

$\begin{aligned} & \text { tati gli esempi di Colonia, Francoforte, } \\ & \text { Essen; sii afferma il principio che }\end{aligned}$
zone verdi devono essere collegate a
$\begin{aligned} & \text { stema e mai isolate, e sempre indipe } \\ & \text { denti dalle arterie di traffico. } \mathrm{E} \text { si }\end{aligned}$
clude che, dal punto di vista dell'igie
nista, le *zone verdi dovrebbero esser
$\begin{aligned} & \text { distribuite a sistema radiocentrico, che } \\ & \text { penetri dall'esterno all'interno per ossi- }\end{aligned}$
genare tutto il corpo cittadino sino alla
$\begin{aligned} & \text { zona più intensiva s: formare insomma, } \\ & \text { in stretto rapporto con la rete viaria }\end{aligned}$
la sonizzazione, \& una vera ossatura si-
stematica, organica e logica ».

1931: IL PIANO REGOLATORE Siamo al Piano Regolatore del 1931: un
piano che ignora i probleni essenziali clla citta, che sancisce lo sviluppo a dramento nel ferritorio e passa al tritasequio verso il monopolio fondiario. 1) plano e ispirato alle direttive che un e direttive, per il verde, erano state
sezuenti: $\alpha$ bisogna anche preocuparsi di dare alla città nuovi parchi,
ciardini, bagni, palestre, per far circoare ancora guella luce che gia fu vanto elle purtroppo soppress
Roma del Rinascimento
Nella relazione al piano viene procla.
mata la salvaguardia del \& meravigioso suneov verde che dalla campagna del sud kiunge fino ai piecti de Campidolion,
ui asse è costituito dalla Via Appia Antica $\%$ : in realtà ci si limita a colotare in arancionc la zona (zona di ri-
spetto), dove e victata $\alpha$ di massima $\gg$ qualsiasi costruzione (con it risultati suressivi che tutti conoscono). Viene proforti, e riproposta la creazione di zone erdi nella periferia orientale e meridionale presso Monte Sacto, a Pietrala,
a, a Tor de' Schiavi, a Tor Marancio: cil si favoleggia ancora di a ampi viail
cilberati $\gg \mathrm{di}$ collcgamento, tali da
co
and stituire $\&$ un incommensurabile ancllo
verde unico al mondo Forzando non poco la realtà, Piccinato
potrà osservare che, se l'anello di Piacentini di quindici anni prima cra ormai irrealizzabile, it plano regolatore of
friva almeno \&una serie di parriali si. riva aimen verdi o (quello a ovest, dal Giani-
temi vill colo a Monte Mario; quello dei nuovi
parchi a est; quello archeologico a s sud); e si spingeva fino a prevedere in salda-
mento di questi tre parziali sistemi a nord, \& nella scrie di parchi isolati, che
comprende Monte Sacro, Casal de' Pazcomprence Monte Sacro, Casal de Paz-
i, Villa Gori, INcqua Actos, e tut.
te le ville della via Nomentana e via te le ville
Salarias
(8)
La reaita doveva ben presto rivelars
diametralment polititici, funzionari e proprietari di aree che agiva
vernatorato, lincapacita della classe fascista di esprimere qualcosa che tosse anche lontanamente ispirato al
principi della cultura e della tecniprinctipo dela, 11
ca mififiulo di qualunque politica fondiaria e la pratica del
caso per caso, faranno si che ne
 parco pubblic
rà realizzato.
Non cra costato niente tracciare sulla
carta quei carta quei quattro parchi periferici
Monte Sacro, Pietralata, Tor de' Schia mo non gia di zone verdi e sportive ma di alcuni tra i pidi infami quartier
e borgate d'Europa; in dodici anni no e borgatc deuropa; in dodici anni non
uno solo dei sedici inutili forti costruiti
dopo I'Unil dopo IUNita verrì trasformato in giat
dino; non un solo metro quadrato del dino; non un solo metro quadrato det-
le zone a verde privato dell'arto occi-
$\begin{aligned} & \text { dentale e settentrionale verrà convertito } \\ & \text { in parco pubblico; mentre } \\ & \text { ind }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { in parco pubbico, mentre laumento } \\ & \text { della popolazione rendeva la situazion }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { sempre piu drammatica (da } 940.000 \text { abil } \\ & \text { tanti nel } 1931 \text { a un milione } \mathrm{c} \text { mezzi } \\ & \text { nel }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { tanti nel. } \\ & \text { nel 1942). } \\ & \text { In sosta }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { In sostanza, con l'attuazione del pla- } \\ & \text { no del }{ }^{31} \text {, attraverso I piani parti- }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { no del } 31, \text { attraverso } \\ & \text { colareggiali e piani, parti- }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { colareggiait e le relative famigerate } \\ & \text { varianti, inuovi parchi previsti spa- } \\ & \text { riscono sotlo }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { riscono sotio Pintensivo e le borga- } \\ & \text { te della periferia, quelli esistenti di- }\end{aligned}$
ventafo isole sempre più piccole e
$\begin{aligned} & \text { insufficienti in mezzo a una citta } \\ & \text { sempro plù congestionata, quelli pri- }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { sempre pla congestionata, quelin pri- } \\ & \text { vati vengono in parte distrutil e in } \\ & \text { parte si trastormano in miniera d'oro }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { parte si trasformano in miniera d'oro } \\ & \text { per } i \text { proprietari: e la già povera do- }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { per i proprietari: e la gia povera do } \\ & \text { tazione di verde diminuisce con pro }\end{aligned}$
gressione costante.
$\begin{aligned} & \text { Si consideri inoltre la qualità e la di- } \\ & \text { stribuzione del nuovo verde acquisito. } \\ & \text { S. }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { stribuzione didel nuovo verde a acquisito } \\ & \text { Se si escludono } \mathrm{i} \text { comprensori maggior } \\ & \text { Si }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { di Maschia Madama( } 30 \text { ettari, inacces- } \\ & \text { sibili al pubblico) e del fantomatico } \\ & \text { sit }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { sibili al al pubblico) e del fantomatioo } \\ & \text { Parco della Vittoria a Monte Mario (27 } \\ & \text { ettari, scosceso e impraticabile), pli altri }\end{aligned}$
tera, che servono più alla docorazione
dei ruderi \& redenti o che non all'uticel ruderi e redenti che non alluti-
litit del publico per non parlare dei
minucoli
giardinet minuscoli giardinetti sparpaggiatio qua ${ }^{\text {c }}$
in, scnza nessuna effectiva funzione; tan to che 1 'unico paroo di una certa con-
sistenza fu la villa Sciarta al Gianioolo sistenza fu la villa Sciarra al Gianioolo
che cra di propried di un americano
dalla dalla vedova di , uresti, ammiratrice di
Mussolini, regalato al popolo romano Mussolini, regalato al popolo romano
Per di pǜ è tutto cerde che si trova Per di pua e tutto verde che si trovia
nella zona centrale della citra, e quind
inaccesibile ai duc terii dell inaccessibile ai duc terzi dellia popola-
zione romana, addensata nelle spaven zione romana,
tose periferie.

IL DECENNIO DELL'URBANISTICA LITTORIA

Stando così le cose, particolarmente pe- po nosi appaiono i tentativi fatti, traio il 30
ci ' 40 , per presentare la situazione un poco meno indegna delle magnifiche sor-
i dell'urbe mussolinima. Sulle riviste
 sistematica montatura, basata sulligno-
ranza, sulla menzogna. (Nel
Capitolianm, si
definiscono
\&enorme Capitoliann, si definiscono enorme
quantità di zona verde \& i 3 metri quaquantità di zona verde \& i 3 metri qua-
drati di \& superficie ombrezziatas per por
abitante, calcolati non si sa in che modo.),
In offetu, lunico storzo nel campo
all del verde pubblico fu tentato all'E 42
(EUR), dove nel 1942, a vittoria dell'asse conseguita, si sarebbero dovu-
te te «Imbandire le ollimpiadi della
Civiltà $\%$ (e che fu ancora una volta Clività " (e che fo ancora una volta
opera di Piacentini e compagni, opera di Placentin e compagnil
quali non avevano esitato a defirire
il Piano Rogolatore di pochi annl pri-


931 IL VERDE PUBBLICO DEL PRG
ma "agnostico, borghese, superato Nella sistemazione dell'E 42 crano
 arroo vero e proprio, 60 a parco piŭ
 per viali e strade ombregriate per uno
viluppo di circa 28 chilometris.

(saechuppo di circa 28 chilometrit \& (sia| co odierna). L'ultimo atto di Roma lit- |
| :--- |
| oria sarebbe stato floreale: $\$ 100.000$ | oria sarcbbe stato floreale: $<100.000$

alipani rossi, allineati per mezzo chialingani rossi, allineati per mezzo chi-
ometro, ayvrebbero allictato l'inaugura-
ione s dell'E 42. Il bilancio del fall
to da Mancio del fallimento littorio è fat-
to
da Mario
Zoca in un articolo del 1943: un riepilogo di quanto era stato proposto e mai reaizznco, un elenco de-
cli scritii sull'argomento, un malincosii scriti sull arkomento, un malineo
nico quadro della situazione renerale
del verde a Roma (9). II verde dile del verde a Roma (9). Il verde, dice,
ffu tra i tanti aspetti del Piano del 31 , if tra i tanti aspecti del Piano del '31
it meno realizzato: ragioni di vario or-
dine deterninarono il mine it meno realizzato: tragioni di vario or-
dine deterninarono oil mutameno di de
stinazione per alcunc localitata tiservate tinazione per alcune località riservate
parco pubblico, mentre purtroppo la
cbbre speculativa porto a jlit febarce speculativa, meontro alla stropmparsa
di altre ville, come quella Lancellotii e e
in parte quella Grazioli, e alla minacia In parte quella Grazioli, e alla minaccia
di altre pucora, come quella Balestra Quanto ai parchi esistenti,
a rilevava fa loro scarsa funzion ca rilevava la loro scarsa funzione prar
tica, per la loro struttura anticuata e tica, per la loro struttura anticuata e
mancanza di zone a prato liberamente
mater mancanzai ii zone a prato nibcramente
praticabili, mentre ere in nuovi siardini
ricavati tra $i$ ruderi, rilevuva il perduricavati tra i ruderi, rilicvava 11 perdu-
rate dellaa $\alpha$ vecchia concezione della vegetazione arborea e dellec aiole seeconct quellar visione piranesiana che può sod.
disfare lesteta ma non risponde più disfare resteta ma non risponde phe
alle esigenze moderne oc concludeva che
Roma, se volcva adecuansi Roma, se voleva adeguassi agli schemi
del Wolf, avrebbe dovuto avere una do cazione di verde, urbano e territoriale di almeno 6.000 ettari, ve

LE VICENDE DEL DOPOGUERRA

Le vicende di questo dopoguerra somaggiore consapevolezza delli'opimaggiore consapevolezza die apan-
nilone pubblica e dalle proposte avan
zate da enti e assoclazioni tecniche note da enti e associazioni tecniche
zate di cultura, dall'altro dalla sistema-
e dit e dic cultura, dali'alitro dalia sistema-
ilca opera di distruzione del verde
supersitite svolta dall'amministrazio supersitte svolta dall'amministrazio-
ne dello SPQR, nella ferrea invinclib1ne dello SPQR, nella ferrea invincibl-
le lgnoranza di ogni principio del-
''urbanistica moderna. La distruzione ie ignoranza di ogni principio dione
Yurbanistica moderna. La distruzlone
del verde a Roma in questi ultimi del verde a Roma in questi ultimi
quindici ani, la creazone dei pié
quualidl e inuman auartieri d'Euroquindici anni, la creazione del pic
squalidil e Inumani quartieri d divo
pa, il disprezzo per le esigenze elesqua, il disprezzo per le esigenze ele-
pa, in
mentari della vita assoclata sono mentari della vita associata sono
l'opera della stessa coalizione di hn-
teressi e di complacenze (proprieta teressi e di complacenze (proprieta-
rl di aree, societa immoiliar, am.-
 ministratorl corrotti o succubil che
sopravvive o si rattorza negil anni
postascististi, per consolidars! In quel postascisti, per consolidars1 In quel
sinistro lustro di connubio clericosinistro lustro di connubio clerico-
fascista (1955-1961) che I nomi di fascista (1955-1961) che diol colonnil
Cloccetti, D'Andrea of diel
10 Amicil hanno reso tristemente talo Am
moso.
Anni in cui viene completato il disfacimento di Roma in base ai piani
partioclaregiatio de Piano del '31, in
cui vengono mandati a monte studi e prono mandati a monte gil rati dal Comitato Tecnico degoli Uliba-
nisti, e adotato il vergognoso piano nisti e adotatao il ver
recolatore del 1959 (10).
Per
Per limitarci all?essenziale, ricordiamo le
ocasioni che hanno dato originc alle
 quanto sfortunate, hanno favorito il for-
marsi di una magziore coscienza nci massi di una magziore coscienza nei
riguardi del problema del verde, e me riguardi del problema del verde, e me.
glio illuminato la protervia dei respon-
sabili.





NOTE BIBLIOGRAFICHE
(1) Luigi Piccinato, «Zone verdi ed edi lizia s, coc., Atti del II conpresso di
Studi Romani, Roma, aprile 1930, II p. 565 (1931). (2). Marcello Piacentini, \&Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo
sviluppo della cittal moderna sviuppo della citta moderma , Asso-
cizz, Artistica fra i cultori di architet-
tura, Roma, tura, Roma, 1916. (3) SPQR. Relazione della conmissione musicipale per lo studio della rilorma
del piano rezolatore di Roma, Roma,
luelio 192 Re luglio 1924. (4) Mussolini, discorso in occasione del conferimento della cittadinanza romana,
21 aprile 1924 , Scrithi e Discorssi, cd.
It Hoepli, 1934, D. 91
(5) T. Mora, "La cintura verde della
grande Roma \%, Atti del II coneresso grande Roman, Atti del II congresso
di tudi Romani, aprile 1930, I1, p. 790
(1931) (6) (6) Luigi Piccinato, \& Il Momento Ur-
banistico alla prima banistico alla, prima mostra nazionale
dici piani repolatoris. in Architettura $e$
Arti Arti decorafive, 1930 ; idcm, Atti con
aresso Studi Romani, citito, idem, 1 , Le
anc aresso Studi Romani, citato, idem, ${ }^{\text {re }}$ Le
zone verdi del nuovo Piano regolatore
di Roma p , in Capiololium, 1931, p. 234 di Romas s, in Capiroliams, 1931, p. 234
ss . (Per una senerica idea del verde ter.
 regionale di Roma », Capizolium, 1931 ,
p. 295).
(7) Ne. (7) Nel 1930 la media per abitante è
di $\mathrm{mq} .2,6$, secondo
i dati contenuti nell? opuscolo, I giardimi di Roma, edito
dallo SPQR nel 1957 (vedi più avanti) dallo SPQR nel 1957 (vedi più avanti).
(8) Luigi Piocinato, artioolo citato sut (8) Luigi Piccinato, articolo citato su
Capitolium, 1931.
(9) Mario Zocca, «Le zone verdi nel (9) Mario Zoca, ${ }^{\text {ate }}$ Le zone verdi nel
piano regolatore di Romas, in Romp,
dellitstituto di Studi Romani, luylio delli'stituto di Studi Romani, luglio
1943 (con bibliografia sull'argomento). (10) Per tutta la vicenda urbanistica di Roma negli anni cinquanta, il numero
dompio di Urbanistics 28.29 , doppio di Urbasistica
1959, con ard
28, Leonardo Benevolo, Michele Valori, Ma:
rio Manieri-Elia, Luipi Piccinato, Mal rio Manieri-Elia, Luigi Piccinato. (11) Appia Antica, A. Cederna, I van-
dali is casa, 1957, D. 137-248, e in seguito a pià riprese su $I /$ Mondo: articolo riassuntivo in Le Vie ditatia, lua
glio 1963. Prima stesura del pianoo pac glio 1963. Prima stesura del piano pac
sistion, Urbonistice, citata, p. 138 s .

(M. Valori). (12) Monte Mario, Villa Savoia, Villa | Chigi It Italo Insolera, Roma moderna, |
| :--- |
| p. 202.218. A. Cedenn, II Mondo, 16 | appile, 14 magkio 1957; 22 luglio, ${ }^{5}$ asosto, 25 novembre $19>8 ; 13$ novem bre $1962 ; 24$ fetbraio, 16 dicembre 1959;

13 giugno, 4 luggio 1161,24 dicembre
$1957 ; 27$ mazgio, 9 dicembre 1958; ec cetera (13) I giardingi di Roma, a cura del
Servizio giardini del Comune di Roma, (14) Relazione e piante in Rassegna dei Lazio, nn. 10 .
dicembre 1959.
(15) A. Cederna, $\alpha$ Il parco inesistente \%,
II Mondo, 1 marzo 1960 (16) Piano regolatore 1959 , vedi Urba-
nistica, cit. Calcolo verde privato, in Avantif, 16 aprile 1961. Esame del verde nel piano rego-
latore 1959, in Ghio-Calzolari, Verde latore
per la citta, $1961, \mathrm{DD} .241 \mathrm{ss}$.
(17) Giuseppe Furitano, \& Le previsioni
del nuovo piano regolatore in materia di verde pubblisos, Capitolium, set-
tembre 1961 . Commento crition di Mario Ghio, it Messaggero, 28 ottobre
1961. 1961.
(18) C (18) Citiamo soltanto l'attivivia di ${ }^{\text {a Itae }}$
lia Nostra . It convegno sul verde del
dicembra 1960 (I)
 Quaroni, Bonclli, Ghigi, Ghio, Calzola
fi, E. Bassi, Beguinot, Perogalli, Gor Montanelli, ccoectera). atti pobbblicatit nel
n. 20 del Bollettino. I canvegni e le n. 20 del Bollettino. I convegni e le
proposte per la sistemazzione di Villa
Borphese
 Aurelia Antica (aprile 1961 : Staderini
Lavagnino, Insolera), di Villa Savoia
(maggio 196t: Brandi, Tafuri, Quilici),
tutte pubblicate sul Bollettino tutte e pubbicate sul Bilettino (nn. 20,
22, 23). Articolo riassuntivo, Manfredo
TTa, Tafuri, \& II problema dei parchi pub
blici in Roma e lazione di Italia No stra », Urbanistica, 34 , scttembre 1961 Convegno (maggio, 1962, Tafuri, Quilici)
sulla distribuzione del verde territorial sulla distribuzione del verde territoriale
intorno a Roma. Dell'azione di $\&$ Italia Nostra a per lacquisizione di Villa Do
ria-Pamphili (appello dei docenti uni-ria-Pamphili (appello dei docenti uni
versitari, pubblica sottoscrizione, opera
di stimolo verstir, pabresco il Comune e la stam-
di stimolo pal ricordiamo la mostra allcstita
pa pa) ricordiamo na mostra
Palazzo Braschi nel giugno 1933 . Oltre
ai nu ai numerosi articoli apparsi sulla starm-
pa quotidiana c settimanale, ricordiamo
quell quello di Tito Staderini, Acquistiamo
Villa Doria-Pamphilis, sulla Strenna dei Romanisti, 1963.
(19) Per un'analisi dei fabbisogni di
verde a Roma il primo studio moderno in materia, , Ghio-Calzolari, più volte ci-
tato, p. 231-245. Un discorso a parte tato, p.
meriterbbe la questione degli impanti
sportivi e di gioco: fià nel 1930 E. Del sportivi e di gioco: già nel 1930 E. Del
Debbio (al II congresso di Sudi Ro mani) osservava lenorme deficienza di
tali inpiant a Roma (campi di gioco
per mpanhini mq an per bambini, mq. 004 per abitante;
campi, sportivi, mq. 0,2, palestre, mq
0, m1, cocetca). Per questi, ultimi anni andrebbero esaminate le vatie proposte
sempre lasciate perdere. del Coni, rese
note note in piu occasioni. Per il nuovo pias
no rezolatore, dicembre 1962, il fabbi
som no regolatore, dicetmbre 1962 , il fabbi
sogno di impianti di quartiere per lo somp di impianti di quarticre per
sport t stato indicato in 438 ettaris per
if problema in geneale. Mario il problema in generale, Mario Bubbico
«Una citta più umana soprattutto per «Una città più umana soprattutto per
giovani $\%$, Capitolium, febbraio 1962. Anche in questo campo Roma ha, na-
turalmente, la media più bassa del mon turalmente, la
do: $\mathrm{mq}, 0,04$.


