# As linguagens imaginárias: nwestra ortografia banguwardista <br> JORGESCHWARTZ 


#### Abstract

As línguas sáo como o mar, oscilam sem parada. Num certo momento, deixam uma costa do mundo do pensamento e invadem uma outra. Tudo o que suas ondas assim abandonam seca e se apaga do solo. É desta maneira que idéias se extinguem, que palavras se váo. Sucede com idiomas humanos como com tudo. Cada século traz e leva alguma coisa. Que é que se pode fazer? Isto é fatal. Seria, pois, em váo querer petrificar a móvel fisionomia de nosso idioma sob uma forma dada. É em vão que nossos Josués literários gritam à língua para que se detenha; as línguas nem o sol náo mais se detêm. No dia em que se fixarem, é porque estáo mortas.


(Victor Hugo, do "Prefácio" de Cromwell, 1827)

Uma das dimensóes utópicas da vanguarda, especialmente no Brasil, na Argentina e no Peru dos anos 20 , foi a posstbilidade de pensar uma nova linguagem ou os esforços por renovar as linguagens existentes(1). Este fenômeno passou por várias etapas, com denominaçơes diversas. Por um lado, a " lingua nacional", ideada por Mário de Andrade, representa um esforço capaz de aglutinar grande parte das expressôes dialetais do Brasil, para chegar a uma síntese representativa das peculiaridades lingüisticas de todas as regiôes do pais. Por outrolado, projetos como $0^{\prime \prime}$ idioma dos argentinos" de Borges, ou a "lingua brasileira" (como Mário de Andrade a denominara inicialmente), respondem à necessidacte de atualizar a língua escrita ao uso imposto pela prática oral, e se circunscrevem a uma experiência mais limitada do ponto de vista topográfico. Mais regional ainda e $\sigma$ " neo-crioulo" de Xul Solar, espécie de dialeto inventado pelo pintor argentino, baseado no castellano e no português, para ser usado na América latina. De outra ordem é a "panlingua" de Xul Solar, utopia lingüística semelhante ao esperanto. Por último, a "ortografia indoamericana" , propeto do peruano Francisco Chuqiwanka Ayuio, limita-se a uma modificação da ortografia castelhana, de modo a recuperar supostos traços indigenas ainda presentes na prática oral. Estas designaçôes revelam uma tentativa de modificação e distanciamento do "espanhol" ou do "português". A ilusão de manter intacta a tradição lingüistica herdada da Europa, de acordo com os cânones impostos pelas academias, significa se estagnar no passado colonial, nāo reconhecer o caráter evolutivo da lingua, negar ern última instância a própria tradição americana.

Este desejo de afirmar uma linguagem diferente daquela que nos legaram os paises descobridores não é algo que se origine com a vanguarda. Na realidade, estes movimentos de renovação lingüistica retomam uma questâo que surge com impeto no romantismo, como conseqüência ideológica das guerras de independência, quando escritores como Simāo Rodriguez na Venezuela, Domingo Faustino Sarmiento e Esteban Echeverria na Argentina, Manuel González Prada no Peru, ou José de Alencar e Gonçalves Dias no Brasil tratam de instituir um "perfil" nacional às letras dos seus próprios paises. O papel assumido posteriormente pela vanguarda sera o de renovar esta discussāo. Neste sentido, a vontade de uma nova linguagem está intimamente associada a
idéia de "pais novo" e de "homem novo" americano. Por isso nâo causa estranheza que esta polêmica surja dentro de um contexto nacionalista e de revisão de questôes de dependência cultural

A consciência de uma distáncia entre a língua escrita e a prática oral já começa a se impor descle a época da colônia, e serve como elemento de auto-afirmação contra a metrópole: " $\Lambda$ revoluçāos americana da lingua espanhola começou no dia em que os espanhóis, pela primeira vez, pisaram as praias da América. A partir daquele instante o nosso solo já the pôs acentos novos em suas bocas e sensaçōes novas em sua alma", afirma Juan Bautista Alberdi(2). Esta comprovaçảo coincide de maneira surpreendente com a afirmação feita muitos anos mais tarde por Monteiro Lobato que, preocupado também com a " lingua brasileira", afirma em pleno 1922 que "a nova lingua, Dilha da lusa, nasceu no din em que Cabral aportou ao Brasil" (3). Neste processo, hispanofobia e lusofobia andam mão a mão.

No seu estudo sobre os problemas da lingua na Argentina, Angel Rosenblat afirma que a partir da colônia, e especialmente depois da independencia, prevaleciam formas diferenciadas da fala, divergentes do espanhol castiço e reconhecidas hoje como tipicamente argentinas: " Ja em 1810 triunfavam na fala popular de Buenos Aires algumas das modalidades que hoje a caracterizam: o seseo que data do século XVI: o yeismo ressonante, que vem sem dúvida do século XVIII; o voseoc o che, que remontam aos começos da colonizaçãon (op. cit., p. 11). Este fenômeno de diversidade dialetal aparece nos países da América Latina. O uso coloquial da língua impōe distinções entre as formas orais e as escritas Este traço diferencial é uma forma de oposição da ldéia de uma herança colonial estática, e serve de elemento reconfirmador do nacional Num brilhante estudo sobre as tensóes dialéticas entre cultura e poder. Angel Rama faz a seguinte análise que, embora extensa, vale a pena reproduzir(4)
"No comportamento lingüistico dos latino-americanos, ficaram nitidamente separadas as duas linguas Uma foi a pública e separatista, que acabou fortemente impregnada pela norma cortesả procedente da peninsula, a qual foi afetada ao extremo cristalizando-se em formas expressivas barrocas de duração temporal sem igual Serviu para a oratória religiosa, para as cerimônias civis, para as relações protocolares dos membros da cidade letrada e fundamentalmente para a escrita, fá que somente esta lingua pública chegava au registro escrito. A outra foi a popular e cotidiana, utilizada pelos hispanos e luso-falantes em sua vida privada e cm suas relaçōes sociais dentro do mesmo estrato baixo, do qual contamos com registros muito escassos e a qual conhecemos sobretudo graças às diatribes dos letrados. De fato, a fala cortesả se opôs sempre ă algaravia, à informalidade, a torpeza e a invençăo incessante da fala popular, cuja liberdade se identificou com corrupção, ignorância, barbarismo. Era a língua do povo que, na divisao quase estamental da sociedade colonial, correspondia à assim denominada plebe, um vasto conjunto desclassificado, fossem os leprosos mexicanos, ou as "montoneras' gauchas rio-platenses ou os caboclos do sertīo. Enquanto a evolução desta língua foi constante, apelando para toda classe de contribuiçóes e distorções, e foi sobretudo regional. luncionando em áreas geograficamente delimitadas, a lingua pública oficial caracterizou-se pela sua rigidez, pela sua dificuldade em evoluir e pela generalizada unidade do seu funcionamento. Muitos dos seus recursos foram absorvidos pela lingua popular que também soube conservá-los tenazmente, em especial nas zonas rurais, mas, pelo contrário, a lingua da escrita precisou de grandes transtornos sociais para poder se enriquecer com as invençōes lexicaise sintáticas populares. O fez, apesar de tudo, com mesquinlrez e somente forçada"

Se nos ativermos a uma análise cronológica comparativa, a primeira vez que se estabelece uma diferença entre lingua escrita curopéia e lingua falada americana é em 1825 . em relaçâo à lingua brasileira com a portuguesa(5). Mas no Brasil é somente com José de Alencar (1829-77) que esta questảo val assumir uma dimensâo polêmica, nos posfácios aos seus romances Dtéa (1865). Iracema (1870) e Sonbos d'Ouro (1872)(6). José de Alencar, cuja carreira de político e de escritor fol construída em termos de um nacionalismo capaz de definir o especificamente "brasilei.

JORGE SCHWARTZ \& prolessol
de Literatura Hrspano-Americana do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP e autor entre outtos, de Murilo Rubiáa;: a Poética do Uroboro (Editora Atica).

Este ensaio faz parte do livro Vanguardas Latino-Americanas, a ser publicado pela Editora llurninuras/Edusp

1 Este ensaio estava terminado quando chegou as minhns míhos - lundumental ansaio de Fichard Morse, "A Linguagern na Amért $\mathrm{ca}^{\prime \prime}$. in A Voita de Mclenhanaima (Säo Paulo, Companhia des Letras, 1990, pp. 23-66).

2 Apad Angel Posenblat, Las Gone raciones Litorarias Aggentinas dof Siglo XoX anten el Problema de la Lengua, Buences Alres. Plovinta de Ia Univeraidad de Buenos Aires, 1960, p. 26.

3 Apud Edith Pimentel Pisto, O PorNuguês no Blasil Toxtos Cintioos e Teóricos: Fortes para a Teoria e a Histobria, Hio de Jarveiro, Livtos Téonicos e Cientificos/Sào Paulo. Edusp. 1981, p. 58.

4 In La Ciudad Letrada, New Jersey, Ediciones del Norto. 1984, pp. 43-4 Vor em especial o ompitulo "1.a Ciudad Escrituraria", pp. 41.70

5 Cf. Amndo Alonso, que baneia sue informação na obra de Joạo Ribeiro, A Lingua Nacional(1921) "Começa-se a falur om "idioma brasileito " so redor de 1825 Oomingo Borgen de Berro, visconde de Pedra Branca, poeta e diplomata brasiletro em Paris, colaborou com n introduction al 'Alias Ethnographique du Gilobe de Adrian Balbs, que começeu a aperecer em 1926. E al onde se contrapóe o Idioma brasileiro ao portugues". in Castellano, Espanol. Idiomn Nacional Buenos Alres, Losada, 1942 p. 151 (primeirs edição de 1938).

B Pleproduzidos arn Edm Pirmentel Pinto. op cilt.
ro" , percebe a lingua como uma instituição dinâmica e mutável. O escritor cearense defende uma interpretação genético-positivista da linguagem ao afirmar que "gosta do progresso em tudo, até mesmo na lingua que fala" (poslácio a Diva, p. 55). Alencar não duvida da existência de uma nova linguagem e luta pela sua legitimação: "Que a tendência, não para a formação de uma nova lingua, mas para a transformação profunda do idioma de Portugal, existe no Brasil, é fato incontestável" (p 75) Ao se defender contra a acusação do uso excessivo de galicismos, o autor de Iracema também esclarece no posfácio a este romance que "se o terror pánico do galicismo vai até este ponto, devemos começar renegando a origem latina, por ser comum ao francês e ao português" (p. 81). Alencar bascia-se no princípio da evolução natural das línguas, sujeitas a mudanças constantes, contra os dogmas das academias, e como gesto de afirmação frente ao Portugal colonizador. Pergunta-se Alencar em 1872, em Sonbos d'Ouro:
"O povo que chupa o caju, a manga, o cambuca e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espirito do povo que sorve o figo, a pêra, o damasco e a nêsperap" (p. 96)

A engenhosa metáfora oral que opôe as populações locais às europeias revela uma reflexão sobre a impossibilidade de um transplante geográfico de estruturas sintáticas, com a esperança de que a modificação topográfica e a alteração dos costumes não tenha conseqủências lingüísticas. Exatamente a mesma linguagem figurada de Alencar é usada pelo seu contemporíneo Simón Rodriguez (1771-1854): "pintar as experiências com signos que representem a boca" (7).

Justamente, uma das experiências linguisticas mais radicais do continente pertence a Simón Rodrigucz. Nenhum dos projetos posteriores, inclusive aqueles da vanguarda, se aproximam da ousadia do educador de Simón Bolivar Consciente do papel revolucionário de suas idéias e de sua ortografia, Simón Rodriguez faz a seguinte advertência em Soctedades Americanas (1928)(8):
> "Tan EXO'TlCO debe parecer el PROYECTO de esta obra como EXTRAN̄ la ORTOGRAFIA en que va escrito

Ein unos Lectores excitará, tal vez, la RISA En otros..............el DESPRECIO ESTE será injusto: porque. ni en las observaciones hay Falsedades ni en las proposiciones.....Disparates<br>De la RISA<br>podrá el autor decir<br>(en francés mejor que en latín)

## Rira bien qui Rira le dernter"

Simón Rodriguez consegue aliar um projeto político a uma aspiraçâo lingüistica, acoplando assim cultura e poder, lingua e governo, sintaxe e legislaçảo. Suas teorias se fundamentam em um nacionalismo do uso e dos costumes, contra as normas impostas pela metrópole: "Um Governo Etologico(9), isto é, fundado no costume" (op. cit., p. 269) e" uma Ortografia Ortolójica, isto é, fundada na boca, para aqueles que escrevem após nós" (sic, op. cit., p. 269). Uma verdadeira revolução social, com especial atenção a linguagem. Seus escritos são projetos icônicos. Simón Rodríguez rompe mallarmeanamente com a linearidade do texto, espacializa a escritura e usa uma tipografia muito diferenciada. Seu pensamento é uma sucessão de quadros sinóticos. O resultado visual tem por finalidade chamar a atenção sobre o próprio código, eliminar as redundâncias próprias à retórica finissecular e minorar a arbitrariedade da linguagem com formas motivadas, ou seja, que os aspectos formais da tipografia reflitam a importáncia do conteúdo

Mas cabe a Sarmiento (1811-88) abrir na América Latina o grande debate sobre
este tópico. com um dos intelectuais mais respeitados da epoca, o venezuelano Andrés Bello (1781-1865). A controvérsia ocorre no Chite, entre abril e junho de 1812, através de polêmicos artigos fornalisticos no Eil Mercurio de Santiago. O ataque aberto e liberal de Sarmiento, contra o conservadorismo castiço de Bello e transparente(10):
> * A soberania do povo tem todo o seu valor e o seu predomínio no idioma; os gramáticos sáo como o senado conservador, criado para resistir aos embates populares, para conservar a rotina e as tradiçóes. Sáo, ao nosso juizo. e se nos perdoarem o palavraio. o partido retrógrado, estacionário da sociedade falante; mas assim como os de sua classe politica, seu direito esta reduzido a gritar e pôr a boca no mundo contra corrup̧̧ão, contra os abusos, contra as inovaçôes. A correnteza os empurra e hoje admitem uma palavra nova, amanha um estrangeirismo vivaz, no outro dia uma vulgaridade chocante; mas, o que fazer? Todos deram de usd-la, todos a escrevem e a falam, força é incluf-la no dictonário e, queiram ou nāo, zangados ou desgostosos a adicionam, e náo tem solução e o povo triunfa e tudo corrompe e tudo adulteral" .

A respesta de Bello, autor da conhecida Gramdifica do la lengua Castellana (1847, originalmente Gramaitica de la Lengua Castollana Destinada al Uso de los Americanos), serve como paradigma para se entencler o caráter ditalético destas reivindicaçoes: frente as propostas renovadoras de transformaçocs linguisticas, justificadas pela prática popular da linguagem, a tradiçâo culta trata de exercer o seu poder imobilizador em nome do purismo e do paternalismo dos ditames académicos(11):
"Nas linguas, assim como na politica, $\epsilon$ indispensável que thaja um corpo de sábios, que assim dite as leis que convêm às suas necessidades (as do povo), assim como as da fala em que haverá de expressá-las; e nảo seria menos ridiculo confiar ao povo a dectsâo de suas leis do que autoriza-lo na formação do idioma. Em vāo clamam por essa liberdade romântico-licenciosa da linguagem aqueles que, por prurido da novidade ou por se verem livres do trabalho de estudar sua lingua, gostariam de falar e escrever de acordo com a sua conveniência*

Tamberm Manuel González. Prada (1848-1918), de lima, escreve em 1889 o ensaio "Notas Acerca del Idioma", com preocupaçocs análogas Inspirado nas teorias darwinianas, e cm consonància com Alencar e Sarmiento, afirma: " nas línguas, como nos seres orgấnicos, se verificam movimentos de assimilaçâo i movimentos de segregaçato; dai os neolojismos ou células novas i os arcaismos ou detritus" (sic)(12). O pensador peruano nảo somente propóe a transformação linguistica, como a realiza no scu próprio discurso (substitui "y" por "r. " $\mathrm{x}^{*}$ por *s* $\mathrm{e}^{*} \mathrm{~g}$ " por " r , alérn de formas contratelas como "desos", "s encastilldr", " "alturcr, etc, de acordo com a reproduçăe fonética)(13)

Alencar, Simón Rodriguez, Sarmiento e Gonzalez Prada defendem apaixonadamente a idéla de uma lingua americana, contra o conservadorismo das academias. Os quatro percebem de maneira unanime a linguagem como um fenómeno evolu. tivo, cada vez mais distanciado das antigas metrópoles. E da mesma maneira que na segunda metade do século XIX estes ideologos coincidem com a necessidade de uma expressáo lingúistica americana, as vanguardas retomam esta questāo nos anos 20 . Mário de Andrade, em suas discussöes sobre a língua, e no seu projeto da Grama tiquinba dia Fiala Brasfletra, leva adiante os principios que jose de Alencar postulara uns cinquenta anos antes. De moclo análego Borges, embora a dado momento se oponha ao autor de Facundo, defende em sua etapa ultraista "a linguagem dos argentinos", onde prevalecem os mesmos postulados sarmientinos "Aquilo que persigo é despertar em cada escritor a consciência de que o idioma mal está esboçado e de que é sua glória e o seu dever (nosso e de todos) multiplicá-lo e variá-lo. Toda geraçâo literária consciente assim o entendeú" (14). No Peru, ao pensar a vanguarda indoamericana, o grupo Orkopata de Puno retoma os ideais linguisticos de González Prada especialmente nos artigos de Francisco Chuqiwanka Ayuto sobre a "ortografia indoamericana" aparecidos no Bolotim Tittkaka e no vanguardismo incatco da poesia de Alejandro Peralta(15)

10 Apud Joed S Cmrnpobent Sar. mierto y su f́poca 1. Buenos Ares. Losede 1975, p 157

11 Pasponta de Andros Bello, "Ejerulolon Popularoe de Lengua Casteflann", ansinado como "Un Ouldam", in E1 Morcurio do Santrego del 12 de mivyo de 1842. apud dond C Cempobenail i P. 159

12 In Piggines Litons. Horas de Luchaz Prologo e notien de Luis Aberto Simehez. Caracess. Ayecucho, 1979, p. 174 (Artigo redntedo em tBap, detedo de 1800 e publicedo en 1034). Optarnos por miniter an forman "1", em vez do " $r^{\prime \prime}$. e " 1 " arn vez de " a "

13 Jà ra literatura do Bbculo de Ouro espenhol encomtramos o uno dentan lormas oontruidan, como am Oarollinoo de In Vega o em aspe cial om Francisco do Herrnra.
$14 \mathrm{in}^{2}$ Elidiomainfintlo", Proan* 12. Buenos Alres, juiho de 1925, p. 40 Emir Modriguer Monngal aponta para a coinciddencia de profetoo llingulaticoe am Mirio de An drade/Borgex. S4o Pnetio. Fernpesthat 1978 cop. 5 pp $31-42$.

15 Vee do Kotherine Vicky Unruh, The Avart-Garde in Pour: LAeray Aestreeics and Cumeral Nabonatism, Ph.D Universily of Texns at Austin. 1904

Utma das perguntas que merecem reflexāo é saber qual o motivo de ser justamente Såo Paulo e Buenos Aires que refletem com mator intensidade esta questao, se os compararmos com outros centros urbanos como México, Lima, Puno, Caracas, Santiago ou Montevidéu. Penso que aquilo que ocorre, ao menos em parte, é que a consolidação de práticas "cultas" da linguagem, a sedimentação de tradiçóes hispanicas e lusitanas e o reconhecimento dos cainones ditados pelas academias entram em colapso com o aluviâo imigratório que passa a converter estas duas cidades cm modernas babéis $O$ cosmopolitismo avassalador, ao mesmo tempo em que enriquece os novos temas e formas proprias as vanguardas, faz com que os meios culturais se acoplem à "nova sensibilidade", dando margem a uma crise de identidade que se reflete na luta pela renovação da tinguagem. Há um desejo utopico de definir uma identidade "brasileira" ou "argentina", e uma das soluçôes comuns encontradas é o parricidio linguistico dos nossos descobridores. O caso da vanguarda indigenista de Puno tem outras conotações. Aspira a uma reivindicaçăo de ordem histórica: assim como a Argentina procura resgatar sua identidade no passado crioulo, o grupo Orkopata de Puno o faz em função de sta arraigada tradiçato e presença indigenas.

Embora este processo ocorra inicialmente de forma analoga em ambos os paises, o tratamento dado às questóes e muito diferente. O Brasil consegue uma das respostas mais criativas, através da metalinguagem e da paródia em sua literatura dos anos 20. "Inventou-se do dia para a noite a fabulosissima 'lingua brasileira' . afirma Mário de Andrade(16). Por sua vez, Oswald de Andrade, num dos aforismos do seu manifesto da Pocsia Pau Brasil (1924), afirma: "a lingua sem arcaismos, sem erudi̧̧ão. Natural e neológica. A contribuiģào milionária de todos os erros. Como falamos. Comosomos". Sem dúvida, uma das grandes conquistas da Semana de 22 foi a introdução da linguagem coloquial na poesia. "A poesia existe nos fatos" é a frase que abre o manifesto da Poesia Pau Brasil Os modernistas brasileiros conseguem, a duras penas, descer o eu lírico do Parnasso, para adotar uma lingua considerada até entắo imprópria para a literatura. Oswald de Andrade nâo perde tempo, e transpôe esta experiéncia cm tema poético.
" Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação brasilcira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarró
Este poema, "pronominais" (assim como outros poemas metalinguísticos como " vicio na fala" " o gramatico", "o capocira" e "erro de portugués" ), reproduz, fielmente um dos matores problemas suscitados pelo uso do português no Brasil: a sintaxe da ordem e do imperativo no português, como em espanhol, exclui normativamente o uso de pronomes oblíquos antes da forma verbal. Apesar disso, na prática quase ninguém respeita esta norma sintática. "pronominais" parodia esta contradição nas regras impostas pela gramática e pelo uso cotidiano da lingua ("Dê-me" versus "Me đá"). O poema, verdadeiro recorte da realidade com status poético, tem o efeito de um ready made de Duchamp. O mero deslocamento da pritica oral para a escrita, ofato de outorgar status poético a uma situação cotidiana, automaticamente transforma o poema em parodia da norma gramatical e dos seus defensores: o professor, o aluno e o "mulato sabido".

Mas se Oswald de Andrade resolve esta questāo de maneira criativa, especialmente em sua poesia e em seus romances dos anos 20, e Mário de Andrade quem mais refletiu sobre a questáo do estabelecimento de uma lingua brasileira, e recon-firmam-se aqui as diferenças dionisíacas e apolifeas entre os dois autores. Em carta de 1927 a Alceu Amoroso Lima. pergunta-se Mário: " Pois entâo nâo se percebe que entre o meu erro de portugês e o do Osvaldo vai uma diferença da terra a lua, ele tirando do erro um efeito cômico e cu fazendo dele uma coisa séria e organizada"(17). O autor de Macunafma, em sua última conferencia "O Movimento Modernista" (1942), faz o balanço histórico da Semana de 22, e reconhece fraternaimente o "amigo Jose de Alencar, meu irmáo" (p. 247). Deste modo, Mairio de Andrade
estabelece uma tradiçáo que justifica a continuidade de sua causa. File enfrenta esta questâo em muitos momentos de sua obra, e cm especial em sua vasta correspondência. Conhecemos assim matores detalhes de um projeto nunca realizado, a Gramatiquinba da Fiala Brastletra. Anunciada inicialmente como "obra em prepara̧̧âon (Cla do Jabuti, 1924), Mário de Andrade afirma anos mais tarde, cm várias cartas, que nunca teve intenção de escrever semelhante gramática, e esclarece que se tratava apenas de uma estratégia para chamar a atenção sobre esta questão. Já em pleno 1922, em seu"Prefácio Interessantissimo", afirma o autor:

> "A lingua brasilcira e das mais ricas e sonoras.
> E possui o admirabilissimo "Ao'".

A idéta de uma " lingua brasileira" aparece reforçada mais tarde, no mesmo Prefácio, ao se perguntar: "Pronomes? Escrevo Brasileiro". limbora o poeta paulista tenha moderado com o tempo as suas posiçóes radicais dos anos 20 , nunca abdicou da invenção de vocábulos ou da introdução de ncologismos, ou de certas formas apocopadas, como "pra" (cm vez de "para"), e"sir ou "milhor", em vez de "se"e "methor". em consonáncia com a prática fonética Mário de Andrade está consciente de que è um escritor culto e que, em consequéncia, pertence à clite produtora da cultura. No seu desiludido balanço final do Modernismo, o escritor paulista afirma:
"o movimento modernista era nitidamente aristocratico. Pelo seu carater de jogo arriscado. pelo seu espirito aventureiro ao extremo, pelo scu internacionalismo modernista, pelo seu nacionalismo embrabecido, pela sua gratuidade antipopular, pelo seu dogmatismo prepotente, era uma aristocracia do espirito (p. 236)

Esta mesma preocupação a expressou anos mais tarde Otto Maria Carpcaux, ao comentar este projeto de "escritura brasileira" e alertar sobre "o perigo de tornar-se artificialmente nativista" (18). Neste sentido, Mário de Andrade reconhece suas limitaçóes e admite nâo ter como intenção alterar a estrutura gramatical de uma lingua(19). Ele sempre rejeitou qualquer forma de regionalismo, e naxo cal também no equivoco de produzir uma literatura composta de linguagens hibridas, onde se distancia a voz culta e purista do narrador, por um lado. da fala coloquial e altamente contaminada das personagens. por outro(20). De qualquer modo, ele se propôs a escrever "brasileiro", embora mais tarde deixe de lado a expressão " lingua brasileira* para adotar a de uma "lingua nacional*. Mário de Andrade realiza com maestria sua utopia lingǘstica em Macunafma, através dos efeitos de "desregionalização", como ele mesmo denomina. A famosa "Carta as Icamiabas", propositalmente localizada na metade do romance, representa justamente um dos momentos mais criativos do modernismo brasileiro como critica à rimbombante retórica portuguesa. Em sua correspondência com Manuel Bandeira, com quem discutiu intensamente esta questâo. explica Mário(21) :

- Você diz por exemplo que eu em vez de escrever brasileiro estou escrevendo paulista. Injustiça grave Me tenho preocupado multo com náo escrever paulista e é por isso que certos italianismos pitorescos que eu empregava dantes por pândega. eu comecei por retirar eles todos da minha escrita de agora... Por enquanto o problema é brasileiro e nacional... Tanto que fundo na minha linguagem brasileira de agora termos do norte c do sul"

Manuel Bandeira vê em Macunaima uma espécie de artificializaçâo da linguagem. com resultados que apenas se encontram no fenomeno da escrita, como obra de arte, e nunca na fala. Pergunta-se o poeta pernambucano(22)
" Pretendeu (Mário de Andrade) o quê? Escapar ao regionalismo pela fusāo das caracteristicas regionais. Ligar o gaúcho ao pernambucano, o paulista ao paraense, o mineiro ao carioca, $c$, como cm outros dominios de seu convite a verdade total brasileira, 'fusionar linguisticamente a desigual, desmantelada entidade nacional' *

18 in Jorge de Lima, Obra Fodelca Ediçbe cormpleta, em urn volume Organizada por Otto Maria Car penux. Aio de Janeiro, Getulio Conta, 1950, p XI

19 In "O Movienerto Moderniata" Mario de Andrnde, no se descre wer ern terceirs pessoa. sfirma gue "jarnais exlgiu que the seguirseem os brasileirinmos violentos. Si os praticou (urn tempo) foi na inteņilo de por em mogustia mguda uma peoquisa que ןulgava Kundemental Mas o problema primeiro nào $\oint$ acintoesmente vocabular, o sinthxice E aflimo que o Branil hoje possui nato apernas regionais, man generslizndon no pals, nurmeronns tendAinctas e corsatincias tintfokicas que tie dho naturezs catscteristica A linguagern", p. 247

20 Para a relacito do Matrio de Andre de com o regionalismo, consultar seu artigo "finglonalismo", no Didirio Nacional, 19/2/1928, Coifienta nobre ente anpecto Manuel Bandeirn: "Nito the satintazia a (Märio de Andrade) solução roglonalista oriando uma espd́cie de exotinmo dentro do Branil e exclulindo so mesrno tempo a parte peogressista com que o Brasil con. corte para a chilitraçào do mundo. Urna hatal mistura de duas realdades parecisthe a solugho cepat de concretizar uma reallciade bresileoira "emmorcha". Abrasileirar o branileiro murn sentido total, patrializar a pátria ainda talo denpatriads, quer dizer, concorter pars a umhlicagho psicodogica do Branil - tal the pereceu que devin set sempre a finntidade de sus otora, thats expmplo do que crie cho". in De Postes e de Poesia Plo de Jarneiro, Ediçes de Ouro. 1007. p. 14. Purs es relepdes ertre o narrador culto e as personagens que usam uma linguagem coloquial. comsultar o estudo de 81 modes Lopen Neto feito por Antonio Candido, ort "A Literahura a Formacho do Homern", separath dn revista Cibincia e Cuthura setembro de 1972 v. 24 . Tarnbern do Ligin Chimppini Mornes Leile, o capitulo "A Palovia Embargada". In Plegennelismo e Modernismo (O "Caso" Qaicho), Stio Paulo, Abica. 1978. pp. 117-35

21 Carta a Marnuel Bandetra, de 1925. apuci Edith Pirriantel Pinto, op. cit. p. 138 .

22 "Mhrio de Andrade e a quentao da lingus", in De Poetas a de Poesia, op oit. op. 21-2

23 Nos Arnais do Primeivo Congresso da Língua Nacional Cantada, Sáo Pauio, Departarnento de Culturn, 1038 Entre outras decisobes, fol aprovada urria Escola Superior de Arte Dremetica, com url curpo de Ionética da lingus-padrão, nssim como institutos de outhara, com gathinetes de fonética experimental.

24 Este texto. assim como os outros que acompanham a poldmica se encontram em En Torno af Criolis mo. Buenos Aires, Centro Editor de Amerrica Latina, 1983. Ver o importante "Estudo Preliminas" do organizador da ediçäo, Alfredo Pubione Fundamental tambern. para o estudo do temn, de Adollo Prieto, El Disscurso Criolista en la Formación de la Argentina Moderna, Buenos Aires, Sudamericana. 1988
"Cocoliche: mascasa que representa um italiano acrioulado ${ }^{\text {a }}$, at "o luritarto et a lingua das margent da Grande Buenos Aires, usada nalo npanuts pelos ladrobes. como fol ne sua origem, mas tambeem pela gente de mais costumess; do seu vocabulario pessou para a língua comum do povo um bom numero de palavtas cujo sentido especial adequou-se na bocn deste (iltimo para outros usos ${ }^{\prime \prime}$ Sho eatas as aceppóes que enoontramos no Diccionario Lunfardo de Jose Gobello. Buenos Alres, Pen̂s Lilio Editor, $1975, \mathrm{pp} .48$ e 125 . As relaçóes entre o cocoliche de Buenos Ares e o equivalente lin guistico ern Sáo Paulo, na literaturs dos aroos 20, mereceria um entudo à parte Urna personagem emblematica desta situaçáo es Wencenlau Pietro Piotra, orn Macunaima Seso tambern importantes de Juo Barnnerere (peetud. de Alexandre Marcondes Machado), La Divina Increnca (Livro ofi Prupa ganda da Liferatura Nazionale) (1924), e de Antonio de Alcaintara Machado, Brais, Bexiga e Barra Funda (1927)

26 In "El Criollismo". En Torno al Criolismo, p. 232.

Passada a etapa heróica da Semana de 22, mudamos de uma postulação criativa da questảo da " língua brasileira", para uma etapa mais burocrática da cultura Mário de Andrade, Chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (193438) organiza o "Primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada", de 8 a 14 de julho de 1937. Ironicamente (ou nảo?), o evento tem lugar no Teatro Municipal, sede, quinze anos antes, da famosa Semana da Arte Moderna Eintre os participantes do Congresso se encontram Manuel Bandeira, Claude Lévi-Strauss, Cecilia Meireles. Mário de Andrade é o relator oficial. Numa primorosa publicação das atas, com capa especialmente desenhada por Portinari, nos inteiramos de que a primeira moçaio aprovada é a "proposta de anteprojeto da língua padrâơ" e que outra das moçōes sancionadas é a adoção da pronúncia carioca como paradigma nacional do uso oral correto da língua(23). Anos mais tarde, no balanço final do Modernismo, Mário de Andrade confessa um certo derrotismo em sua luta pela língua brasileira: "E hoje, como normalidade de lingua culta e escrita, estamos em situaçato inferior a de cem anos atrás" (art cit., pp. 244-5). Embora nessa época o rádio já desempenhasse um papel fundamental na difusão de uma linguagem comum, Mário não poderia imaginar o papel que a televisão desempenharia algumas décadas mais tarde. O alcance nacional de uma rede como a TV Globo, e as novelas brasileiras exportadas e vistas em Portugal, passam agora a influenciar a fala lusitana: uma espécie de efeito boomerang lingüístico sobre os nossos colonizadores.

Na Argentina o debate que surge em torno do "argentino" retoma, como pano de fundo, a grande oposição sarmientina entre "civilizaçãơ" e "barbárie", Para os ideólogos conservadores, uma lingua verdadeiramente "argentina" deveria manter traços puristas e conservar as tradiçōes hispánicas, conforme as normas gramaticais da Real Academia Espanhola. Mais ainda, este espanhol castiço deveria, por um lado, se afastar dos torncios da fala crioula, herdeira da literatura gauchesca, e por outro, evitar ser degradado pelo clima babélico que invadiu Buenos Aires em fins do século XIX e início do XX. Ironicamente, se Sarmiento vislumbrou o processo civilizatório através da eliminação do índio, e da importação de mão-de-obra européia, esta última tornou-se, para a oligarquia argentina, um elemento quase bárbaro e altamente ameaçador dos seus valores tradicionais. Esta discussão chegará ao máximo do seu desenvolvimento com um caudaloso artigo de Ernesto Quesada (1858-1934). "El Criollismo en la Literatura Argentina" , publicado em 1902, scguido de uma longa e acalorada polêmica(24). Com efeito, este artigo surge como resposta ao polêmico livro de Louis Abeille, Idioma Nactonal de los Argentinos (1900). O ensato de Quesada trata de refutar a linguagem acrioulada, derivada da tradição da literatura gauchesca, como expressão essencialmente argentina. Além disso, a discussảo deriva do surgimento de uma vasta produção do gênero gauchesco, numa época em que o gaúcho já era um tipo quase em total extinção. Esta literatura (Santos Vega, Martín Fierro, Juan Moreira c outros) é a manifestaçâo utópica de um nacionalismo que, por sua vez, trata de se afirmar por oposiçāo à Espanha. Com a intenção de se contrapor a uma suposta identidade crioula, Quesada atribui origens espanholas, mais precisamente andaluzas, aos torneios lingüisticos considerados tipicamente gauchescos. Elitista e preconceituoso, Quesada também sente um verdadeiro horror por qualquer contaminação estrangeira. Acontece que o aluviáo de imigrantes, sem possibilidade de receber de imediato uma escolaridade em lingua espanhola, produz idioletos como o cocoliche (italo-espanhol, macarrónico), mesclado a expressôes crioulas e de grande difusâo nessa época. Também o Iunfardo representa uma grande ameaça para os puristas da lingua(25). Frente a estas versôes degradadas e populares do espanhol, muitos experimentam uma espécie de pânico sobre o futuro da lingua, ou aquilo que mais tarde poderia se chamar de linguagem argentina. Miguel Cané acredita, por exemplo, que essas modalidades diversificadas do espanhol sāo fruto do analfabetismo(26):
"... no dia em que tivermos escolas suficientes para educar milhares de crianças que vagam o dia inteirinho pelas mil vadiagens das ruas de nossa capital, o 'Iunfardo', o 'cocoliche' e outros 'idiomas nacionais' perecerảo por falta de cultivo'

Em contraposição à corrente conservadora, encontram-se aqueles que acreditam na linguagem como uma entidade dinámica, capaz de se transformar e de assimilar os novos tempos. Nâo causa estranheza então que duas décadas mais tarde a gera-
ção martinfierrista retome o assunto. Na "Carta Aberta a "La Púa'", de 1922, afirma Girondo:
"Porque é imprescindivel ter fé, como tu tens fé, na nossa fonética, já que fomos nós, os americanos, que oxigenamos o castcthano, tornando-o um idioma respirável, um idioma que pode ser usado cotidianamente e escrito da 'americana' (27) nossa de todos os dias..."

Esta afirmação ressurge dois anos mais tarde na proposta cosmopolita de Marfin Fterro: um dos seus postulados afirma que "Martin Fierrotem fé na nossa fonética"

Borges nâo permancce atheio a esta polêmica(28). Pelo contrário, jí na sua casa paterna ele testemunha a presença crioula de tivaristo Carricgo (1883-1912), a quem dedicou o livro de ensaios Evaristo Carriego (1930), e do fendário Macedonio Fernández (1874-1952). Tanto um quanto o outro são influências assumidas por Borges em sua idcologia crioula. Quando retorna da Europa em 1921. se aguça nele este sentimento de argentinidade. A distáncia sem dúvida despertou em Borges o desejo utópico pelo "argentino" Dedica-se com afinco a uma poesia numa linguagem extremamente acrioulada (o "crioulismo de vanguarda" tão bern estudado por Beatriz Sarlo)(29), e redige vários ensaios teóricos sobre o polêmico tema da "linguagem argentina"

Podemos distinguir claramente três etapas na evolução estética e ideológica do jovem Borges o ultraismo, o crioulismo e a superação desses dois momentos. Durante sua préhistória ultraísta, representada pela época madrilenha, de 1918 a 1921. Borges escreve e traduz poesia de vanguarda. de influência acentuadamente expressionista. Quando volta a Buenos Aires, funda, juntamente com Eduardo González Lanuza, seu primo Guillermo Juan e outros, o ultraísmo argentino (1922). Eista fase será rapidamente superada pelo crioulismo de vanguarda que predomina em sua poesia e nos ensaios dos anos 20. Reconhecer hoje os rastros lingúisticos destes primeiros momentos de Borges representa um verdadeiro trabalho de arqueologia. Uma vez esgotadas as primeiras ediçôes, Borges nunca mais permitiu a reedição de seus três livros de ensaios iniciais: Inquisiciones (1925), El Tamario de mi Eisperanza (1926) e Et ldioma de los Argentinos (1928). Muitas décadas mais tarde lamentamos a auséncia destes textos, e rimos com o comentário posterior de Borges(30):
"Há um outro livro meu, vergonhoso, chamado Ef Tamanio de mit Esperanza. Passei parte de minha vida queimando cópias daquele livro. Paguei bem caro por eles. Quando eu morres alguém vai desenterrar aquele livro e dizer que foi a melhor coisa que eu escrevin

Também sua poesia passou por uma espécie de autocensura ou correção normativa. Nas diversas reedições de Fervor de Buenos Aires, Borges faz uma operação de " limpeza" dos crioulismos, e torna a linguagem muito mais acadêmica e convencional. Horges não apenas se empenhou em refutar seu próprio passado, mas em trivializálo. Ao rememorar o processo de composição de linna de Enfronte, Borges nos lembra do seguinte
> "Comprei um Diccionario de Argentinismos e cometi o terrivel erro de trabalhar com todas as palavras que encontrei no dicionário. Consequéentemente, desenvolvi um tipo de jargāo que ninguém podia entender ou apreciar.. Depois cometio equivoco de querer ser mais argentino do que os argentinos. de modo que escrevi aquele livro num jargão particular que eu mesmo inventei" (art cit., pp. 9-10)(31)

Na ediçảo definitiva de suas Obras Completas, mal encontramos residuos desta linguagem agauchada das ediçóes originais Somente uma ediçảo crítica com estabelecimento final de texto permitirá reconstituir a arqueologia crioula de Borges(32). Em 1925 Borges publica em Proa, por ele dirigida, o ensaio "O Idioma Infinito", onde define claramente as duas politicas do idioma espanhol na Argentina(33):
" Duas condutas de idioma (ambas igualmente presunçosas e inábeis) se dão nesta terra: uma, a dos preguiçosos galicistas que, a rotina castelhana, querem antepor outra rotina e que solicitam para isso uma liber-

Paieto esporte, mutto ern moda am Buenow Aures da época, a funciona no texto de Girondo como nirtboio de modernidade.

28 Tamponco Robento Art Entre suas Aguatuertes Porterias, artigos jormalisticon, encontra-se "El lisioma de Los Argentinos" onde afir-$\mathrm{ma}^{-}$"o abuurdo \& pretender espartilhat numa gramatica conời ca na idelas sempre cambiarteo e noves dos povos". in op cit. Buence Aires, Edicom, 1979, p 152 (Terto origirial de 17 de janelto de 1930, publiondo no jornal El Mundo de Bunnos Aires) Agradepo a Ricardo Prglia peta informaçâo.

29 Ver, art especial, "Varyuuardis y Criollinmo: Is Aventura de Martirn Fierro, in Ensayos Argentinos. De Sarmierno a la Vanguardia. Buenoo Aires, Cantro Editor de Amárica Latina, 1983, pp. 127-71

30 in The Spanish Language in South America - a Literary Problem. De cirna Conteréncia Anual na Casa Canning. 19 de feversiro de 1963. Londres. 1984, p 10

31 Urms decada mais tatde, em entsvista dada e Fernando Sormatino, Borges rememora o seu passado de "crioulo profissional": "A verdade é que para chegar $n$ ascrever de um modo mais ou merios anseado, de urn modo meis ou tnenoe decorono, precisel chegnt mos seterta anos. Porque houve uma época am que au queria escrever em enpenhol antigo: depois quin encrever nos moldes dequeles escritotes do século XVII que. por sus vez, queriam eacrever como Sêneca - utn espenhol do tupo latino-; depols pensel que eu tinha o dever de ser argentino Entâo adquiri um dicionário de argertinisincos, dediquei-me a ser criouto protisaional, ato o ponto ert que minhu male me disse que nöo entendia o que eu tinhe eecrito, urna vez que ela nèo conhecia aquele dicionírio e faiava comm urna orioula norma! ${ }^{\prime \prime}$, in Siefo Corvarsaciones con Jorge Luls Borges, Buernoe Aires, Casn Papdo. 1974, p. 96
dade que apenas exercem; outra, a dos casticistas, que acreditam na Academia como quem acredita na Santa Federação e a cujo julgamento ja é perfeita a linguagem"

Um pouco mais tarde, no mesmo ensaio, Borges defende uma atitude transformadora frente a lingua: "O grandioso è amilionar(34) o idioma, e instigar uma politica do idioma* Um ano mais tarde Borges publica o livro de ensaios EI Tamario de m Esperanza (1926), cujo artigo de abertura leva o mesmo titulo. As linhas inictais representam um ostensivo anticosmopolitismo, uma tomada de posição em que o crioulismo e encarado como um valor diametralmente oposto a cultura curopeia Mas Borges, ao se referir a Argentina nato deixa de reconhecer que "terra de desterrados é esta, de saudosos do longínquo e do alheio", e classifica dois tipos de desterrados $e$ nostálgicos: os gringos, com os quais "nâo fala (sua) pena, e os gaúchos" (35). Só que o autor de Fervor de Buenos Airesé consciente de que na Argenitna do século XX o gaúcho já náo existe, e "hoje é palavra de nostalgia" Taivez seja por tsso que a linguagem deliberadamente agauchada do ensato seja a maneira idealizada por Borges de lutar contra a história e recriar sua mitologia gauchesca. Se por uma lado Borges coincide ironicamente com Sarmiento na tentativa de renovar o castelhano, de aproximá-lo à oralidade (" oralida" esereveria Borges naquela epoca), por outro, tem uma atitude anti-sarmientista por excelencia, e näo the falta coragem para chamar o autor de liacundo de "norteamericanizado indio bravo, grande odtador e desentendedor do crioulo". Isto näo quer dizer que Borges opte pela barbarie, e muito menos pelo conceito sarmientino de barbárie. Ancorado na história, o escritor argentino sente-se no limite de duas epocas, entre a herança de uma certa tradição gauchesca e os sinais irreversiveis da modernidade, da qual ele inclusive tinha sido promotor anos atrás, na fundação e difusảo da vanguarda ultraista. Borges sabe que sua tarcfa ê restaurar signos cla história, de uma história que pertence cada vez mais ao universo das letras e das lendas Dai esta pergunta poética e retórica ao mesmo tempo
> "d Dónde estará (repito) el malcuaje Que fundo. en polvoriontos callejones
> De tierra o en perdidas poblaciones
> ta secta del cuchillo $y$ del coraje?

Aincla no artigo "El Tamaño de mi Esperanza". o desejo de uma expressão ou de uma linguagem parece ser muito maior do que a empobrecedora realidade circundante. Borges menciona a "essencial pobreza do nosso fazer", e afirma que " nossa realidadi (sic) vital é grandiosa e nossa rcalidadi pensada é mendiga" Ulm ane mais tarde. cm 1927, Borges retoma a questāo numa conferencia intitulada "O Idioma tos Argentınos" (36), na qual novamente define o caráter dinámico da lingua, ao se opor a rigideze às formulas da academia Tampouco esconde o seu desagrado frente ao "lunfardo" ao defini-lo como "geringonça dissimulada dos ladróes" e "lingua especializada na infâmia". Assim como Mário de Andrade na mesma épreca pretende reduzir as distâncias entre a linguagem falada e a escrita. Horges tem plena consciên. cia destas diferenças
"O nāo escrito idioma argentino continua nos dizendo, da nossa paixâo. da nossa casa, da nossa conflança, da nossa conversada amizade" (p.25)

A uitima etapa nega os dois ciclos anteriores. Em "Nossas Impossibilictades" (1931), artigo de abertura do livro de ensaios Discusfón (1932). Borges empreende uma critica feroz aquilo que cle chama tronicamente de "o argentino excmplar". Já nảo nos fala de um passado gaúcho, nem de herós miticos. Pelo contrário. Borges, ao enfrentar o presente, trata de definir o carater nacional argentino, e o portenho em especial, mas o faz contra a maré, como o próprio titulo do cnsaio ja o indica. No "Prologo" a Discustón Borges define o livro como "um informe reticente e doído de certos caracteres de nosso ser que náo são tảo gloriosos" (p. 9) . So se distanciar agora das questòes especificas da fala argentina, Borges desenvolve neste ensaio elementos definitórios do caráter argentino, que já tinham sido sutilmente sugeridos cm " El Tamaño de mi Esperanza". Ao criar neologismos como "inargen. tino' ou *incuriosidade", Borges denuncia a xenofobia, a intolerancia, os precon-
ceitos e o machismo do seu pais, representado, entre outros exemplos, pelo orgulho do mateves pelo seu papel ativo na prática da soctomia(37)

Além de ver agora o crioulo sem o entusiasmo anterior, e como um fenómeno linguistico, Borges somente admite a existência da figura épica fora da Argentina:

- O crioulo atual - o de nossa provincia ao menos - e uma variedade linguistica, uma conduta que se exerce para incomodar umas vezes. outras para agradar... O crioulo, penso, deveral ser investigado nessas regiōes onde a concorréncta forastcira não o tenha estilizado e falseado - por exemplo, nos departamentos do norte da República Oriental (do Uruguai)" (art. cit., p. 12)

Eimbora nâo o expresse abertamente, aquilo que Borges quer denunciar é o caráter artifictal, elitista e distante da realidade "crioula" Neste mesmo ensaio, Borges afirma que " (a poesia gauchesca) não foi escrita por gat́chos. Foi escrita por homens, cidadios, que tinham vivido com os gauchos, os entendiam e podiam falar como se fossem gaúchos sem afetação..." (art cit., p. 13). Longe do fervor crioulista, e com mais de sessenta anos de idade, Borges conlessa: "Quando escrevo naio tento me pensar como argentino ou como espanhol: escrevo para ser entendide" (art. cit.. p. 13).

Outra das utopias linguísticas das vanguardas dos anos 20 é a "ortografia indoamericana", de Francisco Chuqiwanka Ayulo. A finalidade desta escrita nảo se limita a uma atualizaçato da linguagem escrita de acorde com os usos orais vigentes. Pelo contrário, $e \mathrm{um}$ projeto que resgata do passado indigena a dimensāo oral do quêchua e do aimara. O projeto se inspira sem dúvida na ja mencionada ortografia fonética de Gonzalcz I'rada. Antecipações deste trabatho serāo publicadas no Alfabeto syentifiqo keshwa-aymara, escrito em conjunto com Jultán Palacios em 1914(38). Mas será dentro do contexto da surpreendente revista de vanguarda de Puno. Boletfr Titikaka (1926-1930)(39), que Chuqiwanka Ayulo encontrará um espaço apropriado para divulgar e desenvolver sua teoria. Na realidade trata-se de uma série de dois artigos, sob o mesmo título de "Ortografta Indoamericana" (40). O primeiro limita-se a uma nota editorial, publicada na primeira pagina do Boletin ( 17 de dezembro de 1927):

* FDITOKIAL TIT7KAKA - syendo la $K$ una letra ejsotiqa en el qastellano los Idyomas keshwa o tnqa t aymara la an adoptado para rrepresentar ten sonido gutural elemental propyo arto frequente ent sus palabras promunsyada la palabra kesbwa TTTKAKA qorreltamente bertida al qastellano, sijnifiqa RROQA DE PLOMO i qe ejsprestbo nombre para wia editoryalt parodyando podria destrse que la PRENSA (se entyende la prensa libre) es la rroqa de plomo sobre la qe el ombre edifiqa iperpetua su progreso itwego si por asosyasyon de tdeas rreqordamos la ermosa Ieyenda de MANCO KAIIPNU i MAMA OIILIO la apoteosts de la parefa indya de la pareja umana salyendo de las pristinas awas del titikaka en dibina misyon sibilisadora de la primitiba MADRE AMERIQA es indudable qe ese nombre es aun mas qomprenstbo bien pwes - la editoryal titikaka bajo la direjsyon de fobenes de fdeales ampliamente umanos qe son los mas grandes ideales de la epoqa t quyo bOLIETIN es ya una rebelasyon biene a rrealisar una funsyon necesaria para la stbilisasyon de los kollas - kesbwas i aymaras de la rnefyon - desde su desanalfabetisasyon qon la qartilla asta su quitura propya con el peryodiqo i el libro propyos".

Este exemplo é mais do que representativo da ortografia fonética proposta por Chuqiwanka Ayulo. Na realidade estamos frente a uma linguagem verdadeiramente mestiça, onde se cruzam a sintaxe e o vocabulário espanhol com a fonética do uso natural do castelhano contaminado pelas linguas pré-colombianas, "El lengwafe onomatopeyqo es el más tdofonétiqo natural i lo qreo muy apresyable para nuestra ortografta banguwardista", afirma o autor no segundo texto publicado no número de dezembro de 1928(41). Neste artigo Chuqiwanka Ayulo faz urna descrição detalhada dos usos ortográficos, como tentativa de aproximaçâo da oralidade à lín-

37 "En fodos lon paises de la Merra una indnasible roprobación recae sobve lon dos ejecutores det inime ginable contacto. Aborninacion ficieron los don: sus sangre sobre ellos, dice el Levinco, No and entro al malewuje de Buanos Aires, que rechama una enpeoie de veneracion para el agerte activo - por que bo embrorno at compariero. Ent frego asta dialíctica lecal a hos apologiztas de la vivera, det ala cranem y de la cachnda, que farto intlerno encubrept", comenta flor gea (ort cit, p 17)

33 Atabino ciantilico quatsey aymara Corn a colaboraçibo em aimad de J. Palacion Puna Tip. Foumion. 1933. Antercipeçho denle traballoo aparece por primeina ver om La Escuela Moderna Aevesta Morsual der Pedagogia den Escueta Normal de Varones de Lima, fulto de 1914

30 Ver a bibliografis de Meguel Angol Rodriguez Res. "Ouia del Boletin Titikntun ${ }^{\text {, }}$, in Hereso thumemo n" 10. Limn juilho-outubro/ 1901 . pp $164-204$ © $\mathrm{n}^{6}$ 11, outubro-dezembro/1981, pp. $140-59$.

40 Boverin Tinikake n ${ }^{9}$ 17. dezembro de 1927 , p. 1, e vol. $\mathrm{II}_{4} \mathrm{n}^{9}$ ) OXV, derembro de 1928, pp 1.2 , am forma de carts dirigida a Gamaliel Churata (Arture Peralta) Parn maiores informaço sob sere entan revista e o Crupo Orkopata de Puno, ver, de Devid Wise. "Vanguardismo $n 3800$ metros: ef Caso det Boletirt Tiekaka (Pruno 1926-1930)", in flowita de Cilica L.Aararia Latinoamericana $n^{\circ} 20$. Lima, 1964, pp B9-100 a do Vicky Unruh, "El Vanguandismo Indigerinta de Alepnodro Peralta", in Discorso Limprario, ne 2 . Pimavern 1907 , pp. 553.60
Grapps al generonidado de Vicky Urruh ran oensbo de lotocopsias do Boletin foi posnivel depenvolver este tóploo.

41 O segundo lexto é uma carta diri gida a Gamatiel Churata, urn dos dirntorem do Boleofin Tbithaha, dalada de 22 de dezernbro de 1927 . E intereseante tranacrever parte de nota editorial revveladora da funçào censora: " Chuqiwankas a escreveu com supresndo abeoluta de inatunculas e pontuaçalo, dando com isso prove da admirdivel agi lidade de sen eapirito disposto smmpre in todas as slgararms of fuventude. Nos pusernos portuaghlo e miakunculas, com o trosepo de facitiar a suan compreernubo por todos", in "Ortogrnfie Indonmericans", Bodatin Titikakt, derembro de 1920, p. I. Optamoe por reproduzir s gratia original.

42 In " ${ }^{\text {E }}$ Ul Ulopismo Lingúistico on Poema de Xul Solar ${ }^{n}$, Texto Critrco 24-25, Ménico: Universidad Veracruzana, janeiro-dezembro/1982, p. 244. A critica faz uma analise detalhada da linguagem de Xul Solar, seja na poesla como na prosa-poditica.

43 Alredo Rublone, "Xul Solar, Utopia y Vanguardia", in Purto de Vista $\mathrm{n}^{6}$ 29, Buenos Aires, abrillunho/1987, pp. 37-9.

44 In Mundo Avgentino, 5 de agosto de 1951, apud Altredo Pubione, art. oil., p. 37. Para uma versio detalhada do funcionamento do "panjuego", ou os titeres, ou o proleto de reforma do plano, ou o seu tarot particular, ver de Osvaldo Svanascini: Xut Solar, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1962, pp. 15-6, 35-6.
gua escrita: " no ablamos como nuestros abwelos, pero sf segimos esqribyendo qomo ellos"

Os projetos lingüisticos tratados até agora refletem um desejo que se circunscreve dentro do campo do possivel, do realizável, o que de certo modo limita a dimensão utópica sonhada. Refiro-me aos programas aqui descritos, que vão de Si món Rodríguez a Mário de Andrade. Várias modificaçōes ortográficas foram levadas a cabo, embora nenhuma delas até hoje tenha realizado plenamente as formulaçōes postuladas pelos promotores destes câmbios no século XIX, e retomadas posteriormente pelas vanguardas. Este fracasso já é palpável no século XIX. Afirma Angel Rama a respeito:
> " Todas as reformas ortográficas inspiradas pelo espírito independentista fracassaram. Com os anos deram lugar à reinstauração das normas ditadas pela Real Academia da Lingua de Madri. Este fracasso, mais do que a debilidade do projeto, e por vezes a sua insignificância, delata outro maior: a incapacidade de formar cidadâos para construir sociedades democráticas e igualitárias, substituida pela formação de grupos minoritários letrados que custodiavam a sociedade hierárquica tradicional" (op. cit., p. 64).

Na medida em que as propostas renovadoras da linguagem se baseiam em experiências orais circundantes, há uma circunstância empírica e pragmática inerente. A meta comum é oxigenar o português e o espanhol (conforme a proposta martinfierrista); " melhorar" estas línguas através da simplificação das normas da escrita, vin-culá-las a uma tradição de caráter nacionalista. Mas há motivações que marcam as diferenças entre os diferentes programas. Não se trata apenas de uma questâo de regionalismos especificos, mas de contextos históricos diferenciados. São os assim denominados campos intelectuais em suas especificidades. Isto justifica que no Peru a subversão da linguagem tenha um substrato indigena e que na Argentina se defina em relação ao "crioulơ" e ao "gauchesco". Também o cocoliche e o ítalo-português se baseiam nestas mesmas premissas.

Quero chamar agora a atenção para uma das linguagens imaginárias, cujo eixo do desejo se projeta, não em direção ao plausivel, mas ao irrealizável. Trata-se da "panlengua" e o "neocriollo" de Xul Solar (pseudOOnimo de Oscar Agustín Alejando Schulz Solari, 1887-1961). A complexidade, o inusitado das regras de composição e o alto nível de abstração conjetural convertem este projeto numa utopia, no verdadeiro sentido da palavra: algo pensado em relação ao futuro, em direçảo a um tempo e a um espaço inexistentes ( $\mathrm{u}=$ nenhum, topos = lugar), embora a América Latina funcione como locus ideal para a realização desta utopia. No artigo "El Utopismo Lingüistico en Poema de Xul Solar", a critica Naomi Lindstrom justamente chama a atenção para este aspecto: " Precisamente por carecer de inteligibilidade, o neo-crioulo entusiasma Macedonio Fernández, que festejou publicamente Xul Solar como o criador de um "idioma de incomunicação" (42). Também Alfredo Rubione aponta para esta particularidade(43).
" Convencido talvez da inutilidade de suas obras, (Xul Solar) náo fez outra coisa a nāo ser expor ludicamente fantasias. Mas eram jogos nos quais tendia a completar, reparar ou melhorar a realidade" .

Mas quem era Xul Solar? Um homem cujos universos se encontram, quase todos, entre os limites do misticismo, da metafísica, da álgebra e da função poética. Assim se autodefine o criador da "panlíngua" (44):
"Sou campeão do mundo de um jogo que ninguém conhece ainda: o panxadrez; sou mestre de uma escritura que ninguém lê ainda; sou criador de uma técnica, de uma grafia musical que permitirá que o estudo do piano, por exemplo, seja possível em um terço do tempo que hoje se leva para estudá-lo. Sou diretor de um teatro que ainda náo funciona. Sou o criador de um idioma universal: a panlíngua, de base numérica e astrológica, que contribuirá para que os povos se conheçam melhor. Sou criador de doze técnicas pictóricas, algumas de índole surrealista e outras que levam para a tela o mundo sensório, emocional, que produz no ouvinte uma audição musical. Sou criador de uma língua para América Latina:
neo-criouio, eom palavras, silabas, raizes das duas linguas dominantes o canteltano éo partugues-
 coistat cu cooperitdor (op cit. p. 36) Embora os neologismo parta da base semantica cto termo "edtólice", as componentes geradas por Xul induzem mais a um desdobramento paríclico do termo, do que uma adesão ao dogma cristâo.

Mais reconbectolo pelo sed fascinante trabalho como pintor. devemos aqui limitar of feco de nosso interesse na utopia linguistica de Xul Solar. A base de sua " panlinguar comporese de rextos prouco conhecidos, a mator parte deles inéditos, declaraços esporaticus e publicaçoes fragmentírias nas limitadas e fugazes revistas de vanguarda istierentemente dos projetos tratados anteriormente. Xul Solar propóe uma linguagem universal, capaz de varrer, em pleno auge do cosmopestitismo portenlu, wom us fronteiras babelicas dos idiomas Assim como esperanto, a "pantín. gua* sontém uma reteologia de confraternização e universalidade lim Xul perfila-se um desefocdénuo, um returnosaomito da comunicagáo entre os homens através de unta linguagem unta, uma especte de ur-lingua Como bem apontara Alfredo Rubione

- f uma wopha com um torte conteudo religoso, variante do mito de
Habel Mas aqu" a torre maldita era para Buenos Aires lispaço do pecade
no qual Xul pocte reviver a mescla e o caos Que outra coisa pertia fazer
ч'ee thet fosse intentur uma lingua adâmicat (art. cit, p 39)

Nase existe ume formulaçãs sistematica da "paniingua" de Xul, e o caráter inosvativo do seu atutor dificilmente imporia uma forma definitiva a esta linguagem. De qualquer maneira, ha, vim, alguns elementos que se porlem destacar. Em comum com os reformadores da linguagem tratados anteriormente esta a aproximaçáo fonética, alraves do uso de formas contraidas (" interfon'entre") ou a eliminaçáo de certas consoantes tmans, frequentemente ausentes na tinguagem oral (" distmititi" " "ciudd) Tamberm o uso de formas foneticas como "ge", ow " " $\mathrm{i}^{-}$( cm vez do " $\mathrm{y}^{\prime \prime}$ ) semelhantes aquelas pensadas muito antes por Cionzale, Prada e usadas constantemente por Mário de Andrade A aglutinação, comer whleşate para diminuir at redundáncia e procurar a sintese, foi uma das propostas da panlingua Formas como "lakermiru", equivalente de "ollou-a carinhessamente". ou " lakefermirti*. "olhou-a porque quis (Svanavcini, p. 9). sàe constantes da linguagem de Xul Num raro momento de didatismo. encontramos entre as escassas notas do escritor o" Apunte de neocriollor. com a seguinte glosa(45)

* Xur su dollos (sbu): Stir: sobre, super: G'ral en gencral, Man bumano.
Chi chico, Cir: ctrcun: Ratu: edificto, constru: Plur: plural, multiple: P'it:
compliqfo, complefo; Dootri: en otra parte; Bria mundo almi; per: qe
térmico; Sut-espectal, a su modo; Tro: trop, demastado, Liplo pt enct-
ma, tun (de fum latin) temporario, provisorio; fe (de ge, ant esp) se
impersonal (fr. on) indica supreston: In' final ando, endo Todo parti-
cifio pas, termina en tdo bo-to. Ef: pasto, mirio"

Este texto e pubicado na mesma epoca em que lludobro esta terminando Altazor. Este grande poema epuco evolur para a assema; por sua vez, o universo de Xul, embora enigmation, e altamente semantizador Nesta épera ainda ouvimos repercussôes das " iftanfaforas" de Mariano Brull. cupo caráter tudieo se aproxima do texto the Xul em efeitos senouros, mas se distancia enquante estrutura significativa. Ne case de Borges, os vinculon com Xul sdo diretose e ainda están per ser estudatos Borges e Xul foram grandes interles uteres, fato que Borges numea deixosu de reconhecer o) autor de Fifceiones admite inclusive a influência de- Xul na formulaçáo de sua utopia crfolla, conforme a frase-homenagem que encerra" I: Idioma Infinito" : "Estes apontamentos os dedico ao grande Xul-Solar, ja que na ideaço deles nato esta limpo de culpa* (art cit. p. 46) Tampouco é dificil reconthecer no inventor da "panlingua" um precursor ete Oliverio Gironcho, especialmente o (irondo de tin ta Masmédula Só que, d diferenģa de Xul, Girondo nos anos 50 nato pensa a linguagem poética em termos de uma utopia, mas na dimensio mitica de poema como objeto estético(46)

45 Pubilicado ras iavisis Aztin ni 11 anc II. ngonto de 1931 (nnorfio a 11 de setembro de $\$ 925$ ), apud Orvaldo Svanamcini, p 14

46 A relaçan Xul Solar geverme Gircondo da apontada pelion tife cri thoos ecpun menckanadoen Svanmes cini (1982). I indstion (19e2) * Rutworm (1987) Pee expityto of poerna " $122^{\prime \prime}$ de Girondo da Es คavispdiaros de 1922 ;" Se mivart sep presiantern, so deseant "), Ivm inequivocas comoidbricios corm urna frase de Xil , to terto Fowna " se desplazan, suben, so frunclon se Htorpersotran, to separats i now dem" ipubliciado na reviath Signo poasivalmente am 1930. ct Sva nascini, $p$ 13)

