Legenda:

~~ -> possibile approfondimento

~~ -> personaggi a cui collegarsi

~~ -> cose particolari

~~ -> cenno

~~ -> espansione

~~ -> immagine

DIRAMAZIONE: GERMANIA OVEST

***Il confine fra le Germanie***

**1952–1967: il "regime speciale"**

La relativa permeabilità del confine terminò bruscamente nel 1952, quando la DDR (Repubblica Democratica Tedesca della Germania Est) implementò un "regime speciale per la linea di demarcazione", giustificandolo come una misura per tenere lontani "spie, eversori, terroristi e contrabbandieri". La Germania Est tentava di arginare il continuo esodo dei suoi cittadini, che minacciava la sostenibilità dell'economia dello Stato.

Una striscia di terreno arato larga 10 metri fu creata lungo l'intero dipanarsi del confine. Un'adiacente "striscia di protezione" (Schutzstreifen) larga 500 metri venne posta sotto stretto controllo. Fu inoltre creata una "zona limitata" (Sperrzone) di altri 5 chilometri, accessibile solo ai possessori di un adeguato permesso. Le zone lungo il confine furono disboscate per consentire una visuale ininterrotta ed eliminare potenziali rifugi. Furono abbattute le case troppo vicine al confine, chiusi ponti e installati numerosi sbarramenti di filo spinato. Ai contadini era permesso di lavorare nei campi lungo il confine solo nelle ore del giorno e in presenza di una scorta armata, autorizzata a far fuoco qualora i suoi ordini non fossero eseguiti.

Entrambe le comunità di frontiera subirono una lacerazione sociale. Fattorie e miniere vennero spezzate in due dalla chiusura improvvisa del confine. Migliaia di cittadini tedesco-orientali che vivevano lungo il confine furono trasferiti a forza tramite un programma dal nome in codice "operazione parassiti" (*Aktion Ungeziefer*). Altri riuscirono a fuggire a ovest.

Anche il confine tra le due parti di Berlino fu irrigidito, ma non completamente chiuso; i tedeschi dell'Est erano ancora in grado di passare nella parte occidentale. Questo rese Berlino la rotta principale per emigrare a ovest. Si calcola che tra il 1949 e la costruzione del Muro di Berlino nel 1961, circa 3,5 milioni di cittadini tedesco-orientali siano emigrati a ovest principalmente passando per Berlino.

**1967–1989: la "frontiera moderna"**

La DDR decise di rafforzare le fortificazioni alla fine degli anni 1960, per realizzare una "frontiera moderna" che fosse difficile da attraversare. I reticolati di filo spinato furono sostituiti da alte barriere di lamiera stirata, mine anti-uomo, fossati anti-veicolo, trappole, allarmi e strade di pattugliamento. Le torrette di legno furono sostituite con torrette prefabbricate in cemento e bunker di osservazione.

La costruzione delle nuove strutture di frontiera iniziò nel settembre 1967. Furono costruiti circa 1300 km di sbarramenti, solitamente ancora più arretrati dalla linea geografica dei precedenti reticolati di filo spinato. Il programma di rafforzamento proseguì oltre il 1980.

L'introduzione della Ostpolitik del cancelliere della Germania Ovest Willy Brandt alla fine degli anni 1960 ridusse la tensione tra i due Stati tedeschi. Portò a una serie di accordi e trattati nei primi anni 1970, il più significativo fu quello con cui i due Stati riconobbero reciprocamente le loro sovranità e si impegnarono ad appoggiarsi a vicenda nella richiesta di aderire alle Nazioni Unite, benché i tedeschi dell'Est che raggiungevano la Germania Ovest mantennero il diritto di chiedere un passaporto occidentale. L'obiettivo della riunificazione fu accantonato dalla Germania Ovest e interamente abbandonato dalla Germania Est. Furono aperti valichi di passaggio tra i due Stati, ma le fortificazioni vennero mantenute.

Nel 1988 il governo della DDR considerò l'idea di sostituire le invasive e costose fortificazioni con un sistema basato su tecnologie adottate dall'Armata Rossa durante la guerra in Afghanistan. Il piano tuttavia non fu realizzato.

**Impatto sociale ed economico**

La chiusura del confine ebbe un sostanziale impatto sull'economia e sulla società delle due metà della Germania. Le vie di collegamento trans-frontaliere furono per la maggior parte interrotte. Il massimo livello di chiusura fu registrato nel 1966. Quando le relazioni tra i due paesi si alleggerirono negli anni 1970, la DDR concesse di aprire più valichi in cambio di assistenza economica. Posta e telefono operarono senza interruzioni durante la guerra fredda, ma i pacchi e la corrispondenza venivano regolarmente ispezionati e le telefonate monitorate dalla polizia segreta della Germania Est.

L'impatto economico della frontiera fu stridente. Molte città e centri abitati furono separati dai loro mercati, provocando un declino economico e demografico delle aree a ridosso del confine. I due Stati tedeschi risposero in maniera differente alla situazione. La Germania Ovest fornì sussidi economici alle comunità in un programma di "aiuto alle regioni di confine" varato nel 1971 per salvarle dal declino totale. Infrastrutture e business lungo il confine beneficiarono di sostanziali investimenti statali.

Invece nella Germania Est fu molto più difficile, perché il paese era più povero e il governo impose loro forti restrizioni. Le regioni di confine furono progressivamente spopolate attraverso l'eliminazione di numerosi villaggi e il trasloco forzato dei loro abitanti. Le città di confine subirono restrizioni edilizie provocando un netto degrado delle infrastrutture. Lo Stato aumentò del 15% l'introito degli abitanti della Sperrzone e della Schutzstreifen, ma questo non prevenne la contrazione della popolazione nelle zone di confine, a mano a mano che i giovani si spostavano altrove per cercare lavoro e migliori condizioni di vita.

**Immagini del confine**

I due governi tedeschi promossero immagini molto diverse del confine. Per la DDR era una frontiera internazionale di uno Stato sovrano, nonché una difesa contro l'aggressione occidentale. Nel film Grenzer (guardia di frontiera), prodotto nel 1981 dalla propaganda dell'esercito tedesco-orientale, le truppe della NATO e della Germania Ovest venivano dipinte come forze spietate in marcia verso la Germania Est.

La propaganda della Germania Ovest si riferiva invece al confine come a nient'altro che "la linea di demarcazione della zona di occupazione sovietica" enfatizzando la crudeltà e l'ingiustizia della divisione della Germania. Molti cartelli lungo il lato occidentale della frontiera recitavano "Hier ist Deutschland nicht zu Ende – Auch drüben ist Vaterland!" ("La Germania non finisce qui. Anche dall'altra parte è patria!")

**Le fortificazioni**

Il lato orientale della frontiera era dominato da un complesso sistema di fortificazioni e zone di sicurezza, lungo oltre 1300 km. Le fortificazioni furono realizzate nel 1952 e raggiunsero il picco di complessità e mortalità all'inizio degli anni 1980.


**La zona vietata (Sperrzone)**

Una persona che avesse tentato un attraversamento clandestino della frontiera da est a ovest nel 1980 sarebbe dapprima entrata nella "zona vietata" (Sperrzone). Questa era un'area larga 5 chilometri che correva parallela al confine a cui l'accesso era severamente regolamentato. I suoi abitanti potevano entrarne e uscirne solo con un permesso speciale, non era loro permesso recarsi in altri villaggi della zona ed erano soggetti al coprifuoco notturno. Non erano zone recintate, ma le vie d'accesso erano bloccate da checkpoint.

**Striscia di sicurezza (Schutzstreifen)**

Sull'altro lato della recinzione si trovava l'altamente sorvegliata "striscia di sicurezza" (Schutzstreifen), larga da 500 a 1000 metri, addossata all'effettivo confine di Stato. La sorveglianza era affidata a guardie poste a distanza regolare l'una dall'altra lungo la frontiera. Oltre 700 torrette del genere furono costruite entro il 1989; le più grandi delle quali erano equipaggiate con un riflettore direzionale da 1 000 watt (Suchscheinwerfer) e postazioni di fuoco per poter sparare senza dover uscire. Lungo il confine erano stati ricavati anche circa 1000 bunker di osservazione.

***Principali partiti politici***

* **SPD: Partito social-democratico**  
  Un partito di massa erede dell’USPD, bandito con l’avvenuta della Germania di Hitler, e rifondato sotto nome di SPD nel 1945 abbandonando l’ideale marxista in favore dei principi democratici; così traslando in una posizione di centro-sinistra.  
    
  Cancellieri del SPD:  
   - Willy Brandt  
   - Helmut Schmidt  
    
  
* **CSU: Unione Cristiano-Democratica**  
  La CDU è stata fondata subito dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945 come partito cristiano non confessionale, quindi laico. Questo lo distingueva dal partito cattolico di centro, che aveva incarnato i valori cristiano-democratici per tutta la Repubblica di Weimar. Le radici ideologiche della CDU sono l'insegnamento sociale cattolico, il conservatorismo e il liberalismo

***La crisi di Berlino*** *{collegamento Guerra Fredda}*

**L'ultimatum sovietico del 1958**

Nel novembre 1958 la dirigenza sovietica decise di prendere iniziative radicali per modificare la situazione tedesca; il segretario generale Nikita Chruščёv era determinato ad azioni unilaterali che prevedessero la cessione con effetto immediato di Berlino dato che è situato nella zona di occupazione sovietica, senza preoccuparsi delle reazioni occidentali, ma alla fine su pressioni di Anastas Ivanovič Mikojan, i sovietici decisero di diffondere nel novembre del 1958 una nota formale alle altre potenze occupanti. Nel documento si proponeva la rinuncia dei diritti sulla città di Berlino che sarebbe stata trasformata in "città smilitarizzata". In mancanza di consenso da parte delle potenze occidentali, nella nota si parlava espressamente di azioni unilaterali sovietiche con la conclusione di un trattato di pace formale tra Unione Sovietica e DDR e il passaggio dei diritti sovietici a quest'ultima che avrebbe formalmente assunto il pieno controllo dei suoi confini e dell'area berlinese.

Nonostante l'apparente inutilità strategico-militare delle posizione a Berlino, era impossibile per gli Stati Uniti (presidenza di: Dwight Eisenhower) dare il proprio consenso alle stringenti pretese sovietiche. Ragioni di prestigio e di propaganda e soprattutto l'obbligo morale di supportare la popolazione di Berlino Ovest, rendevano essenziale al contrario dimostrare la determinazione dell'occidente ad opporsi alla minaccia sovietiche. Eisenhower era inoltre sollecitato a mostrarsi intransigente dal cancelliere tedesco federale Konrad Adenauer, mentre anche il presidente francese Charles de Gaulle, desideroso di mantenere le posizioni a Berlino e di dimostrare il suo impegno a favore dei tedeschi. Il presidente americano quindi rifiutò di prendere in considerazioni le proposte di Chruščёv, ma lo invitò per trattare negli USA.

Il soggiorno negli USA di Chruščёv nel settembre 1959 sembrò effettivamente aprire prospettive più favorevoli al dialogo dei due blocchi sulla situazione di Berlino. Alla fine della visita il segretario generale apparve fiducioso e ottimista; egli decise di rinunciare ai termini temporali ultimativi di sei mesi per l'accettazione della nota sovietica, accontentandosi della dichiarazione del presidente che riconosceva l'anomalia della situazione di Berlino, e della convocazione concordata di un incontro tra le quattro grandi potenze a Parigi per concludere la questione.

Però l'abbattimento di un aereo da ricognizione statunitense U-2 nel maggio del ‘60 da parte dell'Unione Sovietica diede inizio a una grave crisi nelle relazioni tra le superpotenze e vanificò ogni prospettiva di accordi globali sul disarmo e sulla questione di Berlino. Chruščёv reagì duramente alla missione di spionaggio americana, sfruttò propagandisticamente l'abbattimento e la cattura del pilota e ruppe temporaneamente i rapporti con gli USA. L'incontro di Parigi tra le quattro grandi potenze venne quindi annullato e la situazione della Germania e di Berlino rimase irrisolta e ancor più instabile.

**La crisi del 1961**

*L'inizio*

Nonostante la propaganda, l'equilibrio politico-strategico tra le due superpotenze rimaneva largamente favorevole agli Stati Uniti. All'inizio del 1961 divenne evidente che gli USA stavano incrementando il loro vantaggio per una superiorità di armamenti, al contrario dei sovietici che si scoprì che la maggior parte era inesistente. Inoltre la situazione della DDR diveniva sempre più critica; il principale dirigente tedesco orientale Walter Ulbricht richiedeva con urgenza misure decisive per consolidarla e fermare la continua perdita di cittadini che abbandonavano il paese soprattutto attraverso Berlino Ovest.

Chruščёv era consapevole della debolezza reale dell'Unione Sovietica; egli riteneva tuttavia di poter intimidire il nuovo presidente degli Stati Uniti, il giovane e apparentemente inesperto John Kennedy, con manifestazioni esteriori di forza e con iniziative azzardate e provocatorie. I due massimi dirigenti delle superpotenze si incontrarono per la prima volta a Vienna il 3 e 4 giugno 1961: fu un incontro drammatico. Chruščёv ebbe un atteggiamento ostile, ma Kennedy respinse le intimazioni del dirigente sovietico e non fece alcuna concessione su Berlino e sull'eventuale trattato di pace tra le quattro potenze occupanti. Di fronte al rifiuto del presidente, Chruščёv affermò che avrebbe agito unilateralmente. Poco dopo l'incontro di Vienna, le autorità sovietica diramarono un nuovo documento ultimativo in cui ritornavano a minacciare di firmare una pace separata con la DDR e bloccare l'accesso a Berlino se entro la fine del 1961 non fosse stato concluso un trattato.

Il presidente Kennedy riteneva necessario rispondere con decisione e fermezza alle iniziative intimidatorie del dirigente sovietico. Egli decise di dare un segnale al mondo: Kennedy parlò alla nazione in un discorso televisivo il 25 luglio 1961 e si dimostrò risoluto e pronto ad affrontare le conseguenze di mosse avventate dell'altra superpotenza. Nel discorso televisivo il presidente comunicò che aveva deciso di aumentare gli stanziamenti per la difesa e accrescere le forze convenzionali americane portandole in grado di affrontare una guerra terrestre in Europa contro l'Unione Sovietica. Egli proclamò inoltre che la crisi di Berlino era divenuto un "banco di prova del coraggio e della volontà occidentali" e che la sicurezza della città tedesca era essenziale per la sicurezza dell'intero "mondo libero".

Chruščёv reagì con grande disappunto al discorso televisivo del presidente, ritornando all'ultimatum sul ritiro da Berlino e minacciò una guerra nucleare. La dirigenza sovietica sembrava realmente decisa a risolvere definitivamente la situazione di Berlino. Successivamente Mikojan si recò nella DDR e diede assicurazioni formali a Ulbricht: l'Unione Sovietica avrebbe supportato con la massima risolutezza la DDR, considerata l'avamposto occidentale del campo socialista.

*L'edificazione del Muro di Berlino*

Walter Ulbricht promosse una campagna propagandistica per ridurre la fuga di cittadini dalla DDR, in cui si descrivevano i cittadini in fuga all'ovest come vittime, ingannate o corrotte, di una "caccia all'uomo" e di un "traffico di esseri umani" dell'occidente. La riunione decisiva tra i capi politici sovietici e tedesco orientali si tenne a Mosca il 3 agosto 1961, ma già in precedenza Chruščёv aveva iniziato a studiare i piani per stabilizzare la situazione tra le due Germanie; egli si consultò con i suoi collaboratori e all'inizio di luglio richiese il parere sulla effettiva praticabilità di una "chiusura delle frontiere".

Il 6 luglio 1961 Ulbricht ricevette finalmente il consenso formale per l'attuazione del piano per stabilizzare la situazione della DDR costruendo in tempi rapidi uno sbarramento di frontiera invalicabile; egli si mise subito in azione per pianificare il cosiddetto progetto "Rose" che venne affidato alla supervisione del segretario alla Sicurezza, Erich Honecker. Il 7 luglio 1961 il capo della Stasi, Erich Mielke, tenne una prima riunione operativa per studiare i dettagli delle misure necessarie a bloccare la frontiera tra le due Germanie e a chiudere l'anello intorno alla città di Berlino.

Contemporaneamente anche i sovietici iniziarono i preparativi militari; il 15 luglio il maresciallo Andrej Antonovič Grečko, ordinò che una parte delle forze armate tedesco orientali passassero sotto il comando operativo del Gruppo di forze sovietiche in Germania, inoltre vennero inviati importanti approvigionamenti sovietici. I piani dell'operazione "Rose" prevedevano che la chiusura delle frontiere fosse attuata dalle sole forze di polizia della DDR mentre le truppe sovietiche e i soldati tedeschi sarebbero rimaste indietro in posizioni di copertura, a capo di queste unità vi fu il maresciallo Ivan Konev.

Nella riunione del 3 agosto 1961 si raggiunse il consenso per la costruzione del muro di separazione. Però Chruščёv evidenziò che tale misura avrebbe dovuto essere strettamente difensiva e che non avrebbe dovuto essere assolutamente minacciata l'esistenza di Berlino Ovest; egli riteneva che in questo modo si sarebbe evitato il rischio di una guerra generale.

L’operazione “Rose” ebbero inizio il 13 agosto. Mentre più di 7000 soldati della divisione motorizzata dell'esercito della DDR occupavano le posizioni previste al centro di Berlino Est e sull'anello esterno di Berlino Ovest, gli operai edili entrarono in azione. Nel cuore della notte completarono entro le ore 06.00 il lavoro di chiusura della frontiera.

Nel blocco occidentale ci furono forti discussioni riguardo ai fatti di Berlino; i generali apparvero favorevoli ad azioni militari, mentre il presidente, informato che le iniziative dei tedesco-orientali non sembravano minacciare i diritti delle potenze occidentali. Al concludersi di queste si espresse la rassegnata accettazione del muro che non fu ritenuto una "bella soluzione", ma "sempre meglio di una guerra". Nei giorni seguenti tuttavia Kennedy comprese la necessità di assumere un atteggiamento più rigido verso le potenze comuniste e dimostrare concretamente il suo impegno a favore di Berlino Ovest.

Pur infastidito dalla spregiudicatezza di Brandt e dai toni della sua lettera, il presidente Kennedy ritenne essenziale anche per motivi di prestigio internazionale, dare dimostrazione della sollecitudine degli Stati Uniti verso i cittadini di Berlino. Kennedy quindi decise di inviare in rinforzo alla guarnigione americana a Berlino Ovest, un reggimento motorizzata della 8th Infantry Division che avrebbe percorso su autocarri il territorio della Germania Orientale fino alla ex capitale.

Il 19 agosto 1961 il vice-presidente Johnson e il generale Clay giunsero a Berlino Ovest dove furono accolti dal sindaco Brandt; durante la visita alla città ricevettero una accoglienza trionfale dalla popolazione ed espressero in una serie di discorsi la solidarietà degli Stati Uniti e la loro riprovazione per le azioni della Germania Orientale.

Nonostante queste dimostrazioni di forza e la propaganda di Johnson, tuttavia dal punto di vista pratico questi eventi, anche se rassicurarono la popolazione berlinese, non modificarono i piani dei dirigenti tedesco-orientali e sovietici; Ulbricht e Honecker nelle settimane seguenti continuarono a rafforzare la barriera tra le due parti di Berlino, rinforzarono il controllo militare per evitare fughe e iniziarono i preparativi per trasformare la linea di separazione in un complesso ed efficiente sbarramento fisico permanente denominato propagandisticamente antifaschistischer Schutzwall, "muro di protezione antifascista".

Alla fine di settembre la tensione internazionale crebbe ulteriormente; il presidente Kennedy proclamò solennemente in un discorso alle Nazioni Unite che "le potenze occidentali" avrebbero "onorato i loro obblighi [...] verso i cittadini liberi di Berlino Ovest"; pochi giorni dopo anche il segretario alla difesa Robert McNamara si espresse in termini bellicosi evocando un possibile attacco atomico americano per "proteggere gli interessi vitali degli Stati Uniti".

Il 10 ottobre 1961 il presidente Kennedy riunì alla Casa Bianca i suoi massimi collaboratori politici e militari per valutare l'incandescente situazione a Berlino e pianificare dettagliatamente le eventuali risposte americane. Egli apparve risoluto a difendere militarmente Berlino Ovest secondo le indicazioni pubblicamente fornite nel suo discorso alle Nazioni Unite di settembre; venne approvato un piano di azione militare in quattro fasi nel caso di attacco sovietico alla parte occidentale della ex-capitale tedesca. Mentre le prime tre fasi prevedevano una serie di misure convenzionali gradualmente intensificate, nella quarta fase, in caso di fallimento delle precedenti operazioni, sarebbero state impiegate le armi nucleari, così minacciando lo scoppio della guerra atomica.

*Confronto diretto al Checkpoint Charlie*

Il 22 ottobre 1961 la situazione a Berlino ebbe una nuova drammatica svolta che sembrò trasformare la forte tensione tra i due blocchi in un reale pericolo di guerra aperta. Allan Lightner, il funzionario civile di più alto grado della missione statunitense a Berlino, venne fermato e sottoposto a controllo da militari della polizia della Germania Est al Checkpoint Charlie. Dopo alcune discussioni con il personale tedesco orientale, Lightner protestò per quello che riteneva un comportamento illegale e segnalò i fatti al generale Lucius Clay che dispiego le posizioni armate al Checkpoint.

Il 23 ottobre 1961 le autorità della DDR comunicarono che da quel momento avrebbero ricevuto l'autorizzazione ad entrare liberamente senza controlli nel territorio di Berlino Est solo i funzionari occidentali in uniforme. D’altro canto Chruščёv, il 27 ottobre 1961, decise di sostenere il suo principale alleato del blocco orientale soprattutto per ragioni di prestigio e per mantenere la coesione delle alleanze, mobilizzando parte delle forze addette al piano “Rose”. Il fronteggio dei due contingenti durò per 16 ore.

M48 per gli americani e T55/A per i Sovietici 🡨 Immagine del checkpoint

*La fine della crisi*

In realtà i massimi dirigenti sovietici e statunitensi non erano affatto decisi ad un confronto diretto armato e al contrario ricercavano una via d'uscita dalla pericolosa situazione pur mantenendo esteriormente, per ragioni di prestigio, una rigida fermezza. Robert Kennedy, il fratello del presidente, riferì che se i sovietici avessero fatto passi distensivi, gli statunitensi avrebbero a loro volta mostrato "una certa flessibilità su Berlino", evitando comportamenti provocatori. Il massimo dirigente sovietico non aveva perso la calma in quelle ore di grande tensione con i carri armati statunitensi e sovietici di fronte con i cannoni puntati; sembra che egli fosse convinto che gli americani non stessero ricercando un pretesto per innescare un conflitto e che fossero in realtà pronti a trattare di fronte a manifestazioni esteriori di distensione da parte sovietica. Così, Chruščёv disse al maresciallo che era necessario fare un primo passo per favorire un rilassamento generale e spingere gli americani a loro volta a mosse per ridurre la tensione. Al mattino del 28 ottobre 1961 quindi i carri armati sovietici iniziarono a mettersi in movimento e abbandonarono il Checkpoint Charlie, entro pochi minuti anche i mezzi corazzati americanilasciarono il punto di controllo.

Il ritiro dei rispettivi carri armati concluse in pratica la fase di massima tensione della crisi di Berlino ed evitò una possibile escalation militare che in realtà era temuta da entrambe le parti.

Da fare:

* Cos’è la Ostpolitik?
* Politiche interne delle “Domestic Reforms”
* 1° governo Brandt
* 2° governo Brandt