䍛
da otto milioni di metri quadrati controlla un numero illimitato d
socieà, e diretta dall'architetoo de palazzi apostolici, da un Cameriere
Scyreto e da un nipote del Papa Segreto e da un nipote del Papa
dal livecpesidente della Ranaca Com-
merciaile Italiana e dal presidente merciale taliana e dal presidcnte
della Fiat: cosa si può fare contro
di essa? In tutti i punti di essar In tutti i punti cardinali
di Roma essa i presentes se si par-
ta
 biliare al Sud. In Ciclo la maledica
Sfogiando i fascicoli che annual Sfogliando i fascicoli che annual-
mente cssa pubblica, possiamo rc-
derc che tutto l'Ovest e il Nord é suo: terreni a Monte Mario, sull Cassia (Vigna Clara), tra Camilluc cia e Cassia (Duc Pini). A Nord Est possiede terreni oltre la città
piardino, sulla Salaria, alla Bufa-
Rota AllEst sulla Prenctiona, sul. lotta. All'Est sulla Prenestina, sul
la Tusolana (quasi 500.000 metri quadrati) di tronte a Cinecittà.
A Sud possiede terreni a Tor Marancio (circa 8oo.000 metri quadra-
(i), a Tor Carbone. A Sud Ovest possiede gran parte della Vila Cri-
stoforo Colombo, tra Acilia cil il
Sole Mare, dove sta costruendo quartie
rini per un compleso rini per un complesso di mille
duemila case. Possiele 1 a verde tra villa Savoia e Via Panama che da tempo intende costrui-
re, posiede la Villa Mecheri sull Via Nomentana anch'essa in via di liquidazione, possiede larea presso
le Terme di Diocleziano dove sorgerà uno smisurato casamento, no
nostante il vincolo monumentale sulla zona. Per dare lidea del di
nico disprezzo dell'tmmobiliare per Roma non bisogna dimenticare che
essa nel 195z propose la costruzionc
di un
 i ruderi della Villa de Quinsil
sulla Via Appia Antica. Ora se va Monte Mario: stupisce che
pie persone del suo consiglio amministrazione non csitino a do
tronizzare S. Pietro, nel panorama romano, con un iniziativa tanto
profana e antieyangelica: su Monte Mario Costanuino sognd la Croce,
da Monte Mario i pellcgrini prove nienti dal Nord averano improvi
sa la celeste. "I comunisti hanno mo-
strato di aborrire da tutto quello che è ecclesiastico c religioson, ha Romano a proposite dell'opposizio ne dei comunisti contro ole pretese
dell'Immobiliare. Altro che memo rie cristiane di Monte Mario: per
Posservatore romano ceclesiastic en relighoson en raibcrgo Hisiton
Non if finisce mai dil imparare. It progetto dellaibergo Hilton,
rimette in discussione la responsa nimetete in discussione la responssa
bilita di tutre le autorita proposte alla atutla del nostro patrimonio
monumentale e naturale. $\mathrm{E}^{\text {n }}$ disprezzato Fordine del giorno con-
trario approvato un anno fa dal Itstituto d Urbanistica, che termi-
nava con questa malinconica con sidcrazione: « Se la visuale panora
mica sullec mica sulle cittir è il criterio guida
per Iubicazione dee grandi alberthi
e meglio non parlar piel di difest del pacsaggio urbano e delle bel Iczze naturali ). E' stato disprczza
to un analogo ordine del giorno de Centro per gli studidi di Storia del
l'architetetura. II Consiglio Superio re dic Lavori Publlicic on en astato
interpellato, non è stato interpellato interpelliato, non è estato interpellato
il Ministero dell 'struzuionc. Sono stati disprezzati i vincoli recenti po
sti sulla chicsa di S . Maria del sario e sulla pendice del collc. Perfino lassessore Storoni si è mostra-
to contrario dal punto di vista este: tico-urbanistiao, cioó dal punto di
vista di sua stretta competenza. Chi lo vuole allorata questo dannato al. liare? (Non sarà il caso di prende re in considerazione il parere dato in via consultiva dille due com-
missioni comunali edilizia e urba
nistion so nistica: si sa infatti che esse, ad
ecerione di duc o tre persone, so no comp
luschi).
to di Urbanisistica a ritornare al lattacco, cosa aspettino onorevoli
c senator ti il Soprintendencote ai Monumenti a farsi vivo: mon capiamo cosa
aspetti l'associazione Itadia Nostra appena costituita, coss aspettio ad
occuparsi dellargonento la comoccuparsi delf argonento
missione di 46 membri funzionari
e parlamentari e parlamentari, nominata il gennaio
scorso (Il Mondo 21 e 27 marzo) allo scopo di opporsi allp abblbando
 stico e naturale. O forse lo capia mo anche troppo bene: di essa fa tale. Gugliemo De Angelis D'Os sat, , direttore generale per le Antil
chita) e Belle Antio chitite e Belle Arti.EC corsuiu, a quan-
to ha annunciato il Rebechini
 vorevole alla costruzione dell alber go a Monte Mario. Ecco come si
comporta il maggior responsabile comporta il maggior responsabile
del nostro parrimonio artistico
naturale, ecco lutilita delle commissioni composte di quei funzio nari che da anni sono 1 mi,
alleati dei vandali nostrani. antonio cederna

## LETTERE SCARLATTE

GIURAMENTO ANTIMODERNISTA

| il 20 aprile ricorre il decimo an- |  |
| :---: | :---: |
| . | sia venuta una "scuolan semplice- |
| maiutu. Credo che la sua perso- | dicevano proprio q |
| a di uomo religioso $c$ | - |
| ente |  |
|  | sembri migliore e più adatto secon- |
|  |  |
| an |  |
| gnamento, e anche di "csilio in | zione, dice |
|  | pros |
| in amichevole e modesta con |  |
| vocato la sua relig | cusavano di esser modernisti quel- li che li avevano travisati in no- |
|  | me di interessí contingenti e di fi- |
| lità rclipio |  |
| 兂 |  |
|  | nto, principi dai quali chi giu- |
| imposto, in seguito al modernismo, |  |
|  |  |
| detto | chi si appresta a giurare, |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| la prova di Dio: «Noi |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

siglio dei farisci, disputanti sullt
prigionia di Pietro e dei suoi com prigionia di Pietro e dei suoi com
patnii a L Lasiate andar liberi que pagni: "iniscate andar liberi que-
st uomin: se il loro programma
è umano, cadra incorabilmente; ma se viene da Dio, non lo potre-
te ostacolare se non a costo di op
porvi a Dio stesso on (Ac. V, ${ }^{38}$ ). porvi a Dio stesso, (Ac. V, 38 ,
Noi chiediamo a Pio X di rino
vare Cesperimento e di lasciarcin an
dare liberi, come fecero i farisei
con gli apostoli, a continuare il no care liberi, come fecero i farise
con gli apostoli, a continuare il in
stro lavoro. Se questo e ivitale stro lavoro. Se questo ec vitale
trionferà nonotante le persscuzio
ni: se e artificioso e deleterio, ca dria da sè inevitabilmente,. No
ogig sappiamo in un periopo an
cor più decisivo, che nel fare cio che si deve, non c"̀ bisogno d
chiedere il permesso.
Nol giurament on serchi tan
to una delineazione esatta del mo to una delinezzione esatta del mo
dernismo (sullaa quale fu discusso
si puó discutcre), quanto la riaf esi puó discutcrc), quanto la rias
fermaione di principi fondamen
 la cultura moderna, della religione
aperta, lasciamoli in buona parte
altesame del lettore. Ecoon i punti:
 2) Segni crrissimi d diliorigine
divina decla a rligione cristian aso. no i miracolic cl le profericic (Non
no Disorso clla montagna?).
il
3) Gexù Cristo istitui la Chiesa
 cessori nel tempo (Lescatologia di
Gesi, la fine di questo tompo
lavvento del Regno di Dio, wivente questa generazione e, permet-
teva di ooncepire unistituzione che
durase nci scoli?) durasse nei scoli?).
4) Non c'c evolut

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) Non coc evoluzione nei dog. } \\
& \text { mi, he sono da sentirce c da pen. } \\
& \text { sare nello steso modo dei Padri } \\
& \text { (E possibile questo?). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { sare nello stesso modo } \\
& \text { (E' possibile questo). } \\
& \text { 5) La fede si basa su }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { vuta dal di fuori ex auditu (Il rap } \\
& \text { porto rra fede e ragione e soto- } \\
& \text { mettibie ad uncautorita). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { mettibile ad un'autoritit?). } \\
& \text { () Aceettare, le condane, di- } \\
& \text { chiarazaioni, le prestizioni, conte. }
\end{aligned}
$$ Decreto Lamentabil (Ma i moder

nisti giulicarono contrambi gli scrit.
it come molto lontani dalile ti come molto lontani dalfessattere.
za nelle accase: perchè non assol. 2a nelle accuse: perchè non ascol
tarce oltre lautorita romana, anchc
iperseguitauit). 7) Non céce contrasto tra la sto
ria e la fecte catolica, nè tra
dogmi catrolicic cer dogmi catedo catcic e pilica, nè ne tra
derigin
della religione cristiana (Il proble ma del raporto tras 1 Vangeli ocn-
siderati storicamente, alla pari di testi di altre rchigioni, ec pilin cle-
menti del Credo, $e$ il problema del
 Coro solifizone di in Gesù, trovano la
fione autoritaria?).
8)
 sloppi in credente e in storico Ma
i modernisti non sostcnerano uni cosa molko più seria, la distinzio-
ne tra il Cristo della storia e il Cri-

 sht, ed. Bocca 1911, pagg. 69-71?
9) La Sacra Scritura non puio
cssere esaminata e giudicata dalla essere esaminata $e$ giudicata dalla
ragione dei «razionalisti», trascu randone lei «razizione delila, Chieua,
ranalogia dedla fede e le norme del Vatiuano (Non eq questa una delle
 ne? E poi - ruzionalismo o non
razionalismo ram fatto hat
scarso fondamento di verita, cioċ appare come una leggenda, perchè
ain
imporlo come cosa ai religione? In
 nome di una (radizione?
rita di unistituzione?).
10) I I esti sacri non sono da stu-
diare inizialmente prescindendo da
qualsiasi qualsiasi autorite sacraand (E) possibi-
le esaminare criticicmente cioce Ie esaminare criticamente, cioè per
accertare dei fatti, una coss, giai accertare dei fatti, una cosa, gia
sapendo che è vera, per garanzia

PROCESSO alla SCuOla aro Direttore, Guido Calogero, nella sua
pida rallazione sul Convegno
Pro-
Csso alla Scuola $\#$ apparsa sul do qualche tempo fa, acecena al
drammatio quadro - emerto da mio intervento in quella sedic
del giovane laico che, se wuole
otenere o conservarce za presso unservare una supplen
ve ottemperare al preccetto poso de-
and Ie o magari intonare le estopliche
alla Madona di Pompi, . Poiché
in quelloccasione volli rif. in quelfoccasione volli rifarmi sol-
tanto ed unicamente ad eperience
personali, allo scopo di rilevare elemensonisin, sintomatici della silitury fioc-
scolastica ialiana dopo un docennio di diretto o indirctto pregomi
necatolico, mi sia lecito riffere lia

preciszionc, vevidentemente | precisazionc, evidentemente sfliggi- |
| :--- |
| ta a Calogero, che linvito ad in | Conare. in classe la Suppliciff alla

Madonna di Pompei - comd cosa nientrante negli obblighi notmali
di issegnamento mi venfor rit
votio nom da Preside di istitub re
 Come si vede, il dramma, dc
giovane laico in cerca di pane, che
to Stato abtandona disarmato nel
mani de Poccidi Ie mani dei Presidi di istituid re
ligioisi rischia di avere un uppen-
dice dice fuori programma nclle suole
statali, almeno finchè non sil procssa quelfa che chiameree la ia ifor
ma delle riforme: la riativazione c il progressivo potenziamento degli
organ collegiali di auto gouerno
didatitico (consiglii di classe, condirdattico (consigli di classe con-
sigti di presidenza, collegi dei pro-
fasori) senza cui le tiforme
 venga presa nel campo didattico e e
pedagogico e destinata inevtabilmente a fallire o o a restare deffauu
data del proprio genuino motivo ispiratore
Tale rifo
 ogni ordine é tipo, non esclusa la suola clementare. La definizione
di cui il prof. Gozzer ha foluto gratificare i docentic come tchari
smatici strumenti del gerarchismo
statile è molto
and
 ritardo di qualche batutra. 1 do-
centi, salvo i pochi su cui il profes.
sor Gozzer si attarda
 trori, sanno troppo bene che dhi of
fre la collabo

 rinnovancicnto dencrocrortitoco detila se se
miasfissiata scuola italiana, offre so o una trappola, sia o no consape
cole e responssabile di quanto asse vole e resp
risse.
Con i m




una
 tiodo più o o meno lungo di vita n.


