A partire da Wittgenstein e Derrida di Nicola Perullo Etica e linguaggio tra filosofia e detective story di Sara Fortuna
Delfo Cecchi, La scena del senso. Brunella Antomarini, Il giallo di Wittgenstein. recensioni

荵
1
 invece vorremmo dire qualcosa di più, chiedendone direttamente a Lucia, è la risalire almeno a Descartes e, in fondo, la conosciamo tutti bene. Ciò di cui parlando, l'origine di questa storia - a volerla raccontare - dovrebbe essere fatta più tessere, un puzzle sempre più complicato e incomprensibile. Filosoficamente padri e che i figli hanno dimenticato, restituendo un mondo composto da mille e
Dunque, un impegno ai confini tra le discipline, non per cancellarli bensì va inventando ${ }^{1}$. occhi aperti ecc., ma deve agire come corpo e corpo potenziato dagli strumenti che infatti non impegna solo se stessa come quando pensa, immagina, ricorda, sogna ad quanto prodotte da donne e uomini, arte e scienza interessano l agire motivato e non
il solo processo cognitivo. Per produrre qualcosa, che sia arte, scienza o altro, la mente




 le proprietà dei modelli scientifici. in cui s'incontrano i vincoli di un mezzo espressivo e i fenomeni da cui astrarre intuitivo crea forme rappresentative e teorie a partire dall'esperienza percettiva forma concetti visivi che si approssimano alla struttura delle cose, il pensiero In questo quadro, il sapere non è puro concetto né l' esperienza è costruzio-
ne del mondo e dei modi di studiarlo a partire da una tabula rasa. La percezione via di accesso privilegiato. dei fenomeni, con l'idea che l'arte - grazie alla sua base percettiva - offra una senza sofisticherie o rompicapi inutili ciò che ci circonda e accade nello spazio millenario che è consistito nello spiegare, nella maniera più semplice possibile, esplicita e soprattutto chiara: entrambe non dovevano venir meno a quel compito
 facile il rapporto con le persone o con le cose da cui ci attendiamo di più. La cologia in particolare - non sempre è stato facile, come del resto non è mai Certo, il rapporto con le scienze - dure o morbide che fossero e con la psiculturali, riconduce proprio all'intelligenza della percezione.
 pensiero intuitivo, riabilitare l'oggettività delle emozioni e dei valori, riscoprire
 mente umana significa rendere giustizia alla percezione, alla sua intelligenza, non state mosse dall'esigenza di rispettare la complessità della mente. Comprendere la
ancora dominante, non avesse molto da dire il succe in psicologia dell arte infantile, e anche come il comportamentismo Se poi si associa questa idea allo stereotipo per cui artisti si nasce, si comprende
 icerca am punto di vista della ricerca ambiti considerati cosi distanti. Del resto, allora are da Ecco, la scelta del soggetto della tesi era forse un modo di trovare un qualche infantile, e Canziani la sosteneva. Dallo scontro ne sono uscita quasi indenne era era che il disegno del bambino fosse arte. Che lo storico dell'arte venisse indicato magistero di Arnheim. La lettura del suo Segno e immagine - un libro bellissici insegnava a guardare; la stessa lezione che avrei ritrovato poi alla base del penne laser) per orientare il nostro sguardo sulle riproduzioni di opere d'arte, vive le opere: dandoci indicazioni con un lungo bastone (non c'erano ancora le

Seguivo Brandi perché mi affascinava il suo modo di fare lezione. Rendeva
E il disegno infantile? E Brandi come correlatore? Mecacci, ma senza l'accezione positiva da lui data al termine. scientifica, postmoderna per citare Psicologia moderna e postmoderna di Luciano tesi di laurea che avesse avuto come oggetto l'arte sarebbe stata bollata come non di lezon allora non vi era spazio per tenere insieme i miei due interessi. Una di lezione delle altre discipline, passavo le giornate tra libri, test e stabulari. In 1962 , in camice bianco come si usa in medicina, dalle 8 alle 20, tranne le ore di Filosofia, ho fatto domanda per l"internato" nell'Istituto di Psicologia, diretto mondo della ricerca, e dopo l'esame di Psicologia, che allora era al primo anno rigore che mi portava verso la scienza, verso la psicologia. Aspiravo a far parte del si risolveva nel guardare, nell'ascoltare, nel leggere; dall'altra la mia esigenza di psicologia seguivano percorsi diversi: da una parte la mia passione per le arti che all Ua neppure istituita la cattedra di Pi la Psicologia dell'arte e che a lungo non attiverà, era ancora in mente Dei. A dams di Bologna che, guardando al Bauhaus avrebbe inserito nel suo statuto Arte e psicologia non erano certamente ambiti considerati vicini o affini. Il tare all'Università di Palermo e la sua tesi di laurea che seppur in psicologia aveva, incontro tra questi interessi: $i$ corsi di Brandi che extra curriculum decise di frequen e teoria, ci piacerebbe sapere qualcosa a proposito di quello che forse è stato il primo l'altra per comprendere la mente e la cognizione umana. Muovendoci tra biografia Cara Professoressa, iniziamo dall'idea di rendere arte e psicologia rilevanti l'una per
 dei concetti: finalmente I universo della precisione. Per di piu, quando nel 1966

 In biblioteca, dove si poteva sostare dalla mattina alla sera, era presente persino pensare a un mondo privo del flusso quasi simultaneo di informazioni di oggi.. riviste a portata di mano: quasi una vera e propria finestra sul mondo. Dovet L'Istituto di Psicologia offriva la straordinaria opportunità di numerosi testi e della filosofia e non da uno psicologo, alla quale però partecipò anche Canziani Piaget in una conferenza sull'Epistemologia genetica organizzata da uno storico data dal comportamentismo. È significativo che abbia incontrato la psicologia di metodo critico usato per la ricerca confliggevano con l'idea di scienza propagan testi e ricerche che si riteneva più urgente leggere. L’attenzione alla filosofia e i


 tentato di fornire un quadro teorico piu adeguato utilizzando la teoria di Piaget. anche di esplicitare i principi che ne avevano determinato la costruzione, e ho per i tipi della Giunti non mi sono preoccupata solo di consegna e scoring, ma è teoricamente neutrale. Perciò nell'Introduzione al famoso test che ho curato pratica, in Italia non esisteva nemmeno il manuale. Né lo strumento in psicologia a fini diagnostici ma anche nella ricerca evolutiva, non meno fantasiosa della ognuno può deformare a proprio piacere. Per il test dell'uomo, usato non solo del pressappoco, lo strumento in psicologia non può essere come un elastico che fisica, ma, se è attraverso lo strumento che la precisione si incarna nel mondo all'universo della precisione, per dirla con Koyré. Certo, la psicologia non è la aveva scelto psicologia proprio pensando di passare dal mondo del pressappoco finire con la valutazione. E tanto pressappochismo era insopportabile per chi di Florence Goodenough. Era un test stravolto, a partire dalla consegna e a sviluppo, finii con l'occuparmi del test di disegno più usato, il "test dell'uomo" al disegno e ai test di disegno. Somministrando test e studiando psicologia dello Sicilia, come allora si chiamava la Psicologia dello sviluppo - che era interessata prima allieva di Canziani, e la prima a insegnare Psicologia dell'età evolutiva in la laurea ero poi diventata assistente volontaria di Liliana Terrana Riccobono - la se la voglia di approfondirne la comprensione era persino auspicabile. Dopo
 del Lavoro, dove i giovani avevano l'opportunità di impadronirsi degli strumenti L'interesse per il disegno era legittimo. L'Istituto ospitava il Centro di Psicologia psichiatrica del suo direttore e il clima scientifico degli anni Sessanta ben delineato


di protocolli inutilizzati. Ma non mettevo in discussione la teoria. Piuttosto pensiero e del pensiero logico-formale, o alla teoria. Dati lontani dall'essere evidenze che rilevavo non corrispondeva elaboravo protocolli, più mi convincevo che cià ctiana. Più raccoglievo dati ed e a lavorare all'interno della corni ho compreso. Continuavo a citare Arnheim di un compito fatto male, come poi ho compreso Contiona in fastidio: il fastidio successo della Conversazione, curiosamente, Arnheim e Lucia Pizzo Russo". E il titolo diverso: "Conversazi Arnheim quando mi mandò l'o capito, anzi di averlo frainteso. Ricordo che



 vera e propria ri-scoperta per studiare la mente umana, la sua capacità di creare

 preparata all incontro con Piaget. no, è un segno del fatto che la mia generazione fin dalla scuola elementare è stata







 le mie. L'idea di pensiero e l'idea di percezione di Piaget, articolate nella scelta pensiero. Ecco, le ragioni di Arnheim finirono col diventare via via sempre più scienziato, certo non si può dire che non ha ancora raggiunto la reversibilità del altro sono figure diverse, come Mach per primo ha evidenziato. E di lui, uno tratta di autentiche caratteristiche percettive, se per me, per voi e per chiunque Le ragioni della scienza per Piaget e le ragioni dell'arte per Arnheim. E però si delle cose. «C’è da suscitare le proteste di tutti gli artisti», controbatte Arnheim del pensiero, un pensiero legato all'apparenza, incapace di cogliere la vera realt Piaget, percepire il rombo e non più il quadrato è dovuto all" "irreversibilità"

 possibilità oggettiva che esso appaia con identità diverse a seconda dell'inclinasospetto che non si tratti dello stesso oggetto Si pensi al quadrato di Mach e alla



 oggi Elkins, l'autore di Lacrime e pitture, elenca dieci ragioni per cui Gombrich






 leggi di Wertheimer da parte di molti teorici della percezione, Arnheim parla del
 ел!


 di considerare l'esperienza, una teoria più adeguata per rendere conto della comdecentramento avvenuto, con Arnheim mi si aprì un mondo, un modo diverso piagetiani, che, ironia della sorte, ero costretta a giocare proprio contro Piaget. A a Piaget. La nuova disciplina che dovevo rappresentare rendeva necessario un
"decentramento". "Assimilazione deformante" e "decentramento" sono concetti fatto fino ad allora di Arnheim era un'"assimilazione deformante" di Arnheim Psicologia dell'arte sì. A poco a poco mi sono resa conto che l'uso che avevo da ragioni accademiche. Qui Piaget non funzionava proprio. Il patriarca della
 passaggio dall'insegnamento della Psicologia dell'età evolutiva alla Psicologia
 go un tempo famoso e oggi sconosciuto ai piu. «ll primo affacciarsi di un idea,
resta spesso senza conseguenze, ci occorre un'occasione nuova per riscoprirla», un'idea e non coglierne l'essenza!», come ha detto René Zazzo, uno psicolomio quel testo appena concluso. Il libro, infatti, usci solo nel 1988. «Sfiorare ricerca che non padroneggiavo, abbastanza comunque per non sentire quasi più

 un modo di pensare per comprendere a pieno le "ragioni" di Arnheim. Proprio
 iter formativo vigente in quell'Istituto di Ricerca. Per ritornare al quadrato sospetto di avere raccolto i dati in maniera non soddisfacente senza l'adeguato




 Rito
 "battiti e mi piace ringraziarli dalla "Rivista di estetica", da anni una rivista di


 o! 08 es Г




 privilegiato l'arte, ma per capire l'e psicologia di Arnheim ha sì come referente әчг әчшәноว әио!!u!


 roni, lestetica - considerata pero non come filosofia speciale - starebbe alla filosofia? roni, l'estetica - considerata però nobe alla psicologia generale come, appunto per Gar-



 né una giustificazione. Piuttosto, questa mia incompran è né una consolazione Ero in buona compagnia di filosofi e pieso il concetto di "concetto percettivo"
 inevitabili differenze alle loro diverse formazioni culturali. Quando ne parlai con connerideravo simili le loro teorie e attribuivo le ciò, per Gombrich «tutta l'arte è concettuale» e per Arnheim «percepire è già uno psicologo, mentre Arnheim precisa che è uno psicologo. Fermo restando




