## * ILCICERONE *

# I FILATTROPI DEL LIBRO DARTE <br> dI EUGENIO BATTISTI 

N
 ri adempiano al loro com- esemplificatiume gli saffreschi di Gau-
pito specifico, quello cioè denzio Ferrari nella chiesa di San retta dei capolavori e di divulgarne la conoscenza. I loro prezzi, saliti
alle stelle, impediscono che si diffondano nelle biblioteche e fra quelle masse di pubblico che ne avreb bero più bisogno, in quanto no
hanno la possibilità di viaggiare In tale stato di cose è lecito chie dersi se Puso del colore sia un pro-
gresso. Le illustrazioni in bianco nero pcr quanto parziali, danno a
meno fedelmente un elemento, cio la composizione, che si può studia. re su di esse con perfetta attendibilita. Ma solo un ingenuo potrebbe fidarsi ar una tricromia per trarn
deduzioni coloristiche. Non solo dedurte opere d'arte si trovano in lo-
calità poco calita apoce accessibili, dove, se non
si è specialisti dell argomento, si rie see ad andare una o due volte in tut il ciclo di Castelscprio: per vederlo è necessario giungere a Castiglion
d'Olona, di qui implorare lc buone grazie d'un autista, che deve an
dare in un paese vicino a ritirare la chiave, poi passare a prenderci, e infine ricondurci alla stazione. mirabili affreschi sono stati ripro
dotti a colori almeno due volte: e spontaneo, per chi voglia ries minarli, prendere i volumi dagli scaffali invece di affidarsi alla me
moria. moria.
Naturalmente questi aspetti
ne kioni wontingenti. La tecnica, so
prattutto per cio che riguarda le selezioni fotografiche, è ancora im-
perfetta. I clich́s sono carissimi, non si pud numentarne il costo con
ripetuti controlli davanti alit ori.
pinali, talora assai distantil ginali, talora assai distanti. Il prez.
zo materiale dei volumi sping poi gli editori a puntare su un,
clientela di lusso, e ad assecondare le mode. Nel campo deill'editori
d'arte si sono cosi aggravate firte si sono cosi aggravate le dif
fidenze per quei temi che non so no suscettibili di larga popolarità
si è dato l'ostracisma agli artisti minori, agli studi di architettura di scultura.
ore sono evidenti: le fotografic nero trasformano le pitture in di segni, ne eliminano, verrebbe da
dire, il loro fascino sensuale. Quindi non c'è che sperare in un rapido miglioramento della tecnica in reazioni piü oculate del pub
blico.
Ora un'azione in questo senso svolta, da alcuni anni, dai mece
nati nati del mondo moderno, le ban
che e le società industriali. E' di venuta una specie di abitudinc of $o$ in qualche speciale occasione pre ziosi volurni, eseguiti in modo im
peccabile ed affidati, non di rado a specialisti di fama. Alla moda dei calendari, che introducevano inat
tese bellezze anche negli uffici pin tese belliczze anche negli uffici più̀
squallidi, sta succedendo la moda delle monografic e degli studi su argomenti generali. I risultati sono sorprendenti: g'industriali non
hanno timore di presentare dò che sconosciuto o non ancora apprez. zato, nè della specializzazione. Co si la S.I.P.,., inaugurando la centra
le idroelettrica di Chivasso, ha le idroclettrica di Chivasso, ha pub-
blicato un album di 16 mirabili ra vole preceduto da uno studio fon-
damentale di Vittorio Viale damentale di Vittorio Viale su Dc
fendente Ferrari, un interesso pittore la curai fama certo non ol
trepassa il Piemonte: le opere riprodotte si trovano disserse in tut ta la regione, e l'album ha cosi tut
ti $i$ i pregi di una piccola mostra per di pid permanente. In quessi
giorni la Compagnia Imprese Eletgiorni la Compagnia Impress Elet-
trich Liguri ha distribuito un portatogio in cui è illustrato a cura d
Pasquale Rotondi con splendidi particolari, il restauro d'una gran-
de pala di Rubens e pala di Rubens, conservata nel. sistono iniziative regolari, e mi di. piace di poterne segnalare solo al io San Pain ann Mstuto Bancia, a cura di Marziano Bernardi, una selczione dei musci torinesi c piemontesi; ulumamente ci ha daliosa copertina aurea a cloisonné del "Liber Evangcliorum» della Biblioteca Capitolare della Metropolitana di Sant'Eusebio a Vercelli,
risalente all'ultimo quarto del sc. isalente all'ultimo quarto del se-
colo XI e che è una delle meravi-


## "



I GANGSTERS DELL'APPIA

COM'ERADOV'ERA

DI ANTONIO CEDERNA
Fosse Ardeatine, il Forte Acqua-
santa, il Forte Appia, el larea in cui sorgono la Tomba, di Cecilia Me-
tella, il Circo di Massenzio e il Tempio di Romolo.
Livece assai vasta (forse 2000 etta-
in e a abbraccia ri) e abbraccia PAppia Antica in
tutta la sua lunghice tutta la sua lunghczza, circa 16 chi-
lometri, da Porta S . Scbastiano alle Frattocchie in comune di Marino: la sua larghezza complessiva, tra Ardeatina e Appia Nuova, nel pun-
to di massima estensione (quinto chilometro) supera $i$ itre chilometri. Questa zona è destinata al «rispetTo assoluton, quindi assolutamente inedificabile: in essa è fatto «divie-
to di qualsiasi costruzione e di alterare come che sia la consistenza

Nelle tre successive zone è am-
messa una limitata fabricabilità Nella terza (verde rigato), a « «co. struzione estensiva n, è consentita ro.ooo metri quadrati, con una su-
perficie coperta non superiore a quarantesimo del lotto: gli edifici devono essere a un solo piano c
dellaltezza massima di metri dell altezza massima di metri quat-
tro. Idem per la quarta zona (vertro. Idem per la quarta zona (ver-
de quadrettato),
all'altezza massima potra giungere fino a metri set.
te e mezzo. La quinta zona c inte e mezzo. La quinta zona e in-
vece destinata a una costruzione vece destinata a una costruzione
semiestensiva $n$, su lotti di almeno S.ooo metri quadrati, con edifici che coprano una superficie non su-
periore a un ventesimo, altezza periore a un ventesimo, altezz
massima metri sette e mezzo.

Nelle ultime tre zone la Soprin
tendenza ai Monumenti e arbitra
 dei nuovie edifici dal filo delle strace e dai confini delle propricta: in
tutte le zone è obbligo mantenere le tradizionali sistemazioni a ver de, cla Soprintendenza puod di volnuove, «per ragioni ambicntali c nuove, "per ragioni ambientali o
panoramichen. E' ovunque victata
la messa in opera di cartelli la messa in opera di cartelli e allori
mezzi pubblicitari la costruzione mezzi pubblicitari. la costruzione attuali murcecsioli, portali, cancelli e
pilastri (impastati di pilastri (impastata id peczai antichi,
sovrastati da reti metalliche c lam sorrastati da reti metalliche e clam
pioncini in ferro battuto ed dovan no csscre gradualmente eliminati $n$; e così pure le piantage ni « in con
trasto col carattere della località $n$. trasto col carattere della località n.
Ogni piano di lottizzazione sarà Ogni piano di lottizzazione sarà Mone, tramite la Soprintendenza ai
Minti.

Comerm da aspettarsi, la stampa mi al Piano in questione, per ra buona ragione che, di queste cose, sulla
stampa romana scrivono $i$ rappre sentanti di ben definite forze economiche, e scrivono pure i cosid
detti romanisti: persone assai sendetti romanisti: persone assai sen
sibili agli interessi dei privati e del
le societa immobiliari le società immobiliari, quanto o scarsamente sensibili agli interessi dei
monumenti: loro scopo nella vita monumenu: loro scopo nella vita,
e piangere su quello che scompare,
come tossero illusioni di gioventü, e di inchinarsii ossequiosi al fatale
andare della Storia. La (loro) Sto-
ria vuole che i proprietari dell'Ap-
pia Antica ingrassino, e che lillupiat Antica ingrassino, e che Pillu-
stre Via diventi una fiera campionaria: quindi, abbasso il Piano Prae-
sistico che vuole tutelare le bellezze sistico che vuole tutelare le beliezze
artistiche, archeologiche, naturali e e
panoramiche della Via Appla AnMolte lacrime sono state sparse, daore lacrime sono state sparse,
dalla, stampa romana e dai suoi
fancheggiatori, sui poveri propricfiancheggiatori, sui poveri propric-
tari di terreni "inutilmente tartassati da vincoli che non presentano
cquisiti di assoluta neecssitì ( (1). e che vedono udiminueita la poten
nialita produtiva dei loro beni, rialiti produttiva dei loro beni
(Tempo quotidiano, 25 settembre
1955). L'ampiezza dei vincoli - ha sclamato un vecchio archeologo - ha
lit-
orio, all'oscuro della situazione corio, all'oscuro della situazione - II
"travalica nell 'esagerazizione ". "Il amoso panorama dell'Ancica Ap.
ia $»$ e morto e sepolto, la sua "bel pian è morto e sepolto, la sua «bel. ezzaa praticamente non esiste più D,
hanno incalzato i più rozzi, la cuil ogica meravigliosa prende pretesto are la integrale e totalitaria rovina della Via. La difesa dell'Appia
scrive M. T. sul Borghese del 14 ottobre) è una manovra filocomu-
nista del ista del " settimanale della sinistraa
iberale ", allo scopo di a favorire proprietari della Flaminia e della
Cassia » e altre improvvisate sce menze del genere.
Basterebbe Basterebbe dunque la reazione
della stampa romana e fiancheggiaribe, per convincerci che in com-
plesso il Piano Pasestico per esso il Piano Pasistico per l'Ap.
piantica e una buona cosa. Zone i parco pubblico, ampic zone di rispetto assoluto, zone minori di
edificabilita severamente limitata, demolizione delle grottesche recinzioni, obbligo di conservarere ret ve- ve-
zetazione tradizionale, divieto di getazione tradizionale, divieto di
nuovi accessi alle proprieṫ, inter-
vento obbligatorio della Soprinten. vento ocbbligsotorio deplia Sopra, inter.
denza, ecc.: tutto ciò è abbastanza conza, ecc.: tutto ciò $\begin{gathered}\text { à abbastanza } \\ \text { confante, e e.appare come la pri- }\end{gathered}$ ma nota sufficientemente intonata gel grande orgiastico frastuono or-
chestrato dai vandali nostrani, come il primo intervento positivo
delle nostre amministrazioni, da molti annii a questa parte, in favore del nostro patrimonio artistico
e naturale. Con questo Piano Paesistico (che possiamo considerare
come una vitoria della campagna


