

## DIECI GIORNI IN JUGOSLAVIA

## STRADE E NATURA

## DI ANTONIO CEDERNA



turismo, limpiego del tempo libe ro, cceetera. Basta varcare, in quaa.
lunque direzione, i patrii confini, lunque direzione, i patrii confini,
o osservare laspetto delle coste, delle spiagec, dei laghi, delle fo-
reste, delle campagne, per istituirc reste, delle campanne, per istituirc
uin istrutivo confronto con quanto succede da noi: cosi, anche dileci giorni di vacanza in Juya-
slavia ci possono insegnare alicune slavia ci possono insegnare aicune
cose interessanti su quella che si
chiama proterione dell cose interessanu su quella che
chiama protezione della natura ${ }^{\text {e }}$ e sua valorizzazi
blica utilita.
Già quanto si vede nel viaggio da Roma verso il nord è abbastamza riassuntivo delle piaghe na-
zionali. L'ignobile sorte toccata al zionali. L'ignobile sorte toccata al
litorale adriatico, trasformato in una miscrabile e polverosa citù unarease che degrada e frantuma
linpiaggia e encroterra in una suspiaggia e entroterra in una su-
dicia e continua agglomerazione, di illustra, inefasti della mancata, pianificazione urbanistica o turi-
stica: Palbergo costruito a ridosstica: Palbergo costruito a ridios
so della basilica di S . Apollinare so della basilica dias Apolimare
in Classe e una graziosa restimo-
nianza del disprezzo per ogni elenianza del disprezzzo per ogni cle-
mentare principio di tutela ammentare principio di tutcla am
bientale e monumentale; la lotiz zaxione del Lido di Classe (trecen-
tocinguanta lorti in cinquanta ettocinquanta loti in cinquanta et
tari) cillumina sui metodi aclottaril) cill illumina sui metodi aalo
tati dalla speculazione privata per tatis dalla speculazione privata per
distrugere e privatizzare c ultime forseste costierc, e ec richiama
alla mente la distruzione di Mialla mente la distruzione di Mi-
gliarino e delle pincte del prossegliarino o delie pincte Mel ghosse
tano; il disordine di Marghera
 frecarano it ricordo della clamorosa vicenda del piano regolatore
di Venezia e la straordinaria somma di sforzi che ooni volta, o
corre impicgare eella polemica
hanistica: per ottenere alla fine al.
cune soluzioni elementari che il olo buonsenso suggeriva; i magni. ai platani lungo le strade ve-
cte, e l'inesauribile ristoro che acte, e linesauribile ristoro che
ecano allautomobilista, ridicoliz.
ano zano linsensata campagna contro c albcrature stradali condota dai
presunti "tecricic" nostrani, e raf presunti recrici nostran, e ras-
forzano l'animo contro la persi-
cente minaccia rappresentata daltente minaccia rappresentata dal-
loro prectese. Oltrepassata Fiuloro pretese. Oltrepassata Fiu-
$\mathrm{me}, \mathrm{e}$ imbocata la strada costieac, che in treecento chilomerri conluce fino a Sebenico, pare di enrare veramente in un altro mondo.
Nato c cresciuto nella retorica Nato e cresciuto nella retorica
della strada, litaliano motorizzao lamenta, spesso lo stato non buono delle strade in Jugoslavia:
$c$ in realta 0 o sviluppo della rete stradale procede con lentezza com-
misurata alle difficoltà conomich
met misurata alle diffficoltà economiche
ma
merali;
ma anche vero che tenerali; ma m anche vero che
quando in questo paese, fanno una strada nuovaso oo ne rimodernano una vecchia, "č̀ da cavarsi tanto
di cappello. E non solo per lesedi cappello. E non sclo per Pese-
curione tecnica e laccurata manutenzionc, ma proprio per tutio quello che da noi viene solitamen.
ic trascurato, cioc per l'esatta va te trascurato, cioc̀ per l'esata va-
lutazione dei vari elementi che condizionano la costruxione di una strada, per la seclea del tracciato
in relazione ai suoi effetti sul pac. in relazione ai suoi effettii sul pac-
siggeio, alle sue consepuenze cedi.
lizic e di af siggio, alle sue conseguenze cal
lizie e di sfrutramento turistico,
insomma per linquadrament insomma per linquadramento ur-
banistico di tutte le funzioni cui unastico strada dere adempiere. La prima sorpresa ic di orlin elementare: da questa strada (cosa
inaudita da noi, tranne nelle naudita da noi, tranne nelle zone
ancora non "valorizzate" equindi ancora non valorizate e
da distrugucere e deturpare nei
prossimi anni) si vede sempre il prossimi anni) si vede sempre il
mare, $c$ non solo il marc, ma mare, e non solo in marc, ma la
costa, lo scoplio, , a roccia, la spiag gia, il monte, il vercte: ic una ché tracciata per esalarare la natura e non per occultarla, straziarla forla scadere ad accompaznamenbrano ridoti al minimoti sem essa possa aderire il più possibile
alla contigurazione del terreno,
brevi distanzz l'una dallialtra, s
btaccano le


