## ILCICERONE *



DIECI GIORNI IN JUGOSLAVIA

## LA NUOVA ZAGABRIA

## DI ANTONIO CEDERNA

ILuristice turistoce in Jugoslavia fa
si che anche il visitatore
italiano, cosi ialiano, così spesso attac
cato ai suoi pregiudizi illa sua pigrizia, cominci a supe rare le impressioni più ovvic e su
perficiali (tenore di vita più basso del nostro, negozi meno strabocchevoli, gente vestita modestamente, eccetera), per accorgersi d
alcune cose importanti, per quali la Jugoslavia appare piû pro redita e moderna dell'Italia: cà pita così di incontrare molti con-
patrioti che lodano il rigoroso generale rispetto per lintatta na tura, la salvaguardia delle coste incontaminate, l'ordinato svilup po delle citua, Di quest utimi
aspetto un bell'esempio e Zagabria, che, posta all'incrocio di importan i linee ferroviarie internazional
della nuova autostrada per Bel della nuova autostrada per Bel
rado e Lubiana, sta repistrando un volume di traffico turistico superiore ai più frequentati centri della costa. La struttura urbanisti-
ca di Zagabria è chiara e sempli a di Zagabria e chiara e sempli
ce e costituisce un motivo di no evole interesse, insieme al prestigio ambientale del suo centro an co suoi dintrorni. Dal nord al
dei sud distinguiamo tre zone a carattere ben definito.
A nord si eleva, come un alto
bastione che raggiunge i mille me ri, un massiccio montuoso Zagrebacka Gora), ricoperto d una fitta foresta di fagki, che de grada dolcemente con vallate, par-
chi, pianori, colline magnifiche panoramiche (Zalangoi, Tuskanac Cmrok, eccetera) fino alla citta; cosi da costituire un immenso com-
prensorio naturale, pubblico e acprensorio naturale, pubblico e ac
cessibile a tutti, ora selvageio or raccolto e riposante, con rifugi,
villaggi pittoreschi, radure amplis.
 Sulle sue propaggini meridiona sorge il nucleo antico, disposto
spra due colli modesti, che in parte conservano la la loro, configu-
razione originaria: il Gric azione originaria: il Gric (la cit-
tadella) sede in passato del comune delle corporazioni artigiane, attorno alle chiese di San Marco
di Santa Caterina; e il Kaptol di Santa Caterina; e e il Kaptol
(il Capitolo) dove risiedeva il vescovo e i suoi canonici, dominato
dalla dalla doppia quylia della catte-
drale. Dalle umili dralc. Dalle umili case degli ar
tigiani al barocco e al neoclassico
delle delle dimore patrizie, lantica Zakabria, nonostante le mutilazionj
subite alla fine dell'Ottocento, con ubite alia fine dell'Otocento, con-
serva tutta la sua suggestione amserva tutta la sua suggestione am
bintale: strade strette e edifici di
atterza modesta, semplici alle altezza modesta, semplici all'esterno con giardini allinterno, che ri-
cordano un po certe parti della vechia Milano ai primi del secolo sorso, prima che le facessero scomparire. $E^{\prime}$ molto ben tenuta, it
raffico $i$ iopportunamente limitato, i è silenzio e intimita come in lessun centro storico di città italiana; il verde esistente, quello
allinterno delle case come quel. Interno delle case come quel
o che ricopre le pendici, viene gelosamente preservato; lungo quel he resta delle mura sono state in passato sistemate delle passeqgiate
pedonali, dalle quali si
sode una pectonali, dalle quali si gode uma
bellissima veduta della citta bas-
si e dei suoi dintorni e dei suoi dintorni.
La cita bassa, moderna, sorge
immeliatamente ai piedi della città vecchiatamente costruita a piedia della citre dalla metà dell'Ototocento in poi con le prime linee ferrate e i primi sta-
bilimenti industriali, col trastormarsi di Zagabria da piccolo centro di provincia a nodo di traffico di importanza europea, è venuta
man mano ampliandosi fino alla man mano ampliandosi fino alla
seconda guerra moondiale. Col suo
impianto a schacchiera di impronta
ustriaca, la sua architettura spes viali, alberati, ha il tipico aspetto di città borghese tra Otocento e ovecento: il suo centro animatissimo, con uffici, alberghi, bat, edi-
fici pubblici eccetera है,
 nablica, chiusa al traffacico la se
puta ra perchè la lasente possa libeceamen e ritrovarsi e passeggiare, e dory
confluiscono le strade magziori. contluiscono le strade magaiori.
Elemento urbanistico singolire della citta bassa è lo Zrinjevze. ciod una vasta zona verrec lunga circa
seteecto metri, che parte dalla stazione, a sud, e arriva fin nei stazione, a sud, c arriva fin nei
pressi di piazza della Repubblica:
composta da tre piazze (Tomislav composta da tre piazze (Tomislav
Strossmaver, Zriniski), ricche di al. Strossmayer, Zriniski), ricche di al-
tissimi platani e ippocastanı, aiolc issimi platani e ippocastant, aiolc
forite e prati, costituisce una preziosa penerrazione di ve.de nella
maglia edilizia; e trova ricontro maglia edilizia; e trova ricontro
poco più in là verso ovest, in una poco piu in la verso ovest, in una
altra sistemazione paralcela, tra
l'orto botanico e la piazza Mare. Itra sistemazione parallela, tra
'orto botanico e la piazza Mare-
ciallo Tito, dove sorge lopera, sciallo Tito, dove sorge Opera,
ciod il teatro nazionale croato. A sud della città bassa e della
tazione ferroviaria, nella pianura che va fino alla Sava, $a$ stata ini.
tiata la costruzione, nei primi tiata la costruzione, nei primi
anni del dopoguerra, ed è tuttora in corso di complemento, lat città nuova, contemporaneant, , rannde im-
presa urbanistica del regime so presa urbanistica del regime so-
cialista. Essa è stata progettata per dialista. Essa è stata progettata per
otare Zagabria di un moderno centro funzionsle e residenziale, adeguato alle sue mutate propor-
zioni (duecentosessantamila abizioni (duecentosessantamila abi-
tanti nel 1945, cinquecentomila og. gi), e alla sua crescente importanza commerciale e industriale: per organizzare razionalmente, elimi
nando la povera edilizia sorta caso in passato, lo sviluppo unidirezionale verso sud della citùे, e per
ne verso est e verso ovest, verinacciava di caue guerre, che minacciava di saturare tuta larea
compresa fra la citta antica e le pendici delle colline a nord, e la strada ferrata a sud. Due sono le strade maggiori che tagliano tra-
sversalmente la nuova città, la via sversalmente
delle Brizate Proletarie e, più a sud, il tratto urbano dell'autostrada Lubiana-Belgrado: intorno alia prima si distribuiscono i nuo-
vi grandi edifici per uffici e istituti culturali e i nuovi quartieri di
abiazione popolare, secondo quelabitazione popolare, secondo quel-
la disposizione libera, aperta, inla disposizione libera, aperta, in-
dipendente dal tracciato viario, che e norma elementare dell' urbanistica
moderna. Al limite sud scorre moderna. Al limite sud scorre la
Sava, gial attraversata dal nuovo Sava, eial attraversata dal nuovo
ponte della Liberta: anche al di
pa di essa, che con le sue tive di essa, che con le sue rive
c le sue spiaggie costituisce un elemento pasisistico di primizoordine, elamento passitisico à destinata ad estendiersi, poichè è prevista nei pressi della
area della Fiera la costruzione di grandi quartieri la costruzione di
Nuova
residenziali, la "Nuova Zarabria".

La sviluppo di Zagabria da nord
piano retolatore ce che tende a distinguere e rafforzare in ogni parfunzionale, senza confusioni, nè sovrapposizioni di recchio c nuovo.
H sistema montuoso a settentrioH sistema montuoso a settentrio-
ne, le colline e le valli, i prati le foreste, servono da zona ricreativa e parco pubblico, per la passeggiata, le escursioni, lo svago,
il riboso della poopolazione, che vi it riposo delia opopolazione che vi
accerde principalmente dal bellissimo viale tutro tra il verde, Mosa Piade (una zona speciale acce-
plic pli
istituti sanitari, cliniche e osperdali). La citrà alta, llantica. cui presiede un apposito ufficio co- onservazione e restauro: le suc riali, culturali '(nei vecchi palazzi vono sistemati laccadecmia di sciene
darte
arta malleria comunalc
moderna, il museo storico ella città, il museo di storia naurale): le attività amministrative secutivo della svepubblica consigata officio per la protezione dei monumenti e della natura, per la sanità publica, eccetera) saranno gradanelle nuove zone di stiluppo. nessuno viene in mente di difruggere e ricostruire (il progetto
un conservatorio in una zona bera incontra gravi opposizioni per le sue proporzioni), pli spazi erdi sono destinati a giardino publifesi da qualsiasi intrusione; una ura speciale posta nellarredanento stradale (tra Paltro sono ampioni a eas)

A $_{\text {la funzione di centro prevalen. }}^{\text {lina }}$ emente commerciale e di affari, crezhi pubblici ritrovi mercaii: anche il suo carattere ambientale ot--novecentesco viene sostanzial. nente rispettato (un fatro consi-
derato cecezionale ic il "grattaielo", dalla cima del quale si gounistrutiva vectuta della cit. ova), per non sovraccaricare on nuove e pesanti destinazioni nna rete stradale e già motoo gravata
tal traffico. Dallatitività econominon va disgiunta rimportante funzione culturale ,al raggio na: usci e gallerie (galleria moderna, cademia, museo di pittura anica, museo di arte e mestieri, muoco emografico, ecceetra), mente zona degli studi.
Nell espansione tra la strada fer-
 ettori residenziali e ai grossi bloc-
hi per istituzioni sociali. La strutcura di questa nuova città ¿̀ detertarie, unharteria grandiosa con due Girregpiate larghe dieci metri c mezzo, lungo ha quale, separate da trade di accesso. sorgono le nuoc. costruzioni di orto-nove piani, stribuite in due nuclei principali. Il primo, con elUniversità
Operaia e la Facoltà elettrotecnica, caraterizza quello che sarà il via-
le delle Scienze, destinato a collegarsi con la zona universitaria della citta bassa; il secondo, dove ct stato costruito il palazzo degli
uffici comunali, e dove sono in costruzione e e in progetto la sala
dei concerti. $i$ grandi manal il cinemacerti. i grandi magazzini, merra la pazzza dei Rivoluzionari,
collegat a mediante il nuovo ponte della bertà, e a nord con il centro verAppartati dalla strada, i quarticque piani, separati edifici a cinro da spazi verdi pari una volta Puob, in qualche caso, lasciare a desidera za struturale, Peco un pó appros: simativa di certi illustri escmpi dei blocchi dia abitazione (dove si palesa la scarsita di mezzi e la tretaa con cui sono stati costruito demografico); può, dai raffinati, cssere considerato meccanico quel tentativo di collegare, qualc, città nuova e citta preecistente mediante strade a funzione simile, eccetera: quello che conta $e$ che
desta ammirazione è il piano di insieme, il respiro con cui sono disposti $i$ volumi, la grandiosità. senza rettorica, della concezione generale e delle proporzioni, la visione ampia e unitaria della cit-
ta in espansione, saputo creare al posto giusto una grande realta urbanistica moderna, pianificata razionalmente. E' subito detto. Da noi, in nessuna citrà, con tutto il nostro sii-
racolo economico, non csiste niente che possa sostenere il confronto: abbiamo qualche prestigiosa costruzione qua e là, sparsa cazione privara, isolata in meczuo vecchi e degradati tessuti urbani: abbiamo quartieri popolari che, anche nei casi in cuil appaiono pianificati e architetronicamente decenti, sono confinati e segregati
ai margini della vita cittadina, in periferie squallide e caotiche; oppure, per fare un paragone eloquente, pensiamo all obbrobrio romano di via C. Colombo e del-
l'EUR, costruite in I'EUR, costruite in spregio a ogni


