


DETERMINAÇÃO DO CALENDÁRIO AGRÍCOLA PARA AS PRINCIPAIS CULTURAS ALIMENTARES NA REGIÃO BRAGANTINA, NO ESTADO DO PARÁ.

Antonio Carlos Lôla da Costa (UFPA/BELÉM/PARÁ)
Lucieta Guerreiro Martorano (SNLCS/EMBRAPA/BELÉM/PARÁ)
Lauro Charlet Pereira (EMBRAPA/BELÉM/PARÁ)
José Moreira da Silva Filho (DISCENTE-UFPA/BELÉM/PARÁ)

1. INTRODUÇÃO

A região Bragantina, em área, é a 12a. microrregião homogênea do Estado do Pará, com 11.609 km² e 13 municípios. Considerando a posição estratégica em que ela se encontra, bem como as condições de infraestrutura, essa região assume papel de destaque dentro do planejamento agrícola do Estado. Acha-se sob a influência do tipo climático Am, segundo Köppen, caracterizado pelos seguintes valores médios anuais: precipitação pluviométrica de 2.500 mm, temperatura do ar de 25°C e umidade relativa de 86%. Seus solos são dominantemente representados pelos Latossolos Amarelos, que possuem boas características físicas, profundos e de baixa fertilidade natural, ocorrendo normalmente em relevo plano.

Tendo em vista a importância desta microrregião no desenvolvimento agrícola Estadual, é que se propôs a determinação das melhores épocas de plantio para os cultivares de Arroz (Oryza sativa), Milho (Zea mays), Mandioca (Manihot esculenta) e Caupi (Vigna unguiculata), levando-se em consideração as suas respectivas exigências térmicas, hídricas e fenológica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Castanhal, o qual pode ser considerado, com boa aproximação, representativo da microrregião estudada. Utilizou-se dados diários de temperaturas do ar máximas e mínimas, precipitação pluviométrica. Foram também utilizados dados de plantio, floração e maturação das referidas culturas.

No cálculo das unidades térmicas acumuladas diariamente, aplicou-se o método de estresse térmico diário, cuja equação matemática é dada por:

\[ U.T = \frac{H^o + L^o}{2} \]
Onde:

$U.T = \text{Unidades Térmicas acumuladas diariamente} \ (°C)$;
$H^* = H, \ se \ H \ for \ menor \ que \ 30°C$;
$H^* = 30°C - (H-30°C), \ se \ H \ for \ maior \ que \ 30°C$;
$L^* = L, \ se \ L \ for \ maior \ que \ 10°C$, e
$L^* = 10°C, \ se \ L \ for \ menor \ que \ 10°C$.

Sendo:

$H$ a temperatura máxima do ar (°C), e
$L$ a temperatura mínima do ar (°C)

Segundo CROSS e ZUBER (2), este método tende a considerar os efeitos prejudiciais das altas temperaturas sobre o crescimento e desenvolvimento das culturas.

Na determinação da estação de crescimento foi utilizada a metodologia proposta por FRERE e POPOV (3), segundo o qual, o início da estação de crescimento ocorre quando a precipitação torna-se igual ou maior que a metade da evapotranspiração potencial. O final da estação de crescimento é verificado quando a precipitação torna-se menor que a metade da evapotranspiração potencial, somada ao tempo necessário para a retirada da umidade do solo disponível para a cultura. A evapotranspiração potencial foi calculada pelo método proposto por THORNTHWAITÉ (4), adaptado para valores semanais.

Na escolha das melhores épocas de plantio, foram consideradas as exigências térmicas em função da disponibilidade hídrica, bem como da fenologia das culturas estudadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na microrregião Bragantina, observou-se que a estação de crescimento abrange aproximadamente 320 dias, iniciando na última semana de novembro e se estendendo até a segunda semana do mês de outubro. Neste período há um acumulado médio de 8.300 unidades térmicas. Quanto ao período úmido, este varia da segunda semana do mês de dezembro até a terceira semana do mês de junho, com um total aproximado de 210 dias. Verificou-se portanto que ao longo do ano ocorre um curto período de deficiência hídrica, o qual inicia na última semana do mês de outubro e se estende até a terceira semana do mês de novembro.

Dos elementos meteorológicos estudados, houve pequena variabilidade semanal para a evapotranspiração potencial e unidades térmicas acumuladas, com valores médios de 30,6mm e 173,6 °C, respectivamente. A precipitação pluviométrica, ao contrário dos elementos anteriores, apresentou grande variabilidade semanal, sendo os valores médios mínimos de 10,9mm e máximo de 107,0 mm.

No tocante às culturas alimentares estudadas, constou-se que o Caupi requer durante o seu ciclo vegetativo, aproximadamente, 1.500 unidades térmicas. O arroz e o milho necessitam de 3.000 unidades térmicas, ao passo que a mandioca precisa em torno de 7.000 unidades térmicas. Com base nessas exigências, constata-se que, com excessão da mandioca, para as demais culturas, existe a possibilidade de maiores cultivos anuais, uma vez que, além do elevado potencial térmico desta microrregião, ela apresenta uma longa estação de crescimento.
De acordo com o período correspondente a estação de crescimento, a qual abrange cerca de 11 meses, verificou-se que praticamente não existe restrição quanto a definição do calendário agrícola para as culturas estudadas. Todavia, há de se considerar que existem épocas mais propícias e recomendáveis para a instalação das culturas, tais como: Caupi - segunda quinzena do mês de maio até a última semana do mês de agosto; Arroz - primeira semana do mês de janeiro até a última semana do mês de maio; Milho - primeira semana do mês de dezembro até a última semana do mês de maio; e Mandioca - primeira semana do mês de maio até a última semana do mês de dezembro.

4. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos para a microrregião Bragantina, conclui-se que:

-A estação de crescimento estende-se praticamente por todo o ano, totalizando aproximadamente 320 dias;
-Dentre os elementos meteorológicos, a precipitação pluviométrica foi o fator preponderante na determinação do calendário agrícola das culturas;
-Devido ao elevado potencial térmico e ao amplo período da estação de crescimento, a microrregião Bragantina apresenta alta potencialidade para as culturas anuais, haja vista a possibilidade de obtenção de mais de uma safra anual.

5. BIBLIOGRAFIA


