## PROVINCIA DI PESARO-URBINO

## DATI SULLA AGRICOLTURA DELLE MARCHE




La Tiunta della Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino nello scorso Dicembre 1959 ci diede incarico di ricercare e presentare in modo comparativo una serie di dati relativi alle principali cul ture agricole della provincia e della regione marchigiana.

La Giunta perseguiva innanzitutto 10 scopo di facilitare,nell'ambito della stessa Amministrazione Provinciale, una discussione ed una attività in relazione all'importante settore economico deli'agricoltura, settore che interessa profondamente I'Ente, sia per i suoi compiti di istituto sia per le sue generali responsabilità di massimo organo provinciale elettivo

I presenti dati, estratti dagli annuarii di statistica agraria e forestale o dell'I.N.E.A., dalle relazioni delle Camere di Commercio, dagli studi del Prof.Tagliacarne od acquisiti presso altre fonti, sono tra quelli attualmente più attendibili in quanto elaboratio controllati dagli organi tecnici ufficiali che presiedono alle attività della nostra agricoltura.

La presente relazione vuole avere solo il modesto scopo di offrire, per una consultazione di prima mano,un semplice prontuario di dati, sopratutto in relazione allo studio della trasformazione delle culture Non vengono tratte conclusioni sugli indirizzi e sui settori che si debbono incoraggiare o frenare e sulle modificazioni da apportare: ciò potrà essere fatto in un secondo tempo,dopo una sempre più atten ta osservazione della realtà dinamica

Per il confronto comparativo tra le varie utilizzazioni della superficie agraria, le varie culture, Eli investimenti, le concimazioni ecc.è stato scelto l'anno 1957 per il quale è stato possibile acquisire una documentazione completa.

I dati presentati non ancora completi per gli anni 1958 e 1959 potranno essere integrati in una successiva edizione della presente relazione.-
dati sulla popolazione delle provincie marchigiane divisa secondo le attività sono del 1951. Da allora, sono intervenute varie mutazioni.Dal 1951 al 1957, mentre la popolazione in Italia ha avato un aumento modio annuo dell' 8 per mille, nelle Marche si calcola vi sia stato un aumento del 2 per mille Vi sono stati aumenti nelle provincie di Ancona e di Ascoli ed una diminuzione a Pesaro ed a Macerata. E' aumentata la differenziazione fra montagna e zone basse e litoranee: la prima continua a decrescere, le seconde ad accrescersi. 01 tre la metà dei centri tra 5.000 e 10.000 abitanti è in diminuzione. (1) Dal 1951 al 1957 nei centri di zone montane la diminuzione è sensibile. Sono jolpite cittadine di
notevole importanza come Camerino,Cingoli, Arcevia, Urbino (meno 2205), Pergola (meno 1046), Cagłi (meno ), S.Agata F.(meno 1412), Sassocorvaro (meno 1261) ecc..
Nelle Marche la popolazione rurale dà l'alta percentuale del 48,54 sulla popolazione complessiva, mentre la media italiana è del $35,4 \%$

La popolazione attiva agricola sulla popolazione rurale rappresenta il 58 , $20 \%$, mentre la media italiana è del $49,20 \%$. Ia popolazione attiva agricola sulla popolazione attiva totale nelle Marche raggiunge e supera il $60 \%$ mentre la media italiana dà il $42,20 \%$.

La popolazione attiva agricola femminile, nelle Marche, sulla popolazione attiva agricola totale, dà il $33,63 \%$ mentre la media italiana è del $24,61 \%$.
nche le cifre sulla popolazione possono offrire motivo di importanti considerazioni sulla si= tuazione economica e sociale della agricoltura marchigiana.
-(1)- Nella provincia di Pesaro, su 57 comuni che subiscono diminuzioni di popolazione, 4 hanno un decremento superiore al 20\%,
riferiscono all anno 1957.-


## R ED DII O

Le Marche, in relazione allo sviluppo complessivo del paese, hanno subito un regresso relativo
Se è infatti vero che nel 1958 la cifre dei reaciti sono aumentate ancora rispetio agli anni pre= edenti e la cifra del reddito per abitante è aumentata dalle L. 130.059 del 1952 alle 189.044 (sempr 1 di sotto della media nazionale che è di i. 24443) nelle graduatorie generali tra le provincie e le egioni si sono fatti dei passi indietro
Thfatil il redaito delle Marche che nel 1952 rafpresentava $112.30 \%$ di quello nazionale è sceso al $2,11 \%$. La Provincia di Pesaro-Urbino che nel 1952 ora al $64^{\circ}$ posto per il readito complessivo, è scesa nel 1958 al $70^{\circ}$ posto. Ancona dal $39^{\circ}$ al $44^{\circ}$; Macerata dal 60 al $68^{\circ}$; Ascoli dal $63^{\circ}$ al $63^{\circ}$
Il reddito per abitante della provincia di Pesaro che nel 1952 era di L. 109.389 , nel 1958 ha rag= funto la cifra di I. 162.164 , ma Pesaro nella graduatoria tra le Provincie discende dal 600 al 650 . Ancona discende dal $41^{\circ}$ al $44^{\circ}$; 1 acerata dal 480 al $520^{\circ}$; Ascoli dal 580 al 590 . El ovio magciormente sceso il reddito in agricoltura.
Continua a spostarsi l'equilibrio dei rerditi dell'agricoltura all'industria
COMDUZIONE E DISTRIBUZIOTE DELILA PROPRITPA:
Dal tempo dellíindagine I.f.E.A. (1947) nello
ificazioni, dificazioni, sopratutto ier quello che riguarda la conduzione. Il fatto più rilevante è che numerose aziende a mezzadria sono passate a conduzione diretta. Nella Provincia di Pesaro le famiglie mezze rili sono scese da 15.500 nel 1950 a 13.485 nel 1559 mentre le famielie dei coltivatori diretur
salien 1959.
Dice qualcos. anche il fatto che nelle Marche, dal 1950 al 1957 i mezzadri iscritti negli
Lenchi dei contributi unificati sono scesi da 363.938 a 315.419 (meno 50.000 )








$\square 12$
A Pesaro, dai Qli 194.000 del 1957 (ma nel 1955 si erano avati Qli 418.000) è passata nel 59 a qli 700.000 con 1950 ettari coltivati.
Nel 1960, tuttavia, tale produzione se non subirà una nuova contrazione, certo non avrà uno sviluqpo. Viene infatti consentita la coltivazione di un numero di ettari superioro a quelli del 1959, ma si stabilisce la consegna del prodotto in base ad una produzione per ettaro di 280.000 quintali, mentre si sa benissimo che la produzione per ettaro in provincia di Pesaro attualmente è all'incîrca di 400 qli.
In ogni caso anche gli aumenti realizzati nella produzione della barbabietola non incidono in modo aipprezzabile nella situazione della produzione generale, dati i valorii esigui, sia in ssoluto del irodotto, sia degli aumenti in percentuale.
Da rilevare anche che su 19 miliardi e 760 milioni delle culture legnose, 15 miliardi e 667 milioni sono costituiti dalla coltivazione della vite (di cui 14 miliardi e mezzo per la produ= zione del vino).
D1 53 miliardi e 355 milioni è il valore dei prodotti degli allevamenti, ma della cifra complessiva, i prodotti indiretti (burro, uova, latte, ecc.) raggiungono aplena la percentuale del $9,5 \%$ mentre quella nazionale è del $17 \%$. I prodotti lattiero caseari rafpresentano nel 1957 il $2 \%$ del prodotto lordo nelle Marche contro $1 \cdot 11 \%$ nello stato.
Anche questo fatto può suggerire interessanti motivi di riflessione.
-Si può aggiungere che in provincia di Pesaro (ma ciò si riscontra presoapoco anche nelle altre 3 province) il rapiorto tra i vari aspetti della produzione agricola e forestale per il 1957 è il seguente: (1)
prodotti agricoli 56,1\%
zootecnici $42,2 \%$
forestali 1,7\%












| 14.38 | R品品 | 183．3 | 20，${ }^{2}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 可本非 | 相非 | 目非 | 䉼 |
|  |  | $4{ }^{1 / 8}$ | ah |
| 颠结 | 穓空 | 部匐 | 新相 |
| ＊ |  | 183 | 818 |
| \％ | 8 |  |  |

# Non è semplice un confronto della situazione e produzione bestiame tra gli anni 1939, 1943, 1950, 

 1957 in quanto gli annuarii dell'Istituto Centrale di Statistica non portano sempre lo stesso tipo di dati nei vari anni. Apprendiamo che nelle Marche nell'anno 1941 esistevano 505.521 capi bovini, 208.072 capi suini, 374.246 capi ovini e 6.098 capi caprini.Nel 1941 sono stati macellati (ma questo in comuni superiori ai 5.000 abitanti) e conteggiati a peso morto, quintali 63.711 di bovini;qli 97.207 di suini, qli 1.125 di ovini e caprini.

Il confronto può farsi con l'anno 1945 ed anche con il 1950 sul bestiame macellato (perchè anche qui conteggiato nei Comuni sopra i 5.000 abitanti). Nel 1945 sono stati macellati qli 34.875 di bovini, qli 101.235 di suini, qli 5.593 di bovini e caprini.
Nel 1950 sono stati macellati 117.080 qli di bovini,qli 84.324 di suini,qli 19.643 di ovini e caprini.

I dati del 1952 indicano bestiame macellato in genere e non soltanto nei comuni sopra i 5.000 abitanti e cioè: bovini per qii 168.180;suini per qli 211. 395;ovini e caprini per qli 21.282. I bovini macellati nel 1957: qli 239.653 , i suini qli 178.124 , gli ovini ed i caprini qli 15 , 724 . Nella seguente tarella viene riportato per osmuna delle 4 provincie maxchigiane il confronto tra jil bestiame macella to nel 1952 en 1957 e tra pareatosi il numero dei capi vivi esisianti (questo dato è tratto dalle statistiche delle Canere

Da rilevare la dimin
nomia agricola monteas
Anche attualmente nelle liarcine esisterebbem 540.000 bovini, poche miglisia it


In Provincia di Pesaro secondo il bollettino n. 3 (Marzo 1960) della Camera di Commercio la consistenza
del bestiame sarebbe stata la seguente: totale bovini 113.320 capi;equini 1.600;suini 47.151;ovini 42.022;
caprini 373
(1)- Capi vivi - secondo i dati delle Camere di Cormeroie



Abbiamo a disposizione per gli investimenti in gencrale i dati del Irof. Ciaffi del 1953 ("Volto agricolo delle Narche"). Nel triennio 1s50-1952 I'investimento medio annuo corrispondereb= be all'incirca a 2 miliardi ed all'1,5\% delia produzione lorda vendibile.

Eppure in una pubjlicazione edita dalle Camera di Conmercio di Macerata nel 1948, su un convegno economico tenuto nell'Otiobre delio stesso anno, si sostiene la necessità di imporre ai proprietari il reinvestimento in migliorie del $10 \%$ della produzione lorda vendibile del fondo

Anche gli investimenti statali in opere di bonifica sono assolutamente scarsi.
Nella Regione per queste opere snno stati impiegati soltanto: 376 mila giornate operaie nel 1956 359 mila nel 1957. Nel 1958 nella regione sono state spese poco più. di un miliardo e mezzo di lire in a 359 mila nel 1957. Nel 1958 nella regione sono state spese poco piu di un miliarao e mezzo di lire in
opere di bonifica montana (di cui a carico delio stato $\mathrm{I} \cdot 935.800 .000$ ). Per le opere idrauliche a totale opere di bonifica montana (dicui a carico dello stato L. 935.000 . 00 ). Per
 di 297 milioni ( 154 milioni a carico dello stato) e 98 mila giornate operaio.

Sempre in relazione agli investimenti, al Convegno Nazionale dei Dottori in saienze agrarie (roma 11-12 Aprile 1959) si è richiesto un potenziamento ed uno snellimento del credito fondiario di esercizio che dovrebbe rivolgersi non solo alla conduzione quanto e sopratutto all'rcquisto di bestiame e di mac= chine. In tale convegno i ratpresentanti delle Warche hanno chiesto la riduzione del tasso d'interesse - di prolungare il periodo di scadenza delle cambiali.-






