ou menos longo sobre qualquer assunto ?

Qual o orador (sacro, forense, parlamentar) , qual o professor,o conferencista, que não joga com esses dois procedimentos, que não equilibra estrategicamente a doutrina e o exemplo, a frase séria e o dito chistoso ?

Essas últimas observações - parecem deixar claro estar-se no domínio de fenômenos discursivos que abrangem muito mais coi sa do que a fábula. Esta, se se quiser ater-se á sua especifidda de, deve ser estudada naquele ámbito restrito dos procedimentos semánticos a que se chamou aqui da desumanização. Eles situam a fábula na instância da manifestação. Em níveis mais profundos , esse tipo de narrativa não se distingue do apólogo, do conto,da lenda, e nem mesmo da novela e do romance, já que problemas da extensão não são aqui pertinentes, ao mo pertinente não é a or dem em que se apresentem história e moral, uma em relação á ou tra. A rigor, não é necessário que a moral se encontre tópica mente plantada antes ou depois da história, podendo ela disse-minar-se pelo discurso da história, o que dá a impressão superficial de que não há moral. Ela será obtida, neste caso, por re curso à enunciação. Não seria então, volta a insistir-se, a enun ciação e, portanto, a sintaxe, constitutiva da fábula ? Daquelas era que isso ocorre, sim, não porém, da fábula era geral.

## NOTAS

1.0 número nas citações de Fedro ê aquele que aparece em negrito antes de cada fábula do autor na edição "Les Belles Lettres" da coleção Guillaume Budé.
2. Prevert, Jacques - "Le chat et l'oiseau". ___In_Histoires. Gal liraard, Paris, 1963, p. 70.
3. Claudius - Era uma vez...Fábulas políticas. Erasiliense, São Paulo, 1980. (Ültima página).
4. Catálise è termo posto em circulação por L. Hjelmslev. Para a sua correta acepção, ver $\underbrace{\text { Dicionário de Semiótica, }}$ s.v. catálise.
5. A-J.Greimas e J Oourtès, Dicionário de semiótica s.v. Enun ciação, 1.
6. Millôr Fernandes - Fábulas Fabulosas. ííórdica, Rio de Janei-
ro (6^ edição) 1963. (Todas as fábulas)
7. Fedro, Fábulas. 3

## NOTA BIBLIOGRÁFICA

## TEXTOS

- Ésope - Fables. Société d'Éditions 'Les Belles Lettres",Paris, 1967*
- Fedro - Fables. Société d'Éditions "Les Belles Lettres",Paris, 1969.
- La Fontaine - Oeuvres complètes. Éditions du Seuil, Paris, 1965.
- Prévert, J.-Histoires. Gallimard, Paris, 1963.
- Monteiro Lobato - Fabulas. (20^ edição) Brasiliense, são Paulo, 1967.
- Millõr Fernandes - Fábulas Fabulosas. $\quad\left(6^{\wedge}\right.$ edição) Nórdica.Rio de Janeiro, 1963.
- Claudius - Era uma vez... Fábulas políticas. Brasiliense, são Paulo, 1980.


## SEM3ÔTI CA

- Benveniste, E. - Problemas de lingtá-stica geral. Tradução de M.A. Novak e L. Neri. Oomp. Editora Nacional, Sao Paulo, 1976.
- Greimas, A.J. e Courtes, J. - Diciònário de Semiótica. Cultrix, São Paulo, 1983.
- Greimas, A.J. - Maupassant. La sémiotigue du texte. Éditions
du Seuil, Paris, 1976.

