# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER L'AMPLIAMENTO DELLA CEMENTERIA ITALCEMENTI DI REZZATO-MAZZANO (BS) 



# Valutazioni preliminari sul SIA presentato dalla Società Italcementi 

Settembre 2005

Ing. Roberto Carrara
Dr. Fausto Brevi
Arch. Anna Melone

## 1. PREMESSA.

Lo scorso 29 giugno 2005 la Società Italcementi ha presentato ai competenti uffici della Regione Lombardia istanza per la pronuncia di compatibilita amblentale sul progetto denominato "Ammodemamento della cementeria di Rezzato". La pubblicazione del comunicato in merito all'avenuto deposito dellistanza sui due quotidiani tocell è del 30 giugno.

L'Anministrazione Comunale di Rezzato he incaricato l'ing. Roberto Carrara di esaminare la documentazione presentata dalla Società lialcementi Spa e di formulare, per conto delle Amministrazioni Comunali interessate alla realizzazione proposta, le relative osservazioni nell'ambito del procedimento di valutazione dellimpatto amblentale:

Per lo svolgimento di tali atività il Professionista incaricato si $e$ avvalso delle collaborazioni del Dr. Fausto Brevi e dell'Arch. Anna Melone.

If presente documento intende fornire alle Amministrazioni interessate una preliminare valutazione teenica a supporto degli atti che gli crganismi istituzionali intendaranno assumere; in fase successiva verranno prodotte le osservazioni che-i Comuni riporteranno nell'ambito del procedimento di Valutazione di compatibilità.
A segulto della presentazione dellistanza ofi compatibilità ambientale numerosi soggeti hanno avanzato le loro osservazioni ai competenti Uffici Regionali titolari della procedura di valutazione. Al fine of cogliere tutte le istanze che scio state espresse a livello locale il presente documento ha preso in esame la seguente documentazione:

- Studio di Impatto Amblentala redatto dal CEDAT Politecnico di Milano - gilugno 2005 sotto la responsabilità scientifica della Prof. Maria Cristina Treu;
- Elaborati di progetto a cura di CGT - Italcementi Group;
- Domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata da italcernenti per lo stabilimento di Rezzato-Mazzano al sensi de! D. Lgs. 18 febbralo 2005 n .59
- Osservazioni presentate dai seguenti soggetti portatori al interesse:
> Comitat ambientali di Mazzano, Rezzato, Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Circolo Legambiente di Bedizzole, Coord. Prov, di Legambiente (28 glugno 2005):
$>$ Sig. Giorgio Gallina ( 30 luglio 2005);
> Coordinamento territoriale amblentale dei comuni di Nuvolento-Nuvolera-Paitone-Prevalle-Serle (16 agosto 2005);
$>$ Comitato "Büs del Frà per la difesa del teritorio" Nuvolento-Nuvolera-Paltoné-Prevalie-Gavardo-Serle (t 16 agosto 2005);
\$ Comitato Chico per la tutela della Salute e det Territorio di Rezzato-Virle (13 agosto 2005 e 16 agosto 2005);
> Ciroolo Legamblente "Mindel' di Bedizzole (31 agosto 2005);
$>$ Osservatorio Ambitentale di Mazzano (12 settembre 2005)
$>$ Comune di Botticino (12 settembre 2005).

A seguilo di specifica richissta dslle Amministraziont Comunali, Italcement he rohiesto all'Ente competente la sospensione delliter istruttorio per il mese of agosto; clo ha comportato la proroga del tempi concessi per te osservazioni a tutto il settembre 2005.

## 2. PRINCIPALI CRITICITA' EMERGENTI DALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ITALCEMENTI

### 2.1.Considerazioni di carattere metodologico

La Valutazione di Impatto Armbientale ha lo scopo di verlitcare limpatio complessivo di un progetto sul sistema ambientale; per questa ragione la normativa prevede che lo studio di impatto, predisposto a cura del proponente, prenda in esame tufti gli elementl che concorrono al pieno funzionamento dell'opera sottoposta a procedura e tutit gil elements utili al suo inquadramento rispetto al teritorio che la circonda (sla in termini di previsioni programmatiohe che in temint di relazioni con le diverse componenti ambiental).

Per fornire un quedro esaustivo di questi aspetti, lo Suudio di Impatto Ambientale, al serisi dell'art. 2 del DPCM 27 dicembre 1988, deve essere articolato nel seguenti quadri di rifermento: ${ }^{\text {: }}$
guadro di riferimento programmatioo che, ai sensil dell'art. 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (art. 3), deve comprendere:

- la descrizione del progetto in retazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali e inquadrabila it progetto stesso:
- la descrizione dei rapporti di cosrenza del progetto con gil oblettivi persegulti dagli strumenti pianiflcatonj, evideriziando, con riguardo allarea interessata:
- le eventueli modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi dl sviluppo assunte a base delle planlitcazioni;
- tindicazione degli interventi coninessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- i'indicazione del tempi di attuazione dellintervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari;
- la descrizione dell'attualita del progetto a la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- le eventualt disarmonis di previsionl contenute In distinti strumenti programmatori
guadro di riferimento progatuale che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 , dovrebbe constare di due distinte parti trattanti i seguenti spetti.
Neila prima parte:
- si precisano le caratteristiche dellopera progettata, con particolare riferimento a:
- la natura dei bent efo servizl offerti;
- il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzionte delle diverse tpotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento allipotesi di assenza dellintervento;
- la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitatlva del rapporto domanda-offerta riferita alla presumblie vita teenica ed economica dellintervento;
- Jerticolazione dellie attività necessarie alla realizzazione dellopera in fase di cantiere - di quelle che ne coraterizzano lesercizio;
- i critert che hanno guidato le scelte del progetista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territorlall di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;
- per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati déllanalis $\ddagger$ econornica di costi e benefici.

Nella seconda parte, sij descrivono:

- le caratteristiche tecaiche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- Finsieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella redazione dè progetto e in paticolare:
- le norme tecnlche che regolano la realizzazione dell'opera;
- Ie norme e prescrizioni di strumenti urbanisticf, piani paesistici e territoriadi e piani di settore;
- i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologiof, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre fimitazioni alla proprietà;
- i condizionamentí indothi dalla natura e vocazione dei fucghi e da particolari esigenze di tutela ambientala;
- le motivazionl tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descrite, con particolare riferimento a:
- le scelte dj processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia eletrica e per lo smaltimento di rifiuti;
- le condizioni di utlizzazions delle risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate melle diverse fas di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
- le quantita e le caratteristiche degli scarichi idrict, dei riffuti, delle emissioni nell'amosfera, con rifermento alle diverse fasl di attuazione del progetto e di esercizio dellopera;
- le necessita progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionati imposte o da ritenerai necessarie a segulto dell'analisi ambientale;
- le eventuali m.sure non strettamente riferbibil al progetto o prowedimenti di caratere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione che di esercizio
* gli interventi di ottimlzzazione dellinserimento nel territorio e nell'ambiente;
- gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotii sull'ambiente.
quadro di fiferimento ambientale da suddividere in due sezioni distinte:
- quadro ambientale: finalizzato alla descrizione delle componenti ambientali del sito interessato dagll impianti (corrispondente a quanto indicato nel comma 2 dall'art. 5 del DPCM):
- stima degli impatti: finalizato alla individuazfone e caratterizzazione degli impatti generati dagli implanti (corrispondente a quanto indicgto nel comma 3 dellert. 5 del DPCM);
Il quadro di riferimento amblentale deve quindi:
- definire l'ambito teritorlate - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi anbientali Interessati dal progetto, sia direttamente che fndirettamente, entro cul à da presumere che possano manifestarsi effetti significative sulla qualità degli stessl'
- descrivare I sistemi amblentali interessati, ponarido in evidenza l'eventuale criticita degli equilibri esistentï;
- individuare le aree, le componenti edi fattorl amblentali e le relazlont tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale cirticità, al fine di evidenziare git approfondimentil di indagine necessari al caso specifico:
- documentare gli usi pluriml previsti delle risorse, la priorita negil usi delle medesime e gil ulteriori usi potenziali coinvoltit dalla realizzazione del progetto;
- documentare I livelli di qualità preesistenti allintervento per clascuna componente amblentale interessata e gili eventuall fenomeni di degrado delle risorse in atto.

L'analisi di cui sopre deve essere effettuata con riferimento alle componentl e ai fattori ambientali di cui agli allegat I e II del DPCM.

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (art. 5 comma 3), per ia stima degli impalti, in relazione alle peculiarità dellambiente interessato cosi come definite a seguito delle analisi di cui al comma 2 delliart 5 del DPCM, si deve:

- stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti daflopera sul sistema ambientale, nonché ie interazioni degli impatii con le diverse componenti ed $i$ fattori arnbientali, anche in relazione al rapporti esistenti tra essi;
- descrivere le modificazion delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, if rapporto alla situazione pressistente;
- descrivere la prevedibile evoluzione, a segulto dellintenvento, delle componenti e del fattorl ambjentali, delle relative interazionf e del sisterna amblentale complessivo;
- descrivere e stimare la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualita preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- definire gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoragglo ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenut opportuni;
- :llustrare i sistemi di intervento nellipotesi di manifestarsi di ernergenze particolari.

La successiva valutazione condotta dalle Autorità competenti (It questo caso la Fegione Lombardia), è espressa tenendo conto di:

- necessita dellimpianto
- motivazione delle scelte localizzative
- motivazioni, criteri, condizionamenti e vincoli che hanno guidato la scelta progettuale.

Lo Studio di impatto Ambientala è un fondamentala supporto per orientare la migliore tra le alternative possibili; per poter esprimere un parere sugli interventi proposti è necessarto disporre del progetto définitivo, econoscere i criteri che hanno portato a scegliere l'aiternativa progettuale sottoposta a procedura di VIA.

Disporre dell'gdeguata documentazione progettuale è quindi indispensabile al fine di potere valutare tutti gli aspatit che devono essere constderati nel corso dell'struttoria; to Studio di Impatto deve pertanto riferirsl a progetti definitivi, considerare le fasi di costruzione, esercizio e dismissione dellimplanto, a contenere informazioni esaustive su tipo e provenienza delle materie prime e del combustibili impiegati nel processo, emissioni, scariohii e riffuti nelle diverse fasi di realizzazione e di esercizio dell'opera, misure di mitigazione.
La Soctea Italcementi ha presentato due ipotesi of Intervento per lampliamento defle proprie attivita produttive (una intema al sedtme e l'altra su nuova area); tali ipotesi si caratterizzano in realtà come Studi di fattibilità tecnica più̀ che come progetti ben definiti in tutte le loro soluzioni; nello. Studilo non viene infatti indicats chiaramente e non viene conseguenternente approfondita la soluzione progettuale prescelta.

II proponente non ha operato una scelta e non ha conseguentemente concentrato la valutazlone degill impatti su di essa; Italcementi demanda la decisionia al processo df valutaziona; questo aspetto rappresenta sicuramente una arromalla ed un'licongruenza nella modallta procedurale di un S/A.

### 2.2. Aspetti di carattere programmatico - la non conformità dellipotesi localizzativa esterna.

Va premesso, come criterio generale, che il livelo di accettabilità di un progetto dípende dalla sua Ifspondenza agli obiettivi di tutela e di riequilibrio perseguiti dagil strumenti di governo del terfitorlo; parziali difformità rispetto a tall previsioni, per essere accettabili, devono essere motivate da esigenze tecniche imprescindibili ed adeguatamente compensate da interventi mitigativi appositanente studiati; tali interventi devono essere realizzati contestualmente all'avvio delle attivita di cantiere.

Come riconosoluto dallo studio, a pag.151, "le differenti opzioni di reatizzazione dellimpianto ....non differiscono moto" l'unica differenza sostanzlale è nella maggiore o minore oceupazione di surlo.
L'potesl di ampllamento dellimplanto a sud delliarea di fabbrica atturle è in totale contrasto con le nomme del PRG dl Mazzano e con gll indirizzi della planificazione territoriale, mentra la soluzione Interna es soggette ad alcune limitazioni che il SIA identlfica senza indicare in quale modo sarebbero affrontate nella realizzazione del progetto.
II Piano Regolators del Comune di Mazzano ha previsto una destinazione agricola dellarea a sud deflimpianto come zona agricola $\mathrm{E}_{\text {; }}$. le NTA consentono in tali aree solo limpianto e lo syiluppo di aziende rurali.
La destinazione agricola dell'area a ricontermata anche dal PTCP della Provincia di Brescia che idertifica l'area come una dello componenti del paesagglo agrario e dettantropizzazlone colturale e piừ precisamente come "seminativi e prati in rotazione". Gil indirizzi cif tutela ammettono solo edifici $\theta$ strutture legatl alle attivita agricole e zootecniche conpatibili con it "caralteri paesistico-ambientali dei lucghr.
La Legge Regionale di Governo del Territoriot2/2005 agil art. 15 e 18 stabilisce che gli "ambiti destimati allaitivita agricola" hanno "efficacia prescritiva e.prevalente" sugli atil del PGT (Plano d Governo del Territorio).
Il mantenimento della destinazione agricola é ribadita dalla Regtone Lombardia.
Nella DGR N$N^{*}$ VII/16105 del 23 gennaio 2004 di approvazione della Variante at Piano Regolatore Generale dl Mazzano, che ha consentito la trasformazione in zona produttiva D4A dell'area agricola immediatamente a sud della Tangenziale di Brescia, la regione prescive aif progetto in esame deve essere considerato quale intervento urbanisticamente compluto, non plü susceltibile di essere ulteriomente esteso od ampliato alle aree limitrofe".
Entrambe le soluzioni alternative interfariscono con il Naviglio Grande Bresclano, a tutela del quale il PRG di Mazzano ha posto una fascia di salvaguardia e II PTCP ha identificato un' "area agricola di valenza passistica", chè svolge un "ruolo essenzlale per la percepibilita di valor paesaggistiol of piè vasta dimensione*. In questarea non sono ammessi nuovi manufatti con la sola esclusione di quelli strettamente necessari per il governo e la tutala deglis assetti idrogeologich. Lungo Il Naviglio si trova ariche un percorso di fruizione paesistica, sottoposto ad lindirizzi di tutela e di secupero.
Le due soluzfoni progettuali non forniscono indicazloni su come il nuovo assetto del cementificlo sarạ in grado di garantire il rispetto degll Indirizzi dl tutela che impongono di evitara compromissioni e riduzioni della percezione paesistica e modifiche delle dlretricil storiche.
Lungo il Naviglio Grande è presente una fascia a rischio idrogeologico molto elevato, entrambe le soluzion progettuali non Indigano come si Intenda affrontare tale rischio. II Piano d'Assetto Idrogeologico In questo tho dil zone ammette solo Interventi di demolizione senza ricostruzione e interventi per miltigare la vulnerabilità degli edificie delfe strutture esistenti e interventi per la mitigazione.

Per quanto riguarda gll aspetti di caratfere programmatico attinenti la pianificazlone territoriafe sono pertanto evidenti le criticita che incontra l"potesi of amplianento dellimpianto su nuovo sedime.

Cé incltre da segnalare la carenza che lo Studio di Impatto denota nelle mancata trattazione di altri importantl aspetti di carattere programmatico.
Si ritiene infatti che nel SIA manchi una trattazione completa degli strumenti pianificatori di settore (Pianlficazions in tema di aria, adqua, rumore etc.), una trattazione nguardante I rapporti tra l'attivita industriale del cementificio e la normativa a gli atti planificatori' del settore estrattivo.

Quest'ultimo aspetto pare particolarmente significativo; le materie prime impiegate nel processo df produzione con lifotizzato ampliamento della linea dl produzione del cemento griglo aumentano del $75 \%$; lo studio non indica la provenienza dei materiali; è molto probabile che si continui ad utilizzare il calcare proveniente dalla cava sul Monte Marguzzo, dove la Societa e stata autorizzata sll'esercizio delle attività ofi escavazione. If giacimento non é inesauribile e l'incremento della produzione modificherà i criteri dij gestione delle attlvita di escavazlone finora adottati. I rischi e gli impatti sult'ambiente e sul paesaggio derivant! non sono stati trattati dallo studio di impatto con conseguente sottovalutazione dell'impatto complessivo che si determinera sul teritorio.

## 2,3. Aspetti tecnico progettuali - ammodernamento senza ampliamento

Per quanto riguarda le valutazioni di conformità rispetto al dettato normativo, vale come considerazlone generale quanto riportato precedertemente rispetto ali"'anomalia" dei contenuti dello Stuatio. La proposta avrebbe dovuto Infati configurare una ohlara soluzione progetuale, adeguatamente approfondita in mado da poter formife tutti gli elemonti utili alla valutazione. Lo sviluppo progettuale non è invece tale da poter consentire la corretta valutazione di quelle che, nel dettaglio, potrebbero essere le implicazioni ambientali a Jivello locale.

Neila trattazione del SIA mancano gli approfondimenti in merito a cantierizzazione e connesse problematiche tecniche ed ambientali; mance uri'analisi economico-finanzlaria dell'opera. Non sono evidenziati i tempi di realizzazione, la durata dei lavori, e le opere di mitlgazione proviste.

## Un intervento delfentita dí quelio proposto deve dimostrare la sua "raglon d'essere".

Pur nella salvaguardia della libertà imprenditoriale di implementare nuove iniztative, si ritiene indispensabile che ta proposta avanzata sia inquadrata nel contesto delle strategie aziendali e che siano chiare le relazioni con il complessivo quadro della domanda nel settore della produzione del cemento. Cio anche in relazione a specifiche considerazioni che, nellambito deilo Studio, vengono accennate senza essere adeguatamente sviluppate. Non sono infati motivate le ragioni che portano ad aumentare la produzione nello stabitimento di Mazzano In relazione alla domanda nel bacino di distrifuzione def prodotd dello stabilimento. Sul punto il SIA riporta a pag. 65, senza minimamente documentarla, la seguente affermazione:
"In Halia in tale contesto, la tendenza in atto da patte delle imprese operanti sut mercato é del publo di vista produttivo quella di aumentare la capactla di produzione dei sitl e degli impianti pti edati fra quelli gia esistenti miglorandone tocnologie, rendimenti e sostenibuitd, mentre vengono dismessi gli implantí e i siti meno sostenibili."

Non viene chlarito perché t'implanto di Rezzato-Mazzano venga zitenuto "plù adatto" e quali stano gli altri implantit "meno adati" che verranno dismessi in reglone Lombardia, visto che anche îl cementificio di Calusco D'Adda (che copre, verosimilmente, parte dello stesso bacino), è stato recentements "ammodernato".

I dati AITEC relativi alla produzione del cemento ed alle dinamiche di consumo (dati 2005 riferiti alle produzionf 2004), evidenziano per i territori delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Vensto e Trentino, ambiti rappresentanti, almeno parzialmente, il potenziale bacino dell'impianto, deficit produttivi rispeto ai fabbisogni pari al $10,0 \%$ per la Lombarida, allo $0,8 \%$ per l'Emilia Romagna, al $5,5 \%$ per il Veneto ed al $4 \%$ per if Trentino. A fronte di questa situazione che evidenzia un complessivo, seppur lieve deficit del sistema produttivo, si segrela come nel terfitorio maggiormente interferente con il comprensorio bresciano in termini di potenziale bacino di utenza, vi sia la presenza di importanti impianti produtivi (Calusco d'Adda (BG) - Italcementi, Tavernola Bergamasca (BG) - Lafarge Adriasebina, Riva del Garda (TN) Buzzi Unleem, Fumane (VR) - Cementi G. Fossi).

Alla luce di tale sittuazione si ritiene di interesse comprendere quali siano le strategie del Gruppo Italcementi e perché l'iniziatlva di Rezzato - Mazzano assuma carattere strategico (oltre evidentemente gli owi motivi fegati alla necessita imprenditoriale di acquisire maggiori quote di mercato).

L'iniziativa dell"Ammodemamento della cementeria" non può essere vista in modo slegato dagli obblight, In capo a determinati settori produtivi, di ammodernare I propri cicli di produzione. alla luce del nuovo inquadramento normativo tn tema di "Autorizzazione Integrata Ambientale" (D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005 , sostitutivo del precedente D.Lgs. $372 / 99$ di recepimento della Direttiva IPPC).

Ai sensf di tale norma l'autorizzazlone all'esercizio delle attivita produtive e subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili tese al contenimento delle emissioni ed in generale dellimpatto ambientale.

Il settore produtivo del cemento è diretamente interessato da questa norma ed i singoli insediamenti dovevano presentare l'istanza autorizzativa ai sensi della nuova normativa entro lo scorso 30 giugno 2005. Italcementi ha presentato istanza in tal senso riterita allimpianto esistente.

Nella domanda di autorizzazione viene proposta una sostanziaie invarianza per i livelli emissivi del forno di produzione del cemento bianco; è prevista l'attivazione di verffiche di fattibilità per Interveniu tasl alla riduzions delle "punte enissive" di SO2 e di inserimento di un sistema SNCR per l'abbattimento dagli NOx. Per quanto riguarda i forni dl produzione del cemento griglo si indlviduano soluzioni transitorie (anche in questo caso verifiche di fattibilità finalizzate al contenimento di SO2 e di NOx), rimandando al futuro ammodernamento la sostamza degli intervent migliorativl degli staridard emisslvi (con un miglicramento ambientale peraltro "vaniflcato ${ }^{T}$ dall'aumento della capacita produtiva).

Nell'ambito dello Studio di Impatto vengono swiluppati confronti tra l'attuale situazione emissiva e quella che sl determinerebbe a seguito degli intervent di ampliamentofamimodernamento. Si ritiente che In tale comparazione la Ditta avrebbe dovuto assumere quale situaztone di rfierimento rispetto alla futura configurazione implantistica, non tanto la situazione aitluale, quanto quella che dovrebbe essere conseguita, ad invarianza di liveli produttivi, grazle all'adozione delle miglioti tecnologle disponibili (oggi non epplicate allinsediamento esistente).

Tale approccio, pur assumendo a riferimento una situazione futura cul la Ditte risulta obbligata dalla nuova normativa e non tanto una situazione esistente, sarebbe corretto per caplre l'entita delte problematiche in gioco; fandamentale comprendere quale sarebbe il livello delle prestazion che oggi (owero tra qualche anno) potrobbero essere conseguite grazle all'epplicazione delle miglioft teenologie mantenendo invarfati i livelli produtivi.
In sostanza, lo Studio adotta come punto "zero" di riferimento per valutare ghl impatti del progetto (e in particolare per limpatto sull'atmosfera) la situazlone attuale invece che quelia - a
minore' impatto - che dovra essere obbligatoriamente raggiunta al fine dellottenimento della Autorizzazione Integrata Amblentale (AlA)

A questo proposito uno degli aspetti piò significativi riguarda l'emissione di polveri dai fumi dei forni da clinker "nero": attualmente solo la metà delle emisslont è presidiata da depolveratori adeguati (filtri a tessuto, in grado di garantire una polverosità inferiore a $20 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$ ) mentre la metà à ancora presidiata da depolveratori elettrostatici che sono in grado di garantire una polverosità residua di $50 \mathrm{mg} / \mathrm{Nm}^{3}$. Nelio Studio non viene presa in considerazione l'emlsslone dt polveri dal formo da clinker "bianco".

### 2.4. La qualità ambientale - l'attuale situazione impone l'adozione di reali interventi di risanamento

Limitando l'attenzione all'aspetto della qualita dellaria (sicuramente il più importante nelle valutazioni che devono essere condotte per il caso in esame), e evidente la situazione of crificità che sịi registra nel territorio.
1 dati registrati dalla Stazione di rilevamento AFPA in comune di Rezzato (centralina che misura ii livello di fnquinamento di fondo, ossia queilo determinato dallinsieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della. stazione), evidenziano una situazione pesantemente compromessa almeno per contaminanti (es, PM10) che sono, almeno in parte, da mettere in relazione con le attivita produttlve della cementeria.
I risultati c'elle elaborazloni effeltuate sui dati relativi al triennto 2002-2004 sono riassunti nelle tabeile e nei grafici segusenti.
Per quanto riguarda il PM 10 , dal confronto tra i valori misurati dalla centralina e il valore limite per la protezione della salute umana riferito all'anno civile e definito dal D.M. 2/4/02, sl osserva che if particolato fine supera il valore limite aumentato del rispettivo margine dif tolleranza in ciascuno dei tre anni presi in esame.

Concentrazloti di PM10 rilevate datila centralina ARPA di Rezzato e confronto con limitil normativi

| $\begin{gathered} \text { PN10 } \\ \left(\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}\right) \end{gathered}$ | Valore limite protezione saluta umana D.M. 2/4/02 | Anno |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 |
|  |  | 40( $+4,8)$ | 40 $(+3,2)$ | 40( $9+6$ |
|  | Valore misurato (media annua) | 56,89 | 56,34 | 56,92 |
|  | Superamento | si | st | si |

Df seguito sono riportati t gratici relativi alle concentrazioni medie mensill ali PM10 per l'anno 2003 e 2004. Gll andamentit temporali ottenuti in entrambi gii anni presi in esame evidenziano che t mesi critict, caratterizzati dalle concentrazionì piò elevate di polveri sotili, sono quelli invernali e auturnali. Cio é senza dubbio da ricondursi non sole alia presenza, In tale periodo dell'anno, del riscaldamento quale sorgente emissiva coesistente con il traffico velcolare e con I'inquinamento di oftgine industriale, ma anche alle condizioni meteoclimatiche (maggiore stabilita atmosferlea).

FMio - Concentrazioni medfe mensill nellfanho 2003 (dati centrallina ARPA dl Rezzato)


PM10 - Concentrazionl medie mensili nall'anno 2004 ( (latl centrallina ARPA di Rezzato)


Dalla valutazione della qualita del"aria rispetto alla normativa vigente si osserva che per il bfossido di azoto non si è mai registrato, nei tre anni analizzati; il suiperamento dello standard di qualità ( $98^{\circ}$ percentile rilevato durants f'anno civile) previsto dal D.P.R. 24/5/98.
Allo stosso modo, in clascun anno preso in esame, non sì e verificato il superamento del valore limite per la protezlone della salute umana, aumentato del rispettivo margine di tolleranza, riferito ali'anno civile e definito dal D.M. 2/4/02.

Tuttavia, la concentrazione media annua degli ossidi di azoto ( NOx ), in entrambi gli anni in cuit il dato é disponibile (2003 e 2004), supera amplamente II valore limite previsto dal D.M. 2/4/02 firtalizzato alla tutele della vegetaziona.

Coneentrazloni di $\mathrm{NO}_{2}$ flevate dalla centralina ARPA di Rezzato e confronto con limiti normativi

| $\mathrm{NO}_{2}$ <br> $\left(\mu \mathrm{rg} / \mathrm{m}^{3}\right)$ |  | Anno |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 |
|  | Standard di qualitát (98"percentile rilevato durante l'anno civ/(e) <br> D.P.R. 24/5/95 | 200 | 200 | 200 |
|  | Valori misurati | 86,06 | 92,20 | 87,39 |
|  | Superamento | no | no | no |
|  | Valore limite protezione salute umana DrM. 2/4/02 | $40(+16)$ | $40(+14)$ | 40(+12) |
|  | Valori misurati | 36,73 | 42,81 | 38,66 |
|  | Superamento | no | no | no. |

Concertrazloni di NOx rilevate dalla centralina ARPA di Rezzato e confronto con limiti nomativl

| NOX <br> ( $\mu g / m^{3}$ ) |  | Anno |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 2002 | 2003 | 2004 |
|  | Vedore Imite p D.M. 2/4/02 | 30 | 30 | 30 |
|  | Valor misurati | n.d. | 154,82 | 81,96 |
|  | Superamento | - | $\mathbf{s}$ \% | 81 |

Nei tre grafied successivi sono mostrati gli andamenti temporall registrat nel corso del 2004 rispettivamente dal monossido di azoto, dal blossido di azoto e dagli ossidi di azoto (NOx). Anche in questo caso, i mest caratterizzati calle concentrazioni pì̀ elevate risultano quelli Invemali e eutunnali.

NO - Gencentrazioni medie mensili nelianno 2004 (dati centralina ARPA dl Rezzato)

$\mathrm{NO}_{2}$ - Concentrazioni medie mensili nell'anno 2004 (datl centralina ARPA di Rezzato)


NOX - Concentrazloni medie mensifi nell'anno 2004 (d̄atl centralina ARPA di Rezzato)


La situazione illustrata a cilevata dalla Stazione di Rezzato, pub essere sicuramente considerata rappresentativa dellintero contesto teritoriale; a conferma di taii datl specifiche rilevaztoni condotte in territorio di Mazzano evidenziano valori di conicentrazione del tutto confrontabili con i dati registrati a Rezzato nel pertodo medesimo (Laboratorio mobila ARPA ES mel periodo 11.09-29.04.2003).

Confronto dati PM10 rilevatí conn mezzo moble In Mazzano con la centralina fissa di Rezzato (ARPA BS).

| $17.03-29,042003$ | Mazzano | Rozzato |
| :--- | :---: | :---: |
| $\%$ | $72 \%$ | $88 \%$ |
| Modia | 45 | 53 |
| Max | 90 | 107 |
| $>50$ | 16 | 24 |

## 3. Scenari alternativi e proposte delle Amministrazioni

Le Amministrazioni Comunali si prefiggono l'obiettivo pricritario di diminulre limpatto prodotto sul territorio dalla presenza della cementeria, con le annesse attivita di cava.
Le attivith di escavazione e il cernentificio provocano impatti amblentalf concentrati in un'area glà soggetta a forti pressioni ambientali e bisognosa di interventi di riequilibrio consistenti in interventi di ripristino e di mitigazione ambientale in grado di tutelare la salute dagli abitanti e garantire ta quelità della vita delle comunità presenti sul tertitorio limitrofo.
Queste sono le contsiderazionl di fondo che spingono le Amministrazioni a chledere ad falcementl una completa rivisitazione del proprf programml of ammodernomento defla cementerla

II nuovo progetto ed il relativo Studio di Impatto Ambeintale dovranno considerare glimpatt relativi al sistema produtivo nel suo complesso e quindi descrivere fintero processo produttivo con tutti glii input e gli output E necessario infatt considerare anche gli impati ambientali conseguent all'incremento dell'estrazione di materiail, gli aspetti relativi al trasporto di materie prime, prodotif finiti, combustibili e rifuti.
Nello studfo si dovrà fomire il quadro complessivo degli impati derivanti dalla realizzazione e dallesercizlo del nuovi impianti e indicare le misure di mifigazione di compensazione che il proponente si impegra ad adottare anche nelle parti dellimpianto che non saranno rinnovate.
in particolare si dovà diminuire significativamente l'emissione di potveri, al fine di icondurre ta qualita dell'aria entro valori accettabili.
Le basi per una adesione al progetto di ammodernamento sono pertanto le segwenti:

- il progetto dovid contenere tuti gil interventi di ammodemamento degli impianti al fine di aumentare it rendimento energetico senza incrementare l'athale potenzialita produtiva di 2.400 tondie ( 750.000 tomellate/anno) di clinker "\#ero", in tal mocio si potre plut che dimezare l'atuale emissione di NOX e di polveri;
- si dovanno prevedere interventi anche per fidurre limpatto della linea produttiva di cemento "bianco", in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera di NOXe df polvent;
- si dovranno adottare Interventi per migiiorafe linserimento paesaggistico dello stabilimento nel suo complesso, che tengano corto delle esigenze delle popolazioni tocali.

Le Amministrazionl Comunali chiedono che il progetto ed II SAA siano riformulatle complatati, onde conformarli alle suddette richleste.

