CASA DT FARIHHA

## (Marração).

1. Enas foiras semanais das cidades nordestinas que os produtos agrícolas oncontram seu mercado natural. A farinha de mandioca, alimento básico da população, o pẽo do sertanejo, aî ê comercializada quase sempre pelo pequeno produtor. Após armezenar a quantidade necesséria à subsistência de sua familita, Ê nas feiras que êle põe o produ to à vendas o prêço não apenas depende da qualidade da farinhagmas sobsetudo da maior ou menor procura nos perfodos de safra e entsesa fre. Devido à falta do um sistema regulador do processo de comeroia 11zação, o pequeno produtor axca com todos os riscos na venda de seu produto.
2. Plantada a maniva logo após as primeiras chuvas, nos mêses quentos que têm infoio om setembro, a mandioca não sexá colhida antes de 18 mêses. Seu cultivo fácil não exige cuidados especiais o gixu adapta--se a qualquer tipo do terreno. Daif porque tornou-se tipioa agricul tuxa de subsistência.
3. Herança dos indigenas, que dela conheciam todos os segrêdos do cultivo o da fabricação da farinha, a mandioca foi improscindível à co Ionização do Brasil no século XVI. Bandeirantes e colonos dela se va leram num periodo em que exr ora de todo inviével transporter mantí mentos da Europa para as novas texres da Amórica. Permanece hoje com mo alimento básico da dieta do nordestino,que planta, colhe a mandio ce - fabrica a farinha com métodos substancialmente iaênticos aos já então empregados.
4. Raspade a mandioca, ao pôr o reio da roda, os puxadores dẽo inicio è ceva.
5. Prêsa ao banco, a bola ou caititu puxada pelo reio tritura a mandioce que cai om forma de massa no côzo de aparas. Da messa ainda no cofzo
começa jå a escorrer a manipueira, substância altamonte tőrica. Retirar a manipueira da massa serế a etapa bâsica no processo de fabricação da farinha da gomaj neste caso, lavandomse a massa obtem-se a goma por sua docantação no côxo que apara a lavagon.
6. Retirar a manipueira da massa para so obtor a farinha exige utilização da pronse.
7. Jå aceso o Porno eliminada a manigueixa da massa, esta fovada ao côzo de peneirar.
8. Uma ver peneirada, separando-se a max crueira, a massa fina fançada ao fômo para torrax. Mesto ponto oncerra-se o processo do aproveitanen to da mandioca nas Casas de Farinha do Mordeste. Dela se aproveita a casca - a crueira como ração para animais e fabricamse a goma e farinha. A manipueira, que 6 ácido ciamidrice, perdemse na falta de qualquer apro veitamento.
9. Processo familiar e de ajuda mítua, quando os lavradores de uma mesma fazenda ou sitio trabalhan sem retribuiçẽo nonetéria, a Casa de Farinha embora pertença às vêzes ao lavrador que planta e colhe a mandioca, raramento estâ em terras de sua propriedade. Heste easo o proprietário das terras porticipará do produto final do dia de trabalho, de comformidade com os aeôrdos do moia, tôrģa ou parceria, que tonha estabeleoido com seu lavsador.

Fin/G. Sarno.

