Anos 40;
The boiada segue a passos lentos pela estrada. Os fortes cascos castigam a terra ressequida deixando suas maroas. Um após outro, os animais vão em marcha contenua, enquanto a poeira des prendida da terra, forma uma nuvem avermelhada, qua ao prazer do ven to agita-se cobrindo a relva as veses ainda molhada pelo orvalho, e ai so prende, e verde da margem émesclado pelo pó. Feões aten tos, mowimentam-se com seus cavalos num verdadeiro zig-zag, gritando e cesticulando numa tentativa de apressarem a caminhada. As sinetas do cargueiro que segue solitario em frente so desfile, podem ser ouVidas a distancia, anunciando assim a passagem de mais um lóte de ga do que na maioria das veses seguia rumo ao matadouro. Junto ao som / das ainetas juntava -se o son nostalgico do berrante, instrumento i indispensavel no transporte das boiadas, Cenns corriqueiraģıdaquela e poca, que hoje apenas fazem parte das melodias sertanejas.

Foto ao 1a do:
Gode sendo recolhido para a trak porte; o qual bem diferente das epocas passadas, Efeito somente sobre osmin月号ega

Assim eram os anos 40, no seu inicio, quando ainda oriança começava entender alguma coisa da vida. O Brasil, agóra governado pela ditadura Vargas, buscavasencontrar o caminho do progresso, embora em passo lentes como a boiada. Cminho um tanto obscuro e incerto, pois que, no horizonte ainda pairava o fantasma da queda da Bolaa de Nova Y York, no ainda recente episodio de 1.929 , cujos efeitos abalaram nĩo somente o Frasil, mes o mundo no seu todo.

Como em todos os paises, aqui tambem no Brasil, iniciava-se o dd senvolvimento industrial, proporcionando rapido orescimento em cidadea como são Paulo. $\mathrm{N}_{0}$ interior, devido a precaria situação da agricultura, iniciawa-se o exôdo rural, embora insignificante ante a alta porcentagem da população agricola daquele tempo.

Na pagina paterior, mencionamos a queda da Bolsa de Nova York, cujas consequencias foram desastrosas, deixando paises a beira da miserí a, Bntre todos, a Alemanha tambem se debate em dificuldades catastroficas, e em ngio a estas, surge a figura do Ditador sanguinario, em / cujo cerebro está a ancia do dominio absoluto, $E$ com isso o mundo ve* se eavolvido na segunda e sangrenta Guerra Mundial, onde: a predomina a destruição, o sofrimento e a ceifa impiedosa de milhares de vidas huma nas. A Europa se torna o palco onde o monstro saguinario exibe suas/ orueldades, e as consequencias do conflito se estendem como tentaculos atingido paises nĩo belingerantes, e distantes como o Brasil, cujo po vo comeģa a sentir os efeitos nefastos da contenda.

Dentro deste quadro nẽo muito alentador, bem no interior do Estado de São Paulo, vamos encontrar, nesse indoio dos anos 40, um pequeno povoado, cercado por todos os lados pelas propriedades agricolas, onde predominava a cafeicultura. Povoado este, cuja historia procuramos trazer a tona em paginas passadas. - 0 Bairro do Quadro-

Numa propriedade proxima a este lugarejo, onde'men se instalara em 1.904 , viviaب como vive até os dias de hoje- minha familia.

Bu o ultimo de onze irmãos, então com seis ou sete anos, iniciava minha trajetoria pela estrada da vida, a qual olhando hoje, o longo tre cho percorido nos meus 65 anos, posso vislumbrar uma estrada semelhand te a de todo ser humano, margaada por flores,espinhos, cheia de subidas ,descidas e curvas, e agradeço a Deus, por ter me guiado atravès de to do este percurso.

Bom! 0 meu proposito não $̂$ o de conjar a minha vida, mas uarar do que vi através destes anos, no que se refere á estrada municipal que/ liga o nosso Pairro fícidade de: Itapolis, e contar - ao meu modo - a sua historia. - 25 Quilometros de historia e-

Mencionei em linhas anteriores os meus 7 anos. Idade em que a memoria começa a gravarnos fatos e armazena-los, quem sabe em que compar timento do nosso cerebro, para traze-los a tona quando nescessario.

E nesses meus 7 anos, entre todos os fatos gravados em minha memoria, lembro-me que fui matriculado por meu pai, na pequena escola do quadro então exiatente. iniciava entĩo a tarrefa de todos os diaa percorer a pf pouco mais de 3 quilometros em direçãp ao nosso Bairro, passando pae sando pela estrada, que se tornara amiga, porque comigo tanbem percori an este trecho os meus coleguinhas visinhos? ${ }_{9}$ ?

A estrada estava ai, nesse inicio dos anos 40 , e todos os dias de ixava-mos em sun arreia os rastros de nossos pés descalços, porem sua historia tenha se iniciado talves, no final do seculo XLX, © V́eremos n na pagina seguinte documento comprovando o casamento de meus pais, em Itápolis, no no inicio de 1.912 , quando entr̃o a estrada jé era uma rek lidade, e o percurso era feito a cavalo ou em"Trole" (carruagem rustica usada então nas Fazendas e nenwo... ns n.s.

POTO: Juntas de bois en serviço na estrada. Pude ver a conservação da nosen estrada, felta con uma Lamina puxada por seis jantas de bois. Mecanismo hnfe ul tranarando, e que exigia verdadeira pericia do operador, en lidar com tal parafernalha, sobre a
ounl se assentava. Os bois, como pode-se vor ha toto, efrm gutados por unn pesson, que para isao teria que andar o dia todo a pé

Antes, - ouvi muitas pessoas idosas, como tambem meu pai, dizerema conservação da eatrada era feita a braço, sendo que cada trecho ficava a cargo dos proprietarios dos aitios ou fazendas, situidas a margem desta, e se uniam para tal serviço. 0 que consoistia em verdadeiro snorificio, em epocas de chuva, obrigando a trabalhos canaativos, para que a estrada ficasse em condições de transito.

Depois da lamina puxada por bois, pude ver a mesmo implemento tra cionado por $u$ Trator, que embora fosse novo na epoca, era totalmente diferente, tanto no aspecto oomo na versatilidade, dos tratores de hoje.

0 uso dos bois na conservação da estrada, diziam ser notivado pela falta de combustyol, cuio moionamento era conaequencia da fuerra.

HISTORIA DE CABTORIO ON लनn+बTSO CIVIL DAS CAMCN............. OA SEDE DA COMAMCN DE IT - - IB - E. S. PAULO COMABCA DT IT ${ }^{-r-13}$ - E. S. PAULO

arcangelo e carolina FEDERATIVA


REGISTRO CIVIL São Paulo.

| ESTADO DE São Paulo. |  |
| :--- | :---: |
| COMARCA DE | Itápolis. |
| MUnicipio DE | Itápolis. |
| оistrito DE | Itápolis. |

## -NILION PACOLA-

interino-s-s-
do Registro Clill

## Certidão de Casamento




 contraido perante o Juix de Paz:-Venancio Antonio Machado-i-i-i-i-i-i-i-i -Brunhari Agostinho o favanhani Joäo-:-:-i-i-i-i-i-1

- as testemunhns


Da, nascido na Italia, província de Milano, com 31 anos de -idade-:-:-:-i-i-i-i- noo $-i^{-}$do-(não consta do têrno) do-i-:-i-

 Luiz Beretta, falecido e Da. Filomena Sangalli, residente nes-


Ea. nascida -em Campinas, con 23 anos de idade-:-:-:-i-i-i-i--i-:-:-i-i-i-i-i-i-i- aos -i- do-(näo consta do têrmo) do -i-i-i-

 José Zelli e Da. Maria Fossetti, residentes neste municipio-i-

 Forem apresentados os docurmentos a gue se refere o art. 180 Nos - (não consta) - do Codigo Civil Oosarvacous $-\lambda$ mergen do têmo consta:-"18)-ANOTACRO:-0 contraente, Arcangelo Peretta,faleceu ontem, $n /$ distrito, oujo obito consta / sob n $5.314, f 18.164$, do livro C-23. Dou fé.Itápolie, 27/III/1.954.(a.)ANTONIO COMPKGNO BODRIGUES-Of.Inte." -- "29)-A contraente Carolina Zelli, faleceu hoje $n /$ distrito con o nome de/ Carolina Zelli Beretta, cujo öbito consta sob ne 5.851, fla. -/ $114 v^{2}$ do livro C-24. Dou fé. Itápolis, 06/Novembro/1.957. (a.) ANTONIO CONPAGNO FODRIGUES=Of. Interino ${ }^{n \prime}$.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-


Aos 14 (Quatorze) de Abril do 1.912, o luxuoso navio, TITA- NIC, con certeza o maior de sua epoca, É tragado pelas aguas do Oceano, depois de partir-se ao meio num fonte impaeto contra um Iceberg, Tragedia que abalou o mundo, devido ao numero de vi timas fatais, e dos tristes episodios, cujas historian comovem o mundo ainda nos dias de hoje.
a nova versão do filme Tita-Nic, recentemente produzidg, Campeão de bilheterias em todo mundo, e deten tor de 11 (onze) OSCAR, no festival do maior premio con cedido aos melhores do cinema, em Março de 1.998 , nos Bg tados Unidos.

- Documento no vórco, mostra o casamento de meus pais, aоs 20/04/1.912. Seis dias após o naufragio do Tita-Mic.

Anotado por mim, aos 15/05/98.

Antonio

Bn paginas anteriores, menoinamos o transporte de boiadas,a o clas sificamos como cena corriqueira daquele tempo. Alem das boiadas, que pu de ver un sem numero de veses, passando pela nossa estrada, desfilavam , e não poucas veses,os tropeiros, Vindos de outros estados, principal mente de kinas Gerais, onde a criação de burros,ao lado das vacas leiteiras era o forte da Agro-pecuaris daquele estado. Vinham os tropeiros trazendo seu animais, e sabedores da utilidade destes no desenvolver / das trabalhos agricblas, naquela epocs, visitavam as propriedades exibindo seus burrōes de raça, conseguindo acsin otimos negocios.

Felando tatanaporten, seria nescessario retroagir e encontrar em epocas distantes, o carro de bois desempenhando papel de companheiro / inseparavel dos desbravadores. Devido as condições precarias das estradas primitivas, considerando a nossa região que no limiar do seculo 20 , como criança ainda se encontra no ensaio de seus primeiros passos, ${ }_{9}$, o carro de bois era de extrema utilidade, abastecendo armazens de see cos e molhados, - como eram chamadas as vendas existonte em quase to das as grantėa-fazendas,- como no transporte do caffe outros produtos agricolas. Jt nos anos 40 , o carro de bois, ainda desempenhava seu papel, embora passando para umsegundo plano, devido a competividade dos


POTO: Carro, bois, e o homem, unidos no desempenho de sua mise são, cortan a. estrada , ondedetxaram seus rastros no durro chão da saudade.
Carro de boist Rn nossa região, nos dias de hoje, foram totalmente substituidos pelos transportes motorizados, deixando apenas na saudade dos que como eu tiveram o privilegio de velos desfilar pela nossa estra da, o gemido choroso de seus cucões, de suas rodas abrindo sulcos nas estradas do passado, enquanto as bois fortes e prestativos desfilam pe-da nossa imaginacão.

## HOMENAGEM AO BAIRRO DO QUADRO

$\qquad$ (12)

Na pagina anterior tentamos demonstrar a utilidade do carro de bo is, e a sua predominancia nas estradas. No meu tempo de criança, o trafêgo de autos motorizados, já era uma realidade, embora sem compara ¢ão com os nossod_dias, quando proprietarios e empregados possuem este confor to tão nescessario. 7010: Carros antigos, na sualie maioria fabrica dos na decada de 20 ,quando o alto preço da saca do caf6́, permi tio a muitos beneficiare -80 deste conforto.

"aquele tempo, o pequeno transito de autos motorizados, pela nossa, comío ell todas as estradas, era na maioria constituido de caminhões, (pequenos) uados no transporte de café, das tulhas das propriedades agricolas, pa ra as maquinas de beneficio do mesmo.


Entre os poucos CUPES, dos anos trinta, ou inicio dos anos 40 , era comin treingrt dos conhecidos "pés de bóde, ou de pequenos caminhões remanecentes da euforia vivida pelos cafeicultores nos anos 20.

## HOMRNAGEM AO BAIRRO DO QUADRO

> ESTRADA (12)

Para nós, crianças, cujas familias não tinham o privilegio de sequer sonhar em possuir um carro ou camiraño, via-mos tudo com aguçada / curiosidade , e medo. 0 medo era geralmente motivado, pela crença, não se sabe se infundada ou verdadeira, do que ciganos, tão comuns naquele tempo, se loconoviam em car-
 ros novos e raptevam as crianças que encontravam pela eigtrada。Por isso dio ver-moe im çarro desconhecido, e por aorecimo novo, corriamos assug tados para os cafegais que margeavam a estrada, para nos protegermos. A sórte era,que o trafego,era,inaignificante, pelo contrario não an -daria-mos pela estrada.
PORO ACTMA: Modelo dos anos 20 , totalmente recuperado, transitando na


FOTOS TAMREM CEDIDAS PELA ORICIMA $=$ MIL PECAS $=$ TAQUARITINGA $(S P)$
$C_{\text {iganos, }}$ medo, correrias pela estrada, bolsa de pano, tipo tiraco10, pés descalços, c̃olegas companheíros nestas idas e vindas da Escola, e a estrada amiga permitindo que o vento atirasse o pó em nossos rostos cono muma cariciona demonstacão de amizade.

Rotos: Autos pertencentes a Fam. Berotter Aboixo: Charrete de peneus, Muito en uso nos anos 60 e inicio de 70.

Abaixo: Meroury 46. Carro de
Ford. Foi de minha propriedade


Abaixo。 Camioneta Chevrolet- 64 Foto: 17/07/67. De Durvalino Jovanni.


(Charete Neroury

Fotos


Abaixo: Caminhẽo Ford 58, Carro Ford 41, Simea 62, Simos 63 e Kombi 63. Foto:68. A esquerda: Rua do Quadro e Ford 41. Poto 67.


A esquerdat Simoa Chambord ano 65. Poto: 19/03/62.
De Delvair C: Beretta


Acima: Fusca 68. Note-se a placa cuja numeração, indica a data em que Itapolis foi elevado a Municipio. (Placa de Itapolia)

POTO: 19/03/72
Placa: V M 1891

