È possibile prestabilire nelle città il posto del Cuore? Cuore Centrale o Collana di Cuori? Nel rispondere a questi e ad altri interrogativi, architetti, urbanisti e studiosi manifestano alcuni deplorevoli vizi

## DI ANTONIO CEDERNA

1PROBLEMA urbanisti- te possa incontrarsi, stringersi
co-monumentale, ciot la mano e scegliere liberamente l'ar conscrvazione
chie città $e$ insi hie città e insieme il lolizio, appare sempre siù come edisenziale strumento alla conoscenza si trasformi la pianura attorno a
Revenna in Ravenna in acroporto per aerei ${ }^{3}$
reazionc, che si costruisca in Via reazione, che si costruisca in Via
S. Leonardo a Firrnze o che si tiempia di isole artificiali la laguna veneziana, in ogni misfatto del
genere si riflette in concentrato genere si riflette in concentrato ed
esaurientemente il costume morate cauricantemente il costume moraie
e artistico, politico e sociale, del nostro paese. La fortuna del fasci-
smo allinterno e smo all'interno e all'estero fu do.
vuta in gran parte ad archeologi vuta in gran parte ad archeologi e
sventratori, e la mentalita fascista si giudica appunto da Via dell'lmpero e dall'E 42: del pari la cul-
tura e il gusto di tuta una socicti si possono oggi misurare anchic sol. tanto dai villini sorti sulla Via
Appia Antica oppure, che è lo stessop, dal turte eppure, che e lo stes.
monte La vergognosa aviditid delle so-
cieta immobiliari, floride per i piü svariati appoggi, politici, , la catena
degli interessi c lomerta che li degli interessi c lomertà che lico-
pre limpreparazione, la mollezza
C lin 4. lincuria di burocrati e funziona. , mossi come marionette da chi angovia i capitali o distratti ad
cranizarere inutili mostre darte, sempre incapaci-di un gesto di-
gnitoso, il pavido silenzio di spe-
Galisti, professori, universitari,
 meabilità della gente al piú ele-
nentare rispetto per i monumenti il paesaggio, il gratuito vandali-
mo, eccetera, son tutti mali arcinot, ancectera, se son ancora poco studiatiempre sorprende è lindifferenz c l'insensibilità dei tecnici, urbani-
sti c architeti
qualificati, il loro scarso spirito di iniziativa, il tiep
do entusiammo nell'aderire alle pro teste in cui uomini di cultura scrittori c letterati, talvolta genero
samente si imbarcano, I tecnici tac ciono per varie ragioni: per non mettersi in urto con le a autorità dal Direttore Generale all'ultimo munale, per non disgustare i porenti che assicurano le ordinazioni, ratori del sasso anticon gli "ado perchè alle situazioni difficili e ircui preferiscono lincontaminato gevolmente mettere ale, dove pi. oti dell ingegno. Intanto, nell onfusa alternativa di conservazio te-distruzione-costruzione, lo sman
tellamento dell Italia antica proce e anche chi non ne vorreb
mmettere il carattere fatile resistibile,e è tentato talvolta di cr scre che lopporsi a un distribu iazza sia non solo anacronistico
$\mathbf{A}_{\text {ent }}^{\text {eno scraso realismo dei tecnicic }}$ ${ }^{\text {un }}$ Cuore dell ittd (Hoepli, 1954), a cura di
Rogers, J. L. Sert, J. Tyrwhic in cui sono raccolti i discorsi tenuda urbanisti, architetti e teoric
dii tutto il mondo, a Hoddesdon in Inghilterra nel 1955, in occasionc dell'ottavo congresso, di architettu
ra moderna: tra i più noti, Le Cor a moderna: tra i più noti, Le Co-
busier, Gropius. Neutra, Giedion
 "centro civicon: viene studiato nelle suc funzioni e nei suoi attri-
buti, in wista di «una vita piô umana delle comunita $n$. Ammesso che (p. 4) oggi « la vita ha abban-
donato gli antichi centri, in grave donato gli antichi centri, in grave
decadenza e insalubri , e che la speculazione, seguita a un'" incon trollata decentralizzazione, va d
strugzend struggendo sempre piu i valori tr
dizionali» delle vechhie citù corre creare $\approx$ un nuovo flusso ricentralizzazione n; ammesso ch
(p.6) luomo oggi è disperso c stratto, occorre creare «luoghi
pubblica riunione, nei quali la gen
mano e scegliere liberamente l'ar
gomento di cui discorcrer).
$\mathbf{E}^{\prime}$ possibile prestabilire nelle
citta il posto del Cuore? Dovra E' possibile prestabilire nelle
cità io posto del Cuore? Dovrà
esso sorgere spontaneamente o imesso sorgere spontaneamente o im
posto da un piano? Cuore centrale posto da un piano? Cuore centrale
o più Cuori o collana di Curi?
Dove stabilirem o piu Cuorio o collana di Cuori?
Dove stabiliremo il Cuore centra-
le? Accanto al vecchio centro le? Accanto al vecchio centroo o al
trove? Per qual genere di comy trove? Per qual genere di comu
nita va costruito? Come adatarlo ai gusti dei cittadini? In che mi sura si dovranno sistemare edifici-
stabili ed edifici provvisori? stabili ed edifici provvisori! D
quali mezzi di attrazione dovrì quali mezzi di attrazione dovrà
essere dotato il
il Cuore? Occorre operare per il presente o per l'eter-
nita? Nel rispondere a nita? Nel rispondere a tali inter-
rogativi, architetti, urbanisti e sut rogativi, architetti, urbanisti e stu-
diosi manifestano alcuni loro de plorevoli vizi.
Essi amano rif

$$
\begin{aligned}
& \text { Essiamano rifarsi ai principi uni } \\
& \text { versali, rimbaliarare alle cause pri } \\
& \text { me, perdersi nell'astratto. Uno, }
\end{aligned}
$$ versali, rimballare alle cause pri

me, perdersi nell'astratto. Uno
chiedendosi perch della storia, quando lile origin era
"una specie di vegetale, ele erran «una specie di vegetale "e le gran-
di civilta dell'Asia e dell'Africa non altro che "gigantesche vegetazioni
antropomorfiche ", prima che $i$ greci si separassero dal "cosmo geo
botanico, costruendo 1 'agorà ( $(.3$. Un altro, partruendo dall' egorame ( p . 3 )
felle funzioni « "psico-sociali, , del Cuore
delle cità (p. 28), si rifa alla diffe
renza tra animali meccanica a epoca, da una recnica chimica,
chiedendosi perche mai si costrui- terizzata dall'automatismo della no riflessi coercitivi, ma solo rifles
scano


 liare oextra-amiliare, per sonclu- of dalle risposte alle visite prema- elementi spontanci (publicita lu-
dere stranamente che $«$ la storia del trimoniali, passa a discettare confu- minosi, venditori ambulanti, gior-




Roma, Le panchine del Pincto.


## IL CICERONE


$\qquad$ applicata all'architettura a la sugge stione dell'incommensurabile libera
la fantasia $川$. Un altro si meravigl la fantasia ". Un altro si meraviglia
che in occasione del scicentesimo anniversario della citta di Zurigo, la folla si sia messa a ballare nel-
la Banhofstrassec. a nonostante la la Banhofstrasse, "nonostante la
pioggia torrenziale " ed eccolo sco poiogia orrenziale ned eccolo sco
prixe la necessità che nelle cita vi sia un Cuore in cui si dia «forma ed espressione a cío che l'uomo cohaltro (pt 31) ha osscrvato che dope
tre settimane una madre tre settimane una madre sa distin
guce un ar umore) fatio dal pro prio bambino in mezzo ad altri cin
quanta, e coopre che nella vita lim portante non e til "cosa $\#$ ma il "co-
me $»$, che entrambil me $»$, che entrambi sono aspetti idel
"tutto ", e che il a tutton e «la "tutto $\%, \mathrm{e}$ che il a tutton c a la
forza motrice primaria della biolo gia del Cosmo s. Altri infinc ha let-
to Bergson e esopre (p. The lac la storia " non eq qualcosa di statico o
di morto, ma un impareggiabile serbat morto, ma un impareggiabile ser
bation di sapizaz e di csperienza
umana $\%$. Tutti sono però concordi umiana n. Tutti sono però concordi
nel considerare Cuore perfetto Piaz nel considerare Cuore perfetto Piaz
za S. Marco a Venezia
Architeti e urbanisti amano an Architetio e urbanisti amano an-
che presentarsi come pedagoghi, $\mathrm{ti-}$
formatori e moralisti. Deplorano formatori e moralisti. Deplorano
che a l'uomo oggi osserva, ascolta,
 partecipare $n$, oppresso dalla mecca-
nizzazione e dalla burocrazia, senza fiducia nella politica ( $p$. 159 ): c
propongono come rimedio infallibipropongono come -rimedio infallibi-
le il Coore. Scegliamo qualche de-
finizione del medesimo finizione del medesimo, e sorpren-
diamo l'intonazione decadentistica, diamo intonazione decadentistica, ro visione del mondo. «II Cuore
ct il balcone, la fanestra da cui afcil balcone, la finestra da cui af-
facciarsi sul mondon (p. II, r68).
II Cuore deve essere it loogo dei a Il Cuore deve essere in luogo de
nobili pensieri \%. all Cuore e uno
 mamento en (p. 16r) , all Cuore è un
laboratorio per la ricerca delle
idece ideen (p. 30). «Ognuno dei Cuori
locali dovrà cantare la sua melodia locali dovrà cantare la sua melodia,
ma nel Cuore centrale si dovrà udima nel Cuore centrale si dovrà udi-
re una sinfonia ( $p$. 40). "II Cuore
ciil luogo di riunione del pubblico re una sintonian (p. 40) "1
cill luogo di riunione del publico
e palcoscenico per le sue manife e palcoscenico per le sue manife-
stazioni, valvola di sicurezza per
'cspressione dei sentimentic l'cspressione dei sentimenti colletti-
vi immediati. Il Cuore deve rappre sentare un sollievo alla solitudine e
alla noia: deve creare undationer alla noia: : deve creare un'atmosfera
generale di riposo, di partecipaziogenerale di riposo, di partecipazio-
ne ad una rappresentazione spontanea ed imparziale ( (?), un sensona- di
calore umano e di gentilezza calore umano e di gentilezza e, $e$,
contemporancamente, far rinascere contemporancamente, far rinascere
nei cittadini $l a$ coscienza civica $)$ ( p . 165-167).
wsomse questo è lo straordinario:
cssi
credono davero nando per esempio il traffico dal
Cuore $n$, non sia di rendre "Cuore $n$, non già di rendere meno
insopportabile lesistenza di chi va a piedi, ma di offrire alla gente "la posibilitial per le manitcctazioni
spontance della vita socialen (papossinae per le manicstazioni
spontane
gina rop), ovvero di risucgle. (pare in gina iof), ovvero o di risvegliare in
essa «la spontaneita, oggi quasi completamente sommerssa, (p. 161). Credono davvero, costruendo una
piazza qui piuttosto che la, di trapiazza qui piuttosto che la, di tra-
sformare in ecitadino e indivi-
duo che agisca socialmenten) luo-
mo qualunque o almeno l'uomo questo strada. Credono davvero, e peggio, che, dotando il
Cuore di determine, Cuore di determinate attrazioni trasmissioni televisive, esposizione
di macchine, dibatiti, concerti, con-erenze, e trasmissioni per radio di musica e letteratura, , , mostre perscultura a, eccetetera) di soddisfare la aspirazione delle a comunità " verso a ucompletezza, Ganzheit, verso
Iuniversalità e linntegrazione degli l'universalità e l'integrazione degli
infiniti aspetti dell'esperienza umana (pp. 8, 37, 159, e passim).
Voluntas fertur in incognitum: non mancano oscure e incoraggian-
if previsioni. «A mio parere (scrive Giedion, a p. 17) si sta costituendo una nuova forma di civiltà,
nella a quale l'essere umano come ta-
 p. 25) "un grande artista è capace
di creare la forma artistica consona duna fase futura dello sviluppo sociale, molto tempo prima che quistare forma tangibile $\geqslant$. Le cose iventano intollerabilmente ridicole allorchè (nell 'evidente impossibilità
di trovare oggi il a grande artista trovare oggi il "grande artista h
capace di tanto miracolo a favore del futuro uomo nudo), viene in
tutta serietà affermato il principio he «le autorità (1) devono trovare modo (1) di mettere a disposiziosufficienti (1) affinchè essi siano in erado di manifestare le loro reazio spontance, recando Papport
delle loro capacità di azione e partecipazione e delle loro qualità nventive (1) ". (p. 166, descrizione I Cuore il Cuore il Cuore: come
escraritare quinesto il Cuore, pro poter
singolare pote ecrcitare questo suo singolare pote
emaieutico sulle moltitudini? Nel
Sommario di Sommario di caratteri necessari al Cuores a ap. 164, è detto che ci de-
e essere un Cuore principale in ogni esterè un che il Cuore principale é un artifíco, cioc̀ opera dell'uomo, che deve cssere u luogo fuori dec traftico,
tutto consacrato alla "Royauté du putto consacrato alla "Royautéd du
pieton ", che non deve cessere attraversato da automezzi, che la pubblicità commerciale deve esssere in
esso controllata, che in esso devono esso controllata, che in esso devono
venire inclusi elementi variabili mobili e provvisori: inoltre, nel progettare il Cuore, l'architetto urbanista devono operare in colla-
borazione con pittori e scultori Trappo e troppo poco per un congresso internazionale, per diciasset te discorsi, 180 pagine e 173 illu-
strazioni. Il nostro angolo visuale srazioni. II nostro angolo visuaa
arà limitato, ma, senza nemmen pensare a quanto succede ogni gior no intorno a noi, al consueto trion-
fo della violenza e della stupiditit sulla ragione, allimpossifilità dit una sola sensata iniziativa urbanistica, alle città che stoppiano come vechic botti, questo Cuore tutto
eorico per citta ancora da nascere. corico per città ancora da nascere sognatori. Encmmenago riusciamo
capire qual zenere di comunita apire qual gencre di comunita lo possa mai desiderare davvero, dal
momento che esso ci viene presen
tato come qualcosa di misto tra il riformatorio, l'asilo, la palestra, il circolo dopolavoristico e la casa di sura. Quanto più questi architetti e urbanisti, non pochi dei quali sono certamente persone intelligenti e capaci, si fanno filosofi, pedagoghi sociologi, storici, cconomisti, politici, biologi, psicologi, eccetera, tanto più si allontanano dalla terra, per abbracciare fantasmi: essi sembrano vagheggiare un'umanità purtroppo simile ai disegni di Steinberg riprodotti nel testo, balorda diberg riprodotti nel testo, balorda di-
sciplinata infantile, che rispetti docilmente le regole del gioco da essi imposto e da essi sorvegliato con quel fare indulgente, serafico e in-
sieme sentenzioso, che spesso rende sieme sentenzioso, che spesso rende
gli architetti simili a giovani chirurghi o a vigilatrici scolastiche; dai loro progetti di Cuori ben funzionanti, accoglienti e istruttivi, viene nanti, accoglienti e istruttivi, viene
lo stesso odore sospetto, di colle e lo stesso odore sospetto, di colle e
vernici, che hanno. i plastici e i fovernici, che hanno. i plastici e i fo-
tomontaggi di una qualunque tomontaggi
Triennale.

A seconda parte del volume conLiene vari progetti di Cuori da creare o da spostare in determinate città, o di determinate città da rinnovare o da costruire: dalla ricostruzione in corso del centro di Co. struzione in corso del centro di Co.
ventry alla sistemazione di quello ventry alla sistemazione di quello
settecentesco. di New Haven negli settecentesco, di New Haven negli
Stati Uniti, dalla ricostruzione di Stati Uniti, dalla ricostruzione di
Hiroshima (il cui futuro aspetto sarà « un monumento alla pace perpetua ") a Chandigarh, nuova capitale del Punjab, da Rotterdam al Marocco, dal Belgio alla Svezia, do si fosse vinta l'irritazione di vedere le belle cose che si fanno in Columbia o nel Perù, mentre qui Columbia o nel Peru, mentre qui
vanno in malora Roma e Venezia, questa parte del volume sarebbe potutá riuscíre dígrandissimo interesse e utilita, poichè finalmente k opere stesse ci avrebbero mostrato tanti principi generali e astratti concretati in buona urbanistica: ma la prima parte, delle chiacchiere, soffoca la seconda, delle opere, e le didascalie, le fotografie, le piantine dascalie, le fotografie, le piantine
sono affatto insufficienti e schematiche. Fa eccezione il Neutra che ci che. Fa eccezione il Neutra che ci
illustra chiaramente una sua sisteillustra chiaramente una sua siste-
mazione urbanistica in California, mazione urbanistica in California,
dichiarando molto semplicemente che l'organizzazione dei mezzi di trasporto tra casa e lavoro c̀ un elemento che determina un piano regolatore assai più che non faccia Fesigenza di un ipotetico Cuore. (p. 91 ).

L'errore di architctti e urbanisti a convegno è, come al solito, la presunzione: presunzione di dar troppo peso alle proprie parole, di assorbire tutto lo scibile umano nella base teorica delle loro azioni, presunzione di attribuire valore di norma a fantasic, intenzioni e programmi generjci, comunicandoceli prolissamente, e recitando davanti a noi interminabili soliloqui, in cui a not interminabili soliloqui, in cui
la realtà viene surrogata da un'imla realta viene surrogata da un im-
maginaria Realta. Congressi del genere sono una fiera delle vanità: prova ne siano le illeggibili lungagnate di un uomo ragguardevole come Le Corbusier che imposta peregrini paragoni tra la Vita e la Commedia dell'Arte, che raccomanda il suo palazzo dell'ONU a New York perchè sul "tetto magico», alto duecento metri, gli uomini politici potranno bere un wbicchiere di fraternità ", $e$ che si abbandona a invocazioni del genere: "Offriteci la fiamma divorante e pericolosa della poesia rivelata non metteteci sotto la fredda cenere dei pleonasmi!».

ANTONIO CEDERNA

