Poderia-mos levar tal idéia ao lado cômico, e classí ficar a obra oriunda desta intenção, como algo que cai aos permeios do ridiculo, devido a inaignificancia do produto que a inspira, ( A estrada) vid to por um angulo que englo ba o verdadeiro emaranhado de rodovias, que se estendem / pelo nosso Estado, e sobretudo pelo Brasil, e sendo que a Astrada em questão, não ultrapassa os 24 quilometros.

Vista, porem, pelo lado humano, onde o coração as ve zes se sobrepõe a razão, a Etrada Itápolis-Quadro, e viceversa, está para nós, acima de qualquer outra via, por a nossa Eetrada, por envolver em seu pequeno percurso, um pouco da historia denossas vidas, e de nossa lutas.

Ғorem o motivo mais forte, que me inspirou tal obra, foi o de ver esta Estrada, cuja historia se junta a historia do Municipio de Itápolis, iniciada ainda no seculo passado, agora totalmente pzimentada, vindo ao encontro de anceios por nós acalentados por varios anos.

Fortanto, estes escritos, embora baseados na simplicidade, poderão mostrar através de um trabalho que exigiu perseverança, e doação de minha parte, umpouco da historía não somente da Bstrada, mas do nosso Bairro, e da nossa re gião, como tambem de pessoas; documentada por 190 fotos.

Tinha intenção, alem de procurar trazer a tona ${ }^{\text {fat }}$ Vivi dos, $\in$ a de inserir nestes escritos, a profunda gratidão/ dos usuarios desta estrada, entre os quais se inclui a familia Beretta, ao Prefeito de Itápolis, Dr. Ubaldo Massari Junior, ao Gov. Mario Covas, e a todos que de um modo / ou de outro, colaboraram para que este sonho se tornasse realidade: A nossa Estrada Asfaltada!

Fazenda Cachoeira:

$$
\text { Julho de } 2.000
$$

Antonio Beretta

## AGRADECIMENTOS

A:

| OPICINA MIL PECAS $\quad= \pm \pm \pm \pm m=$ | TAQUARITINGA |
| :---: | :---: |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL $m====\pi=$ | ITAPOLIS |
| MUSEU HISTORICO E PEDAGOGICO |  |
|  | ITAPOLIS |
| JOSE GETULIO MACCAGNAN $===$ | MATŽO |
| JOSE DE ULISES SENE $= \pm= \pm=$ | ITAPOLIS |
| LIVRARIA LITER $=$ ARTE $m= \pm \pm$ | TAQUARITINGA |
| Dr. LUIS ROBERTO PERRANTE mm= | MATÃO |
| ARMELINDO MAESTER $\quad= \pm m=$ | BAIRRO DO QUADRO |
| A TODOS CS PROPRIETARIOS DE IMOVEIS RURAIS, |  |
| AO LONGO DA ESTRADA, QUE CONTRIBUIRAM |  |
| COX INFORMACOES, E PERUISSKO PARA F | T0S. |

## Significado da palavra－ESTRADA：

Caminho por onde transitem os homens，animais ou meios de trans porte．No sentido mais lato pode aer o aplicado as vias aereas，mari tima fluvial，mas geralmente se refere as vias terrestres；estrada／ de ferro e estrada de rodagem，principalmente a esta，dando a ideia de passagem larga ligando povoações．Pode ser particular，mas em ge－ ral é publica．Diferencia－se do simples caminho pelo fato de ser produto da atividade planejada do homem que，para sua construção e conservação，emprega meios e materiais adequados．

## HISTORIA：

No curso da historia variaram extremamente as estradas，não só quanto a feição，arranjo e natureza dos materiais empregados，como tambem quanto a função．Antes do ano 2．000 aC．，já a Europa era at travessada por estradas que se estendiam pela peninsula dinamarque－ sa à Itália，através do centro europeu。 太tram essas estradas essen－ cialmente comerciaia：carreavam o àmbar amarelo do mar Baltico，as－ sim como o cobre，o estanho e outros minerios da Espanha．Outras es tradas comerciais deste tipo existiram igualmente em diversos perio－ đos：estrada do sal，do chí，etc．Já então o cavalo e os veiculos de roda eram meios comuns de transporte，sendo que por volta desta data－2．000 ac。－jáse construiam estradas pavimentadas em Yreta。 HÁ referencia em Heródoto de uma grande estrada pavimentada servin－ do ao transporte de blocos de pedra utilizados na construção da Grande Pirâmide．A contrução do palacio de Cnosso tambem determinou a pavimentação de estradas．A essa altura，a função das estradas e ra，portanto，a de instrumento de grandesa da civilisação urbana o 0 comercio voltou a ser ofator predominante com o aparecimento das estrdas cartaginesas．No imperio assirio sua função era servir aos mensageiros e ao transporte de bens de consumo para o palacio real． Kas foi ao tempo da civilisação assirio babilonica que surgiu a es－ trada de função nitidamente religiosa，como a de Nabuconodosor，pri－ morosamente trabalhada，e que se destinava exclusimamente a Bel－ Marduk，seu deus favorito．Desde entrio，através da Idade Media，／ construira－se estradas que exerciam função predominanterente reli－ giosa e se destinavam a romarias e peregrinações，condusindo direta－ mente a santuarios e templos，considerados azilos invioláveis。

## ESTRADA

 (02)> HISTORIA - (contimuação)

Predominantemente politicas , administrativas e militares, mas depois tambem amplamente comerciats= foram as magnificas estradas / do Imperio Romano? Jamais se conheceran na antiguidade vias de comunicação terrestre mais perfeitas da que construidadas pelo genio pratico do grande povo Muitas delas, ainda so, e muitas outras se aproveitada por: centes, na Buropa na As estradas romanas construidas do seguinlidavam. entrio o lelocavam uma primeira coberta por um conglome Sobre esta ultima ca-
 conquis tador. hoje estão em uconstituem a baestradas mais xeAsia e na Africa. eram normalmente te modo: Consoto estradal e cocamada de pedras, rado de cascalho. mada estendiam uma argamassa fina a qual prendiam o pavimento o pavimento de pedras chatas e mais ou menos regulares. As estradas romanas, bestante e estreita quando comparadas com as modernas, eram, entretanto, sufici= entes para a passagem das tropas, pequenos carros então usados, cavalos empregados para o transporte de pessoss e mulas para o transpl porte de fardos. Os generais romanos faziam construir estradas , notadamente retas e solidas, a proporção que avançavam nas regiőes / conquistadas. Dentre as estradas de Roma, grandearam especial celebridade, alem da Via Appia, as "vias" Plaminia, Aurelia e Domicia. Diz-nos a historia,- que o percurso destas estradas importantogiera protegido contra roubos, por eficientes gurnições militares romanas.

Poto acima: trecho
da Via Appia, ainda com
a rospective pavimontacão. (ATUAL)

A đireita: Via Appia hoje.

POROS: Guia de turismo da Cidade de Romn- 1. 999.


[^0]HISTORIA - (continuação)

Rin todo mundo, em todas as épocas, abrir e conservar estradas / fêz parte de qualquer bom programa de governo. Hé uma expressão iTodos os caminhos levam a Roma --- que traduz a importancia do sistema viario aberto pelos romanos, graças ao qual eles conseguiram manter unido, seculos a fora, seu vasto império.

Por volta de $\mathrm{l}_{0} 500$, a técnica romana de construir e conservar estrades er ${ }^{\text {a }}$ bem conhecida na $\mathrm{Bu}-$ ropa ocidental, e metade de suas estradas era uma herança direta dos maiores conquistadores da antiguidade.

Dai o espanto dos espanhofis quando, ao conquis-
tarem o Me-

xico, ○ Yu-
catín, o Peru e o Chile, encontraram êsses paises -- primitivos no seu entender -- servidos por magnificas estrades. Algumas pavimentadas e arborizadas ao longo de centenas de quilometros, ladeadas por canais onde se podia beber agun e tomar banho. De espaço a espaço, na soliđão das montanhas ou isolamento das florestas, surgia uma s夭lida cons trução onde o viajante pousava e encontrava lenha e comida para seu $u$ so. Mais do que o ouro e os costumes, ss estradas dos astecas, dos ma ias e particularmente dos incas deixaram impressionados os conqiistado res europeus.

0 cronista Gutiérrez de Santa Clara, em seu livro " Historia das guerras oivis do Peru" tratando das estradas incas registrouz "Basa re aligacão foi a maior que o mundo viu, pois excédeu a dos romanos"

## ESTRADAS RRASILEIRAS

Como nos diz a historia, foram os bandeirantes os maiores construtores de estradas brasileiras em toda fase colonial. Saindo estes da cidade de São Paulo, internando-se pelo interior, em beaca do ouro, e conquistando fronteiras.

Os caminuos primitivos surgitum em função das neeessidades cow merciais. Sua primeira tarefa era assegurar que a produção brasileí ra pudesse alcançar os navios que a levassem para a metropole. Assim, durante o ciclo do açucar ( seculo XVII), as ligações essenciais são aquelas que unem as fazendas de engenhos de cana com os por tos do Nordeste, distancias relativamente curtas. E a economia açu careira funciona como estimulante para a criação de gade, que se internara no Pais, desde o Piaui até a Bacia do São Pranciaco。 E há ca minhos sos seus consumidores nordestinos.

Heis tarde, a concorrência internacional abalou a importancia do açucar brasileiro, porém, em compensação, descobriu-se o ouro / nas Minas Gerais ${ }^{\text {a }}$ ' Com isso, tranferiu-se o eixo econômico do Pais, do Nordeste para o Centro -Leste. Como o metal precioso fôsse localizsdo em regiones do interior, as estradas se aprofundadram pelo Pais os bandeirantes, nas suas incursões, j\& haviam criado determinadas rotas, que com o comercio do ouro ganharam treffego constante。

A ligação São Pauło - Minas fazia-se pelo Vale do Rio Paraiba, passando por Ta ubaté, Pindamonhangaba, roças de Bento Hodrigues (atual Lorena), seguia para a Serra da Mantiqueira (atravesando-a na garganta do Rmbaú) e chegava-se até o Rio das Mortes. A partir dg Serra do Itatiaia, os caminhos bifurcavam em busca dos diferentes compos auriferos. 0 escoamento do ouro fazia-se pelo pôr-
 to do Rio de Janeiro. Bn taubaté, o governo do Reino cobrava os im postos, e dali o ouro seguia para parati, jé no Estado do Rio e depo is até o ancoradouro das naus portuguesas.

Todas essas estradas sempre estiveram em pessimns condições,mas de qualquer maneira oriaram um sistema de comunicações internas; foram o elemento de integração entre as diversas regiões a que servi-

## ESTRADAS BRASILEIRAS ( continuacão)

Somente no ultimo decênio do Brasil-Colonia (com Do João VI ) e мо Primeiro Imperio terỉo inicio as tentativas pioneiras no campo do conservação das vias de trafego. No entanto, o ouro das Gerais jé


 itcopereme A BRess itroulin Sonort:

se acabara e as estradas perderam sua utilidede prinoipals cairam no

PESQUISA:
ENCICLOPE=

DIA
CONHECER.
(ANOS 80 ) -

Desie Cle tait do Maranhlo eed o Rio de Jeneirs, sie 2744 gulttwetras colernes prele BRAKK,


esquecimento ou passaram a servir novos intêresses agricolas nasceni tes.

Måo obstante, o valor dessa complexa rede de caminhos não se perdeu. Sua exig tencia facilitou o desenvolvimento de determinadas regiões e o desenvolvimento levava a criação de novas estradas num oirculo vicioso. For exemplo, a expanção do caf\& para o interior paulista (e posteriormente para o Paraná) foi facilitada pela preeexistencia da rede; por sua vez o desenvolvimento da cultura cafeeira dotou o Estado de São Paulo de um sisteregular de rodovias.

Após a segunda Guerra Mundial, os


Estre Encenheire Pessos (RJ) e Cristalins (GO) estendese e BROSL criande neres lipe cten coms e centre de Thesif. governantes do Pais passaram a demonstrar grande preocupação com o problemA。Surgiram a Wia Anchieta (Sẽo Paulo $\mathrm{S}_{\text {antos) }}$ e a Via Dutra (São Paulo Rio) . En 1.960 , a mudança da Capital Federal para Brasilia, no centro do Pais, deu novo alento a toda a região As novas vias que dai partem beneficiaram grandemente os Estados de Mato Grosso e Goias. A conclusão da Belem Brasilia (2.024 $\mathrm{Km})$ fez a primeira ligação direta entreo Norte eo Centro Leste do Paiso




[^0]:    Historia: Fnciclopedia Prasiloira Globo.

