|  |  |
| --- | --- |
| COMUNICATO STAMPAConvegno “Ferri taglienti: storia, arte, cultura”12 novembre 2021Sala delle Aste, Museo Mercantile, Via Argentieri 6, Bolzano***Un convegno affronta storia e cultura del territorio attraverso le lame e i loro molteplici utilizzi.***Fin dalla preistoria le lame hanno rappresentato un importante aspetto della cultura materiale: da semplici selci utilizzate per diversi scopi, le lame si sono in seguito specializzate garantendo successo in diverse attività, lasciando il segno nella quotidianità e nelle culture di ogni epoca e divenendo espressione di mode e ricordi. Dopo l’inaugurazione e il successo della mostra “Ferri taglienti: storia, arte e cultura”, aperta alla Galleria Civica di Bolzano fino al 23 dicembre, il tema delle lame viene ulteriormente approfondito nel corso di un convegno organizzato dall’Azienda di Soggiorno di Bolzano in collaborazione con UPAD.Il convegno si è svolto il 12 novembre al Palazzo Mercantile di Bolzano, gentilmente messo a disposizione dalla Camera di Commercio. Dopo i saluti introduttivi del Dr. Roland Buratti, Presidente dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, si alterneranno gli interventi dei membri del comitato scientifico, ovvero il dott. Stefan Demetz, direttore del Museo Civico di Bolzano, il dott. Sigfried De Rachewiltz, storico ed etnologo, Franco Lorenzi, titolare della storica coltelleria ed erede di una dinastia legata alle lame da più di un secolo e infine il dr. Edoardo Mori, già giudice del Tribunale di Bolzano, ed esperto di diritto delle armi. Sono stati affrontati molteplici aspetti legati alle lame e alla loro importanza soprattutto nella storia e cultura locale: dalle differenti tipologie di lame e coltelli utilizzati nella quotidianità dei nostri antenati, ai reperti più o meno antichi custoditi nelle collezioni del museo bolzanino; dai racconti della vita legata indissolubilmente alle lame degli arrotini e dei coltellinai, fino alla legislazione legata alle armi bianche.Mostra e convegno rappresentano per Bolzano un chiaro segno si svolta. Le attività culturali, come anche il turismo, tornano alla normalità, portando nuove iniziative al pubblico degli ospiti, ma anche delle bolzanine e dei bolzanini che non vogliono farsi sfuggire un’occasione di approfondire la storia da una prospettiva diversa e insolita.Ricordiamo che è possibile prenotare una visita alla mostra contattando info@bolzano-bozen.it oppure allo 0471/307000.La mostra è aperta fino al 23 dicembre 2021 dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle ore 18.00. | PRESSEMITTEILUNGKonferenz „Scharfe Klingen: Geschichte, Kunst, Kultur“12. November 2021Auktionssaal, Merkantilmuseum, Silbergasse 6, Bozen***Eine Tagung befasst sich mit der Geschichte und Kultur der Region anhand der Klingen und ihrer vielfältigen Verwendung.***Seit prähistorischen Zeiten sind Klingen ein wichtiger Bestandteil der materiellen Kultur: Von einfachen Feuersteinen, die zu verschiedenen Zwecken verwendet wurden, haben sich Klingen später erfolgreich auf eine Vielzahl von Tätigkeiten spezialisiert, den Alltag und die Kulturen aller Epochen geprägt und wurden zum Ausdruck von Moden und Erinnerungen. Nach der Eröffnung und dem Erfolg der Ausstellung „Scharfe Klingen: Geschichte, Kunst, Kultur“, die noch bis zum 23. Dezember in der Bozner Stadtgalerie zu sehen ist, wird das Thema Klingen bei einer vom Verkehrsamt Bozen in Zusammenarbeit mit UPAD organisierte Tagung weiter vertieft.Die Tagung fand statt am 12. November im Merkantilgebäude in Bozen statt, der freundlicherweise von der Handelskammer zur Verfügung gestellt wird. Nach den einleitenden Worten von Dr. Roland Buratti, Präsident des Verkehrsamtes Bozen, werden die Mitglieder des wissenschaftlichen Komitees, Dr. Stefan Demetz, Direktor des Stadtmuseums Bozen, Dr. Sigfried De Rachewiltz, Historiker und Ethnologe, Franco Lorenzi, Inhaber der historischen Messerschmiede und Erbe einer Dynastie, die seit mehr als einem Jahrhundert mit Klingen verbunden ist, und schließlich Dr. Edoardo Mori, ehemaliger Richter am Gericht Bozen und Experte für Waffenrecht, abwechselnd sprechen. Dabei wurden zahlreiche Aspekte der Klingen und ihrer Bedeutung in der lokalen Geschichte und Kultur behandelt: von den verschiedenen Arten von Klingen und Messern, die von unseren Vorfahren im täglichen Leben verwendet wurden, bis hin zu den mehr oder weniger alten Artefakten in den Sammlungen des Bozner Museums; von den Lebensgeschichten, die untrennbar mit den Klingen der Messerschleifer und Messerschmiede verbunden sind, bis hin zu den Rechtsvorschriften für Klingenwaffen.Die Ausstellung und die Tagung stellen einen klaren Wendepunkt für Bozen dar. Kulturelle und touristische Aktivitäten kehren zur Normalität zurück und bringen neue Initiativen für das Publikum, aber auch für die Bozner Bevölkerung, die sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen will, die Geschichte aus einer anderen und ungewöhnlichen Perspektive zu entdecken.Bitte beachten Sie, dass Sie einen Besuch der Ausstellung unter info@bolzano-bozen.it oder an das Verkehrsamt unter 0471/307000 buchen können.Die Ausstellung ist bis 23. Dezember 2021 von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. |