A Acentuação do Pretérito Imperfeito do Indicativo em Castro Laboreiro e a sua segmentação morfológica em Português

Elisabete Soalheiro
Instituto de Linguística Teórica e Computacional

Em Castro Laboreiro observam-se sistematicamente formas de P4 de Imperfeito do Indicativo acentuadas diferentemente das do PE standard. Na verdade, o sistema acentual de formas verbais como estávamos [ʃtaʃamuʃ] ou faláramos [ʃfelɔramuʃ] lembra uma das variantes acentuais do sistema galego. Vejam-se as formas exemplificadas no quadro abaixo, retiradas do corpus analisado:

<table>
<thead>
<tr>
<th>VT /a/</th>
<th>cantar</th>
<th>[kutaʃemuʃ]</th>
<th>cantávamos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>VT /e/</td>
<td>saber</td>
<td>[ʃabiʃemuʃ]</td>
<td>sabiávamos</td>
</tr>
<tr>
<td>VT /i/</td>
<td>dormir</td>
<td>[durmiʃemuʃ]</td>
<td>dormiávamos</td>
</tr>
<tr>
<td>fazer</td>
<td>[ʃaziʃemuʃ]</td>
<td>fazívamos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>sair</td>
<td>[ʃeiʃemuʃ]</td>
<td>salmos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ir</td>
<td>[ʃiʃemuʃ]</td>
<td>íamos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ter</td>
<td>[ʃinʃemuʃ]</td>
<td>tínhamos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>vir</td>
<td>[ʃinamuz]</td>
<td>vinhamos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>dar</td>
<td>[daʃemuʃ]</td>
<td>dávamos</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>estar</td>
<td>[ʃtaʃemuʃ]</td>
<td>estávamos</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Quadro 1 – Formas de Pretérito Imperfeito do Indicativo atestadas em Castro Laboreiro

1 Os dados de Castro Laboreiro foram retirados de um corpus constituído com vista à elaboração da dissertação de mestrado Flexão Verbal em Português Europeu: Estudo de padrões flexionais no Português falado no Norte de Portugal com elementos de comparação com o Galego, realizada no âmbito do projecto “Estudo das variantes flexionais do verbo em PE” (CLUL), coordenado por Maria Antónia Mota. Este corpus foi constituído a partir dos inquéritos dialectais realizados pelo Grupo de Dialetologia do CLUL. As gravações de Castro Laboreiro datam de 1989.

2 Referimo-nos apenas às formas de P4 (1ª pessoa do plural), uma vez que não dispomos de dados para P5 (2ª pessoa do plural) no corpus analisado; contudo, julgamos que o padrão acentual registado em Castro Laboreiro para as formas de P4 se estenderá também a P5 (como, aliás, acontece, de forma geral, em Galego).

3 As formas pretendem exemplificar o padrão acentual verificado, optando-se por dar apenas um exemplo de cada conjugação. Para mais detalhes acerca, por exemplo, da sua relevância em termos quantitativos, veja-se a dissertação referida na nota 1.

Castro Laboreiro situa-se numa zona fronteiriça com o Galego, o que levanta a questão de saber se estas formas serão melhor descritas e explicadas dentro do sistema do Português Europeu (doravante PE) ou do Galego, onde coexistem ambas variantes acentuais. Em qualquer dos casos, partindo do princípio de que “não existem línguas que apresentem duas variantes com sistemas acentuais diferentes” (cf. Andrade 1996a: 169), urge explicar estas variantes.

Partindo do princípio de que o PE acolhe variantes, estas formas serão explicáveis dentro do sistema desta língua, e, a ser assim, é esperável que possam ser contempladas pelas análises que têm sido propostas para esta língua. É neste sentido que se procuram reunir evidências que apoiam a inclusão destas formas variantes no sistema do PE, nomeadamente recorrendo a: dados da diaconía, dados de outras línguas românicas, dados do Galego e análises acentuais propostas para o PE. Finalmente, e dado que a segmentação morfológica destas formas tem sido descrita por alguns autores como estando directamente relacionada com a sua análise acentual, constitui objectivo deste artigo tentar determinar até que ponto os dados de Castro Laboreiro apoiam (ou não) determinada(s) análise(s) morfológica(s) propostas para o Pretérito Imperfeito do Indicativo.

É consabido que se deu o recuo do acento nas formas de P4 de Pretérito Imperfeito do Indicativo na passagem do Latim para as línguas românicas, recuo esse que, de acordo com as gramáticas históricas, se terá sido devido à influência analógica das restantes formas, cuja sílaba acentuada é aquela em que figura a vogal temática. Assim, na passagem do Latim para o Português, ter-se-á dado um recuo do acento nas formas de P4 e P5 (amábamos > amávamos)⁴, recuo que teve também lugar no Castelhano e no Catalão⁵, mas não no Galego⁶ ou no Italiano⁷, por exemplo.

No que diz respeito à situaçã o do Galego, na realidade existe variação entre a acentuação na vogal temática ou no sufixo temporal, como se pode verificar no mapa ¹⁸. Na verdade, no conjunto das línguas românicas, e no que à acentuação do Imperfeito do Indicativo diz respeito, várias são as soluções adoptadas. Assim, o mais frequente é ser acentuada a vogal temática, por vezes o sufixo temporal, e ainda, em alguns casos, a vogal temática ou o sufixo temporal, de acordo com as conjugações ou as pessoas verbais⁹.

No que diz respeito ao Português, já Leite de Vasconcellos mencionara o Norte de Trás-os-Montes, destacando Vinhais e algumas localidades da região

---

⁸ O mapa 1 abaixo, construído com base no mapa 4 do ALGa, mostra-nos que, embora [kan'taβamos] seja a forma mais genérica no Sul da Galiza, várias localidades junto à fronteira exibem as duas variantes: [kaŋ'taβamos] e [kan'taβamos].
fronteiriça do Minho, como zona onde se observariam formas do Imperfeito do Indicativo cuja acentuação seguiria o Latim (Vasconcellos 1901: 112); fenómeno igualmente assinalado em Soajo, mas como de ocorrência esporádica (Pereira 1970: 115).

Na análise de um conjunto de dados de localidades situadas ao longo da faixa fronteiriça nortenha portuguesa e assinaladas no mapa 1 abaixo, apenas em Castro Laboreiro se observou a existência das variantes acentuais acima referidas.

No mapa que se segue, é possível observar a localização geográfica de Castro Laboreiro, bem como a das restantes localidades analisadas, onde não foram atestadas formas análogas. O mapa, construído a partir do mapa 4 do AIGa, reproduz ainda a distribuição das variantes galegas de P4 para o “indicativo co-pretérito”, tempo verbal galego correspondente ao Pretérito Imperfeito do Indicativo português, permitindo a observação da variação encontrada no Galego e ainda a comparação entre as formas portuguesas e as galegas.

**Mapa 1** – Mapa das localidades analisadas ao longo da faixa fronteiriça nortenha portuguesa e atestação das variantes acentuais galegas de P4 para o tempo verbal galego correspondente ao Pretérito Imperfeito do Indicativo português

No que diz respeito às análises acentuais que têm sido propostas para o PE, Mateus & Andrade (2000: 119) apresentam as seguintes regras de acentuação:
(1) \[ V \rightarrow [+ac] \setminus [\_ \_] \mathrm{C0} \ V \ C0\# \] \[ N, A \]

(2) \[ V \rightarrow [+ac] \setminus [\_ \_] \left( (+C \ V) \ C0 \ V \right) \ C0\# \]

Ou seja, face às formas de P4 e P5 de Pretérito Imperfeito e Mais-Que-Perfeito do Indicativo e Imperfeito do Conjuvivo, torna-se necessário estipular uma regra de exceção que se aplica apenas no sistema verbal (2), sendo de realçar que a primeira regra (1) daria conta das formas de Castro Laboreiro, o que reforça a ideia de que a acentuação variante atestada nesta localidade não é excepcional dentro do sistema acentual do PE; bem ao contrário, é conforme às regras gerais de acentuação da língua\(^{10}\).


(3) Derivação da forma de P4 Pretérito Imperfeito no quadro da Teoria Métrica

---

\(^{10}\) A posição acentual não marcada do Português é na penúltima sílaba. No que diz respeito ao sistema verbal, e tirando as formas de Futuro e Condicional, todas as formas são acentuadas na penúltima sílaba à exceção de P4 do Imperfeito e Mais-Que-Perfeito do Indicativo e Imperfeito do Conjuvivo – relativamente a P1 e P3 de Pretérito Perfeito do Indicativo, lembremos que existe fusão entre a VT e a vogal do sufixo, pelo que a vogal fonológica portadora de acento é a penúltima a contar do fim. É possível pensar que o padrão acentual observado em Castro Laboreiro exibe fortes restrições relativamente ao acento no sistema verbal, pelo que o acento não poderá ir além da penúltima sílaba.

O que propomos que acontece em Castro Laboreiro é precisamente que a marca temporal do Pretérito Imperfeito do Indicativo não seja considerada extra-métrica (ou interpretada como cava lexical) e, como tal, receba acento.

Na verdade, quando consideradas numa perspectiva histórica e no seio do espaço românico, as formas de P4 de Pretérito Imperfeito do Indicativo em Castro Laboreiro são conservadoras e manifestam acentuação análoga a uma das variantes galegas, acentuação essa que poderá ser favorecida pelo contacto linguístico. Contudo, a acentuação destas formas verbais, que exibem o padrão acentual não-marcado da língua, pode (e deve) ser descrita no seio do sistema acentual do PE, nomeadamente recorrendo às análises que têm sido propostas para o PE padrão.

As formas de P4 de Imperfeito do Indicativo em Castro Laboreiro mostram que a marca temporal não é interpretada como extra-métrica/ cava lexical e, como tal, recebe acento, pelo que, face a estes dados e baseando-nos em análises anteriores propostas para o PE, é possível afirmar o seguinte:

- o apagamento da VT restringe-se aos tempos presentes; a VT não é suprimida nos tempos passados (cf. Mateus & Andrade 2000: 75, afirmação suportada pelos dados de Castro Laboreiro (cf. Quadro I));
- a VT *nem sempre* é acentuada nos tempos passados (contrariamente ao que é defendido em Mateus & Andrade 2000: 77, e de acordo com os dados de Castro Laboreiro (cf. Quadro I));
- a VT não é apagada ainda que não receba acento (cf. dados de Castro Laboreiro, Quadro I), o que significa que não é possível fazer depender a queda da VT da consideração de que a vogal do sufixo seja ou não extra-métrica/ traga ou não uma cava lexical pré-atribuída (cf. Mateus & Andrade 2000: 77: "As this vowel is a lexical trough, that is, unstressable in past tenses, the TV is not deleted and gets the stress").

Quais são as implicações destas afirmações no que diz respeito às segmentações morfológicas que têm vindo a ser propostas para as formas do Pretérito Imperfeito do Indicativo?

Resumamos algumas propostas relativamente aos sufixos TMA para estas formas verbais, bem como os argumentos em sua defesa:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sufixo TMA Pretérito Imperfeito</th>
<th>Autores</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1ª Conjugação</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>/va/</td>
<td>- Mateus (1975);</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Andrade (1977);</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Mateus et al. (1982-1994)</td>
</tr>
<tr>
<td>2ª e 3ª Conjugações</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>/ia/</td>
<td>- Parkinson (<em>in Harris</em> 1988)</td>
</tr>
<tr>
<td>/a/</td>
<td>- Iliescu &amp; Mourin (1991)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Quadro 2 – Resumo de algumas propostas de segmentação morfológica do Pretérito Imperfeito do Indicativo**


A análise destas estruturas e, nomeadamente, do comportamento de /e/ é relevante, sobretudo no que diz respeito à análise das formas de Impefeito do Indicativo dos verbos pertencentes à 2ª conjugação (ex. bater), uma vez que é possível questionar-nos acerca da Vagal Temática (VT) presente nessas formas: /e/, que se realiza como [i], ou /i/ (com neutralização da oposição entre 2ª e 3ª conjugações, tal como acontece, por exemplo, no caso do Participio Passado (cf. amado vs. batido, partido)), designadamente tendo em atenção formas como as atestadas em castro Laboreiro, cuja acentuação é conforme ao padrão não-marcado do PE e que apresentam uma vogal temática não acentuada realizada [i] nos verbos da segunda conjugação (cf. Quadro 1: sabíamos [sabí'amu]).

No que diz respeito, então, a estruturas do tipo passeio/passear, defendem Mateus & Andrade que o /e/ subjacente ditonga quando acentuado, sendo a glide resultado da ramificação do núcleo, pelo que este será um ditongo leve: defendem ainda, relativamente ao sistema verbal, e nomeadamente a relação às formas rizotónicas, que a ditongação é consequência da formação da palavra, ou seja, da junção da vogal morfemática à raiz (cf. Mateus & Andrade 2000: 57 e 80).


De acordo com Mateus (1975:35), a primeira vogal (V1), para além de acentuada, será [-alt, -rec] (ou seja, /e/), e a segunda vogal (V2) [-alt, -rec]. Revendo esta proposta, Vigário (2001: 89 e sgs) concluiu contudo – baseada, entre outras, em
formas de verbos em -ear (P1 e P4 do Presente do Conjuntivo: passeie, passeemos) - que a única restrição relativamente a V2 será o facto de esta vogal ser, em todos os casos [-nasal]¹¹, e que este processo não aparenta ter quaisquer constrangimentos morfológicos, ao contrário do que é proposto por Mateus & Andrade (2000). Sendo um processo que não opera entre palavras, Vigário (2001) defende tratar-se de um processo lexical cuja aplicação tem como domínio a palavra prosódica.

Ocupamo-nos então um pouco mais de pares como: passear [j] / passeio [e]j e areal [e]j / areia [ei], e da sua relação com a representação do sufixo de Pretérito Imperfeito para os verbos da 2ª conjugação.

Poder-se-ia pensar – à semelhança do que é defendido por Mateus & Andrade 2000 – que este processo de ditongação fosse morfologicamente motivado, o que não parece acontecer, uma vez que, por um lado, a ditongação só se verifica quando a vogal /e/ em causa é acentuada; e por outro lado, a ditongação tem (ou não) lugar independentemente da qualidade morfológica da vogal que se junta à raiz:

(1) areia are+ia marca de classe
(2) areal are+al sufixo derivacional
(3) passeio passe+o marca de classe
(4) passei,o (P1 Pres. Ind.) passe+a_v1+o
(5) passeie,v (P1 Pret. Perf. Ind.) passe+a_v1+i

Olhando para os exemplos acima, constatamos que, em (1) e (3), a vogal morfemática é, de facto, em ambos os casos, marca de classe/ sufixo flexional e o acento recai no /e/, dando origem a ditongação, mas, de acordo com análises anteriores, isso acontece porque as marcas de classe ‘não contam’ como unidades acentuáveis (cf. Andrade ((1988) 1994)). Já em (2), /e/ não ditonga, uma vez que a acentuação é idêntica à de palavras como amor, hospital ou rapaz: i.e., não existindo vogal após o radical derivacional¹², a última vogal deste constitui por si só um pé acentual¹³.

Já os exemplos (4) e (5), cuja vogal morfemática que se junta à raiz é do mesmo tipo em ambos os casos (Vogal Temática), mostram diferentes realizações de /e/, o que parece favorecer o argumento de a realização de /e/ ser devida, justa-

¹¹ A autora distingue este processo (lexical) de inserção de glide de um outro processo de inserção de glide, opcional e pós-lexical, que ocorre em formas como dêem, têem ou vêem, por exemplo (leit-j [eit] na variedade de Lisboa), uma vez que (e para além deste processo ser opcional), defende, a silabificação desta última glide – que tende a ser silabificada no ataque da sílaba que segue /e/ – contrasta com a da glide que é inserida para quebrar um hiato entre duas vogais orais (cf. areia), caso em que (de acordo com Mateus & Andrade 2000: 75) a glide pertence à rima da sílaba junatamente com /e/, como, aliás, se pode verificar na representação de passeio dada acima.

¹² Entenda-se Radical Derivacional, neste contexto, como ‘o que resta da palavra após lhe serem retiradas as marcas de classe e número’ (cf. Andrade ((1988) 1994: 110)).

mente, ao lugar do acento e não à qualidade da vogal morfêmática que se junta à raiz. É necessário, contudo, não esquecer que estamos num caso perante o apagamento da VT (exemplo (4)) — processo lexical morfologicamente condicionado — e noutro caso não (exemplo (5)), de novo segundo as já referidas análises. (5) mostra ainda que no Pretérito Perfeito do Indicativo o acento recai sobre a VT.

Observem-se agora os exemplos seguintes:

(6) *batia* (PI Pret. Imperf. Ind.) bat+*e* VT+ia *sufixo TMA
(7) *bati* (PI Pret. Perf. Ind.) bat+*e* VT+i *sufixo TMA

Uma forma como (6) *batia* merece o seguinte comentário por parte de Mateus & Andrade: “the theme vowel is followed by the vowel of the suffix. As this vowel is a lexical through, that is, unstressable in past tenses, the TV is not deleted and gets the stress. In the second paradigm, the stressed theme vowel /e/ becomes [i]. The two adjacent high vowels fuse” (Mateus & Andrade (2000: 77)). Quanto a uma forma como (7), afirmam os autores: “Again, as in the imperfect, the stressed theme vowel of the /e/ verbs becomes [i], and the two adjacent vowels fuse” (Mateus e Andrade (2000: 77))\(^{14}\).

Os exemplos (4), (6) e (7) mostram, quando comparados, que a atribuição do acento tem que ser, por um lado, após o apagamento da vogal temática ((4) *passeio*); mas, por outro, anterior à fusão das duas vogais (a VT e a vogal do sufixo: (6) *bati* e (7) *batia*). Observemos, por último, que (6) e (7) constituem, sem dúvida, dois casos em que a vogal /e/ é acentuada, constituindo também os únicos dois casos em que a mesma vogal é morfologicamente uma vogal temática e que se realiza como [i].

Mateus (1975), relativamente à manifestação da vogal temática da 2ª conjugação /e/ como [i] (ex. *batia, batíamos*) e à ditongação de /ei/ em formas rizotônicas de verbos como *passear* (*passeio* ou *passeia*, por exemplo) defendia que, embora o contexto pareça ser o mesmo, no primeiro caso “trata-se da VT (/baté+a/), enquanto que no segundo estamos perante a “vogal do radical (/pasé+a/)” (Mateus 1975: 161-2); dito de outra forma, esta manifestação da vogal temática da 2ª conjugação como [i] poderá dever-se precisamente à sua condição morfológica.

A favor das análises que propõem /a/ como sufixo temporal das 2ª e 3ª conjugações para o Pretérito Imperfeito (Parkinson e Iliescu & Mourin), poder-se-iam invocar os argumentos que se seguem, apresentados em análises do sistema verbal do PE, nomeadamente, dos autores atrás citados:

i) o apagamento da vogal temática restringe-se aos tempos presentes; a vogal temática não é suprimida nos tempos passados (cf. entre outros, Mateus & Andrade (2000: 75));

ii) nos tempos passados a vogal temática é sempre acentuada (cf. Mateus & Andrade (2000: 77), afirmação que, contudo, não será verdadeira de acordo com os dados de Castro Laboreiro;

iii) na 2ª e 3ª conjugações, a vogal temática é seguida da vogal do sufixo TMA; sendo esta última uma cava lexical, i.e., inacentuável nos tempos passados, a vogal temática não é apagada e recebe acento (cf. Mateus & Andrade (2000: 77), afirmação que também não será verdadeira de acordo com os dados de Castro Laboreiro;

iv) considerando /va/ e /ã/ como alomorfos para o Imperfeito do Indicativo, o resultado da análise acentual proposta em (iii) para o PE standard continua correto15.

Contudo, esta proposta, se unicamente formulada em termos do sufixo TMA, não resolve o problema da realização da VT da 2ª conjugação como [i].

É possível defender que se trata de um /i/ cuja realização depende da sua qualidade morfológica; na verdade, não constituíria este um caso isolado de comportamento ‘idiossincrático’ de uma VT no Português – lembramos o Pretérito Perfeito dos verbos da 1ª conjugação, também este último, de algum modo, resultado de uma evolução histórica16. De resto, o argumento da motivação histórica passível de encontrar-se na proposta que defende /va/ como sufixo para o Pretérito Imperfeito do Português17 parece poder servir de igual forma para justificar a manifestação desta VT como /i/18.

15 Andrade alerta para este aspecto na sua análise, deixando implícita a proposta que aqui reiteramos: “nesta análise, qualquer que seja o número de alomorfos considerado para o Imperfeito do Indicativo -- /va/ e /ã/ ou somente /va/ -- o resultado é sempre correto” (Andrade (1988)1994: 121).

16 Lembremos que as formas de P4 de Pretérito Perfeito da 1ª conjugação (ex. amámos) parecem constituir o único caso de [a] antes de nasal; ao contrário do que acontece na 1ª conjugação, nas 2ª e 3ª conjugações existe identidade formal entre as formas de P4 de Presente e de Pretérito Perfeito do Indicativo (bebemos, partimos), o que significa existirem dois paradigmas conjugacionais para o Pretérito Perfeito do Indicativo em PE, que opõem a 1ª conjugação às 2ª e 3ª. Os trabalhos que se têm ocupado da qualidade da VT da 1ª conjugação no Pretérito Perfeito do Indicativo, quer numa perspectiva sincrônica, quer numa perspectiva diacrônica, têm sublinhado a condição morfológica desta vogal, responsável pela sua realização (cf. Souza (2002: 119 e sgs)).

17 É possível ver na proposta de sufixos de Pretérito Imperfeito do Indicativo de Mateus & Andrade (2000) alguma motivação histórica, na medida em que “Já no latim vulgar existia apenas uma conjugação no imperfeito para a 2ª, 3ª e 4ª conjugações latinas, visto que “-eabam > -ebam, i.e., o imperfeito da conjugação de tema em i tinha de coincidir com o da conjugação de tema em e” (Huber (1933) 1986, 236, § 394). Por outro lado, sabemos existir uma relação morfológica entre Imperfeito do Indicativo e Condicional, este último derivado, em Português e muitas outras línguas românicas (Galês, Castelhano, Catalão, Francês, Provençal, Italiano) de uma forma perifrástica formada pelo Infinitivo do verbo principal e o Pretérito Imperfeito do verbo HABER – ia, já em Latim Vulgar (cf. Williams ((1891) 1991: 212, § 173); Nunes ((1919) (1989: 319-20, § 45); Huber ((1933) 1986: 234-5, § 392).

18 Historicamente, em exemplos como nomiávamos, “não se deu a ditongação (...) porque ao tempo da sua introdução entre nós (finais do séc. XVI) já neles o e tinha evolução no i, devido a encontrar-se em hiato” Nunes ((1919) 1989: 47). Não esqueçamos que, historicamente, várias conjugações latinas se fundiram numa só. Para além disso, a resolução deste hiato do morfema do
Por outro lado, o facto de serem aproximadas as 2ª e 3ª conjugações, dada a realização da VT /el/ como [i] não se revele de particular excentricidade no sistema verbal Português: o mesmo acontece no Partícipio Passado, onde aliás a mesma vogal é acentuada. Aliás, Mateus e Andrade, ao descreverem a estrutura do verbo português, afirmam existirem dois radicais derivacionais: o radical derivacional do Infinitivo e o radical derivacional do Partícipio Passado, uma vez que estes dois radicais são distintos no caso da 2ª conjugação, que apresentará /i/ como VT neste último radical (cf. Mateus & Andrade (2000: 74)). Ou seja, o processo de fusão proposto pelos autores, tendo conseguido resolver o ‘problema’ no Pretérito Imperfeito e nas P1 e P3 do Pretérito Perfeito, deixa como singular (ou, se quisermos, ‘idiossincrático’, dentro do sistema verbal) o Partícipio Passado.

Parece, pois, possível defender como argumento a favor das análises que propõem /a/ como sufixo de Pretérito Imperfeito para as 2ª e 3ª conjugações que:

v) a manifestação da vogal temática da 2ª conjugação (e) como [i] no Pretérito Imperfeito (ex. batia) pode explicar-se pela sua condição morfológica, historicamente motivada: a fusão das 2ª e 3ª conjugações neste tempo verbal.

Uma variante deste argumento é considerar muito simplesmente que a VT do Pretérito Imperfeito do Indicativo em Português seja /i/ e não /el/. Acrescente-se, aliás, que:

vi) existe um parentesco genético com o Galego, língua em que, no tempo verbal correspondente – o “indicativo copretérito” – se consideram dois sufixos em distribuição complementar, /ba/ (1ª conjugação) e /a/ (2ª e 3ª conjugações), considerando-se /i/ a vogal temática para as duas únicas conjugações [Alvarez et al. 1989: 313]19; de resto, o mesmo acontece em Castelhano.

Afirmando que “The second and third conjugations are closely linked, in opposition to the first, by being non-productive and metaphonic, as well as by the frequent neutralisation of the contrast between their thematic vowels, for instance in the past participle in -ido (inherited in the third conjugation, replacing older -udo in many second conjugation verbs) and in the imperfect indicative and present

Imperfeito do Indicativo não é única na história da língua: “Casos há, porém, em que se não deu a ditongação, mas apenas a troca do é por i, é o que se nota, entre outros, nestes vocábulos (...) -ia dos imperfeitos” (Nunes (1919) 1989: 47, § 20). “Já no latim vulgar existia apenas uma terminação no imperfeito para a 2ª, 3ª e 4ª conjugações latinas, visto que -ebam > -ebam, i.e., o imperfeito da conjugação de tema em i tinha de coincidir com o da conjugação de tema em e [Huber (1933) 1986, 236, § 394]. “A queda do b, que ocorreu cedo, teria dado, portanto, origem a um hiato em que o e teve de se transformar em i: -ei > -ia; cf. meu masia.” (Huber (1933) 1986, 236, § 394). De resto, na evolução das línguas românicas, a fusão das segunda e terceira conjugações não é um dado singular – em Português, aconteceu também nos participios passados, e no Presente do Conjuntivo temos também fusão das duas conjugações. Acresce que, no panorama românico, no que diz respeito ao Imperfeito do Indicativo, várias são as línguas nas quais podemos verificar uma fusão de duas conjugações (2ª e 3ª) com uma vogal temática única i, a saber, para além das já citadas no texto, também o Ocitano e o Piemontês.

19 Os autores defendem a existência de neutralização entre estas duas conjugações (a favor da 3ª) em alguns tempos e pessoas verbais do verbo galego.
subjunctive forms.” (Parkinson in Harris 1988: 150). Parkinson apresenta, contudo, no quadro dos sufixos TMA do Português, a estrutura /meta+a/ (P3) para o Pretérito Imperfeito do Indicativo (Parkinson in Harris 1988: 153), pelo que acaba por não ficar claro se a VT /l/ se realiza como [i], dada a sua condição morfológica, ou se neste tempo verbal deveremos considerar /l/ como VT para os verbos da 2ª conjugação.


Ainda nesta mesma obra, relativamente ao Castelhano, diz Green “It is useful to distinguish a ‘theme vowel’ after the lexical stem, /-a-/ for the first conjugation and for the second /-e-/ or /-i-/ in a rather complicated phonological distribution” (Green in Harris 1988: 98).

Alcoba, ao descrever o verbo castelhano, chama igualmente a atenção para o facto de não haver motivo para estabelecer uma distinção entre a segunda e a terceira conjugações no Conjuntivo Presente e no Pretérito Imperfeito do Indicativo, existindo nestes dois tempos verbais unicamente oposição entre 1ª versus 2ª e 3ª conjugações (Alcoba in Bosque & Demonte 1999: 4927-8).

Observada, pois, no seio do sistema românico e no seio do sistema verbal do PE, no qual se verifica, em certos casos, a neutralização da oposição entre 2ª e 3ª conjugações a favor desta última, e tendo ainda em conta os dados de Castro Laboreiro, que mostram, relativamente à relação entre estrutura morfológica e acentuação, não ser possível fazer depender da consideração que a vogal do sufixo traz um cavado lexical pré-atribuído o não apagamento da vogal temática (cf. Mateus e Andrade 2000: 77), ou seja, que o apagamento da VT terá que estar sujeito a outro(s) tipo(s) de condicionamento, que não o de ser seguida de uma vogal métrica, como propõe Andrade ((1988) 1994: 121 e 123), parece justificada a consideração de uma VT /l/ para o Pretérito Imperfeito do Indicativo em Português. A ser assim, e mantendo que a VT só será apagada nos tempos do presente, como tem sido proposto por vários autores, os sufixos TMA de Pretérito Imperfeito do Indicativo em PE poderão ser descritos como /va/ (1ª conjugação) e /a/ (2ª e 3ª conjugações).

20 No espaço românico, as formas observadas em Castro Laboreiro, bem como as formas análogas galegas, apresentam um padrão idêntico às do Sardo.
Bibliografia


