MOYNENTD DA LOTTA PER LA SALUTE COOP A RLL OONLLU.S.


Vla Yervalan, 1-20133 MHteno
Via doi Carracei, 2 - 20149 milano
Tel. 02 498.46.78 Fax 02 480.14.6edo-0334 504792

Centro per la Salute<br>"Grulio A. Maccacaro"<br>via Roma 2<br>21053 Castellanza (VA) medicinademocratica@libero.is

C.a. Circolo Legambiente "Mindel" c/o Rinalco Bignotti ria Campagnola Sopra 22/A
25083 Bedizzole (BS)


23 agosto 2005

Oggetto : Osservazioni inerenti to studio di mpatto ambieatale relative al progetto per "/ammodernanento dello cemencria di Rezato-Mazano (BS)" della società Italcementi.

Le presenti note intendono contripuite alla valumzione dei fisthi per la salute e per l'ambiente, da parte delle popolazioni imeressate, insiti nella proposta di "ammodernmento" di parte degli impianti del cementificio della società Italcementi Spa in Rezato (BS). In particolare si farat riferimento allo Stodio di inpatto ambientale ed ai relativi allegati, redato da docenti appartenenti al Politecrico di Milano, dutato 27 yilugo 2005 , li:nitamesi asli aspetti di maggore criticità conmessi all mpianto nella fase di funzionamento (per i riferimenti di pagina defio SIA si fa riferimento alla versiote elettronica in file formato Adobat, tale versione presenta l'inseraione di pagine bianche anche se numerate in corrisponderza di cambi di impaginazione verticale/orizzontale).

## A- In eqadro programmatico.

Nella presentazione dei contenuti progetuali appare evidente - tra le due configurazioni considerate, "interna" ed "esterna" rispeto al sito atuale - la preferibilità del proponente per l"opzione estema.
Soto il profilo delle previsioni urbanisticbe ciò appare dovito al fato che la destinezione industriale del sito esistente dr parte del Comune di Rezzato umplica "condiziont territoriali ... più sfovorevoli di quella della proposta espansione esterna" (v. SIA, p. 59), ciò significa anche che, nel caso della "opzione esterna", ottre a poter disporre in un maggire spazio per i nuovi inpianti, rimarrebbe - sul sito attuale - la disponibilita per ulteriori futuri incrementi edilizi.
Il proponente si scontra - rispetto all'opzione dell'espansione estema - nella previsione del PRG del comune di Maczino, principalmente in quanto l'area è a destinazione agricola (e confermato, ovvero non modificto, della approvazione dell'ultima variante dell'aprile 2004). Per mostrare che tale previsione non osterebbe alla realizrazione dell'opera proposta wiene invocata la stessa variante del 2004 the ha creato, in un'erea a sud di quella egricola di proprieta della Italcementi, una nuova zona
industriale. A fronte di questa situacione ii proponenta evidenzia che l’etea ove werrebore realizzati i nuovi implanti pella ipotesi di espansione esterna si troverebbe cosi fri una condizione di bassa valerize ambientale in quanto dalla situazione attuale di confine deh'area in espansione con tre lati anch'essi a destinazione agricola, si passerebbe a "un solo lato (quello orientole) che confina con aree agricole, mentre i restanti tre lati (salvaguardata la fascia di rispetto del Naviglio Grande Bresciano) confinano: con l'crea industriale dell'athale cenenteria (lato mord), con Ia Tangenziale Sud dt Brescia (fato sud) e con la bretella di colleganento della Tongenziale Sud di Brescia agli abitatídy Rezzato e Mazzano (lato ovest) ".
In altri termini "la Varionte del PRG di Mazano rappresenta quindi un importume precedente da for valere nella eventuale richtesta di vatiante della strumentazione urbanistica" (v. SIA p. 59), in cto richiamando le possibilità di "deroga" previste dal Dpr 447/1998, che non possiede peré alcuna "ratomaticito" come viene implicitamente indicato nello SIA.

Queste considerazioni del proponente non modifteano di una virgola la palese incompatibilita della previsione urbanistica pet caso di una espansione esterna (se, a distanza di pltre quaranta anni dall'insediamento delfa cementeria nell'atuale sito nen si e proceduto a varianti di PRG tali da permettere l'espansioge della stessa, un motivo ci sarà) né vale cogliere una evidente sottovalitazione del comune di Mazzano circa la scelta della posizione delta "zona D4 - prodativa di spansione nowo polo tecnologico-produtive" quale "crvallo $d$ Troia" agibiie da parte della Italcementi fer rendere cumpaibile l'opzione esterna.
E' pacifico che l'intendimento del comme di Mazzano era quello comunque di mantenere una (parziale) salvaguardia dellparea in considerazione che, pur definendo nella zona contigue a quella della proposta di estensione del progetto in esame, visto che le limitazioni d'uso indicate nelle NTA all'art. $280^{\circ}$ escludono diverse attività ad elevato ambientale (in cui peralto non compaiono i cementifici) e indicande anche limiti di ticaduta delle emissioni che, come vedremo, non è aflato scontato siano rispettate dal progeto anche considerando i Iimiti delie NTA quali aggiuntivi e non assoluti.

Quanto sppra, unitamente alla considerazione che in caso contrario, litalementi manterrebbe la Fossibitite di uiteriori incremensi nella sede attuale, fa emergere la strumentalith, la tortuosita deti ragionametti a favote di una pressocché "dowita" modifica di destinazione d'uso dell'area intersssante trakcementi e, sopratuto, la pesantezza dell'impato ambientale complessivo risultante calla nowa zona industriale di Mazzano, dall'intervento in esame e da quelif ancore possibili in futuro da parte di Italcementi trell" area attuele a destinazione industriale "a cavallo" tra i due comuni.

Irfine, si segnata che l'assenza di rferimenti e valutazioni ad altxi documenti programmatici a livello provinciale o regionale, che non sia il PTCP, appare inmotivate.
Si evidenzia, in particolare, l'assenza di ogni riferimento ai documenti in materia di programmazione nella gestione dei rifuti (urbani e industrial) a mevo di leggere in tale assenza la decisione di non utilizare in futuro nifiuti come combustibili (siano esse farine e grassi animali, CDR, solventi etc) e neppure come materie prime sostitutive (scorie, fanghi etc), condizione che appare però in contrasto sia con la realta attuale del sito di Rezzato sia con la politica complessiva della societa Italcementi ampiamente pubblicizzata.

## $\stackrel{q}{I}+1$ quadro progettuale

Il progetto concerne la sostituzione di buona parte degli impianti dedicari alia produzione del "clinker nero" (per la produzione di cemento nelle forme usualmente impiegate in edilizia) mentre non vengono sotioposti a modifiche gli impianti relativi alla produzione del "clinker bianco" (per la produzione di cementi particolari).
Contestualmente all"ammodernamento di parte degli impianti, la capacita produtiva del "clinker nero" viene incrementata considerevolmente da una capacitả di $2.300 \mathrm{t} / \mathrm{g}$ a $4.000 \mathrm{t} / \mathrm{g}$.
Singolarmente nessuna motivazione viene presentata né nello SLA né neila "Relazione tecnica" del 17.06 .2005 della societa CT.G., sulfe motivazioni dell'anmodernamento solo parziale degli impianti $e_{\text {, }}$ soprattutto, dell'incremento consistente della capacità produtriva.

Nello SIA, per la parte progettuale vengono presentate considerazioni inerenti le diverse ahternative considerate (quasi esclusivamente per le "alternative" progettuali intema ed esterna che per le diverse configurazioni visuali), ma nulia si dice sulle motivazioni del progetto e sulle alternative - anche dimensionali - del progetto stesso ovvero sulle sue motivazioni.

Occorre ricordare che il cementificio di Rezzato (l'impianto esistente come quello in progetto), in quanto con una capacità produttiva di clinker oltre 500 tigiomo è soggetio alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (Dlgs 372/1999 sostituto dal DL wo 18 fetbraio 2005, n. 59) che, tra l'altro, è il mezzo nomativo per la applicazione delle migliori tenologie disponibili (MTD o BAT) per ta "riduzione e preventione integrata" dell'impatto sull"arnbiente dej processi produttivi.
Infati la applicazione delle BAT (e anche oltre) viene sottolineata in diverse parti dello SIA, ma questo fa emergere che Italcementi si trova, conunque, nella recessità in tempi relativanente brevi (per legge entro fine 2007) a introdute modifiche importanti nel proprio impianto di Rezzato.
In altri temimi non viene considerata nello Sha l'opzione zero che, nel taso specifico. NON è rabotesentata dal mantenimento, a tempo indefinito, della configurazione degli impianti esistenti (e dell'esistente impatto ambientale) ma è invece costituite dall"oterimento della Autorizzazione Integrata Arbbientale (nei tempi previsti dalle norne richiamate) e nella attuazione delle prescrizioni connesse.
Il progetio in questione appare un modo per anticipare di poco tali obblighi e, contestualnente, di cogliere l'occasione per conseguire un importante incremento nella capaciad produttiva in altri terminj le motivazioni del progetto appaiono principalmente riferite a scelte economiche dell'impresa, cai vengono sovrappostí (e posti in primo piano) i pubblicizzati effetti (sempre positivi secondo il SIA) anbientali del progetto presentato.

Infine, incredibilmente, appare arduo trovare delle indicazioni di detaglio idoneo su aspetti progettuali non secondari come:
a) la tipologia dei sistemi di abbatimento (si parla genericamente di filtri a maniche e di sistema SNCR con soluzione di urea); arerer
b) La tipologia dei bruciatori "low NOx" che si dichiara verranno utilizzati;
c) la suddivisione per tipologie e le relative quantita di combustibili tradizionali e non che si intendono utilizzare (si tomerà più avanti su tale aspetto);
a) la tipologia e i contaminanti soggetti a monitoraggio in continuo e/o periodico, sia in termini di emissioni in atnosfera al camino che tell'ambiente esterno;
e) le modalità gestionali e i sistemi di controllo e interyento del processo sia in siruazioni di marcia normale che anomale elo di emergenza.

## 3. In quadro arahientale

Net capitolo $V$ dello SIA si affronta principalmente laspetto delie ernissioni atmosferiche; le considerazioni ivi riportate appaiono perlomeno parziali in quarto
a) non è chtara la sifuzione emissiva attuale dellimplanto esistente, della area interessata, né quella deli'impianto progettato;
b) vengono prest in considerazione solo alcuni contaninanti emessi dalle attivita di produzione di clinker;
c) non wengono prese in considerazione le emission: di gas ad "effetto serra" pur essendo 1'impianto (attuale e futuro) soggetto agli obblighi di "emission trading" previsti dalle direttive delf'Unione Europea in attuazione degli impegni presi per l'attuazione del "Protocollo di Kyoto" edegli atti precedenti e conseguenti allo stesso.

Vediamo con ordine.

## A. Le incongruente relative agh scenari emissivi degli inquinanti considerati

Par quanto concerne te valutazióni citca i carichi emessivi dell"erea (y. pp $271-273$ delio SLA in particolare ta tabella i.6) vengono nostrati i risultati di una elaborazione utilizzando l'inventario della regione Lombardia (NEMAR), riguardanti "gli ossidi di azoto il biossido di zolfo ed il moteriale pardoolato fine ed è stata effethata considerando dute distinte estensioni ternitorialt a la prima comprendente i comuni di Rezzato \& Mcizzono, nonché quelli ad essi limitrofi di Bedizzole. Calcinato. Cassenedolo e Borgosatollo, e coincide sostanzialmente con l'area di appliatione del modelto di ircopono e difursione degli inquitanti, mentre la seconda è stata estesa, per completezza, considerando cuche locea urbana di maggior significato emissivo collocata nolle vicinave dell'impianto e cosfituito clalla città di Brescia.
Sono stati considerati i macrosethon "relotivi ai principali macrosehori di attivita defniti in ambito evopeo dd progeto CORNAIR" owero quell considerati nel data base INEMAR ( 6 degli it macroseton), corrispondenti alle attivita esistenfi o commgue oggeto di inventario regionale nell'area dei comuni indicati (nel caso della cita di Brescia harno un peso elevato le emissioni del macrosettore "produzione energia" non presentè negli altri comuni considerati).
Nel caso di Rezzato il macrosettore "combustione nell'industrict" è stato considerato solo in parte (nello SIA non vengono specificati quali settori industriali sone stati considerati e/o quali quelii esclusi), pertanto il dato per questo macrosettote (che comprende il cementificio Italcementi) riportato nello SIA e parziale.
Per maggiote chiarezza riportiamo i valori elaborati da chi scrive sempe con l'uilizzo del programma ENEMAR confrontandolf - per i contaminanti considerati - con quelli presentati nello SiA (tabella 1.6, Pp. 271) per il comune di Rezzato, considerando per turti i macrosettori considerati tutti i sentori di attività, per il comune di Mazzano i fati elaborati mediante il database INEMAR e quelli riportati nello SIA coincidono.

Tabella 1. Comme di Rezato, stims (INEMAR) emissioni da tutti inacrosetfori presenti e emissinai indicate nelio SIA (emissione anmue in tonnelate)

| Macrosettori | Emissionii SO2, INEMAR (*) | Emissioni <br> SO 2, <br> yalori <br> SIA (**) | Emissioni NOX <br> INEMAR $\left({ }^{*}\right)$ | Emissioni NOX <br> valori SLA $\left.x^{3 *}\right\}$ | Emissioni <br> PM10, <br> INEMAR <br> (*) | Emissioni PM10, valori SIA (**) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Conbustione non industriale | 3,35 | 3,34 | 5.27 | 5,27 | 3,05 | 3,13 |
| Combistione nell'industria | 1.017.36 | 318.31 | 3.439,39 | 2.187.41 | 90.17 | 74,78 |
| Processi produtivi (***) | 294,63 | 294,63 |  |  | 56,56 | 3,90 |
| Trasporto Su strada | 7,90 | 7,90 | 331,45 | 331,45 | 22,14 | 21:90 |
| Altre sorgenti mobili e macchinari | 0,88 | 0,88 | 7.06 | 7,37 | 1,12 | 1,12 |
| Agricoltura |  |  | 0,52 | 0,52 |  |  |
| Totale | 1.323,24 | 625,06 | 3.783,17 | 2.532,02 | 173,03 | 164,83 |

(*) Elabiatione dell mupere ulilizzando
(**) Valori ripertati a p 271 deild SIA
(a**) Si evidenola la discracia del valore iiferito ai PM10 per questo macrosettore
Anche se ron esplicitato nello SIA dobbiamo suppore che la differenza tra i valori ribavabili da INEMAR e quelli indicati nella tabella presente nello SLA relativamente al macrosettore combustione nell'industria, conispondano, pet i contammanti considerati, alle emissioni della cementeria Itaicementi di Rezzato.
Partendo da tale assunto, se confontimo questa stime con altre disponibili emergono pero dati conttastanti relativi alio stato attuale delle emissioni Italcementi.

Tabella 2. Confronto tra valori di exnissione annua deljimpianto Italementi di Rezzato, per Ossidi di zollo, Ossidi di Azoto, Polveri; stime ricavabili dallo Sla e da altre fonti

|  | Emissioni annue di SOX $a_{n}$ wice stoms (tonnellate) | Emissioni anme di Mos $x_{2 i} \cdot \alpha_{0}^{\prime} A_{x s t s}$ <br> (tonnellate) | Emissioni canne di PMIO (tomellate) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vatore ricavabile dalla differenze tra dati INEMAR e dat presenti nello SIA (*) | 699,05 | 1.251,98 | 15,39 |
| Valore ricavabile con elaborazione INEMAR solo attività di produzione cemento in comune di Rezzato (**) | 942,11 | 3.372,00 | 66,90 |
| Quantita ricavabile da quanto dichiarato nello Sla, emissioni annue dell'impianto esisterte (***) | 576,77 | 1.789,44 | 46.08 (polveri) |
| Quantità dichiarata dalla socteta Italcementi dell' implanto esistente arno 2002 (****) $^{*}$ | 389,00 | 2.030,00 | n.d. |
| Quantità stimata per l'impianto in progetto (***) | 140,54 | 1.405,44 | 28,41 (polveri) |

(*) Diferenze presenti ta be coppie di colonne, terza riga dali"alto, delia tabella I di caeste note.
 sehore 3.3.11 (produrione di comento) per il comme di Rezzato.
 annuo dell itispiarto di 320 giotri ( 7.680 otedanno)
 misurasioni effeltuate con metodi standard o accettat"" (v. p. 51. Documento di orjentanento per Iatuazione del Registo ulropep delle emissioni inguimati (EFER, Commissione europea Direzione generte Ambiente, Nowembre 2000).

Per completezza va segnalato che nel capitolo V. 2 viene dettagliata (per $\frac{1}{1}$ tre contaminanti citati) la situazione degli impianti attuali (anche quelli non ogetto di intervento) e quella futura (v. pp. 281 291).

Tabela 3. Quadro riassuntivo delie emissioni delle due linee produltive coistenti e dell'assetto futaro della linca del "ofinker neror


[^0]Abbiamo voluto riprendere e riassumere (in modo diverso da quanto swolto dagli estensori delio SIA. w. pp. 290-291) i dati delia atuale configurazione emissiva e di quella prevista pet segnalare un inppertarie problema che deternina, ad avyiso di chi scrive, forti perplessita citea i risultati delie elaborazioni contenute in questa parte delio SIA.
Nel quadro ambientale in esame, in particolare nel capitolo V dello SIA, vengono illustrati, in primis, i modelli meteorologici per la valutazione della ticaduta delle emissioni nonché degli input dei dati (la configurazione emissiva dei tre contaminanti considerati sia in temini di concentrazione che di caratteristiche del punto di emissione).
Ovviamente un fattore importante tra gli input del modello e la concentrazione all'emissione unitamente alla entitù dei fumi emessi.

Nella tabella 3 di queste note si ripofta, tra l'altro, la concentrazione all'emissione def tre contaminanti prevista per il nowo impianto, questa concentrazione è stata utilizzata per la stima delle ricadute (con alcune modifiche come s! vedrà nel seguito), date le caratteristiche meteoclimatiche della zona e del punto di emissione.
Quello che si vole segnalare et che tale modelio diffusionale dell'emissione ha utilizzato valori di concentrazione diversi (inferiori) da queili dichiarati in altre parti dello SIA, come visibile nella Tabelia 4 che sepue.

Tabella 4. Confronto tra concentrazioni alle emissioni e emissioni oraric, configurazione futura (vatori diversi di concentrazione unitaria indicati is divefse parti delto SLA) ed emíssioni attuali

|  | Concentrazione all'emissione $\mathrm{mg} / \mathrm{mc}\left(\right.$ (*) $\left.^{*}\right)$ | Emissioni <br> totali <br> stimabili <br> kgh (**) | Concentrazion e all'emissione mg/me (***) | Emissioni totali dichiarate nello SIA $\mathrm{kg} / \mathrm{h}(*)$ | Emissioni attuali impianti clinker nero kg/h (***) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ossidi di azoto | 500 | 305 | 300 | 183 | 233 |
| Ossidi di zofo | 50 | 30.5 | 30 | 18.3 | 75,1 |
| Polvert | 10 | 6,1 | 6 | 3,7 | 6 |

(*) Y/ SIA, Tabella 5 , p. 98, e Tabella 6 p. 108.
(**) Nostra elatorazione sulla base di una portata di 610.000 Nmeh
(**世) V. SlA Tabelle 2.5, 2.6, 2.7, 2.17 (pp. 285-291).
(****) V. SIA Tabelle 2. 1, 2, 2, 2,3, (pp. 281-283) considerando idue fomi "rero" el'impianto di essiccazibnt dell'argilla.

Si segnala che relle tabelle 2.16 e 2.17 dello SlA (pp. 290-291) rel riportare un confronto tra le emissioni dei forni "Nero" e "Bianco" nella attuale e fitura configurazione, "altre sorgenti" e "traffico indoto" si riferiscono ad emissioni orarie e non annuali come invece riportato nel testo (primo periodo dip. 290).

Comunque sta, sī evidenzia cle :

- i decrementi dichiarati nello SLA (v. Tabella 10 p. 111 e Tabella 2.17, p. 291) sono "plausibili" SOLO se la concentrazione all'ernissione sarà sempre inferiore a quella dichiarata dal proponente nello SLA per la nuova linea (v. Tabella 5, p. 98 , peraltro le concentrazioni ivi riportate. come indicato anche dai proponenti - v. Tabella 6 , p. 108 - sono inferiori anche alle concentrazioni di emissione "indicafive" contennte nelle Linee guida europee ed italiane e
risultanti dala applicaizone delie mighori tecnologie disponibili nel carpo della produzione del cemento; nen é chiaro quali siano gli interventi di processo eo dil abbatimento dei fumi tali da conseguire tali prestazioni "oltre" le migliori tecnologie conosciute e titenute applicabili);
- in caso contrario, overo considerando l'emissione dichiarata (tabella 5, p. 98 dello SLA ) di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri (che cortispondono ai valori ritenuti raggiungibili con l'applicazione delle BAT o MTD che dir si voglia - V. Ministero dell'Ambiente, Linte guida per l'individuazione e f'utilizzuzione delle miglioni tecniche disponibili - Produzione di cenento, gennaio 2004) la nuova configurazione comporterebbe, per effero della maggiore portata riferita all' urcremento di capacitá produttiva, pur a fronte di utha riduzione consistente della concentrazione unitaria, un incremento complessivo della portata oraria degli ossidi di azoto (da 233 a $300 \mathrm{~kg} / \mathrm{h}$ ), una sostanziale invarianza delle polveri e un decremento degli ossidi di zolfo (anche se in misura inferiore rispetto a quetla dichiarata zello SIA). Va segnatato subito - poi si tornerà sopra - che le emissioni di ossidi di zolfo, nel settore cementiero, sono quasi esclusivamente connesse con il contenuto di zolfo nei combustibili impiegati, petanto tale effetto di riduzione appare pia correlabile con una wariazione del mix di combustibili che altammodemamento tecnologico della linea del clinker nero (questo effeto di riduzione nella emissione di un contaminante pud perd - in relazione alle scelte aziendali - essere correlato all'umento di aliri conlaminanti, in particolare quelli non considerati nello SIA in esame);
- la differma ta le ensisioni stimabii (concentrazioni indicate a p. 98 dello SIA e concentraziond dichiarate relia parte $V$ dello SIA, corelate al nttovo valore della portata dei (furi) fa cmergere che nel capitolo $V$, sono stati retilizzati dati di input (per i tre inquinanti considerati) inferiori a quelli che to stesso proponente dichiara di essere in grado di rispetare (anche se non esplicitato si suppone si faccia riferimento a valori medi gionalieri). In altri termini il modello difinsionale è stato applicato a walori di emissione NON conservativi e fortemente inferiori a quelli più "realistici" dichatati in altre parti dello SIA. In tal senso appare
 delle emissioni dalle sorgenti di nuova ativazione, basato sui limiti massimi ammessi dagli atti autorizzativi (quali ? ndr), presenti margini di coutela. rispetto a gumto atteso effetivanente dalle configurarioni tecnologiche degli impionti", è vero il contrario: le concentrazioni all'emissione ivi indicate e poi utilizzatei nella modellistica diffusionajei sono inferiori rispetho ai limiti dichiarati dal proponente e anche inferion ai luniti considerati raggungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
In considerazione di questa uitima annotazione, allo stato, appare inutile un approfordimento dei risultati del modello (e anche delle rnodalita di applicazione dello stesso in termini di condizioni meteolimatiche anche in assenza di valutazioni circa le condizioni più sfavorevoli alla diluzione de contaminanti emessi) in quanto realizzato su input diversi da quelli progetuali dicharati nello SIA.
Inoltre, perlomeno per gli ossidi di azoto e le polveri, quanto dichiarato nella tabelia 10 di p. 1.11 sull effeto di iduzione delle emissioni orarie nell'assetto futuro nonostante l'incremento produttivo, appare in netta contraddizione con quanto dichiarato appena prima a p. 98 dello SIA non appena si mettono in rapponte le concentrazioni dicharate nella Tabella 5 con i valori di portata delle emissioni dichiarati (guarda caso) solo a partire da p. 285 (v. ultima riga tabella 2.6).

I valori riportati come emissioni al seconde e utilizzati quali valori di input per il nuovo forno "nero" (v. Tabella 2.23 e 2.25 , p. 298 dello SIA) appaiono, per quanto già detto con riferimento alle concentrazioni delle etrissioni, inferiori rispetto a quanto dichiarato nella parte progettuale dello SIA.

Per maggiore chiarezza si mostra il confronto, con la medesima espressione (g/s), delle portate indicate neilo SIA cone liniti garantiti dall impianto e quelle utilizzate per ta simulazione delle ricadute in atmosfera per la nuova linea in progetto.

Tabella 5. Confronto delle emissioni in grammi/scondo ricavabils dal cquadro progettuale e quefle utilizuate per la stima delie ricadute nel quadro ambientale delio SIA

(*) Nostra elaborazione considerando ura emispione oraria di 610.090 Nme, w. Tabolla 5, p. 98 e Tabella 6 p. 109 dello Sla. Ossiai di azoto con concentrazione pari a $500 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm} \mathrm{m}$, ossidi di zolfo paria 50 mgNac , polveri pari a 10 mghtic. $\{* *$ Y. Tabella 2.23 p. 298 dello SIA.

I risultati delle simulazioni svolte (pur considerando un punto di emissione a ben 150 metri di altezza nella futura configurazione ed emissioni per il nuovo forno inferiori a quelle indicate nella parte progettuale dello SIA) mostrerebbero che i valiori medi annuali :

1) per gli ossidi di azoto passerebbero da un massino attuale di 39,5 microg/mic a $36,9 \mathrm{microg} / \mathrm{mc}$, mentre per i recettori (per esenpio Mazzano) da una media di 3,8 microg/me a 3,2 o 2,7 microghtme (configurazione esterna o interna);
2) per gli ossidi di zalfo (il contaminante emesso con la maggiore ridiuione ipotizzata) passeebbero da un massimo atuale 8,4 microg/ne a 4 microg/me, mentre per i recettori (per esempio Mazenn) da una media di 1,9 microg/ne a 1,8 midrog/me (per entrambe le configurazioni, esterna e intema);
3) le polveri (nonostame, come detto, a diverse riduzioni da una patte all'altra dello SIA) come "porticolato" passerebbero da un massimo atuale di 4,4 microg/me a 4,1 microg/me, mentre per i recetori (per esempio Mazzano) da une media di 1,6 microg/ne a incrementia 1,8 e a 2 Encroghe (configurazione esterna o interma).

Quindi, riduzioni, tispeto alle stime di ricaduta riferibili alha configurezione atuale, modeste nonostante l'innalzamento del punto di emissione a ben 150 metri (con i relativi incremensi di impatto vistale connessi) e, nel caso delle polveri, con un incremento anche in condizioni di utilizzo del modello diffusionale tutt'altro che conservative.

De quanto riferibile al contenuto dello SLA tali valori si riferiscono a medie annuali non meglio specificate, sono pertanto assenti valori medi ofari annuali sia la valutazione di scenari di breve periodo (orari) correlabili con gli scenari meteocimatici di minote diluizione atmosferica, ovvero le reali punte massime di ricaduta (che non corrispondono al valore più elevato della media annuale così ricavata).

## I contaminanti non considerati

Chi scrive non pud che limitarsi a segnalare le incongruenze risultanti che non permettono un agevole valutazione del "peso" complessivo delle emissioni attuali (e quindi delle modifiche future) unitamente alla considerazione della assenza di considerazioni in relazione agli altri contaminanti emessi.
A tale proposito, sia per gli inquinanti considerati che per quelli non considerati nello SIA, sarebbe stato utile disporxe della denuncia annuale delle emissioni prevista dal DLgs $372 / 1999$ anche per i cementifici.
Tale denuncia avrebbe mostrato anche l'entità (come richiesto dalle norme in merito ai contenuti di uno SIA) delle emissioni dei contaminanti non "principaIl" (cfr. p. 271 delto SIA) ma comunque comunemente e anche normativamente associati alle attività dei cementifici ovvero:

－Monossido di carbonie；
－Anidrille carborica：
－Composti organici non metanici（COV）；
－Metalli pesanti（Arsenico，Cadmio，Cromo，Rame，Piombo，Nichel．Zinco，Mercurio）；
－PCDD／PCDF；
－Idrocarburi Policiclici Aromatici；
－Benzene；
－Cloro e Fluoro inorganici．
Sono disponibili in leteratura stime sui fattori di emissione connessi con la produzione di clinker，per ssempio：
－dall＇inventario EPER dell＇Unione Europa（v．EPER，Emission Inventory Notebook，p．B3311－8， 2000）．
－dal＂hfonuafe ANPA＂delle emissioni，di cui sí riporta del seguito l＇estratto concernente la produzione di cemento．


|  | F | 13nits tinni＊un | Frintict | Filfarinicitic | N： B |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| － |  | 71．9．9nd．all |  | 14 |  |
| Cld |  | 31 terpauli |  | 2 |  |
| －7\％ | 7 10. |  | FECIIIE． 1971 | m |  |
| ETM | 0.65 | Lf haproberi： | 1ECLIPT． 197 | ．56 |  |
| $\mathrm{Cl} / 2$ | 1212 |  |  | 星 |  |
| Cr | ＋02 | aihis probilio |  | 3 |  |
| His | d，${ }^{4}$ ） | 31， | HTEC | 1 |  |
| IIS＊ | 由菂 ${ }^{3}$ |  |  | － 5 |  |
| Il E 5 | 0 man |  | HECIET 5.5 | 48 |  |
| HL | 0.11 |  |  | 3 |  |
|  | dit |  |  | 1 |  |
| 1417 | 3.1 |  |  | 4 |  |
| Fb | dind | gray |  | 25 |  |
| P40NN | 4 |  |  | $\underline{L}$ |  |
| 5 | 血穴 | － |  | 号 |  |
| 519 | 1．tbe |  | 7Ecilitits． | 4 |  |
| Fru | 4， |  |  | 230 |  |
| ［Diosina | 0，15 | －1ECH |  | 23 |  |

Fonte：Centro Tematico Nazionale Amosfera Clima ed Emissioni in Aria，Manuale dei fatori di emissione nazionali，2002， p． 119.

- dal documento ANPA sulie "LCA" ("I-LCA. Bunca dari italiana a supporto della youbibne dot ciclo di yita - Versione 2. Ottobre 2000");
- dal documento (bozza) "References Document on BAT in the cement and lime martufucturing industries"(marzo 2000), dell'European IPPC Bureau .

Per rimanere alle fonti disponibili, riportiamo quanto indicato nell' inventario INEMAR per le attivith di produzione del cemento in comune di Rezzato pertanto, alla labcementi, e per i contaminanti considerati in tale inventario oltre ai tre indicati nello SIA:

- Composti Organici non mbtanici (COV) : stima al 2001 pari a 0,022 tanno;
- Anidride carbonica (solo relativarnente ai processi di combustione) : 295.878 t/anno di CO2 eq :
- Sostanze acidificanti : 102.679 thano (sul un totale comunale, da tutte le fonti, pari a 127,200 t/a);
- Sostanze precursori dellozono : $4.113,9$ tanao (su un totale comunale, da tutte te fonti, pari a $5.126,9 \mathrm{t} / \mathrm{a})$.

Sul sito elropeo dellePPER, già citato, proprio per la cementeria di Rezzato e possibile reperire unat stima (oltre a quelle relative agli ossidi di zolfo, agli ossidi di azoto e all' onidride carbonica gia citate) per quanto conceme il Cloro e i composti inorganici (come Acido cloridrico) pari a una emissione manua dil 17 tonnellate.
Quanto sopra, uritamente alle "sostonze precursori dell'ozono" fa emergere l"assenza di considerazioni nello SIA relative alle enissioni indirette pur essendo comelabili con le attivita in questione.

Inolite va segralato che ta attivazione di un sistema di ebbatimento degli ossidi di azoto del tipo SNCR implica problematiche particolari sulla gestione (controllo) detla hinea, come anche ricordato nelle lines guida del Ministero dell'Ambiente:
"É di fondamentale importansa gestre iI sistema ( $\mathrm{SNCR}_{\mathrm{n}}$ ndr) nell'intervallo di temperatura inditato (ovvero $800-1000^{\circ} \mathrm{C}$, ndr), in quanto se la temperativa scende al di sotto di tole livello si fibera ammonitca che non ha reagito (la cosiddetta "figa" di NHy) mentre a temperature significativamente piu elevate I'ammoniaca si ossida in $N O_{x}$. La "fuga" di $N H_{3}$ si può verificare anche in presenza di un rapporto molare $\mathrm{NH} / \mathrm{NO}_{2}$ elevato per esempio di $1,0-1,2$.
In altm settort industriati, la "fuga" di $\mathrm{NH}_{3}$ ha comportato la fomazione di particelle nebulizzate di cloruri e solfati di ammonio, che sono passati attraverso iffliri e sono diventati visibili sotto forma di pennacchio bianco al di sopra del camino.
L'ammoniaca inutilizzata pù ossidorsi e trasformarsi in $\mathrm{NO}_{x}$ nell' atmosfera e la "fuga" di $\mathrm{NH}_{3}$ può portare anche allo formazione di polvere arricchita di ammoniaca, che non puó esseve riciclata nel mulino cemento [Cembureau].
Si possono determinare anche emissioni di monossido di carbonio (CO) e di protossido di azoto ( $\mathrm{N} O$ ) [World Cement, marzo 1992J.
Un'ulteriore quantità di calore è necessaria per far evaporare l'acqua presente nella solazione iniettata, con conseguente Jeggero innatzamento delle emissioni di $\mathrm{CO}_{2}$. " (Ministerto dell'Ambiente, Linee guida per l'individuazione eltutizzazione delle migliori tecniche disponibill - Produzione di cemento, gemaio 2004, p. 54).

Ma a tale proposito lo SIA tace (ció non soypende visto che nello STA non si trova traccia di alcun detraglio progetuale dei sisterni di abbatimento dei furni).

## La scelta dei combustibili e le impficazioni in temini di emissioni in amosfera

Da quanto riferito nello SLA il mix di combustibile atuale sarebbe costituto da pet coke pari al $10 \%$ mentre per il nuovo impianto si prevede unincremento firo al $90 \%$ rovesciando l'attuale rapporto con J'utitizao di olio combustibile (v. SIA note tabella 11, p. 113), nel SIA si sottolinea che con le scelte teenologiche del nuovo impianto la resa del combustibile (consumo specifico di energia termica per unita prodota di chinker) si incrementa, passando da $970 \mathrm{kcal} / \mathrm{kg}$ attuali a $730 \mathrm{keal} / \mathrm{kg}$, a fronte comunque di un ineremento della necessita di energia temica (per l'aumento della produzione di clinker dalle $2.300 \mathrm{t} / \mathrm{g}$ attuali alle $4.000 \mathrm{t} / \mathrm{g}$ ) da 93 Gcalh a 120 Gcalh (v. SIA tabelia 12 , p. 114) per il solo torno di cottura.
Quindi il consumo di pet coke passerebe da 28,8 tonn'giono a 312,9 tigiorno e l'olio combustibile ta 205,0 a 29,4 tigiome.

Tabella 5. Confronto nei consumi di pet-coke e olie combustibile, configurazione attuale e futara

|  | Situazione attuale, fabbisogno di combalstibile gionalicro pari al consumo di energia ternica del forno tonnellate/giomo (*) | Previsione di progetto, fabbisogno di combustibile giomaliero part al consumo di energie termica del forno tonnellate/giomo (**) | Note |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Pet coke | 26,9 | [ 312,3 | Il Pet coke hat utn p.c.i. pari a $8.300 \mathrm{kcal} / \mathrm{kg}$ |
| Olio comblistile | 205.0 | 29,4 | Loho combustibile ba un p.c.i. pari a 9.800 kcalikg |
| Total | 231,9 | 341,7 |  |

(*) Essiccatore a griglin due formi di contur, due grighe di rafteddamento clinkes; pat-coke, $10 \%$, con riferimerto at "consumo di ehergia termica laforno" pari a 93 -000 Mcallh (situazione attuale).
( $^{* *}$ ) Nutua linea melino crudo-forno di cottura, pet-coke al $90 \%$, con riferiniento al "consumo di energio termica la forno" pari a 120.000 M calin (situecione attuale). Cfi, tabetla 12 p. 114 deilo SIA.

Trai pochi e generici passaggi relativi ai combustibili che si intendono utilizzare si afferma che "Per Ia soluzione di progeto e previsto l'aumento di wiltzoo di PET coke. It PET coke ha maggior potere calorico specifico (calorie prodotfe / kg bruciato di combustibile) rispetto ad allri materiah combustiblli ora wilizzati. E' quindi richiesto un minor quantitivo di materiale combustibile per rispondere ai fabbisogni di energit termica del formo (cioè alle calorie richieste/ kg prodoto di clinker, perallo gid minori per effetto della miglior efficienza termica della cotural. Complessiyantente, ciò consente un contenimento dell aumento dei consumi di combustibile (e quindi dei relatvi viaggi di camion in ingresso al sito di Rezzato) nonostante l'aumentato volume di producione totale di clinker es corrispondentemente, di consumo totale di energia termica del forno." (SIA, p. 113).
Se il riferimento sul rapporto calorie/kg di combustibile ee tra pet-coke e olio combustibile, tale affermazione non corrisponde al vero in quanto il pet-coke, a parita di peso, ha un potere calorifico inferiore all'olio combustibile (pet-coke $=8.300 \mathrm{kcal} / \mathrm{kg}$; olio combustibile $=9.800 \mathrm{kcal} / \mathrm{kg}$ ).

A meto che, invece, non si rifensca it confronto tra petcoke e altri combustibili non di origine fossile (come le farine animatio alfri "comburibili dai rifuri"), comunque sia appare immotivata ta reticenza presente nello SAA in merito alle caratenistithe e alle quantita dei combustibili utilizzati nella configurazione attuale e futura.

Dalla modifica delle ripartizione relativa e assoluta tra pet-coke e olio combustibile (sul ruolo di altri combustibili non è possibile dire nulla in quanto nulla viene indicato nello SLA á lecito aspettarsi una modifica del contributo atie emissioni riferite ai diversi combustibili. In questo caso l'inventario INEMAR non viene in soccorso in quanto presenta dei valori in tetto contrasto con il mix attuale di combustibili utilizzati e dichiasati dal proponente ( $90 \%$ olio combustibile) come è possibile vedere nei valorí riportati nella Tabella 6 che segue ove sembrerebbe già oggi determinante I'apporto del pet-coke alle emissioni del cementificio di Rezzato (il che mette in dubbio la completezza e la corretezza delle stime di emissione utilizzate nelb SIA e desunte dalinventario INEMAR in particolare per quanto concente le emissioni di origine industriale della zona interessata).

Tabella 6. Emissioni attual di ossidi di zolfo, ossidi di szoto e polveri e contributo stimato nellituentario ENEMAR dovuto alluso di pet-coke e di olio combustibile presso la cementeria di Rezzato

| Paramero | Situazione athale emissioni anate secondo /AEMAR ${ }^{(*)}$ ) $\left(^{* *}\right.$ |
| :---: | :---: |
| Contributo Pet-Coke alle emissioni di SO2 | 942,11 |
| Contributo Olio combustibile alle emissioni di SO | 0,89 |
| Contributo Pet-Coke alle emissioni di NOX | 336,9 |
| Contributo Olfo combustibile alle emissioni di NOx | 0,32 |
| Contributo Pet-Coke alie emissioni di PM | 6,69 |
| Conrributo Olio combustibile alle emissioni di PM10 | 0,06 |

(*) Essiceatore a priglia, due fomi di cortura, due griglie di raffeddanento clirker pet-coke, $10 \%$.
 setore 3.3 .11 (produrione di cemento) per il comune di Rtrato, diviso per tipo di combustibile.

Comunque siz, da tali valutazioni sono assenti considerazioni in merito all"utilizzo di "combustibili alternati wi" owvero rifiuti, nello SIA non viene fato cenno ne all' attuale utilizzo di farine e grassi animali (dal 2001, per una quota indicata in documenti Italcementi disponibili sul sito web aziendale, tra il 25 e il $35 \%$ nel caso specifico dell'impianto di Rezzato) né se tale attivítà di smaltimento proseguira, in che misura, e/o verra estesa ad altri rifiuti (CDR, solventi etc) come recentemente intende riprendere la medesima societa presso il suo sito di Calusco d'Adds, dopo l'ammodernamento dellimpianto (v. Studio di Impatto Ambientale presentato da Italcenentí e redatto dalla societa URS , dicembre 2004, in corso di iter)
Opzione che, si ranmenta, verrebbe soltoposta anche alle prescizione contenute nella norma di recepimento italiano della diretiva $2000 / 76$ (v. Dlgs 11.05 .2005 n. 133) guale impianto di coincenerimento di iffuti.

Come già accennato la riduzione prevista di emissioni di ossidi di zolno, puvero uith consistens riduzione delle concentrazioni witarie di tale conteminante, appare più corelabile all utitizzo di un ombustibile a minor contenuto di zolfo (bon è indicato nello SIA quali siano le caratteristiche dell'olio combustibile attualmente utilizzato), questo in quanto, pir netla modifica impiantistica in progeto. possono considerarsi sostancialmente identici gli effetti di parciale assorbimento dei composti di zolfo nei clinker in produzione.
Quanto sopra significa anche che lo stesso effetto di riduzione delle emisisone portebbe essere tericamente ottenuto utilizzando un olio combustibile a minore contenuto di zolio, si tratta di un combustibile utilizzato e presente sul mercato (im particolare quello di origine libica utilizzato ia alcune centrali termoeletriche anche della Lombardia, es. Edipower di Turbigo) ad un costo poco superiore a quello di altre provenienze e a maggior contenuto di zolfo.

Se la riduzione della quantita complessiva di zolfo introdoto rel forno di cottura sai davvero ottenibile solo dalla modifica del mix di combustiblil (anziché con l'utilizzo di olio combustibile a ridotto contenuto di zolfo), ovvero nel rovesciamento delle proporzioni d'uso tra olio combustibile e pet coke, vanno pero anche considerati alri effeti che possono andare in direzione opposta. ovvero dincremento di aitri contaminani per effetto di tale scelta (questo appare un motive eggiuntivo per non considerare altri contaminanti in emissione oltre a ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri).

Se le modifche nelle carateristiche merceologiche dei combustibili utilizati contribuiscono ancheesse a identificare delle BAT, quindi interventi finalizzati alla riduzione degli impatii dei processi, in passaggio a ur combustibile conterente una maggiore quantita di composti volatiti con in per-coke (per legge fino al $12 \%$ in peso) puo compotare un incremento delle enissioni di tali sostanze e facilitare la Formazione di murroinquinati organici ad elevata tossicità, bassa degradabilità e cumulabilita ambientale (IPA, PCDDF, PCB) in particolare ove it combustibile sia utilizzato non solo nel brucistore principale ma anche in quelto secondario, di precalinazione, per le temperature interiori ragginnte in questa frima parte delle linee di processo configurate come rel progeto in esame.
hnotre le condizioni di avvio e fermata possono deterninare lincremento puntuale anche nelle etrissioni di microinguinanti, tale aspeto, come pure de condizioni "anomale" che si possono determinare nella conduzione della linea, non sono state considerate nei termini degri effetri sulte enissioni ambientali \& di "punte" incrementali della preserza di contaminanti nell"aria anobiente in relazione alle attività del cernentificio.
Non wa inoltre dimenticato che, nei formi con precalcinatore come nel nostro caso, fino al $60 \%$ ecl cormustibtle puo bruciare nel caleinatoze, la temperatura inferiore ( $850-950^{\circ} \mathrm{C}$ ) a quella della zona di sinterizzazione nei fomi (olitre i $1.200^{\circ} \mathrm{C}$ ) detemina una minofe emissione di ossidi di azoto ma, di converso, un incremento nella produzione ed emissione di sostarize da combustione incompleta, come in monossido di carbonio, i COV ete.
Paraltro, une previsione di elevate quantita di sostanze volatili in alimentazione del fomo tramite it combustibile (o altre sostanze orgariche come "waste ftuels", rifiuti combustibili) determina la necessita di dotare il forno di by-pass dei f̣mi per garantime il funzionamento continuo con possibili imparti aggiuntivi sullambiente (nelle indicazioni progettuali non si fa cenno alla presenza di by-pass ma potrebbe essere una dimenticanza non involontaria).

## Le emissioni di gas ad effetto serra

La questione dell'uso del pet-coke permette anche di sollevare un altro aspetto non considerato nello SIA ovyero il contributo nelle emissioni "ad effetto serra" del cementificio nella sua configurazione attuale $e$ in quellia futura
L'emissione di anidride carbonica (nel caso dei cementifici dowta sia alla decarbonatazione dei materiali "crudi" che ai combustibili utilizzati) non determina effetti locali ma "globali" ma cio non toglie che gli stessi vadano considerati anche in relazione alle recenti norme in proposito riferite anche ai cementifici (ci riferiano alle norme europee sull' "emission trading").


11 cementificio Halcementi di Rezzato athualmente emette circa 840.000 tomeliate anno (844.000 ta nei 2002, secondo i dati riportati sul sito dell'EPER già citato), infatti lautorizzazione ministeriale ( E . 217 fif - si veda il Piano Nazionale di Assegnazione, Integrazione del 24.04.2004) fa riferimento a una emissione permessa dell'impinnto per il 2005 (da mantenere costante fino almeno al 2007) pari a 839.955 t/adi CO2 eq.

Ferma la carenza di qualunque considerazione in merito nello SlA e senza alcuna intenzione di sostituirci ai proponenti (temuti al calcolo delle emissioni dell'impianto con le modalità specificate dalle norme, in particolare dalle lince guida curopee contenule nella Decisione detla Commissione UE n. 2004/156 - allegato VID) possiamo stimare quanto segue:


- attualmente (con riftimento a una emissione di 844.000 ta e una produzione di clinker paii a 750.803 de - v. Tabella 13, p. 114) possiamo stimare un fattore di emissione per tonnellata di elinker pari a 1.118 kg di $\mathrm{CO} 2 \mathrm{e}_{\text {, riferite alia produzione di, cemento (clinker piut additivi) pari a }}$ 837 kg di CO2 per tonnellata di cemento. Si trata di quantita in tinea con le attuali emissioni medie stimate per i cementifici
- Nella configurazione futura, tenuto conto che si valuta un fatore di emissione "BAT" ara 790 e 1.000 kg di CO2 per tomellata di cemento prodotto, il valore stimabile di emissione annua per la sola nuova finea sarebbe pari a un valore tra 1.182 .000 tonnellate/anno e 1.688 .000 * tonnellate/anno di CO , in entrarbi i casi ben superioni alla quantita oggi autorizzata di 844.000 t/e Pertanto è difficile capire come tale probabilo incremento di emissioni "serra" sia "comparbile" con gli obblighi connessi con l'autorizaziona rinisteriale citata.

Un altro aspetto di interesse è il ruolo che avrebbero i combustibili (e i due diversi mand nella emissione di CO2, tenendo conto, come già ricordato, che il contributo delle emissioni ad effetto serra dei cerncotifici è donuto sia alla calcinazione dei materiali crudi (in primis catcare) cha alle necessita termiche della comba dei materiali.

In scelta det combustbifi non e indifferente. Nel nostro ceso va considerato che ti poit coke ha urla emissione specifica maggiore dellolio combustibile a parite di energia termice prodotto ed esatamente:

- olio combustibile : 77,4 tomellate di CO 2 per Tera) di energia prodotia (equivalente a 3,15 tonellate di CO 2 per tonnellata di olio bruciato);
- pet-coke: 100,8 tonneldate di CO 2 per Teral di energia prodotta (equivalente a 3,12 tomellate di CO2 per tomellata di pet coke).
(Si fammenta ancora che il pet-coke, a parita dit peso, ha un potere calorifico inferiore all'olio combustibile (pet-coke $=8.300 \mathrm{kca} / \mathrm{kg}$; olio combustibile $=9.800 \mathrm{kcal} / \mathrm{kg}$ ).

In altri termini $\mathrm{p}^{2}$ incremento nell'utilizzo di pet-coke deternina un incremento del contributo della combustione (risperto al contributo dovuto alla decarbonatazione delle materte prime) nelile emissioni future di gas "serra" degli impianti di Rezzato.

## Gli impatti sanitari

II capitolo conclusivo dello SIA si occupa degli impatti sanitari, conrelati principalmente con la ricaduta delle emissioni in atmosfera. In primo luogo vengono presi in considerazione studi relativi alle patologie e alle cause di morte che interessano la popolazione dell${ }^{+}$area.
Per ufilizzare direttamente quanto riportato a proposito si trascrivono due passi, per certi versi contraddittori, di questo capitolo dello SIA.
it pet cohe produce his $c o_{2}$ rosphe th wo coterbortore


Per il pariodo 1998-200t
"In conclusione, l'analisi di morfalita nel Comune di Mazeano nel periodo considerato ha evidenzidto wha mortalità complessiva sestanzialmente allineata alla media regionale. Vamo segnatati tuttavia alomi eccessi di mort per malatfe respiratorie e broncopneumopatie croniche ostruttive statisticamonte significativi nel sesso maschile mo di entifo simile e ai limiti della significabilita statistica per le femmine. " (p. 508 dello SIA).
(...)

Tra i maschi si osservano a Mazano, rispetto al resto dell'ASL, tassi di soggetti rioverati inferioni in età adulta ( $-35 \%$ e superiori ira gli anzianti ( $+29 \%$ ), guesti ultimi soprathatto per polmonild e inftuenza ( $+61 \%$ ) e per malatie polmonay croniche astrutive $(+25 \%$ ) Tra te donne si rilevano differenze significative solo nella fascia di olfre 64 anni di età, con taxsi di soggetti ricoverati stperiori a Mazzano risputho al resto dell ASl per madatie polmonwi croniche osiruthve ( $+64 \%$ In conclusione i
 Mazano rispetto al resto dell ASl per matatie respiratorie, in particolare polmonite e influenza e malaute potmonari croniche ostrutive, in entrombi i sussi, ras isoggerti anzioni, mentre per contro si osserva una ridota ospedalizzazione a Mazano rispeto al resto dell A.SL tra i roggeni di $/ \bar{j}-6+$ anni. " (p. 514 dello SIA).

Per il periodo 1998-2003:
I risulani principal di questes spetifa analui homo evidenzito - seconto gh epidemiologi che thano condotia - che il tasso di ricoveri deli $A S L$ è sceso (in quanto sono stati inclusi gli ami piti recenii), i ricoveri e i ricoverat sono meno a Retzato e Mozzano rispeto al resto dell'ASL e "che non si vede in possibile effeto nocivo dell inguinamento amosferico nei due comuni esominati rispetto al reyto dell'ASL " (p. $5!5$ dello SIA).

Io altri temini quanto emerso per i] periodo $1998-2001$ dagli studi epidemiologici non viente confemato considerando un periodo più esteso (1998-2003): ".. tale crificita non e twitwio stato confermatta in wh'indagine ad hoc swolta dall 'ASL di Brescia camulando idoti dei connmi di Mazano e di Reseoro per un periodo tenporale maggiore il the tranquilizzo sugli scenari futuri." ip 519 dello SiA).

Dapprima si identifica nell'area di interesse l'esistenza di rischi perticolari, rispetto a aree contermini della provincia di Brescia, relative ad alcune malattie respiratorie per seggetti esposti da lungo tempo (con eta superiore ai 64 anni) a potenziaii sostanze pericolose per le vie respiratore e presentio melliaria ambiente e pois si nega tate situazione.
Quello registrato tra il 1998 e il 2001 si trate di un effetto "tipicamente" correlabile ad esposizioni di lunga durata a uno o piut contaminanti athosferici anche a concentrazioni inferiori ai "limiti di legge" come pure, per le classi di eté puü anziant, che "tipicomente" emetgono (con efferti statistici di maggiore evidenza) in corrispondenza ad eventi meteoclimatici che determinano un incremento momentaneo (ma comungue per più giomi) delia contaminazione dell'aria, come emerso da diversi studi epidemiologici ( per tutti si veda "Metanalisi italiana degh studi sugli effetti a breve termine collinquinamento amosferico" MISA, di A. Biggeri, P.Bellini e B. Terracini, in Epidemiologia \& Prevenzione, supplemento 2, marzo-aprile 2001 e il successivo aggionamento pubblicato nel 2004)

Gli studi epidemiologici utilizzati e che concludono in modo difforme a seconda del periodo considerato non risultano "swiluppat" in modo da tener conto dell"andamento della qualita dell"aria nella zona di studio. Dallo SIA é possibile vedere - pur se in modo non lineare e in termini generali ( v . per esempio pp. 269-270) - una tendenza alla riduzione, dal 1999 al 2003, sia delle concentrazioni medie annuali che del numero deì superamenti delle soglie di attenzione per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri.


In tal senso, pur avendo svolto una analisi delia "ospedalizazione" per alcune patologie correlabili con la presenza di contaminanti nell'aria ambiente, non si presentano approfondimenti circa il rapporto tra "punte" di ospedalizzazione per patologie comelabili al peggioramento, anche per brevi pertodi, della qualtità dell'aria (matatie cardiovascolari e respiratorie croniche/ostattive), ovvero valutazioni circa incrementi o meno di ospedalizzazione in corispondenza (nei giomi successivi) episodi puntuali di peggioramenti importanti della qualità dell'aria.
Gli estensori di questa parte della SIA puntano invece sulla entità delle emissioni comelate al nuovo impianto : "Dalla relazione inerente l'emissione atmosferica si evince che per gli NOX le emissiont complessive stimate sono pari a circa 250 Kg ora -I , con uma riduzione di circa 50 Kg ora ${ }^{-1}$ rispetto all athale configurazione.
Per l' SO2la riducione delle emissioni globall appare piu convistente, con wn totale shimato di circa 30 $\mathrm{Kg}_{\mathrm{g}} \mathrm{raa}^{-1}$ che ne rappresenta una dintinuzione di 57 Kg ora ${ }^{-1}$ rispetto at 'athale asselto impiantistico. Le emissioni di polverì, risultano complessivamente pari a 23 Kg ora ${ }^{-I}$, con una riduzione di circa 2 Kg ora - 1 rispetto all catuale assetho produttivo." (p. 519 delto SIA).
Da questa considerazione, per motivare una sostanziale invarianza delle conseguenze sanitarie della ativita del exmentificio, si afferna che "Le prolezioni contenute nella Sezione ARLA confermano idati dello relotivi lo studio di fattibilita inziale (cosi nel testo, a parte l'errore sintattico si evidenzia che chi sorive non conosce $\mathfrak{i}$ contenuti di questo stadio di falibifità iniziale, ndr) dove emerge un quadro di diminuzione complessiva delle emissioni rispeto alla situazione athule per quanto riguarda gli inquinazi gassovi ( $\mathrm{CO}, \mathrm{SOZ}$, NOx); per le polveri si prevede und sthitzione di relativa stabilita." (p. 519 delio SIA).

Le considerazioni su una invarianza sanitaria dell'impato del cementificio appaiono fondate sulla aspettativa della riduzione delle emissioni al camino dei conaminanti considerati, non avreblero akuna influenza le variazionj relative alla ricaduta delle emissioni ovvero alia qualita dellatia "concrelamente" respirata dadle popolazioni esposte.

Se questa è la lettura presentata nello $S \mathbb{A}$ per quanto conceme gii aspetti sanitari, si evidenzia che :
a) thon vengono prese in considerazione le variazioni delie coneentrazioni in ricaduta come risultati daf nodello diffusionale utilizzato; tantomeno si considera che l'effetto di diluizione connesso principalmente con linnalzamento del punto di emissione, se determina una riduzione della ricaduta - a parita di emtssione - dei contaminanti nelle atee limitrofe l'impianto, determina anche una estensione dell'area di ricaduta con l'incremento della popolazione esposta ai contaminanti di una data attivith, in questo il cementificio di Rezzato, cone pure da altre attivita e fonti presenti su un più vasto territorio;
b) come detto nelle presenti note vi sono forti dubbi che tali condizioni di riduzione assoluta delle ernissioni dei contaminanti siano plausibili, pertanto dovrenmo considerare che le valutazioni sanitarie contenute fello SIA sarebbero verso un giudizio di impatto sanitario aggiuntivo nel caso in cui emergesse un incremento delle emissioni atribuibile al nuovo impianto, come ['appunto sostiene l'autore delle presenti note. In concreto le valutazioni sanitarte presentate nello i SIA appaiono più finalizzate a giustificare il progetto che a valutare in modo approtondito la | situazione sanitaria attuale e futura della popolazioni esposte.

Da quarto fin qui detto, pur limitatamente agli aspetti presi in considerazione, emergono carenze e incongruenze tali nello Studio di impatto ambientale da rendere, ad avviso dello scrivente, non accoglibile il progetto in esame nella configurazione proposta.


## Cementeria di Rezzato



| Dettag「i sul complegso |  |
| :---: | :---: |
| Spcieta matire! |  |
| Indlelizso: |  |
| Codice prostale: | 250 ${ }^{\text {¢ }}$ |
| Paeser | Tt3lit |
| Cotrdinate: | 10.33333,45.500000 |
| Codice 利A¢E, | 26.51 |
| Attiwita economica princlpale: | Friodusiore di crerien |






[^1]
[^0]:    (*), Essiccatore argilla, Fomo nero n. \& en. 2 .
    (***) Essiocatore correttivi, Fomo binnco, essicentore clinker.

[^1]:    FAttività economika prinsipele

