Padova, 16 maggio 2020

COMUNICATO STAMPA 79/2020

***A nostra immagine***

**Scultura in terracotta del Rinascimento**

**DA DONATELLO A RICCIO**

**Mercoledì 20 maggio riapre al pubblico**

**la mostra alle Gallerie del Palazzo vescovile**

*Inaugurata a metà febbraio, subito dopo chiusa, aperta e richiusa per il lockdown,* ***mercoledì 20 maggio*** *riapre al pubblico la mostra* ***A NOSTRA IMMAGINE. Scultura in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio*** *nelle Gallerie di Palazzo Vescovile, sede delle esposizioni temporanee del Museo diocesano (rimane ancora chiusa invece la parte museale con le esposizioni permanenti).*

Le 21 sculture esposte nelle Gallerie del Palazzo per due mesi sono rimaste “sole”. Ora finalmente i visitatori potranno tornare ad ammirarle, nella loro bellezza e nella storia che raccontano, in totale sicurezza, grazie a un protocollo appositamente studiato sulla base delle *Linee guida regionali sulla riapertura al pubblico di musei, archivi e biblioteche,* che prevede l’accesso contingentato, la sicurezza dei locali, la possibilità anche di visite guidate in piccoli gruppi garantendo il distanziamento sociale, la necessità di indossare mascherina e guanti e di sottoporsi al controllo della temperatura corporea.

Da lunedì 18 maggio la segreteria della mostra sarà operativa telefonicamente al numero 049 8226159 per dare tutte le informazioni al pubblico e raccogliere prenotazioni e da **mercoledì 20 maggio** si ripartirà con il consueto orario da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 13.00 e 14.00 – 19.00, così almeno fino al 2 giugno, data prevista di chiusura dell’esposizione, mentre è ancora in fase di verifica la possibilità di una proroga.

***A NOSTRA IMMAGINE Scultura in terracotta del Rinascimento Da Donatello a Riccio***è il frutto di un progetto di restauro e di una campagna di ricerca che ha portato anche interessanti novità tra cui il ruolo centrale di un plasticatore di origine cremasca, Giovanni de Fondulis (a cui sono state attribuite definitivamente alcune terrecotte del territorio diocesano), e la vivacità della sua bottega padovana, rimasta attiva per oltre un ventennio nella seconda metà del Quattrocento. Ma la mostra ha portato anche **nuove scoperte**, tra cui la *Madonna* del monastero della Visitazione, che dopo la rimozione delle integrazioni ottocentesche e delle pesanti ridipinture, si è rivelata un capolavoro della tarda attività di Giovanni de Fondulis, e **nuove attribuzioni**, come la paternità a Pietro Lombardo, da parte dello studioso Francesco Caglioti, della *Madonna* proveniente dal Museo del Bargello, precedentemente attribuita a Antonio di Chellino.

*«La mostra* *che siamo felici di poter finalmente riaprire dopo questa chiusura forzata* – spiega il direttore del Museo diocesano **Andrea Nante**, ideatore e curatore dell’esposizione insieme al conservatore **Carlo Cavalli** *– è il momento conclusivo di un progetto durato oltre due anni, durante il quale, con il sostegno della campagna* Mi sta a cuore*, sono state restaurate quattro opere del territorio diocesano, ora inserite nel percorso espositivo (escluso il Compianto di San Pietro conservato nella chiesa di San Pietro). Oltre che operazioni di recupero e valorizzazione, i restauri sono stati un’importante occasione di studio e conoscenza delle opere, uno studio che durante tutto il periodo del progetto si è allargato, per quanto possibile, all’intero patrimonio diocesano di terrecotte rinascimentali, con l’apporto fondamentale del lavoro di specialisti e di giovani studiosi. Il catalogo scientifico raccoglie gli esiti di questa ricerca storico artistica, e la mostra li rende visibili, facendo parlare direttamente le opere».*

Il ricco catalogo della mostra, edito da *Scripta edizioni*, documenta tutta l’esposizione e il progetto culturale che la motiva. Acquistarlo direttamente al Museo diocesano è un modo per sostenere sia il percorso di recupero di opere del territorio, sia la mostra, tanto penalizzata da questi due mesi di chiusura forzata. Per quanti sono interessati ad acquistarlo, ma impossibilitati a raggiungere la mostra fisicamente, il catalogo può essere richiesto alla segreteria che provvederà alla spedizione postale.

La mostra ***A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento*** ***DA DONATELLO A RICCIO*** è promossa e organizzata dal Museo diocesano di Padova e dall’Ufficio diocesano Beni culturali, con la collaborazione dell’Università di Padova – CIBA Centro per i beni culturali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e ha il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana.

La realizzazione è stata possibile grazie al contributo speciale di *Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo* e ai contributi di *Camera di Commercio di Padova, Fondazione Alberto Peruzzo, Fondazione Antonveneta, Ravagnan, Sirman, Confartigianato, dell’8per mille della Chiesa cattolica* e di numerosi altri sostenitori.

**Informazioni** e **prenotazioni**:

Museo Diocesano Padova

piazza Duomo 12

Tel. 049 8226159 [www.museodiocesanopadova.it](https://remote.studioesseci.net/owa/redir.aspx?C=b5c53515569b460a8767b8e794a590da&URL=http%3a%2f%2fwww.museodiocesanopadova.it)

Biglietti: 8 euro intero; 6 euro ridotto

**Ufficio Stampa**:

Studio ESSECI, Sergio Campagnolo

tel. 049 663499 gestione3@studioesseci.net (Roberta Barbaro)

Diocesi di Padova, Ufficio Stampa, Sara Melchiori

tel. 049 8771757 ufficiostampa@diocesipadova.it