UNO DEI maggiori successi editoriali di questi ultimi mesi, tra le pubblicazioni di storia e saggi, è stato registrato da
di
urbanistica:
"Roma un libro di urbanistica: Roma da Einaudi nella collana economica. E' la storia di Roma in questi ultimi cent'anni: il primo libro, dopo i contributi parziali del Ca racciolo, del Quaroni, del Benevolo, del Della Seta, che spieghi organicamente c con estrema chiarezza le ragioni dellirresistibile sfacelo di questa disgraziatissima citta. Dopo tante nauseabonde sbavature romanistiche, dopo tante inconciudenti e sentimentali divagazioni letteraric, gli sviluppi di Roma nell'ultimo secolo si sono presentati finalmente nelle loro componenti reali, politiche ed economiche: è la storia di una città mancata, preda di una classe dirigente ignorante e arretrata, nemica dellinteresse pubblico e sprezzatrice dell'uomo, che ha fatto di Roma un agglomerato inumano, smentendo le norme elementari smenta tecnica e della cultura che hanno, reso esemplari le città dei hanno reso
paesi civili.
II libro dell'Insolera, basato su una documentazione ricchissima e su una rara padronanza della materia, e molte cose insieme. E un invito per cutci (per uutce le persone intelligent che voghiano cominciare a cabire cosa sia cesta essere una cita) a non debba essere una citta) a rendersi conto che 'urbanistica, oss1a la creazione di un ambiente di vita degno degli uomini, è prima di tutto una scelta politica: laspetto di una città lo specchio piì̀ fedele della civiltà di un Paese. E, per la precisione con cuil lauore al narra lincessante susseguirsi di errori, per lanalisi sotile dei nessi tra cause ed effetti, per la limpida illustrazione delle occasioni perdute, quasi un mahuale di principi urbanistici elementari. Nello stesso tempo, per il costante ricondurre ogni questione generale al particolare, per lo spiepare sempre in concreto, nei riferimenti topografici e conseguenze sociali, le ragioni e i pretesti del lungo sfacelo, costituisce, siamo certi, un'autentica rivelazione per il lettore: dietro la muraglia delintensivo o il tavoliere di palaz. rine in cui è costretto ad abitare, al di là dell'ingorgo del traffico o della terra bruciata dei giardini, egli comincia a vedere in trasparenza i responsabili diretti della sua pena quotidiana; sotto ai suoi occhi sfila tutta una galleria di personaggi sinistri, sindaci inetti, funzionari corroti e inamovibili, ammimistratori venduti, pro-

## ROMA MODERNA <br> DI ANTONIO CEDERNA

prietari e speculatori, architetri tromboni, intrallazzatori di terreni, eccetera. Il lettore impara così che nulla nella città capita fatalmente o spontaneamente, ma che tutto è deciso sulla nostra pelle: per il bene di rutti se impareremo a reclamare il nostro sacrosanto diritto a una città umana, per il male di turti se lasceremo la decisione alle forze nemiche del bene pubblico.
Con questo libro, infine, prima era guida di Roma contemporanea i opera una salutare demistificazione del "mito" e della "tradizione" di Roma sempre invocati da colero di Roma, sempre invocati da coloro loro se ne servono per coprire ${ }^{1}$ oro sporchi ipre fate di ione che appare fata di "preunzione e di pigria, retorica e provincialismo, scetticismo e ignoA voler sintetizzare Popera, si rischia di impoverirne la ricchezza e la varieta: limitiamoci ad accennare ad alcune lezioni che a essa si possono ricavare, ad alcune costanti perenni. C'c̀ una citazione all'inizio del libro che appare profetica, presa da un rapporto ufficioso inviato al governo taliano, poco dopo Porta Pia: la giunta comunale di Roma vi è definita çome composta da «parassiti t intriganti, il cui studio sarà di rendersi, sotto il nome di altri, appaitatori di forniture e locazioni, e speculeranno ad ogni modo per far quattrinin. Ecco una folgorante intuizione che potrebbe servir da epigrafe a tutta la storia di Roma moderna. Lasciarsi sempre sorprendere dall'iniziativa privata e farsi complici di essa, rifiutarsi di formulare una previsione unitaria per gli sviluppi della città, gire caso per caso, rinunciare a qualunque politica dei suoli, attuare iniziative urbanistiche che accollino tutti gli oneri alla comunità e i vantaggi ai privati, fare piani regolatori che altro non siano che la sommatoria di tutti gli interessi consolidatisi prima della loro pubblicazione: questa la norma delle amministrazioni romane, che subito si manifesta nei primi anni di Roma capitale.
Coll'accaparramento dei beni ec clesiastici da parte degli impre-
sari, col mercato che gli aristocratici fanno delle loro immense ville, con le societaे immobiliari costituitesi con capitali stranieri (anche Haussmann, come leggiamo nelle sue Memorie, verraे invitato, alla fine della sua carrier:1, a prender parte a una di queste combinazioni: ma sente odor di carogna e declina l'invito), l'amministrazione pubblica è già in itardo sulla speculazione privata. Il primo dibattito urbanistico, se sviluppare Roma a oriente OOltre via Nazionale, verso Termini, Porta Maggiore, i Colli, come sempre, fino ai nostri giorni, invano sosterranno le forze della cultura) verso occidente (Prati cultura) o verso occidente (Prati ottofondo: se nci primi studi di piano regoiatore è data la studeren piano regoancore ed data la preferenza allest, questo avviene soltanto panche piemontesi romane $e$ le il quadrante orientale l'hanno per i) momento spuntata sul consorzio bancario internazionale che si era bancario internazionale che si era
ianciato nella speculazione del quaanciato nella specula
Non si tratta dunque di una scelta: perché ogni ragionevole previsione venga rovesciata e tutti partecipino alla spartizione della torta, basta che Roma non abbia piano, o che l'abbia if più tardi possibile; il primo piano regolatore con forza di legge è infatti dell'83, quando ormai son passati tredici anni in cui tutto è stato compromesso, e sinzionata la espansione sregolata in tutte le direzioni. Osserva I'Insolera:
"Il non trasformare nessuna tendenza in piano, in una legge che modelli la struttura stessa della città, è una caratteristica tipica e costante dell'amministrazione romana. Ogni provvedimento deve lasciare sempre un margine al provvedimento opposto. Qualsiasi iniziativa viene subito svilita nel compromesso: per evitare che si accusi il Comune di favori eventualmente disonesti nei confronti dei proprietari ed impresari della zona est, non ci cura tanto di creare gli strumenti fondiari e tecnici per prevenire da ogni parte possibili corruzioni, ma di distribuirne un po' dappertutto le premesse». Col piano dell' '83 Roma imboc-
ca definitivamente la strada sbagliata: espansione a macchia d'olio e a tela di ragno, sventramenti insensati nel centro, mancanza di qualunque ragionata distribuzione nel tempo degli interventi, sparpagliamento casuale degli edifici pubblici, quartieri privi dei servizi essenziali, la periferia come frangia di rifiuti, iniziative frammentarie ed episodiche, convenzioni che permettono di costruire ovunque fuori piano regolatore (fuori piano regolatore è autorizzata la bestiale distruzione delle zone verdi tra Castro Pretorio e Porta Pinciana, tra cui Villa Ludovisi, prima gloriosa impresa della Società generale immobiliare). Con questi sistemi, le stesse provvidenze statali liventano stimolo alla speculazione: a il rifiuto di sottomettersi nello spazio e nel tempo alla funzione pianificatrice di un prounzione pianifatice un proquindi la "crisi". Mentre Roma quindi la "crisi". Mentre Roma si disgrega socialmente, economicamente, topograficamente, i 200 vengono "bruciati nel più clamoroengo "bruciati nel più clamoroo boom el Riu d'Itlia
Come dent
Come sempre, allora e in seguito, i rari tentativi per instaurare una politica di interesse pubbico, vengono immediatamente rustrati dalle forze conomiche interessate. E' il caso del sindaco Pianciani che già nel 73 aveva capito la necessità di costituire demani comunali, di contrapporre alle convenzioni l'esproprio dell'area dei nuovi quartieri, la sua urbanizzazione e recessione ai privati, mettendo in tal modo a frutto e somme immobilizzate dal Comune (sono passati novant'anni e la cosa fa ancora fremere i benpensanti); è il caso delle leggi Giolitti sulla tassazione delle aree (904 e 1907) e del piano regolatore del 1909 che, col sindaco Nathan a capo di una amministrazione democratica introduce una differenziazione dei tipi edilizi, e quindi un diverso indice di fabbricabilità. In un paese come il nostro, che ha tuttora l'assetto guridico più arcaico dEuropa per quanto riguarda la proprietà dei suoni, era la rivoluzione. Infatti, nuto in altri paesi, in Italia non
i riconosce l'cdificabilità di un sito come conseguenza dell'azione della collettività, ma come diritto integrale del proprietario. Una tassazione sulle aree significa, sia pur parzialmente, riconoscere che i terreni per sé non sono fabbricabili, ma questa possibilità deriva loro da un complesso di azioni e di costruzioni compiute dalla collettività, e a cui quindi si fa partecipe il proprietario che di tale zione benefica, con una tassazione che (a detta degli esperti di allora) equivaleva all'incameramento di circa la metà del plusvalore acquisito con l'urbanizzazionen,
Dei pari impensabile che la più retrograda classe politica d'Italia accetti il principio di un minor fruttamento edilizio, quale era previsto dal piano del 1909 , con la sua distinzione di "fabbricati, vilini e giardini". "Quanti videro loro hardini destinati a villini loro teren destino a vilini e la tradizione del diritto italiano la tradizione del diritto italiano
dava loro ragione: non considedava loro ragione: non conside-
rando il diritto di fabbricabilità rando il diritto di fabbricabilità come un bene prodotto dalla collettività e da questa ripartito tra i singoli, il diritto italiano riconosce paradossalmente ad ogni proprietario di pater costruire un grattacielo, e ogni piano in meno appare come una menomazionen.
Infatti non se ne fece niente. La coalizione degli interessi tra i gruppi politici di estrema destra (nazionalisti prima e fascisti poi) e aristocrazia monopolizzatrice delle aree $e$ dell'attività edilizia, prende subito il sopravvento: il piano del 1909 viene archiviato, nel '14 'amministrazione democrativa è ovesciata, tra la fine della guerra e l'avvento del fascismo si moltiplicano le iniziative per favorire ovunque e comunque l'edificazioe indiscriminata (tra cui l'inventione del tipo edilizio della "palazzina", che con la sua immonda scacchiera a lotti sommergerà tutta Roma "borghese" sotto un'uniorme crosta cementizia). Col facismo i metodi della speculazione e dell'incultura si istituzionalizzano: il governatorato "è il rappresentante permanente della caegoria dei grandi proprietari", la sottoamministrazione capitolina, ssolutamente estranea a qualsiasi dibattito di idee o impegno culurale $n$, diventa larbitro delle soridi Roma. Nasce il piano del '31, he raccoglie tutta la spazzatura ella cultura urbanistica italiana, perfetta espressione degli interessi della classe dominante, che per rent'anni farà di Roma la capitale più squalificata d'Europa.
All'esame delle costanti politihe, protratto per tutto l'arco dei cento anni, si accompagna l'altro


