

## L’ultima occasione perduta

## di ANTONIO CEDERNA

farli sparire: Risultato: per $V$ anno in corso i miliardi per Roma Capitale sono zero.

Non basta. Per il '94 la legge finanziaria dell'anno scorso stanziava 190 miliardi: neanche a farlo apposta al governo non è parso vero, con la legge finanziaria oggi in discussione, di tagliarne 130 , cosi che per l'anno prossimo ne restano appena 60: l'equivalente, tanto per farsi un'idea, del costo di costruzione di due chilo-
metri e mezzo di inutile auto. strada. Questo, mentre il governo approva la svariante di valicos Bologna-Firenze che costerà cinquemila miliardi.
Torniamo ai 40 (per l'esattezza 39,2) miliardi eliminati per il '93. Qui il governo ha annullato, in luglio, quello che aveva consentito in giugno. Infatti, era stata proprio la commissione nazionale per Roma Capitale (di cui fanno parte ben cinque ministri, ed è presiedutadalministroperlearee urbane e ambiente) a destinarequella somma per interventi ben precisi, e di piû̀ rapida realizzabilità: 15 miliardi al Comunepercinque parcheggi interscambio, 10,5 miliardi alla soprintendenza archeologica per la sistemazione dell' ex-palazzo Massimo, dove trasferire parte delle collezioni del Musco delle Terme.

SEGUEA PAGINAII

L RESTO alla soprintendenambientali per il restauro di chiese e per la Galleria Borghe se, e alla Provincia per la sistemazione di palazzo Valentini.
L'eliminazione in luglio quei 40 miliardi è stata una vera sberla alla commissione nazionale, cheè subito corsa ai ripari, e in agosto haapprovato una destanziarlidi nuovo prelevando lidalle somme destinate a inte venti meno urgenti. Ad esempio sono stati prelevati 24 miliardi dalla linea metropolitana L , quattro dal "polo curopeo dello tanti dal centro congressuale sulla Colombo eccetera. Speriamo benc. Intanto s'ignora quando, con le consuete
tortuosità burocratiche assegnazione diventerà effettiva. Certo passeranno mesi. Il


## L'ultima occasione perduta

più mancano i progetti esecutivia dell'amministrazione cap tolina. Dungue, a disposizione ci sono 101,5 miliardi che il pro gramma per Roma Capitale approvato nel '92 destina ai scalloSdo (i primi 8 per la preventiva campagna di scavi a tutcla
delle antichita di Centocelle) un miliardo e mezzo peril progetto di consolidamento del Palazzo Senatorio; 26 miliardiperil par per Villa Ada). Per la Caffarell siamo ancora in fase di analisi studi e ricerche catastali; pe piano di assetto, ma pare che il ministero dei Beni Culturali Regione debbano ancora riap porre il vincolo di parco pubbli leggiato mesi fa, non arrivino
mune, i residui ammontano a
ben 273.5 miliardi: anziché pro ben 273,5 miliardi: anziché pro gettare, la passata giunta capito lina ha preferito regalare mine. I dettagli li troviamo in que saggio esemplare sul malgoverno che e Roma che ne facciamo, di Walter Tocci. Diversamente si sono comportati i ministeri, per i quali la egge stanzia 228 miliardi. Se quello delle Finanze ha definito la procedura per la cessione del per la costruzione del liceo Cha teaubriand, liberando cosi final mente VillaStrohl-Fern, moltosi sono date da fare le soprintendenze. Quella archeologica ha mpiegaiosl miliardiin decinec consolidamento; quella ai ben architettonicieambientaline ha impiegati43 perinterventid disua competenzat Ei 60 miliardiperil
'94 come saranno impiegati? Mistero. Si possono avanzare pro poste: restauro degli edifici fatiscenti di Villa Torlonia, del casa
le di Villa Carpegna, di palazo Nardini (archiviostorico capitolino) che cade a pezzi, risistemazione di Palazzo Braschi. Prioritario su tutto deve essere l'avvio dell'esproprio di Villa, Blanc ai privati, mandando a monte la prelazione da parte dello Stato decisa dal ministro Ronchey. Opere decisive come l'urba mercato all'Esquilino, il Paveo dei Fori, la rete delle metropolitane, i grandi collettori e le advuttric, iparcheggi discambioe via dicendo, sono rimandatialle calcnde greche. Ouanto ai 250
miliardi previsti per il ' 95 e i 300 peril 96 , aspettiamo itagli delle prossime leggi finanziarie.

