

Rivoluzioni Luca Zevi, curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale: ripartiamo da Olivetti


## Per unarchitettura civile

di STEFANO BUCCI

Prima, la villetta con la taverna, il giardino ei i sette nani, non ancora nobilitati da Philippe Starck per la Kartell. Poi, il recupero di antichi frammenti di un'Italia dimenticata, da Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo a Borgo Solomeo in Umbria. Infine, e siamo ad oggi, cè l'architettura della solidarietà, quella della green economy e delle case bioclimatiche a basso costo e a basso consumo, quella eticamente corretta che fa scuole e ponti invece di voler essere solo la rappresentazione di un potere magniloquente.
Comincerà da qui la terza stagione del made in Italy. Non a caso, dunque, Luca Zevi, curatore del Padiglione Italia della prossima Biennale darchitettura di Venezia, ha scelto come simbolo di quel suo Padiglione «un imprenditore illuminato» come Adriano Olivetti (1901-1960): «lll profeta di una grande tradizione che è stata capace di mettere insieme politica industriale, politiche sociali e promozione culturale nel segno dello sviluppo. E di quella profezia la sua Ivrea come lo stabilimento di Pozzuoli rappresentano il simbolo architettonico». Zevi parla alla Lettura della inecessità di tomare a fare infrastrutture, di un padiglione che non dovrà essere vetrina per megane che non dovra essere verrina per mega-
progetti o capolavori, ma piuttosto vorrà progetui o capolavon, ma piuttosto vorra
far vedere tutto quello che c'è da recuperare sul territorio. In qualche modo dovrà serre sul terntorio. In qualche modo dovra ser-
vire anche a far trovare nuovo lavoro ai giovire anche a far trovare nuovo lavoro ai gio-
vani architettis. E aggiunge: eci siamo forvani architettis, E aggiunge: «Ci siamo for-
se dimenticati degli acquedotti costruiti dase dimenticatid degli acquedotti costruitida-
gli antichi romani? Non erano forse anche gli antichi romani? Non
quelle infrastrutture?
Zevi (progettista del Museo Nazionale

La stida della nuova generazione: addio star «Costruiamo ponti e asili. Come geometri»
 La L XIII Biennale diretta da David Chipperfield - (titolo «Common Ground») si terrà a Venezia (dal 29 agosto al 25 novembre, preview 27 e 28 agosto) Simbelf Lo stabilimento Olivetti
di Pozzuoli (a destra) progettato da Luigi Cosenza (1954)
della Shoah e autore per Quodlibet di un saggio sulla Conservazione dell'avevenire) aggiunge poi una proposta che ha il sapore di una provocazione, comunque soft secondo il suo stile: «Bisogna tornare a pensare all'idea che ci sia un'architettura a durata limitata, diciamo tra i sessanta e i settant'anni, che può essere anche distrutta perché non tutto quello che viene costruito è destinato all'eternità, perché tutto nơn può essere un capolavoro eterno come il
-........
Proferie Gli stabilimenti di Ivrea e Pozzuoli sono i simboli di un'imprenditoria capace di mettere insieme industria, cultura e sviluppo sociale

Colosseo. Non abbiamo bisogno solo di firme e di star, ci servono architetti che siano meno superstar e più geometri. Meglio: più tecnicis.
Non a caso Zevi ( $<$ Da mio padre - il grande storico Bruno - ho avuto in dono un'eredita importante, lidea dell'architettura come strumento di evoluziones) ha scel to di proporre, in una delle tre sezioni del Padiglione Italia non i risultati di un concorso per un nuovo maxi-grattacielo, piuttosto per il recupero di un tratto di auto strada («Avevo pensato alla bretella Fia no-San Cesario alle porte di Roma») all'insegna della eco-sostenibilità. Qualcosa di simile a quello che è già successo con la West Side Line di Manhattan: un tratto di metropolitana abbandonata trasformato in un parco sopraelevato che è «un'emblema della creatività americana», Project firmato da Hu li destinato zare gli spazi pubblici dellimmensa perife zare gli spazi pubblici dellimmensa perife
ria di Pechino: di fatto un sistema ria di Pechino: di fatto un sistema di parch di uso e di dimensioni variabili basato su un sistema di divisione fatto con materiale di riciclo, dalle biciclette ai copertoni ab bandonati.
Tutto questo sembra segnare la fine del tempo barocco dell'architettura, quello che doveva necessariamente fare spettacolo, quello di Gehry e di Zaha Hadid, quello di una rappresentazione altisonante del potere. Uno show dai costi ormai improponibili, almeno per questi tempi di crisi. Un esempio per tutti: il costo previsto per il progetto del nuovo Guggenheim a Helsinki (che avrebbe dovuto rinnovare i fasti di quello di Bilbao) sarebbe stato di almeno 140 milioni di euro, di qui il ripensamento dell'amministrazione cittadina. E in precedenza già erano stati bocciati quelli per


Rio de Janeiro, Salisburgo o Vilnius mentre di fatto resta ancora in piedi quello per il Guggenheim di Abu Dhabi, sempre di Gehry, anche se la chiusura del cantiere è slittata dal 2012 al 2017
Non è però solo una questione di costi se il critico di architettura del «New York Times», Michael Kimmelmann parla della nascita di una nuova generazione di architetti «tra i trentacinque e i cinquant'anni, che costruiscono lari; piü attenti ai problemi reali delle persone, ai tempi della giustizia, dell' educazione, della parita». Kimmelmann, durante I'ultima edizione di Festarch a Perugia, aveva individuato questi emergenti in personaggi come Michael Maltzan, Yung Ho Chang, Alejandro Aravena, Giancarlo Mazzanti, Yuri Grigoryan; certamente poco noti al grande pubblico, ma più attenti all'etica e al sociale.
ell nostro interesse si è spostato dalle edificio inteso come oggetto alla complessità dello spazio urbano inteso in tutte le sue componenti sociali, politiche, economiche, geografiche, climatiche, storiche e materiche», spiega Maria Alessandra Segantini, titolare con Carlo Cappai dello studio $\mathrm{C}+\mathrm{S}$ di Treviso. E aggiunge: «La crisi economica che sta tagliando le risorse peri $i$ grandi progetti pubblicio privati di riqualificazione urbana ha imposto nuove strategie capaci di generare risorse con interventi anche di dimensioni limitate e che De Sola Morales definiva di "agopuntura urbana". Il lavoro sul tema delle scuole è, a nostro avviso, una di queste risorse». La loro scuola elementare di Ponzano (Premio InOpera 2011-2012 per

Perplessità
Slum e zone degradate rappresentano un terzo
delle aree edificabili.
Perciò i critici denunciano il rischio della speculazione
a miglior scuola costruita in Italia) è stata costruita con 960 euro al metro quadrato compresi gli arredi ed è in classe A+.
Come loro agiscono gruppi come $2 \mathrm{~A}+\mathrm{P} / \mathrm{A}$, Mario Cutuli Architetto, IaN +e mao/emmeazero che hanno firmato insieme la scuola elementare «Maria Grazia Cume la scuola elementare «Maria Grazia Cufuli> nel villaggio di Kush Rod in Afghani stan. Come il gruppo ARCò ha progettato nei territori occupati palestinesi di Gerusa emme Est una «scuola di gomme» riciclando copertoni usati per auto. Come Claudio Nardi Architects con Leonardo Maria Prol che hanno realizzato a Cracovia il Museo di Arte Contemporanea, un progetto che coincide in parte con i padiglioni produttivi del la fabbrica Schindler. O come Mario Cucinella: la sua scuola, sviluppata in partnership con l'Unrwa (l'agenzia della Nazione Unite peri profughi palestinesi) vuole esseUe un edificio capace di sfruttare solo risorun edincio capace di sfruttare solo risor e rinnovabill e locaimente disponibiil, ib mitando al minimo «l'uso di tecnologie Non è tutto orex
Non è tutto oro quel che luccica: Francesco Carreri, architetto, insegna Arti Civiche all'Università di Roma e guida un Laboratorio «che compie ricerche e progetti sulla città attraverso l'esperienza diretta degl spazi complessi e l'interazione con gli abitantis per una mappatura degli spazi urbani dal di dentro, per scoprire (camminando) come e possibile vivere la citta, a cominciare dalle periferie, «senza architetti, diventati troppo spesso simbolo di una invivibilità delle metropoli>, Dice Carreri: «ll nostro obiettivo primario è l'analisi delle zone di conflitto urbano. Con quali risultati? «Progettare edifici con un lavoro d gruppo, senza firme di grido, attraverso una iv. E successo cosi per la Savorengo Ker . I Rom dei Casilino. I suoi dubbi nasco no da una semplice constatazione: «slum e aree degradate sono un terzo delle aree og gi edificabili. Non è che tutto questo interesse per il social housing più che per motivi di semplice solidarietà non sia ancora una volta il semplice guadagno?».

