| LA "MACCHIA, A NEW YORK |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

U
 coincziomista Mario Borgiotti, che
da anni lavora al rilancio dell'O
tocento italiano tocento italiano, persuaso che la mer-
ce merita latenzione del mer-
cato internazionalc. Il programma ce merita l'attenzione del mer-
catoo internazionace. II programma
della tournée americana la seconda dopo la mostra alla Galleria
Wildestein nel 149 . è indiato
nel titolo del sontuoso cataloga nel tiolo del sontuoso catalogo a
cura di Emilio Cechi, col quale Pesposizione di New.York è sta-
ta presentata questa estatc in an-
teprima a Montecatini: ${ }^{-1}$ Macchiaioli, toscani d'Europa".
Abbiamo i nostri dubbi Abbiamo i notrri dubbi che las
eticheta, possa fare dei pittori to-
scani del sccole scani del secolo scorso un articolo
di ssportazione come it CCianti.
Ad Ad esportazione come in Chiant.
giotti di modo, siamo grati a Bor-
gice fatto oggetto di esportazione, insieme ai predti
letti otoctentisti, liniconcludentelet lettio otocentisti, linconcludente eet-
teratura che una quarantina dan-
ni fa esaltara per malinteso amor
 emuli o addiritura gli antagonist
degli Impressionisti francesi. A part te la notevole differenza di statura,
tra it frequentatori del Caffer tra i frequentatori del Caffe
Michelangelo $e$ pli Impressionsti
del Caffe Guerbois c della Nouelie Athenes che in qucgli anni
tenevano le stesse posizion di cre-
sia e e di dissidenza nei confroni dial ec di dissidenza nei confronti
delvarte ufficiale, csiste una radicale
diversita di educazione, cioè di vita, diversità di educazione, ciò di vita,
di tsoria c di cultura. Mentre
francesi iostruivano la ioro pituy. francesi costruivano la loro pittura
atravecrso una robusta assimilazio
ne dial ne di richiami culturali che vanno
dai veneziani agli spapnoli, Yespe rienza deia Macchiaiolic comincia e
finisce con la messa in opera di un sistema di resa per incastri cromati-
i, me con la riscoperta di quepgi
spunti di vita borghese e popolare. che la loro arte riscatta dalla tra.
dizile dizione provinciale, ma per confi.
narli subito dopo nella poctica mi nore del quadretto a passo ridotto.
Che senso poresse avere d'altra parte si arguisce facilmente pensando alle condizioni della Toscana (e
all
diciamo purce dellttialia) nella seon culturalmente non meno che po-
taticanent alla politica della le.
linam La sina. La poverta solanto nella vita
fa sentirc non sen
stentata dei Macchiainoli ma soprattutto ne assi frequentano
ta la la socie ta che essi frequenano batrorno
a Diego Martell durante le villeg-
giature extive nella pineta di Cakiature estive nella pineta di Ca-
stiplioncello, e nella Villa dei Ban-
dini dore Silvestro Lega ascolta il pianoforte e dà qualche lezione
di pitura alle ragazze dexpli ospi-
ii . cura probabilmcruc di pittura alle ragazze degli ospi-
ti . cera probabilmctict hateria mater
per aboozzare un ritrato audace per abbozzare un ritratto audace
di auel mondo borghese mo $e$ mo
derno che i ribelli di Via Larga itronatavano di aver fatto entrare
nella loro pittura. Essi non ne ricavano che dei "souvenirs" fami-
liari destinati a finire in salote Figli di poveri ma onesti geni-
tori, rare con merzi di fiortuna, inter-
pretando alla cieca i resoconti pretando alla cieca i resoconti di
Severino da Tivoli reduce da Pa -
ripi rige, o gironzolando per le sale ede-
dif Uffizi, in ammirazione di quci quattrocentisti che qli spiriti più
fini della compagnia continuarono a rispettare in barba alle loro con
vinzioni di nel periodo più fitto della sassaiola contro l'Accademia di Belle Arui.
E' noto che in piena effervescen E' noto che in piena effervescen-
za rivoluzionaria gli esponenti delgere quadretti più o meno impre gere quadretti piu o meno impre
gnati di ricordi puristici e neoclas
sici. Si potrebbe anzi dire che sici. Si potrebbe anzi dire che
cose più poetiche della scuola b rogna cercarle nella produzione d sistematici che passarono attraverso la polemica della Macchia, uti-
lizzandone i procedian za lasciarsi irretire dalla, marmula come Sernesi, o che sterzarono ver so una ricerca personale in contra. so col programma del gruppo, co-
me Fattori, Leaa e Cecioni. Né la vivacità e la freschezza giovanile
di Sernesi, né il purismo romanico di Cecioni, pittore ancora inedito, hanno infatii molto a che vedere
con le discussioni teoriche del Cafet Michelangelo. Le loro cose mi-
 marea degli epi
degli imitatori.
La Machi.
degli imiatori.
La Macchia tende al tecnicismo
e alla stercotipia. Il formato ridotto
che Cecioni teorizzava come il sup.
porto ideale per ottenere un "vero" che cecioni teorizzava come il sup.
porto ideale per ottenere un vero
allo stato pure diventa un vizio allo stato puro diventa un vizio e
una deformazione professionale. Le una deformazione professionale. Le
tavoletee i i cartoni, i coperchi de.
le scatole di sigaro, le telete di le scatole di sigaro, le telette di
le
un palmo cec. spingono verso una un palmo ecc. spingono verso una
specie di micropitura, nellebrez.
ra di far passare su questi suppor za di far passare su questi suppor
ti legaeri vasti tapli di campanna
butalmente accorciati dal flash del brutalmente accorciati dal flash del.
l'incidenza solare, e dannoo luogo
d una produzione intensiva di ad una produzione intensiva di
pitturine a catena dove la formupitturine a catena dove la formu-
a opera meccanicamente, finché
non diventa una ricetta artigianale. non diventa una ricetta artigianale.
Disgo Martelli non tardò ad ac corgersi che a furia di ripetere
questi schemi, e di attenersi con questi schemi, e di attenersi con
diligenza al canone dellimpressio-
ne in presa direta, $i$ Macchiaioli si tagliavano Perba, soto i i piedi, e quando a Parigi vide gli lm-
pressionisti non manco di far pr-
sente le sue precocupazioni apli sente le sue preoccupazioni aphl
amici fiorentini. I sistemisti del
Cafle Michelangelo averano trova Caffe Michelangelo avecano trova.
to un modo per cui it cuadro sal
tava fuori bell'e fatto come 1 shit tava fuori bell'e fatto come ha frit-
tata ed erano contenti della sco tata $e d$ erano contenti della sco
perta. Le loro operette portano 1 stesse. stigmate diorigine, al punto
the molte di csse finiranno per ar che molte di esse finiranno per car-
colare sotto is nomi più diversi.
Come uscire da questo vicolo cieco? Martelli incitava ad appro
fondire la nozione del vero sulla
quale i Macchiaioli si erano jpno quale i Macchiaioli si erano ipno-
tizzati, e a prendere contatto spre
giudicatamente con i moviment giudicatamente con i movimenti
avanatit della pituran moderna. Ma
per far ciol sarebbe stata necessaria per far cio sarebbe stata necessaria
unapertura mentale che i seguà
della Mach della Macchia non possedevano. S -
nnorini, uno dei pochi che si eri gnorini, uno dei pochi che si era
prese la briga di wiageiare e che
si teneva al corrente in fato $d$ noviàa, era troppo disinvolto
scalto per soffermarsi con la ne cassaria attenzione su quello ch
valeva la penia di essere meditate valeva la pena di essere meditato;
e coloro che giravano col desiderio
di apprendere e di aggiornarsi mancavano di spirito critico per met
tere a frutto le proprie esperienze
di viaggio. Fattori era l'unico che di viagkio. Fattori cra lunico che
sentiss Clangustia di quel mondo in
ui ase cui aveva messo ancte lui radici
Dietro la sua apparentce bonaricarà
di tocano senza ambizioni affiorava qua e ela un fondo duro
riotto riotoso - eco dei tempi agitati d
Guerrazzi e delle superstitit simpa
jie paribaldine tie paribaldine - che il vecchio li-
vorones cercava di smatitice nelle
actueforti. Linvito di Diego Maracqueforti. Liincito di Diego Mar-
tellif era seducente. Ma a che pro?
In fondo i Macchiaioli crano soddisfatio del loroo piccolo cabotag
gio per la Maremma, salvo a giosi della sorte matrigna e a pro
taler testare contro lincomprensione del
mondo ufficiale. Bisogna dire che i Macchiaioli facile. Respinti durante la loro vi-
ta al rango di parenti poveri, poi
ta ta al rango di parenti poveri, poi
trautatid dallalto in basso alla stre
pua di rigurgiti provinciali, essi so puataud dial rigurgiti in provinciali, essi so-
no stati successivamente csaltati co no stati successivamente caltati
me i d discendenti dei toscani del Quatrocento, i fratellini di lattc
del Beato Angelico e di Piero della Francesca. Oggico non cè bisogno di
ricorrere a simili esercitazioni per apprezzare nel loro quasto valore
questi pittori. Il Caffe Michelanyelo, che all'epoca di Oietti e di Somare cera di moda petaza $e$ onare
ai locali frequentati dapli Impres ai locali frequentati dapli Impres
sionisti, non era il Caffe Guerbois sionisti, non era il Caffe Guerbois
o la Nouvelle Athènes. La piccola
rivoluzione fiorentina della Machia è un fenomeno assai più mo desto. Tuttavia, senza esaperare in un senso o nellatro, possiamo ri
conoscere tranquillamente limportanza dei toscani nel quadro delle scuole regionali dell'Ototocento. La Macchia fu un trampolino di
lancio, e il suo merito fu di lancio, e il suo merito fu d
liberare il talento istintivo di al hiberare il talento istintivo di al
cuni pittori locali, che con tutti i loro limitit e i loro difecti si qua lificarono come gli artisti più forti
di un'epoca che non brilla certadi un'epoca che non brilla certa
mente per l'abbondanza di perso mente per ${ }^{1}$
nalità fuori


隹 Sout ine $\in$


 and







 Nomel


 quilean imone in io to min
 arem
















 and





 dian nectrotio dium iustemi be是 and Com destra avesse un qualche interesse
in quellopera di moralizzazione che pure ad ogni momento proclama, dovrebb"essere favorevole a
quelle riforme sostanziali che tenquelle riforme sostanziaia che tenca dallintrigo politico, prima fra
tutte il progetto di nuova legec urbanistica: ma dal momento che essa vi si oppone con tutte le suc
forze (mentre invece le sinistre lappoogiano), appare chiaro che
la destra e ladra e corrutrice per natura, c che le malversazioni urbanistiche sono il suo scopo e sua ragione di vita. posizione dei proprietari del suolo è compren-
sibile, meno comprensibile é che sia condivisa anche dai costrut-
ori. Gli interventi di questi, quando non erano semplici muggiti o diabolici cachinni, sono stati-
confusi, II fatto che il protagonista del film fosse contemporancamente un usuraio fondiario, un
politico e un costruttore, li intripolitico e un costruttore, li intri-
gava in qualche modo: come co gava in
struttori sualche modo: come co-
sentivano offesi non volendosi riconoscere in uno che
fa crollare una casa ammazzando fa crollare una casa ammazzando
persone; come qualunquisti e uo
mini di destra, rifiutavano di rimini di destra, rifiutavano di ri-
conoscersi in una parte politica
figura; quanto alle manovre speculatorie del protagonista (che trasforma il terreno agricolo in fabbricabile, guadagnando miliardi ${ }^{\text {di }}$ plusvalore) essi non osavano approvare esplicitamente: ma un po per l'italica ammirazione per il furbo che frega il prossimo, un po' per il fatto che, da noi, il mercato edilizio è governato dalla speculazione fondiaria e ne segue le fortune, un po' per linvincibile timore delle cose nuove, fatto sta che preferivano manifestare rumorosamente la loro disapprovazione contro tutti e contro tutto, e scagliarsi a testa bassa contro il film, i partiti, al politica, l'urbanistica, dando di sè e dell'intera categoria uno spettacolo davvero penoso.

Eppure, in una società ben regolata, un costruttore dovrebbe esscre indifferente alla proprietà dei suoli fabbricabili, anzi essere del tutto favorevole alla proprieta pubblica di essi. L'esproprio delle aree fabbricabili, la creazione di ampi demani comunali rende indifferenti i proprietari agli indirizzi del piano regolatore, evita le pressioni corruttrici che, comunque uno la pensi, sono una cosa cosi brutta, calmiera il prezzo delle aree $\epsilon$ quindi riduce il costo delle case, e quindi favorisce lattività edilizia, permettendo infine ai costruttori di costruire le città in modo meno ignobile di quanto hanno fatto finora. La loro stessa professione ne risulterebbe riquadificata agli occhi della gente: non più accozzaglie immonde di case contro case, ma quartieri organici e funzionanti, dotati dei serviri e degli impianti necessari, con una rete stradale non intasata immediatamente dal traffico, con scuola e asilo a distanza pedonale dalle abitazioni, con parchi e giardini per i ragazzi che oggi sono costretti a giocare in mezzo alle strade fra la polvere e gli sputi, eccetera eccetera. Diventerebbero benemeriti della cittadinanza, anzichè suoi nemici e carcerieri, e potrebbero guardare in faccia senza vergogna i loro colleghi stranicri. Un viaggio in Sveria o in Olanda, in Svizzera o in Danimarca, in Inghilterra o in Germania, li potrebbe, non dico convincere, ma fare utilmente meditare sui benefici che vengono da una pianificazione fatta nell'interesse pubblico sulla necessità di adottare anche noi quei sistemi clementari che là sono in onore da decine d'anni (esproprio delle aree fabbricabili, urbanizzazione a carico del comune, ricessione delle aree urbanizzate ai privati in modo che il plusvalore torni nelle casse pubbliche, anzichè finire nele tasche dei proprietari), e che hanno reso civili, umane, esemplari le grandiose espansioni urbane. invece di venirci a riproporre l'anarchia privatistica, con argomenti che avrebbero fatto arrossire anche i più ottusi seguaci di Adamo Smith. In un pubblico dibattito, non si dovrebbero fare figuracce del genere.
(Ma un dibattito come questo bisognava saperlo organizzare).
antonio cederna

