## PER I PROBLEMI DEL TERRITORIO <br> L'ATTUALITA' ARRIVA SOLO A MORTI AVVENUTI <br> "Trenta righe sull'ambiente ...se non succede qualcosa»


#### Abstract

Lo scarso spazio riservato dai maggiori glormall alla recente conferenza di Venezia sulla sicurezza delle centrall nucleari e la scarsissima attenzlone dedicata agli argomenti degii avversari dellenenergia nucleare sono luthima conferma dei tiepido interessono l'ultima conferma dei tiepido interes- se che la stampa italiana dimostra da se che la stampa italiana dimostra da sempre per i problemi dell'ambiente, della sempre per iprobiemi dell ambiente, delia qualita della vita, delle risorse naturali, dell'ecologia, dell'inquinamento, del terridell'ecologia, dell'inquinamento, del terri- torio in generale. torio in generale. $E^{\prime}$ un interesse tiepido e saltuario, che rispecchia ovviamente l'arretrateza della rispecchia ovviamente l'arretrateza della cultura italiana in materia. Una cultura, cultura italiana in materia. Una cultura, come sappiamo, tiglia dell' arcadia e del- l'accademia, fatta di laureati in belle lettere, di letteratt e di avvocati, risultante, per dirla un po allingrosso, dalla miscela di cattolicesimo idealismo e marxismo. E' cattolicesimo, idealismo e marxismo. E' una miscela che finora non ha dato buoniuna miscela che finora non ha dato buoni risultati: il cattolicesimo ha dissacrato la natura, e ci ha dato un papa che benediva il tiro al piccione (fa eccezione lultima it tiro al piccione (fa eccezzione I rultima enciclica del papa attuale); l'dealismo ci encicica del papa attuale), 1 ha insegnato che la natura non esiste, che le sclenze soclalil non le scienze sociall non sono una cosas seria, e per decenni ha tolto l'insegnamento delle materie sclentifiche dalle scuole; il marxismo, almeno nella sua vulgata, ha per decenni predicato il carattere sovrastrut- turale di ogni intervento razionalizzatore. turae diogni itervento razionalizzatore, palingenesi finale la soluzione dei proble- mi, esolo recentemente ha cominciato ad affren tali: Cosi che s. Francesco e Cario catta neo appaiono assal poco italiani, meteon cadute dal cielo e sperse nella nebbio cadute dal cielo e sperse nella nebbia. Per sommaria che sia questa analisi, essa sta a significare che, prima ancora della speculazione edilizia e industriale, prima del culto della rendita fondiaria, prima della politica di rapina territoriale ispirata al disprezzo dellinteresse pubblico esercitata da trent'ann di dominio delle peggiori forze economiche, alla base del saceheggio del nostro Paese sta una grave carenza di cultura, una grave sottovalutazione del problema: e dunque, questa e la


 difficolta, come pretendere di aver ragionedi profittatori, speculatori e distruttori se di profittatorl, speculatori e distruttori' se
non si riesce a mobilitare intellettuall, letterati e scrittori affiltti da una simile ignoranza in fatto di amblente e territorio?
Non è qui il caso di fare il dlagramma dello spazio riservato dai giornali ai problemi ambientali negli ultimi dieci anni,
da quando cioè J'ecologia almeno da noi, si da quando cioè Yecologia almeno da noi, si
$e$ imposta all'attenzione generale. $E^{\prime}$ un e imposta all'attenzione generale. $E^{\prime}$ un
diagramma che alterna lunghe cadute a brevl impennate; nel deprimente spettacoIo della stampa quotidiana, con la sua
infima percentuale di spazio riservata a questi problemi, il *Corriere della Sera, è quello che mediamente meno sfigura: le
punte massime si devono, in sostanza al punte massime si devono, in sostanza, al
periodo di Giulia Maria Crespi. Certo eche ai vizi generali della nostra cultura, vanno aggiunti alcuni vizi particolari del nostro
giornalismo. In primo vizio consiste nella granitica
pretesa, in ch1 fa un giornale, di sapere quello che interessa al pubblico dei lettori. ' una pretesa che non si sa su cosa si basi,
dal momento che nessun glornale ha mai promosso, che si sappla, una seria indagi-
ne di opinione (o se tha promossa lha ne di opinione (o) se 1ha promossa lha
tenuta nascosta) per sapere quello che il tenuta nascosta) per sapere quello che II
pubblico vuole. Ci fosse piu attenzione allitalla reale, ci si accorgerebbe che da empo il dibattito culturale e politico loca-
le, in comuni, province e regioni, da un e, in comuni, province e region, da
capo alraltro d'talia, e prevalentemente incentrato sulle questioni del piani regola-
tori, della difesa dell'ambiente, della lotta il'inquiname. della difesa della natura: e che questo moltissima gente vorrebbe ve-
der trattato sui giomali, anziché essere oppressa da pagine e pagine sacrificate
alle chiachiere del Palazzo , alle insulse dichiarazioni di onorevoli, al nauseante
bizantinismo politico, alle prediche lettebizantinismo po
rario-teologiche.
II secondo vizio e la pretesa di cimpar-
zialità e di obiettivitàs, ossia, come ha detto un famoso direttore in una famosa intervista, il principlo che 11 glornalista deve essere soltanto *spettatore e e quindi
-riferire clo che crede di aver capito indipendentemente dalle proprie preferenze., A parte tutto quello che si potrebbe dire
circa l'oblettivita dei giornali che preten-
dono di essere oblettivi, come si puo essere spettatori imparziali di una speculazio-
ne edilizia, di una fuga di diossina, di una norte in fabbrica per inquinamento eccetera? Di fronte a questi fatti si deve essere parziall per principio, anche solo per buo
na educazione: l'imparzialita sarebbe sol na educazione: l'imparzialita sarebbe solo
complicita, e infatti imparziali sono solo quei giornalisti che vengono, per dir cosi, plagiati dalle societa immobiliari, dalle
imprese industriali e dagli inquinatori. imprese industriali e dagii inquinatori.
Terzo vizo è lincostanza, l'annoiarsi presto, il precoce fastidio, e quindil la propensione a degradare a moda passeg
gera i problemi seri. Nulla di piu umilig te per un giornalista cercare di convincere i superiori, all'altro capo del telefono, del l'importanza di un dato argomento. Qual
che brontolio che brontolio, molte obiezioni, e poi,
strappato il consenso e assegnate le righe eco la frase che lascia senza parole: : $\quad$ Si, l'articolo te 10 pubblichiamo oggi su do mani, se non succede qualicosa*. Se non nale non c'è uno spazio prestabilito per l'ambiente e l'urbanistica, e che qualun-
que aceldente di cronaca, omicidlo di suocera o bomba molotov, può far saltare l'articolo o sottoporlo alle solite sforbiciate a tradimento.
E con questo del nostro giornalismo, cioè al culto ma-
niacale e nevratico niacale e nevrotico della -notizia-: quella -notizia- che, secondo quanto ai gromaii-
sti e stato insegnato fin dalla culla deve esclusiva del loro mestiere; quella snotiziao che, come ci siamo sentiti ripetere
fino alla nausea, deve essere, ohibo, sepa-
rata dal commentom come il diavolo dalrata dal =commento come il diavolo dal-
raequa santa; quella notizia. infine alla racqua santa; quella notizia- nian anche le
quale sacrificano con civetteria and quane sacricano firme quando, nel corso di impegnative inchieste su qualche grave proble-
ma nazionale si rivolgono al lettori automa nazionale, si rivolgono al lettori auto-
definendosi umilmente ail vostro croni-
stan stas. Cosa per cui, come è detto ancora in
quella celebre intervista, il giornalista non
dovrebbe far altro che eaugurarsi che le
cose accadano, che siano interessanti, che cose accadano, che siano interessanti, che
lul se ne accorga prima degli altri e che sappia prima degli altri capire come andrà a finire....).
Conseguenze Conseguenza di questa modo di pensre, per quanto riguarda la questione ambien
tale, urbanistica, ecologica, sarebbe che dovremmo augurarci unallluvione al me-
se, una fuga di diossina ogi semestre, un se, una fuga di diossina ogni semestre, un
affondamento di petrollera nel Mediterraneo ogni estate, un furto di Pleri della Francesca alla settimana: queste si, vivaddio, sono belle e buone ed eccitanti not
zie, anche da prima e terza pagina, per le zie, anche da prima e terza pagina, per le
quali moblliare le grandi e perfino le grandissime firme: pero è impossiblle che uno
se ne accorga prima degi altri (strana se ne accorga prima degli altri (strana
pretesa agonistica del resto, in un Paese in cui vengono letti 0,09 quotidiani per abitante), dal momento che sono fattic che ti cascano addosso come tegole sulla testa, e
due glorni dopo non se ne parla plut. Notizia, dunque, nella pratica corrente del nostro giornalismo, é sinonimo di fat-
to, di accidente, di cosa comunque accato , di accidente, di cosa comunque accacul dicevo produce, per quanto riguarda l'argomento che el interessa, i suol effetti deleteri, dal momento che, come insegna
l'esperienza, le notizie ritenute degne di essere menzionate e trattate sono quelle che si Identificano coi fatti compiuti, ossia con gll eventi catastrofici. Notizla uguale a catastrofe: questa è lessenza del
nostro giornalismo nella questione ecologica e ambientale.
E infatti, a sfogliare- le collezioni, ci si frana Agrigento sotto il peso di ottomila vani abusivi; si scopre 11 dissesto idrogeologico quando Venezia o Firenze vann sorna; si scopre l'importanza della vegetazione quando destate i boschi vanno a fuoco; si parla un po' diffusamente di una casa si fa la guerriglia urbana, o quando sul Paese si abbattano a cicli ricorrenti, come nei secoli scorsi la peste,
le sentenze della Corte Costituzionale: scopre l'importanza del verde pubblico quando un bambino affoga nelle *maranev, i inquiname.
ra, evia dicendo. ra, e via dicendo.
it giornalismo si rlduce a passiva regi-
strazione di fatt littuosi quanto clamoro strazione di fatti luttuosi quanto clamoro-
si, con relativa deplorazione che lascia il si, con relativa deplorazione che lascia
tempo che trova: 1 'ecolopia viene degrada. stenza di queli'altro sbandierato principio secondo it quale e 11 glornalismo dovrebbe
essere 10 especchio della realtat: quegli stessi fatti catastrofici vengono regolar-
mente sottoposti dai signori della notizia mente sottoposti dai signori della notizia a una selezione soggetulva, discrealonale, saluti alla completezza dell'informazione. I disastri soppesati in base al numero dei
morti, all'entita delle distruzioni morm, aligio politico che suscitano: quelli considerati minori, e che sono la norma, e

che sommandosi portano il Paese allo
sfacelo fislco vengono trascurati perché sfacelo fisico vengono trascurati perché
alle solite, si assicura che annoiano e che non interessano il lettore.
E che dire di quell'altra fissazione di cui
i signori della notizia vanno fieri, quella i signori della notizia vanno fieri, quella
dell' attualità? Avendo identificato dell' 'attualità? Avendo identifficato la
notizia con il disastro clamoroso, la loro notizia con il disastro clamoroso, la loro
attualitas e sempre postuma: arrivano cloe sempre, immancabilmente, malinconicamente, comicamente in ritardo, a
morti e distruzioni avvenute, a nubi di diossina scappate, a fognature scopplate, a quadri rubati, a bagni proibiti, a boschi
bruciati, a vibri bruciati, a vibrioni ingeriti, a frane frana--
te. Sempre dopo, sempre a rimorchio degli eventi, per non avere affrontato e approfondito per tempo e con la necessaria costanza 1 problemi: e 1 lettori 11 si fa
assistere soltanto all'ultimo atto della tragedia, per di piu col somitto del teatro che cade sulla testa degli spettatori. (Solo i eccetera, arrivano puntuali) Altro che ececchio della realta: i nostri giornali, per quanto riguarda amblente e soclologia, rischiano di diventare semplici bollettini
di guerre perdute, elenchi di morti e didi grerre perdute, elenchi di morti e di-
spersi, fogli di soli necrologi, per di più senza alcun profitto economico per l'a-
Denua que

Da quanto s'e detto risulta che è necessarlo camblare metodi e mentalità. Occorre cominclare a rendersi conto che, nella questione ambientale, ogni distinzione mento, tra attuale e non attuale, tra importante e non importante, tra obbiettivita e parziainta eccetera, e una discrimina-
zione di comodo, falsa e pretestuosa angolo del territorio é prezioso e insostituiblle, quale che sla la sua consistenza zia. $\mathbf{E}$ ancora; le linee che in questo mozia, E ancora; le linee che in questiono-
mento l'oscuro geometra di uno degli ottomila comuni italiani sta tracciando sulla mappa del piano regolatore, sotto la pres-
sione dell'tenoranza o della speculazione, sono un *fatto*, una *notizia* altrettanto importante del vacillare del Colosseo, delTinaugurazione dell uitima inutle automento dell'acquedotto, della grande alluVione di turno, dello sprofondamento di
Lo stato delle fognature, la sopravviven zo stal paesaggio, lo stato, dei servizi pub-
zalici nelle citta, l'erosione galoppante del blici nelle citta, l'erosione galoppante del
suolo, il risanamento del centri storici, suolo. il risanamento del centri storici, 1 , il costo sociale degli inquinamenti, la con-
servazione del sottobosco e del suol lomservazione del sottobosco e del suol lom-
briehi, la difesa del camosel ela creazione briehi, la difesa del camosci e la creazione
di parchi nazionali e naturali, la pianificazione del litorall, il funzionamento dei musei, 'rattuazione dei piani regolatori, il
disinquinamento di aria e acque, eccetera disinquinamento di aria e acque, eccetera ste le cose ordinarie che vanno trattate quotidianamente e continuamente sui giornali perché la vita quotidiana degli
italiani si svolga in condizloni un po pli decenti. Questo è il realismo di cui deve dar prova la stampa, se davvero vuol esse-
re specchio fedele, non deformante della re ppecchio fedele, non deformante della
situazione: irrealista, evasiva è la stampa quando trascura queste cose ordinarie e le
quan sottomette a una selezione capricciosa. E invece i nostri giornali, come la Cassa
per it Mezzogiorno, si occupano solo di cose straordinarie: salvo pol sacrifeare pasine e pagine allinesausto chlacchiericcio politico, alle dichiarazioni di questo
e quell'onorevole, e poi all'intervista del medesimo e pol al commento dell'intervista e poi alle dichiarazioni dell'onorevole avversario e poi ailintervista del medesi-
mo e pol al commento della stessa (per tacere di centenari e cinquantenari e milllenarie ricorrenze). $E^{\prime}$ la lutulenta, strabocchevole e stucchevole cronaca del Pa-
lazzo, secondo un inesauribile coplone che si ripete da decenni e che, chissi perché, si continua a credere che appassioni straorprobabilmente s! limitano invece a leggere occhielii, titoli, e sottotitoli, in generale sufficienti a capire di che si tratta.
Sla dunque lecito avanzare qualche opi-
nione diversa, per quanto scandalosa possa sembrare. In questo, come in altri campi, il compito del giornalismo deve essere, oltre che informativo, formativo e preven-
tivo. L'informazione accidentale, improvvisata e sussultoria a rimorchlo del fatti straordinarl, 1 commenti deploratori, tardivi e funerari, per quanto doverosi, servopagnati da un'informazione costante, coninua e sistematica sui problemi che vanamministrativa affinchè i disastril sibile, vengano evitati. E quindi anche ora di smetterla di considerare non piú attuale una catastrofe ventiquattro ore dopo
che si e verificta: la questione ecologica italiana è una questione di attualità permanente. Tutta l'Italia e potenzialmente una Seveso, un'Agrigento, una Glola Tau-
ro, tutta I'Italia e permanentemente sotto la spada di Damocle delle micidiali sentenze della Corte Costituzionale. Sono dunque i problemi che devono diventare notizia: ad esempio, dei boschi bisogna solo d'estate, con articoll approssimativi e solo destate, connarticoll approssimative
precipitosi quando vanno a fuoco. Solo

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

