## In Oriente si cerca nel transistor la tranquillità dello spirito

(1) L'industrializzazione sta lentamente avvelenando la na tura e rendendo a poco a poco velenamento di cui possiamo velenamento vedere i primi segni: torrenti senza pesci, mari inquinati, nuove malattie da prodott chimici o da farmaci. Ma in genere ne noi ne gir scienziati qualcosa finirà per arrecare qualcosa oppure no. Sappiamo che tutto quanto viene dalla trasformazione industriale può essere dannoso. Pero solo in seguito sapremo se c'e stato danno e quale e quanto grave. Noi non riflettiamo a sufficienza su questo fatto. In genere pensiamo all'inquinamento in termini di prosina, il se ci fossero in partenza due classi di azioni possibili, quelle classi di azioni possibili, quelle realtà vi sono solo delle azioni squilibranti, con squilibri più o meno gravi, piû o meno cata strofici. Ma anche le azioni che

2 L'impossibilita di stabilire se una tecnologia è dannosa o no non deriva da qualche trascuratezza a cui si puó porre rimedio con la buona volonta, con una buona pianificazione o con buone legg. Il demone delro stesso del processo o scientifico-tecnico-economi co. Questo è possibile esclusiva mente perché milioni di decisioni vengono prese da milioni di persone, senza tener conto delle conseguenze e senza bisogno di cien accordo fra di loro. Gi scienziati, i tecnici, gli operatori
economici, i politici che operano negli innumerevoli campi, preniono continuamente decinuo di innovazioni, di prodotti, ciascuno dei quali stimola nuove innovazioni. Ciascuno di loro guarda a certi risultati e ignora
tutto il resto. E' per questo che to sviluppo scientifico-tecnicoeconomico e vertiginoso. Oue sto pero significa che le azioni prima vengono fatte e solo dopo ci si domanda se hanno effetti dannosi. I recenti dibattiti sugli armamenti e le centrali nucleari costituiscono un tentativo di procedere diversamente, ma anche quil incertezza delevatissima. Prima si e chiesto l'atomo per la pace, poi or si a rifutato, oggi nuinanto da carbone ecc.
3 Gli effetti devastanti dell'industrializzazione e l'elevata

Francesco Alberoni CONTINUA IN SECONDA PAGINA NELLA PRIMA COLONNA

## Ma noi siamo già più avanti Lottizziamo la lava dell'Etna

dal vostro mato speclate CATANLA - Se qualcuno domandasse in base a quale decenni utilizzato le risorse fisiche del nostro Paese, la risposta non potrebbe essere che questa: 11 disprezzo per il terriorio e 14 gnoranza del suoi vaort. Un disprezzo e un'ignorana che sl sono tradotti, da un to, in urbaninzazione selvag bandono: due manifestazion di cul 11 terremoto, come ormai utti abbiamo capito, ha reso piu disastrose le conseguenze, che la recente eruzione del Etna ha rip

## Cosa per

che bisogna imparare a convi vere col terremoto e coi vulcani , occorre intendersi: la frase ha un senso solo se significa che bisogna cambiare sistema, den parsimonia a rapiocinio mparando a prevenire e a planificare; non ne ha nessuno se, come tutto lascia prevedere, significa continuare a trattare

Il territorio con equivoca famlliarita, a considerario soltanto getto di agressione.
A questo riguardo l'Etna e un caso esemplare. Chiamato da Pindaro, col sacro rispetto degld antichi per la natura, wcoinna del cielow, è un vulcano in attivita permanente, ma e suddiviso fra diclannove comunt. Per qualche antico scherzo amministrativo-catastale, ognuno di questi comuni ne possiede uno spicchlo col il vertice nel cratere centrale e la base alla circonferenza deli'lmre cosi come una torta di cui ogni comune posslede una fetta, che ogni comune vuole mangiarsi. Tuttil o quasi vorrebbero le stesse cose, strade, Insediamenti turistici, lottizza cemento implantil sclistici, piste per motocross, funivie eccetera: nessuno o quasi vuole (come da tempo memorabile propongono naturalisti, urbanist
arco, nazionale o regionale che sla. Parco vuol dire, per comin-
ciare, adozione di alcuni indiizzi comuni di pianificazlone predisposizione di un program ma coordinato di interventi finalizzati alla salvaguardia delamblente, alla valorizzazione mento del turismo culturale e di sogglorno (non di quello di possesso, di privatizzazione, di rapina), e infine all'incolumita pubblica. Ma in Italia accordi del genere sembrano impossi ivello medio del nostrit strumenti urbanisticl.
I particolar! if abblamo ap. presi nell'animatissimo convegno organizzato a Catania nei fiomi scorsi dalla sLega stcillana per l'ambienter dellarci e dall'assessorato regionale per il territorio e l'amblente, col

Antonio Cederna
CONTINUA IN SECONDA PAGINA NELLA QUINTA COLONNA

## In Oriente si cerca nel transistor la tranquillità dello spirito


quilibri si erano conservati perché lindustrializzazione er
rimasta un privilegio di pochi Noi sappiamo tutto questo ep.
pure tutti decidiamo di volere pure tutt decidiamo di vilere
sviluppo economico. In realta non sappiamo più che cosa é bene e che cosa é male. Ciò che nel lungo termine. Poiché però tutte le nostre decisioni riguartano il breve tecmine abbiamo
danpre
sempre sempre l'impressione di fare
qualcosa di sbagliato.
(9 Un tempo chi agiva seguenro di fare anche il bene collettivo. L'ingegnere che faceva stra-
de o dighe, l'economista che de o dighe, l'economista che
studiava come ridurre la disoccupazione, l'imprenditore che creava nuove imprese, il medico
che prolungava la vita, lapoche prolungava la vita, l'agro-
nomo che aumentava la produttivita del suolo con i concimi tutti costoro, seguendo l'etica
della professione della professione, producevano
anche vantagei collettivi. M anche vantaggi collettivi. Ma
oggi nessuno di loro, se c sinceogo fino in fondo, puo esserne
ro sicuro. L'aumento delle strade provoca inquinamento, lo sfrut
tamento agricolo degrada ilterreno, lo struttamento delle fore ste altera il clima, le nuove medicine producono altre ma-
lattie. Per essere sicuri bisogna lattie. Per essere sicuri bisogna
dividere due sfere, quella della morale protessionale a breve termine e quella della morale generale a lungo termine. La prima e partico. Ma fra le due
universalistica. Ma non c'éc quasi rapporto, una sorta di schizofrenia generalizzata: Questo e il disagio specifico di
questa epoca.
(3) $\mathrm{E}^{\prime}$ incredibile come le no stre ideologie tradizionali ci la-
scino scino disarmati. L'iniziativa pri-
vata, il merit correnza si sono, dimostrati validissimi per stimolare lo sviluppo tecnico-scientifico-economico
ma non ma non si vede assolutamente
come possano meno nel breve e medio perio do. La libera concorrenza pro-
duce duce una competizione econo-
mica planetri mica planetaria e uno sfrutta-
mento sempre più intenso delle
isorse non rinnovabili. Piu at-
rezzato sembra il marxismo che non si fida degli automatismi e considera. pericolosa T'anarchia
capitalistica. Pero il marxismo intravede, grazie alla eliminazione della proprietà privata e
della concorrenza, un futuro di liberta e di abbondanza che e sempre meno credibile. Se stico blocco del processo scien ifico-tecnico-economico, un
freno dello sviluppo economico una diminuzione dei consumi e dei bisogni sarebbe credibile anche se poco attraente.
E c'e da domandarsi

## promettere questo, sia necessa- tio scomodare Carlo Marx

 non basti un qualsiasi governo sutoritario. Talvolta mi viene i dare una risposta le religioni di salverza tradizionali, islam, giu daismo e cristianesimo, soprat ctto quando esatano la capa poverta. La difficoltala di queste religioni deriva dal fatto che nelmondo moderno la gente ha dif mondo moderno la gente ha dif
ficolta a credere nel loro racconto storico-teologico, ad ac1 messaggio piu propriamente morale che fa appello alla soli
darietà c all'amore fra gli uomi ni, al concetto di natura come dono divino che va rispettato conservaro,
sua validital
Che cosa dobbiamo infin
Che cosa dobbiamo infine
dire del contributo del pensier orientale? Molti sostengono che a salvezza ci verrà proprio dalOriente. Sto pensando al sucRobert Pirsing Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletza, Milano, Adelphi, 1981, Italia. In questo libro infatti 'autore affronta il problema della tecnica, della bruttezza del mondo tecnico e, dopo una lun visione del mondo e una linea di azione liberante. Ma qual è la nsposta di Pirsing e dello zen al nostro problema? Non c'e ri-
sposta. Anzi non c'e una sola
pagina sull inquinamento, sulla
scarsita carsita. Lunico probelema e co
me trovare la pace dello spirito in un mondo in cui c'e la tecnica, in cui non si puo fare a meno
della tecnica. E la risposta e che
i deve si deve accettare totalmente la
tecnica. Lo zen giapponese ha iecnica. Lo zen giapponese ha
accettato le armi e ha creato un'arte marziale senza mai domandarsi se la guerra e un bene o un male. Oggi lo zen accetta ogni altra tecnica senza porre
domande, preoccupandosi solo di eliminare la distinzione fra soggetto e oggetto e di raggiungere l'eccellenza. Nato in un modo pre-tectico questo pen-
siero non può nemmeno pensare di corregeere il mondo tecnico , vi si adegua passivamente, misticamente.
Quanto alla
ne e il male, al dilemma se scegliere cio che ci appare bene a breve termine o a lungo termine, la risposta onentale e l lac-
cettazione totale dellectica della propria professione, del proprio
dharma. Ripiombiamo anche qui alle radici storiche del budinterrogarsi in termini di morale universale. Quando, nel Bhaga-
vad Gita, Arjuna e preso dall'orrore di uccidere, Krishna lo dharma, cioe il suo dovere castale. A distanza di migliaia di anni, linsegnamento continua
ad essere sostanzialmente lo ad esser
stesso.
© Forse questo mio modo di interrogare la filosofia orientale essa, e in particolare lo zen ci possono dare, passa per altre strade. Modificare l'individuo. migna la pace dello spirito o
giung
addiritura sto viene in sovrappiu. Eppure a me il dubbio resta. Dopo aver accompagnato l'autore nel suo viaggio nparando la motociclet-
ta, non posso fare a meno di vedere dei samurai giapponesi capaci di sbudellare e di farsi sbudellare con sovrana indifferenza perche il buddha è dovun-
que, anche in una spada. Percio zbbrica di automobili, in una guerra. Ma e di questo che Francesco Alberoni

## Etna

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA ciclannove comuni nessuno ha
un piano regolatore operante In piano regolatore operante.
tutti hanno solo quello strumento grossolano e approssi-
mativo che e il programma di fabbricazione: un ferrovecchio per la maggior parte respinto
al mittente perche tutto da rial mittente perché tutto da ri-
fare o comunque da adeguare
alle normative urbanistiche re. gionali.
Come Come dappertutto in Italia,
sono programmi generalmente ispirati a megalomani ipotesi di silluppo senza alcun riferi-
mento alia realta. Quaiche e mento ala realtà Quaiche e-
sempio: Zafferana (selmila abisempio. Zarerana (seindia ab
tanti) aveva previsto di diven
tare una citta di 230.000 , po -ridottio a 90.000 Lisnguagioss
(che ha distrutto migliaia d pint, faggi, betulute per una sclo-
ina: ben venga ia speculaziovia: sben venga la speculazio-
ne se questo serve al mio paene se questo serve ad mo prima
se.,usava dire il sindaco primi
di ogni elezione) prevede un insediamento oturistico. pet
oltere 80.000 posti nella pineta demaniale.
Paterno trasformerebbe vo-
lentieri il deserto lavico in una lottizzazione di un'ottantina di
ettari. Nicolosi nuove strade fino al cratere (e meno male che la regione le ha
bocclate): svariate manomissioni sono state in passato proposte pertino in quell' impress.onante monumento naturale
che e la valle del Bove. In pratica, tutto il versante meridionale (verso Catania) risulta dest1nato a cvillettizzazione- (ya-
riante montana della *rapaliz-zazione- costiera), già realizzata per l'ottanta per cento: mi-
nore è la pressione sul versante opposto, dove e dillagata la recente colata.
Un esatto rllevamento delle
progetto andrebbe fatto al plu
presto: in urbanistica e essen-
viale fare 11 processo alle intenziale fare 11 processo allie inten-
zioni se il yogliono evitare diziont se si vogiono evitare di-
sastri. E sono disastri irreparabili, perché causati dall'illega-
lita edilizia, che ormai sta diinta edilizia, che ormal sta di-
ventando la norma del costruie, incoraggiata dal lassismo generale e dalla stessa regione. egge di sanatoría pressoché ndiscriminata per tutto l'abusivo costruito entro il settem sta predisponendo un'altra con l'appoggio anime ditutti partiti) che proroga la sanato
ria fino all'ottobre 1980 e, chissà, anche oiltre: premiando cosil l'abuso e inducendo in tutt la presunzione di impunita
fino alla fine del tempi. A rafione, al convegno di Magistraura Democratica tenutosi a
Paestum nel novembre scors Paestum nel novembre scorso,
e stato detto che, insieme al terrorismo, alla delinquen2a organizzata, alla mafia e alla rischia di dissolvere lo stato democratico. ${ }^{\prime}$ un abusivismo che, come a lava, dllaga dappertutto: del Simeto (compromettendo il previsto sparco territoriale ur-
banow, fino a quella scandalosa citta di seconde case che in localita Agnone devasta una delle pia belle insenature della
Sicilla. Per tacere (ma neriparleremo) delle cinquemila e piu case fuori legge costruite nei pressi di Selinunte: dove la
citta antica ha potuto tuttavia essere salvata grazle all'tistituzione di un parco archeologico
di 270 ettarl, il cui merito alla tenacia e allíniziativa del soprintendente Vincenzo Tusa. Proposte e progetti per sal-
vare gli straordinari valori geoogici, naturalisticl, vegetali, paesistici delliletna e della Sicclia in generale (una regione che
non ha ancora una sola area protetta) non si contano ormal pla. Uitimo in ordine di tempo il disegno di legge regionale,
illustrato al convegno di Catania, che rischia di apparire solo come un alibi tardivo, dal mo-
mento che tra poco scade mento che tra poco scade la

E' soltanto un disegno di leg ge-quadro per 1'sstituzione d parchi e riserve naturail in Si
clila, che non parla ne dell' E . na ne d'altro, e quindi senza effetti immediati: anzi (come rinviando la modifica degi strumenti urbanistici comuna 1i all'approvazione di futur
pian' territoriali di coordinamento, sembra fatto apposta per incitare 1 comuni a far intanto 11 pleno di licenze. dizioni per cominclare subito a fare qualcosa di buono. La proprietâ pubblica del suolo è as
sai vasta: 12.000 ettari appar tengono al demanio forestale slano essi boscatio nudi, altri 14 mila appartengono a dema
nio comunale. $\mathrm{E}^{\prime}$ una situazione privileglata, favorevole a un intervento di interesse pubbil co qual e un parco, con le sue
zone di tutela differenziata, gil Indennizzi per iredditi che vengono a mancare, gll incentiv per 10 svoigimento delle atti-
vità compatibili, eccetera: e invece linsofferenza per il parco (almeno a sentire alcunl sindaci), non accenna a diminuir
frutts di cattiva informazione nel migilore del casi, e per 11 resto dell'abile propaganda de Cosi che 1 comuni, come capit anche altrove, tendono addirit tura ad autoespropriarsi per
poche lire a vantaggio di chl trae le proprie fortune dal sac cheggio delle risorse naturali Dunque, e tutta una paziente
opera di formazione di una opera di formazione di un avviata, perché finaimente (co me ha detto Giorgio Morpurgo malintenzionati vengano iss Insleme, e urgente che la regio ne costituisca un fondo cospi-
cuo per espropri, acquisizioni indennizzl e realizzazione di o. pere per la valorizzazione de parco (ammontano a ben 2.00 regione).
Qualcuno ha anche suggeri rigorosamente a parco la colare rigorosamente a parco la zona
investita dalla recente colata

Antonio Cederna

