

Dall'Umbria a Roma raid sull'acqua con biologi e ittiologi a cura di Lega ambiente e Repubblica

## Tevere, ch per salvare il fiume

| A Città di Castello a Roma. <br> Duecentonovanta chiloetri in canoa lungo il corso del vere. Non solo per pagaiare, con l'obiettivo di analizzare qualità delle acque del fiume. discesa, giunta alla decima e- ione, é organizzata dalla Ferazione italiana canoa fluviacon il supporto della Legaper mbiente e la collaborazione "la Repubblica". Prenderà il stamattina e terminerà ludi primo maggio all'imbarcaro del Dopolavoro Atac a luntevere Thaon di Revel. Il camng nautico ha un nome beaugurante: \&Non solo topis, è erto a tutte le imbarcazioni |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Bisogna eliminare subito l"inquinamento urbanistico
MaprimarisaniamolaTerra
di ANTONIO CEDERNA
ONSI RISANANO le acque se non
si risana la terra, non si elimina ${ }^{\prime}$ inquinamentoidrico diunflumesenon
si difendono le sue rive dall'inquinamento urbanistico, cioè dall'insensataproliferazione edilizia, stradale, industriale. II problema dei problemi per il Tevere è cosa fare del suol quaranta chilomedire che diventi un cho Roma: per zoa un territorio cementificato epriva tizzato, per salvare golene, arginie piane alluvionail e realizzare finalmente un vero e proprio parco fluviale.
Presso Londra col parco della varopa


spedizione anche un ittiologo e un biologo che analizzeranno il livello trofico delle acque, indi-
viduando cosi i fattori di inquinamento, prodotti dagli scarichi industrial, artigianali, agricolic urbani. I due tecnici stileranno una mappa ittica che verra con-
frontata con l'ultima, di oltre trenta anni fa. eVogliamo dimo-strare-conclude Di Maula - che il Tevere non è una pattumiera, al contrario ha un patrimonio di lora e di fauna ricchissimo; grapescatori e ambientalisti collaoreranno per salvare il corsod' acqua e ricreare quella "cultura del fiume" ormai scomparsa». (mario reggio)

## Le competenze frammentate alla base del dissesto

 Lasperanzaènell'Authority
## di CHICCO TESTA



## fOrn' LANCIA <br> 

Crisi, 'no' al Psi
Guiubilo "Lamia Dc nonfirmerà la resa"
"L'autoscioglimento del Consiglio subito non era nei patti e noi siamo contrari"

《 $\mathbf{N}^{2}$
on faremo mal del genere. $E$ se non le mettiamonol le firme per
mon l'autoscloglimento, chi gliele mette?s. Il sindaco ancora sotto gli occhi 1 giornall che riportano il volta faccla del Psl ( eautosclogitimento subiton) dopo gli accordi presi dal di plazza Nicosia (prevedevano l'approvazlone del consuntivo '87, quella didelibereurgentí poille dimissionl) e scandisce
beneleparole, nettamente contrarl. Su questo eravamo stat1 chiari. In ogni casolunedi ml sentirò con Marlanetti. Eravamo rimastl d'accordo che cisaremmo ri-
visticon gli ex alleatl mercoledi seras.
Ecosiormalgrande è la confusione sotto il clelo del Campidogllo e l'as-
semblea capitolina di giovedi 27 rischia di trasformarsi in uno spettacolo pirotecnico di proposte all'Insegna del etutti con-
tro tuttis. I democristiani tro tuttis. I democristiani
tireranno diritti sull'ipo. tesi di mettere al primo punto dell'ordine del glorno il bllanclo da approvare pena la non ap. pertura del mutui per i
Mondiali; 1 comunisti si batteranno per far prima dimettere Glubilo e poi votare un sindaco alternativo (il nome fatto dal Pci è quello dell'indipen-
dente Enzo Forcella) e intanto i soclalisti si daranno da fare per riuscire a far sottoscrivere dal consiglieri le quaranta firme
di dimissioni necessarie per *autoscloglterew il per aunto
Ma Psdi e Prisono contrari. «Ci sono prima cose urgentt da fares affermavano lerl 1 segretari Guilo ziativa originale de! Verdi: due linee telefoniche ( 6790216 e 67102423 ) a d1. sposizlone per un sondag.
gio del romani sulla giun. ta Glubilo. (pa.boc.)

## Risaniamo la Terra

$C$ RAZIE A PUBBLICA insiplacenti dilaga un indecente sudiclume edilizio, e al saccheggio partecipa anche lo Stao. Incredibilmente i carabinieri si sono costruiti una cittadelmetri cubl (ma il progetto prevede di arrivare a ottocentomila) nella piana di Tor di Quinto. Più a nord è la Guardia dififnanza che costruisce caserme e impianti, il tutto grazle al farmumero 616 del 1977 che esonea le amministrazioni pubblihe einparticolare la Difesa dal spettare vincoll ra l'Ippodromo e il Tevere ple. hettl blanchi e rossi stanno a indicare una lottizzazione di , pecularione.
Neltrattos
Nel trattoa sud, là dove il par-
-
del Teveresid re col parco del litorale, lo scempio maggiore è quello dell' Isola Sacra devastata dall'abu-
sivismo: Grande è stata trasformata in uno del plù grandi e deforml porti turistici del Mediterraneo, un rimessaggiopertremila barche tutto fuori legge, che privatizza acque e terreni decorma elementare di decenza
urbanistica e iglenica. Sono anni che comitati di cittadini, con In testa Italia Nostra, si batono per il parco del Tevere, per iuso appropriato di golene e piane alluvionali, da destinare spetto di ambiente, natura e beni culturali. Tra questi ultimi occorre valorlzzare gli imponentl avanzi archeologicl, scavatl e restauratt dalla SoprinIdella zona di Grottarossa lungo l'antica via Flaminia. Un Impegno particolare dovrà essere l'acquisizione pubblica dr quella meraviglia che è il Porto di Traiano, tra la
via Portuense e I'aeroporto di Fiumicino: un bacino dt una rentina di ettari perfettamene conservato con avanzi imponenti nella boscaglia di quella he fula città di Portus, una meravigia pari al Foro Romano
che e stata intravista soltanto da quel romanl che si sono sobbarcat1 in passato la visita dello quallido zoo-safari, e che coninua ad essere diproprieta pri$\stackrel{\text { Seta. }}{ }$
Secontinuerà l'inerzia, laprivorrà dire che il destino del Te . vere, oltre che diunflumenegato, sarà quello di un flume rinnegato dalla citta.

## Ci vuole l'Authority

A CQUE RACCOLTE da un A bacino idrografico che di 17.000 chilometri quadrati, e che determinano una situazione ampiamente al di sopra
dei limiti previsti dalla legge e dei limiti previsti dalla legge
dalla Comunità Europea Ma da qui a dire che il fiume morto c'è dI mezzo ancora un bel po' di lavoro che si può fare per impedire il decesso e, forse, perripristinare persino uncerto equilibrio. Ne manca
qualche segno incoraggiante.
IITevere è tonnato oggetto di molteplici progetti da parte dei tanti enti che lo amministrano e se ne spartiscono le diverse competenze.
Fanno capolino, fra main modopreminente, quel if a spiccato contenuto ambientale. Progetti di ulteriore depurazione, parchi fluviall soprattutto nella parte um è riuscito ad implantare un oasi fra i Ministeri - tentativi diricondurre a ragione le att1vità produttive, a cominciare now il tume Seare che "assediage che si è rinunclato agual che progetto - per esempio una nuova centrale a carbone o nucleare - che lo avrebbe messo a dura prova, si potrebbe persino co
nue speranza.

Sbaglia chi dice che si fa poco per il Tevere. Sicuraancora si fa in modo sbagliato, ma sarebbe interessante tentare un censimento dei tanti progetti (finanziati da fonti disparate) che lo riguar dano. Per scoprire che no sono pochi blema. Ed ossla che occorre ricondurre ad un disegno unitario, ad una competenza uni-
tarla, 1 progetti di intervento sul Tevere (e suil diversi flum italiani). Stato, regioni, pro vincle, comuni, Enel, consor zidilbonifica, solo per citare i principali: per carità ognuno accla la sua parte, ma questa dentro un «master plan», un coerenza di programmi e ob biettivi, che è il vero salto di qualità da operare.
In questa direzione muove quasi approvata - in Parla mento. Una legge con ancora molte lacune, ma che hall pre gio di Introdurre quell'auto ità di bacino che, appunto te.Se ne è cominclato a parla re plù di vent'annl fa. Forse uno spiraglio positivo si è finalmente aperto.

CHICCO TESTA


FENDI,

## FINO AL 30 APRILE

 SPECIALI VENDITA ESTVA