## QR. Tethen 1962 <br> <br> Lo <br> <br> Lo sviluppo sviluppo urbanistico urbanistico di Roma

 di Roma}I problemi del traffico non si risolvono con interventi spiccioli e di settore, ma nel quadro urbanistico di tutti gli sviluppi delle città: soprattutto urgente è adottare questo criterio per Roma, che in questi ultimi anni si è sviluppata a schema chiuso, radiocentrico, a macchia d'olio

A $\begin{aligned} & \text { Roma, le strade dei quartieri } \\ & \text { nuovi }\end{aligned}$ mai, come e più delle strade del vechio centro: questo laspetto piuiu
vistsoso di una situazione insosteni.
bile bile, e insieme la parove dellimprevi-
denza urbanistica dimostrata in tutti denza urbanistica dimostrata in tutti
questi anni dalla pubblica amminiquestionni dalla publica ammincleo storico si aumenta indiscrimi-
natamente ta cubatura degli edifici natamente la cubatura degii edifici
e la rete stradale rimane la stessa
dital di cinquant'anni fa; quartieri progettati come estensivi vengono resi in-
tensivi (valga il caso di Monte Mario dove la dorsale via delle Medaglie doro è, nelle ore di punta, intasata
come il corso Umberto): si sono fatte come il corso Umberto); si sono fatte
strade come la via Olimpica, che, vastrade come la via olimpica, che, va-
lorizzando terreni di campagna, favoisce Paddensamento edilizio dell'arco
occidentale della citta (quando le in126 dio, la discussione perbanistica e e ri Consiglio Superiore dei Lavori Pubdi Rem merito al piano regolatore elaborato faticosamente in sei anni in mezzo ai più aspri contrasti, a tut


Alcuni principi elementari sono sta-
ti ribaditi. Primo, che i problemi del ti ribadititi. Primo, che e problemi de
traffico non si risolvono con inter vantico spicicioli e di settore, ma ne
quadro urbanistico di tutti gli svil quadro urbanistico di tutti gli svi
luppi della citta, impostando un pia luppi della cilta, impostando
no che rompa finamente olo schema
chiuso, radiocentrico, a macchia chiuso, radiocentrico, a macchia di
olio, secondo il quale improvisamenoiio, secondo il quale improvisamen-
te si t lasciata espandere Roma in
questi ansi. Secondo, che ogni interquesti anni. Secondo, che ogni inter
vento nel centro e controproducente e che sis deve quindid faporimede in for
marsi, in zone adate, di nuovi cent marsi, in zone adatte, di nuvovi cent
in cuit rasferire quelle eativita e quel
le funzioni in cui trasterire quelle
le funzioni (direzionali, commercial
di a ffari, di affari, ecc.) che non possono pie
essere svolte dal vecchio centro. Te cessere
zo, che bisogna realizzare subito, it
vece che strade vece che strade anulari e radiali, al
cune arterie tangenziali e di scorr




