## PROPOSTE DI EMERGENZA PER I BENI CULTURALI ITALIANI

Notizia confortante: le colline di Fiesole non saranno più sommerse da un ininterrotto tavoliere di cemento, come prevedeva il piano regolatore adottato nell'estate del 1968, che aveva immediatamente suscitato l'unanime riprovazione degli enti tecnici e di cultura. Alla fine di gennaio il consiglio comunale, scosso dalle critiche, ha deciso di rielaborarlo da cima a fondo. Non sono cose che capitano spesso e pertanto vanno segnalate come meritano.

## la vittoria di Fiesole

Secondo quel piano regolatore (elaborato da un'équipe fra cui primeggiava colui che ha costruito la cosiddetta «città giardino» di Viareggio e il quartiere di San Gervasio a Firenze, lottizzato la pineta «Versiliana» di Pietrasanta e progettato la lottizzazione della macchia di Migliarino,
per farne una città dove si sarebbero «cullati i sogni delle attrici e dei re del petrolio »...) si prevedeva di trasformare i 3.000 ettari del comune di Fiesole in una sterminata periferiadormitorio, capace di ospitare $40-50.000$ persone (oggi sono 12 mi la): circa 5 milioni di metri cubi di nuovi edifici, cui se ne sarebbero aggiunti altri due distribuiti in circa 4.000 ville, grazie agli indici di fabbricabilità concessi nelle zone definite «agricole»; il tutto completato da una nuova rete stradale di una cinquantina di chilometri, che segava valli e colli, portando dovunque indiscriminatamente il traffico motorizzato e l'edificabilità. Era un piano concepito nel completo disprezzo per ogni carattere storico, ambientale, paesistico e naturale di quelle colline che Mark Twain aveva definito « lo spettacolo più affascinante che possa essere goduto nell'intero
sistema solare », e nella completa ignoranza di quello che Fiesole dovrebbe rappresentare nel quadro del congestionato comprensorio fiorentino, così da mandare all'aria qualsiasi ragionevole prospettiva di sviluppo territoriale. L'opposizione era stata immediata da parte dell'Istituto nazionale di urbanistica, della sezione fiorentina di «Italia Nostra m, del circolo di cultura «Firenze» (che raggruppa giovani d'ingegno, studiosi di varie discipline) e da parte della quasi totalità della stampa: ma nulla lasciava prevedere quello che poi è successo, cioè il ripensamento del consiglio comunale. Questo ha deciso il dimezzamento della popolazione prevista dal piano, la revisione di tutti gli indici di fabbricabilità e un riesame della viabilità, il tutto in vista di «una migliore precisazione del suolo di Fiesole nel comprensorio fiorentino »: le osserva-



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




\section*{| tioni assumerà lo seas |  |
| :--- | :--- |
| vo, né allo storico del. | gli archivi sepolti | <br>  <br> ibile attendere il pos}


| sub |
| :--- |
| la |
| r |
| r |




che ha già sottoposto a risanamento una quin－ dicina di città（per ta－ cere del modello offer－ toci dalla Cecoslovac－ chia，che può esse－ re considerata all＇avan－ guardia in questo cam－ po）．

## le riforme di fondo

（6）Sono queste alcune delle proposte di emer－ genza avanzate da＂Ita－ lia Nostra $»$ ，al cui con－ vegno nazionale sono anche intervenuti il mi－ nistro della Pubblica Istruzione Sullo e il presidente del Consi－ glio Rumor，i quali hanno，come si dice， preso atto e dato assi－ curazioni：quanto mai vaghe quelle del secon－ do．Ciò non toglie che l＇associazione，paralle－ lamente alla battaglia per gli «obbiettivi in－ termedi»，intende pro－ seguire e intensificare la sua azione per una tra－ sformazione radicale e a lunga scadenza degli ordinamenti vigenti．I punti principali indica－ ti all＇attenzione dei po－ litici sono：a）il rinno－ vamento delle vecchie leggi di tutela in base ai concetti della moder－ na scienza della conser－ vazione e al suo inseri－ mento nella pianifica－ zione（ci sta lavorando da tempo una commis－ sione）；b）una legge－ quadro per i parchi na－ zionali e le riserve na－ turali，in modo da strappare all＇insensato consumo edilizio i luo－ ghi privilegiati per il tempo libero e per la stessa difesa del suolo （numerosi progetti di legge erano stati pre－ sentati nelle preceden－ ti legislature）；c）agevo－ lazioni fiscali per i pro－ prietari di beni immo－ bili di interesse storico， e istituzione di $«$ fonda－
ioni＂per acquisizione e gestione dei medesi－ mi；d）ed infine，una nuova legislazione ur－ banistica che dia final－ mente all＇ente pubblico l＇effettiva possibilità di intervenire nell＇interes se generale，e metta i proprietari in condizio－ ni di indifferenza nei ri－ guardi delle destinazio－ ni d＇uso del suolo．

## Sibari：un＇onta incancellabile

La risposta，nei prossi－ mi mesi，è al governo． Intanto，un nuovo caso clamoroso è venuto a mostrare un＇altra volta il disordine che regna tra i responsabili della nostra programmazio－ ne．Si tratta di Sibari， al centro ormai di una disputa nazionale che， mentre scriviamo，è an－ cora aperta a tutte le soluzioni．Secondo i piani del comitato dei ministri per il Mezzo－ giorno，un nucleo indu－ striale，comprendente tra l＇altro impianti pe－ trolchimici e termoelet－ trici inquinanti dell＇a－ ria e dell＇acqua，sta per sovrapporsi al giaci－ mento archeologico più insigne dell＇Italia arcai－ ca．Le pressioni dema－ gogiche dei politici lo－ cali，le sommosse po－ polari，il mito appros－ simativo dell＇industria－ lizzazione tipico di un paese sottosviluppato come il nostro，ten－ derebbero a cancellare dalla faccia della terra Sibari e i centri che le facevano corona，a eli－ minare la naturale vo－ cazione della sua piana a diventare un grandio－ so comprensorio agrico－ lo，paesistico，archeolo－ gico，naturale e quindi turistico：cosa per cui bisogna di nuovo bat－ tersi con tutte le forze per risparmiare all＇Ita－
lia quella che gli ar－ cheologi di tutto il mon－ do（riuniti a convegno a Taranto nell＇ottobre scorso）hanno definito un＇巛 onta incancellabi－ lem．Si susseguono le riunioni presso il comi－ tato dei ministri per il Mezzogiorno，c＇è stato un sopraluogo del con－ siglio superiore delle antichità e belle arti che ha ribadito la prio－ rità dell＇interesse sto－ rico－archeologico della piana di Sibari su ogni altra considerazione，e la necessità di lasciare libero il campo all＇e－ splorazione di un＇area della quale le ricerche geofisiche，stratigrafiche e aerofotografiche con－ dotte negli ultimi anni （museo di Philadelphia e Fondazione Lerici） stanno mettendo in lu－ ce con sempre maggio－ re precisione la ricchez－ za，l＇estensione e la con－ sistenza．Sapranno i re－ sponsabili ricredersi e rinunciare a distrugge－ re gli 《archivi sepolti》 dell＇Italia antica，com－ promettendo per sem－ pre la possibilità di ri mettere in luce $i$ re sti di «uno dei luoghi più celebri dell＇antichi－ tà mediterranea»，a vantaggio di un＇indu－ strializzazione sbagliata anche dal punto di vi－ sta strettamente econo－ mico？Ce lo auguria－ mo：il caso di Sibari è il tipico risultato della arretratezza degli ordi－ namenti che presiedono alla tutela dei beni cul－ turali e allo sviluppo del nostro territorio，un campione perfetto dei vecchi mali denunciati da «Italia Nostra »，la dimostrazione esempla－ re della giustezza dei rimedi proposti．Sarà la pietra di paragone del－ la maturità culturale della nostra classe po－ litica．

Antonio Cederna
ABITAFF：PRN Trib IT IALY
（
Stampa：P．E．G．Clichés Bassoli，Carta patinata：Ferdinando Dell＇Orto．
Milano，finito di stampare il 20－3－1969

